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EUROPE
FRANCE

PARIS ET LA MAISON-MtRE
I" aozt. - La voix du Souverain Pontife se fait
entendre de nouveau au debut de cette quatrieme annee
de guerre, essayant d'amener les peuples et leurs chefs
a une paix juste et durable.
Nous souvenant de 1'amour que notre saint Fondateur a eu, tant pour la chaire de Pierre que pour la
paix, nous nous associons par la priere a cette
d6marche.
Aussi, bien que notre jeunesse non mobilis6e soit

absente, nous continuons nos saluts du saint Sacrement
tous les soirs avec la meme ferveur; une voix mile et
grave remplace la petite schola et elle nous donne
une id6e de ce que seront nos chants apres la guerre,
quand nous reviendront forts, et vigoureux, tous ceux
qui, li-bas, se battent dans les tranchees.
5 aout. - La priere ne ch6me pas a Montmartre, et
parmi tant d'autres pMlerinages voici celui des ckemiIots catholiques quiau nombre de quatre mille, veillent
ce jour et cette neit devant le saint Sacrement. Le
pridicateur fait remarquer que nous sommes loin de

-6I'annie 1832 Oil la presence d'un hommedans les 6glises
de Paris provoquait 1'itonnement.
8 aozit. - On celebre dans le carmel de Pontoise le
triduum pour la beatification d'Anne de Saint-Barth6lemy; c'est le cardinal Amette qui preside les fetes
en ce jour.
I1 faut rappeler que cette nouvelle bienheureuse a
vicu a Paris au dix-septieme siicle. Six Carmelites
espagnoles furent 6tablies au faubourg Saint-Jacques
en 1604, grace a Mme Acarie, an cardinal de Birulle,
a M. Duval, a M. de Marillac. Un second monastire
fut bient6t cr66 & Pontoise.
Nous avons retrouv6 a ce propos, dans les papiers
du regrett6 Pere Villette, le resume d'un sermon qu'il
prononca le 13 octobre 1913 dans la chapelle de 1'ancien carmel de la rue Denfert-Rochereau. On sera
heureux de le lire dans les Annales.
SAINT VINCENT ET LE CARMEL

Les historiens de saint Vincent out donne pen de d6tails

sur les rapports de saint Vincent avec les Carmelites. Mais il
suffit de se rappeler combien saint Vincent a itd
d4voue aux
Communaut6s de Paris, a qui il a toujours du meilleur coeur
rendu les plus grands services; il suffit de se rappeler la
grande place qu'occupait dans la premiire partie du dix-septibme siecle, dans le monde religieux de Paris, les filles de
sainte Therese, pour en conclure que saint Vincent a df porter
aux Carmilites l'intert le plus sacerdotal.
Ses relations personnelles et intimes avec de grands personnages du temps, grands amiset protecteurs du Carmel, ne
permettent pas de douter des excellentes relations de saint
Vincent avec les Carmelites.
Saint Vincent a it6 le disciple tris affectueux, tris obdissant, tres reconnaissant du grand cardinal de Berulle, I'introducteur en France des Carmelites d'Espagne.
Saint Vincent 6tait tout a la fois l'h6te et le directeur de
cette sainte ame qu'6tait la duchesse de Gondy, laquelle choisit

-7-sa sbpulture chez les Carmelites de la rue Chapon; et comme
le duc de Gondy ktait absent a la mort de la duchesse,
M. Vincent a dO surement s'occuper personnellement des
obseques de sa pieuse et vertueuse pinitente, dont il accompagna la d6pouille mortelle au Carmel.
Enfin saint Vincent a etd I'ami tres intime de l'abbe de Tournas, Louis de Chandenier, Visiteur geinral des Carmilites
de France; l'abbe Louis de Chandenier, guide par son admiration pour saint Vincent, avait obtenu, aux dernikres annees
de sa vie, de resider dans la maison meme de saint Vincent,
et obtint la faveur de prendre, avant samort, l'habit de la Congregation de M. Vincent. Nul doute que M. de Chandenier
n'ait a l'occasion recouru aux lumieres de saint Vincent pour
la bonne direction des .Carmelites. Aussi trouvons-nous des
lettres de saint Vincent adressies i une superieure des Carm6lites, et dans lesquelles il prend en main l'inter&t des
filles de sainte Therbse.

Le P. Villette aurait pu ajouter que la duchesse
d'Aiguillon, niece de Richelieu et grande bienfaitrice
de la Congregation de la Mission, avait &t6Carm6lite,
et que son oncle obtint du pape qu'elle recfIt 'ordre
de quitter le Carmel.
9 aodt. - C'est avec plaisir que nous apprenons
aujourd'hui que le livre de M. Gleizes, intitul6 Jean
Le Vacher, vient-d'8tre couronn6 par 1'Acad6mie francaise. II ne nous appartient pas d'adresser des felicitations au venerable sous-assistant de la Maison-Mere;
nous nous contenterons de citer 1'article suivant, qui
nous a 6te communique et qui tend A justifier la haute
approbation dont vient d'etre honor6 notre confrere :
Ce livre pr6sente, des le debut, un charme saisissant. Le
jeune homme, dont la vocation a d6ji un caractbre si particulier, est envoye par saint Vincent de Paul en Barbarie dans
des circonstances frappantes. II vient consoler les esclaves
chretiens et il se livre a son ministere avec un zele merveilleux. Bient6t consul de France et vicaire apostolique, il est
mele a tons les 6Cvnements politiques et religieux qui se

-8diroulent dans les Etats barbaresques. C'est en sa qualiti de
consul de France et de chritien qu'il est mis k mort par les.
Turcs.
Cet ouvrage d6passe les limites d'une simple biographic, et
il contient de vives peintures de mceurs. II fait connaitre les
corsaires barbaresques. It montre Icur filonie, leur cruaute,
leur puissance redoutable qui resiste & 1'Europe entiere. 11
dicrit le triste etat des captifs toujours si nombreux et qui
rtoutes les conditions. II
appartiennent a tous les rangs,
montre ce que fait la charit6 chritienne pour v.enir en aide a
ces infortun6s, et comment une tglise fervente s'dtablit au
milieu mame des infidbles. On voit encore les efforts de la
France pour adoucir le sort des esclaves, pour tenter meme
de d6truire la piraterie barbaresque et de mettre fin <au flian
de la chrdtienti ,.
Plusieurs comptes rendus de ce livre disent, d'une maniere
gi6nrale, combien c'est 1• une histoire a vivante et intdressante n. Les uns admirent plus particulibrement le hdros:
t Quel ap6tre I On comprend que saint Vincent ait pu dire:
u Voilk un vrai missionnaire. , D'autres font ressortir la valeur
litteraire de 'ouvrage. a Je I'ai lu, dira Pun, avec le plus
gra.d intiret et la plus vive admiration. Quel travail de b6n6dictin it suppose et quel talent de biographe il rdvtle. ,
i Ce qui frappe, d'aprbs un autre, c'est Pair de jeunesse que
ce livre respire. Combien est alerte la plume de P'auteur! "
Un autre se place au point de vue historique. a C'est un travail de recherches considirable; le m6rite en est pen ordinaire. 11 n'est rien de tel que de laisser parler les faits. C'est
la meilleure maniere de comprendre et d'ecrire Phistoire. ,
M. Henri;Froidevaux, daas la Revue des questions kistoriques, et M. Eugene Tavernier, dans/a Patrie,- article reproduit par plusieurs piriodiques, - ont fait de cet ouvrage une
analyse ditaill6e et elogieuse qu'il serait trop long de citer.
Voici deux autres timoignages: " Ces pages, &critle P. Brou,
dans les Etudes des Peres de la Compagnie de /Psus,ont une
grande porttee non seulement d'edification, mais d'histoire.
C'est tout le rble de la France et de l'tglise dans les Etats
barbaresques, de 1645 k t683, qui nous est raconte. Nous ne
pouvons que nous iassocier aux paroles de Mgr Combes,
archevequeide Carthage:, Cet ouvrage se recommanede deluia meme. n
M. 1'abb4 Calvet, agrig6 de rUniversit6 et directeur des

-96tudes litt6raires an college Stanislas, dit i son tour dans le
Soleil: - Je recommande ce livre excellent aux professeurs
d'histoire. Ils y trouverint un chapitre bien instructif de
l'histoire de notre influence en Afrique. L'humble missionnaire envoy6 a Tunis par saint Vincent de Paul, pour donner
les secours religieux aux captifs, devient bientot la seule
force respectde des Turcs. Toutes les 'autres autoritis etant
defaillantes, Jean Le Vacher devient consul I Tunis d'abord,
puis i Alger, et il d6fend avec eclat le prestige de la France
Apres bien des tribulations que M. Gleizes raconte avec la
precision d-un historien et la chaleur d'un frere en religion
du cilibre consul, Jean Le Vacher est arret6 et mis & la
bouche d'un canon, en haine de la foi et de la France. Ce
sang verse, c'est le premier droit que nous avons acquis a la
possession de I'Afrique du Nord. n
En ces temps de guerre, c'est encore une histoire bien consolante et bien reposante que celle de ce missionnaire, de cet
agent de la France, de ce soldat qui, toujours en presence de
l'ennemi, ne cesse de combattre, qui tombe dans la m~I~e,
mais dont Faction est si bienfaisante. a C'est, a-t-on dit de
Jean Le Vacher, un des hommes les plus vendrables dont
l'histoire fasse mention.)

Ajoutons que le livre est en vente a notre Procure
et a la Communaut6 des Seurs, rue du Bac.
Nous avons tous les dimanches, h la
12 ao•it. messe de onze heures, un grand nombre de fiddles
qui n'entendent jamais la parole de Dieu. Or, en ce
XIP dimanche apres la Pentec6te, tout A coup, apres
que le c6lbrant eut r6cit6 le saint.Evangile, on vit
M. Coury, qui iait fonction de sous-assistant a la Maison-Mire, sortir de la sacristie et adresser quelques
mots aux fideles. II fit plusieurs recommandations et
lut la lettre quele cardinal Amette adresse a ses dioc&sains a I'occasion de la fete de 1'Assomption.
C'est tout a fait dans l'esprit du nouveau code
I
glises
canonique qui recommande de faire, dans les

et chapelles publiques, aux messes qui r6unissent une
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assez nombreuse assistance, une courte explication de
l'Evangile on de quelque point de la doctrine chr6tienne (canon 1345). Du reste autrefois, a la messe de
midi, chez nous, on prechait tous les dimanches.
15 aoit. - Le coutumier de l'ancien Saint-Lazare
porte ; cette date: a Ce jour, aprbs la repetition de
l'oraison et avant que de reciter les litanies de NotreSeigneur, nous faisons une protestation ou acte solennel par lequel la Congregation de la Mission prend la
tres sainte Vierge pour sa protectrice, ce qui a ete
commenc6 par ordre expres de M. Almeras, Supbrieur
general, en 1662.

( Apres les complies, nous faisons une procession
solennelle en chantant les litanies de la sainte Vierge
comme il se pratique dans les autres 6glises en
consequence du vceu du Roy Louis XIII. ,
On recommandait ce meme jour au sacristain de
sortir en particulier les chandeliers d'argent et les
burettes de M. de Monaco.
Ce point ne doit plus etre observe, et qui peut savoir
ce que sont devenues ces fameuses burettes?
Un coutumier du nouveau Saint-Lazare ;(rdig6 en
1838) signale une petite modification qui s'est introduite on ne sait quand et A laquelle nous sommes
encore fiddles en cette annie de grice 1917 :
( Au lieu de l'instruction et de la r6p6tition d'oraison, on peut lire la circulaire de M.-Alm6ras dans
laquelle sont d6velopp6s les divers motifs qui doivent
porter la Compagnie et chacqn de ses membres a
prendre la tres sainte Vierge pour protectrice. n
Nous avons fait la procession du vaeu de Louis XIII
chez nos soeurs. Rappelons a ce propos que ce voea
remonte an to f6vrier i638, alors que saint Vincent
etait en grande estime a la cour du Roi tris chretien.

-
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Voici la conclusion bien touchante de cet acte royal,
solennel et public: a Nous exhortons lesdits archev&ques et 6veques d'admonester tous nos peuples d'ayoir
une devotion particulibre A la Vierge, d'implorer en ce
jour sa protection, afin que, sous une si puissante
patronne, notre royaume soit a couvert de toutes les
entreprises de ses ennemis ; qu'il jouisse longuement
d'une bonne paix; que Dieu y soit servi et revere si
saintement que nous et nos sujets puissions arriver
heureusement A la derniere fin pour laquelle nous
avons tous &t6 cr66s ; car tel est notre bon plaisir. On sait que la sainte Vierge a procure au divot
Louis XIII une bonne mort et lui a donn6 saint Vincent
pour l'assister en ce moment dicisif. Plaise a Dieu que
nous puissions r6colter les autres fruits qu'esperait le
pieux roi, Asavoir : ctre a couvert des ennemis et jouir
de la paix.
19 aout. -

En vertu d'une circulaire ministerielle,

un certain nombre de nos confreres qui 6taient dans
1'enseignement en 1914 vont etre mis en sursis d'appel
et rendus ' leur poste. Dieu soit bini
21 aooti. - Nos peres avaient plus de devotion exterieure que nous pour sainteChantal, puisque, d'apres
le vieux coutumier de Saint-Lazare, on chante une
grand'messe aprbs les petites heures.
30 aozit. - Aujourd'hui se r6unit a lInstitut catholique, pres de chez nous, le comit6 de l'Alliance des
maisons d'education chretienne. Ii y a 1a les sommites
de l'enseignement secondaire. Tous reconnaissent la
n6cessit6 de reformer cette funeste r6forme de 19oz
qui a fait tant de mal A la vritable education et de
revenir aux saines 6tudes classiques. Heureux sommes-nous, modestes fils de saint Vincent, d'avoir,

-
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dans notre Ratio sludiorum, le pricieux Directoire des
petits siminaires confits a la Congr6gation, une regle
qui nous preserve des ecarts et des caprices. Les
hommes qui 'ont compose n'6taient pas des hommes
ordinaires, et I'on me citait a ce propos l'exemple
d'un venerable sup&rieur du clerge s6culier qui, ayant
eu ia bonne fortune d'en trouver un, 1'exploitait tous
les jours pour sa lecture spirituelle aux enfants.
j" et 2 septembre. - Ces dates ne nous disent plus
rien, a nous missionnaires du vingtieme sikcle. Comme
elles itaient accueillies avec joie par ceux des n6tres
qui vivaient aux dix-septieme et dix-huitieme sidcles t
C'6tait la f&te de saint Lazare et le commencement
des vacances.
Nos pires cil6braient solennellement saint Lasare.
Oyez plut6t : c La veille, qui est le I' septembre, on
chante les premieres vepres A deux heures et I'on
psalmodig les matines a cinq heures. Toute la communaut6 doit y assister aussi bien qu'a toutes les
petites heures que l'on chante le lendemain.
1 Le jour de la f&te, qui est le 2 septembre, nous ne
permettons pas a nos domestiques de travailler en ce
jour ni A la maison ni aux champs. 11 y a exhortation
I la salle apres l'obbissance. On donne un plat d'extraordinaire a table tant pour le diner que pour le
souper. n
Le dimanche qui pric6dait la f&te de saint Lazare,
on c6l6brait en notre chapelle un office solennel pour
la confrerie des boulangers, dont le patron 6tait saint
Lazare.
I Il y avait premieres vepres la veille, grand'messe
a onze heures, pendant laquelle on faisait la b6nediction des pains : immrdiatement apres que le c6l6brant
a dit l'offertoire, il donne abaiserl'instrument de paix

-
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aux femmes qui vont devant, puis il fait la binediction des pains en disant I'oraison prescrite dans le
Missel, apres laquelle il asperse (sic) les pains et ensuite it fait baiser l'instrument de paix aux syndics
qui viennent apres. Les secondes vepres ont lieu a
quatre heures; elles sont suivies de la procession autour de I'eglise en dedans, en chantant le Te Deum.
" Le lundi suivant, grand'messe pour les difunts de
la confrbrie; cette messe commence a dix heures; on
nomme dix personnes de la communautk avec les officiers pour y assister. ,
Saint Lazare ktait done dignement glorifi dans
notre ancienne maison. Dans la nouvelle, le seal vestige de cette gloire antique est un autel en son honneur du c6t6 de If vangile.
La fete de saint Lazare avait autrefois le privilege
d'ouvrir les vacances. Elles commenaaient avec les
premieres vepres. En 1838, le conseil g6enral jugea
necessaire pour la sante de rios etudiants t'avancer
leurs vacances et il d6cida qu'elles commenceraient
dksosmais apris les examens fixes au 16 aoit; Ies
vacances finissaient le 9 octobre.
En i889, M. le Superieur g6neral accorda aux htadiants, & 1'entree des vacancesles jours de.reposaccordis aux professeurs a la fin de leurs cours. En 1895,
on avanca les vacances au 29 juillet pour des circonstances exceptionnelles: la fatigue d'nn assez grand
nwabre d'etudiants, la maladie d'un professeur. En
I896, a la suite de la visite qu'il fitde la Maison-Mkre,
M. le Superieur g6naral decida que les vacances commenceraient pendant I'octave de saint Vincent et finiraient le 27 septembre. L'ordination genhrale ayant
te-plac6e au dimanche qui pr6cede Saint-Vincent, les
vacances furent de ce chef avancees au debut de juillet. Nous vivons de ce regime.

-
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Autrefois les vacances se passaient dans l'enclos de
Saint-Lazare. II y a une lettre curieuse de saint Vincent i ce sujet. I1 6crit le 5 septembre 1659 : c Les
vacances que vous proposez sont une chose fort delicate. Si on les accorde a quelques-uws, comme il y a
quelquefois raison de le faire, les autres pensent avoir
droit de les demander, et si on les donne tine fois, on
pretend de continuer toujours, en sorte que c'est
ouvrir la porte aux plaintes que de la fermer a. cet

usage.
- Nous avons pourtant 6t6 obliges de le faire ici oii
dbs le commencement nous avons permis qu'on allit
c et 1l se promener pendant plusieurs jours une fois
I'an; mais nous fimes oblig6s de reduire cela a un
jour de chaque semaine auquel on s'allait divertir a
1, 2 et 3 lieues loin. Mais les inconv6nients arrives
en I'une et I'autre maniere nous oat contraints de retrancher ces sorties, particulibrement depuis que
nous avons fait enfermer 8o arpents de terre qui font
un espace assez grand pour se r6crier. Nianmoins
nous avons souffert que les ecoliers soient une fois
allks passer quelques jours a une de nos fermes, mais
ils se comporterent si mal que je n'ai plus voulu permettre qu'on y soit retourn6; et encore fraichement
qu'on m'a press6 sur cela, j'ai tenu ferme par la grace
de Dieu. »
II est int&ressant de nous rem6morer ces menus faits
de l'ancien Saint-Lazare, ne serait-ce que pour etaWir
la grande difference qui existe entre les anciennes
vacances et celles dont jouissent actuellement nos
chers 6tudiants et seminaristes qui sont en villgiature
a des centaines de kilometres de Paris. Autres temps,
autres mceurs.
3 septembre. - L'anniversaire des massacres de Sep-

-

i5 -

tembre attire de plus en plus l'attention soit a cause
du procks de b6atification qui se d&roule en ce moment soit a cause des nombreux articles qui paraissent
dans les revues pour 6tablir quel a 6t6 le vrai motif du
massacre.
6 septembre. - Les prieres d'actions de grices pour
la victoire de la Marne sont toujours bien suivies et le
triduum qui se ced1bre en 'honneur de sainte Genevieve, pres du Pantheon, rassemble beaucoup d'gmes
reconnaissantes.
7 septembre. - Le coutumier del'ancien Saint-Lazare
porte en ce jour : a Veille de la Nativit6 de la sainte
Vierge; il est d'usage de jefiner en cette maison, mais
quand la fete arrive le lundi on n'anticipe pas ce
jeune au samedi pr&6cdent. »
21 septembre. -- Le Souverain Pontife, dont la charite est inppuisable, vient d'envoyer au cardinal de
Paris 20000 francs pour venir en aide aux refugies frangais des r6gions occupees et il nous invite a a prodiguer notre assistance morale et matirielle a ces pauvres
victimes de la guerre et tout particulierement aux
families plus nombreuses ,. Comme cette lettre aurait
r6joui le cceur de saint Vincent et avec quelle conviction il l'aurait comment6e a tous ceux qui 6taient les
ministres de sa chariti!

27 septembre. - Retraite traditionnelle des pretres,
6tudiants, s6minaristes, coadjuteurs, sous' la direction
de M. le Vicaire gneral.
Le vieux coutumier de Saint-Lazare signale une
pratique qui ne s'observe plus: f Le dimanche d'apres
1'ordination des quatre-temps de septembre, on commence la retraite annuelle, et lorsque la fete de saint
Matthieu arrive le lundi, on ne la commence que le

-
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lundi au soir; mais quand la fete de saint Matthieu
arrive le mardi, on commence la retraite des le
dimanche precedent. Cela ne regarde que la retraite
des pr&tres anciens, car les siminaristes commencent
toujours leur retraite le dimanche an soir. n Un pen
plus loin, le 9 octobre, le meme coutumier dit : a Ce
soir, commence la retraite des 6tudiants meme quand
cette fete arrive le samedi. n On voit d'apres ces deux
passages que les pretres anciens faisaient leur retraite
a pes pris en mime temps que les s6minaristes, et que
les 6tudiants la faisaient a une autre 6poque. II y avait
done trois categories de retraites a part. Du reste, un
des avis de la retraite est ainsi libelle : « Pendant les
huit jours de la retraite et mime le nenvihme jour, on
ne va pas a l'oraison du matin avec la communaute ni
meme le vendredi au chapitre; mais le samedi, ceux
qui sont en retraite assistent a la conference et, pour
ce, ils descendent a l'avant-quart de cinq heures pour
entrer &la salle d'oraison & cinq heures sonnantes. ~
Voil& encore un d6tail a retenir que cette conf6rence
le samedi & cinq heures du matin.
Puisque nous signalons les vieux usages, mentionnons cette particularite de la retraite : ( On s'assemble
tous les jours soir et matin, dans une salle pendant la
derniire demi-heure de recreation pour faire la repetion d'oraison. n
SLe coutumier de 1838 indique que ( c'est l'assistant
qui a coutume de conduire la retraite, M. le Superieur
la faisant plus tard D. Une note en marge constate
que, depuis 1844, c'est M. le Sup6rieur qui ouvre la
retraite et preside le soir a la repetition d'oraison.
Quoi qu'il en soit de ces differentes pratiques qui
montrent que nos v6ner6s superieurs ont su toujours
s'accommoder aux circonstances, changeant les us
lorsqu'ils l'ont jug6 utile, nous autres, nous avonr
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suivi docilement les prescriptions en usage act6ellement.
Mgr Bessiere, 6veque de Constantine, est venu s'idifier chez nous pendant ces jours et aussi nous 6difier.
Sa Grandeur a fait ses 6tudes secondaires sous nos
confreres soit A Saint-Pons; soit & Oran, et a fait son
grand s6minaire a Oran. Elle a done 6t& form6e compl&tement dans nos maisons. Mgr Bessiere fut collaborateur de nos confreres pendant dix ans. Rien
d'6tonnant a ce que dans son mandement de prise de
possession il s'exprime ainsi :
Comment, dans cettehymne de la confraterniti sacerdotale,
me pas dvoquer le souvenir de ceux qui furent nos peres dans
le sacerdoce, nos maitres dans la science sacree et dans la
pratique de toutes les verus, M. Irlandes et tous les pretres
de Ia Missien que notre coeur a tant aimis, parcequ'ils furent
- lears hiritiers le sont toujours - les dignes fils de saint
Vincent de Paul, cette gloire si pure de P'glise et de la
France.
Avant de recevoir la plinitude du sacerdoce, nous sommes
al1 nous agenouiller sur leur tombe of, a Pombre de I'immense croix qu'enlace le lierre, leur depouille mortelle
repose, mil&e a celle de tant de nos confreres dont nous
conservons picusement la memoire. Et cet ossuaire bini
exhalait un arome de sainteti que nous avons recueilli dans
une fervente priAre. Et nous nous rappelions- avec attendrissement i'oracle du Livre de la Sagesse: t Louons ces hommes
qui furent glorieux en leur temps et qui sont nos peres. Le
Seigneur a fait 6clater en eux sa gloire. Ils ont brilld par
leurs vertus et par leur prudence; dans la conduite du peuple,
ils ont, dans leur sagesse, laiss6 k leurs successeurs des rigles
tres saintes. Leurs corps reposent en paix et leur nom passera de gendration en gadnration. n
Notre ccur emu nous a entrain6 a un autre et bien religieux p6lerinage. Nous sommes alld, rajeunissant des souvenirs de trente ans, h ce qui fut jadis le petit et le grand s6minaire, le long des remparts ou, dans les pins touffus, la brise
plaintive accompagnait nos prieres aux jours des grandes

Litanies, face a la mer qui a berce de son chant nrcnctone,
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combien suave, nos rives d'eafant. Volontiers nous aurions
baisE cette terre maintenant boulevers6e et triste. C'est 1U
qu'aupres de maitres venires nous avons passe les jours heureux de notre seminaire; c'est li que, pendant dix ans de
professorat, nous nous sommes attache . cultiver les vocations sacerdotales, nouant des liens tres chers que la mort
ne pourra pas briser, - maison de la priere et du travail qui
evoque en notre ;ime le souvenir aime de ce qui fut sur la
terre de France le berceau de notre vocation et oh nous
avions connu deji la joie de vivre sous la houlette du meilleur des peres et dans la societi d'excellents amis.

Le meme Mgr Bessiere, parlant, dans une autre lettre

pastorale, de Kouba, s6minaire dirige par nos confreres, ouvre une parenthese A ce nom et s'6crie:
, Kouba, qui rappelle a des generations de prtres
qui les aimerent avec passion les noms immortels da

P. Girard et de M. Dazincourt. )

On voit par ces petits extraits quel ami de la Congration nous possidons en nos murs pendant la retraite.
Malheureusement, c'etait la retraite, et il n'y cut que
M. Gleizes, son ancien professeur et quelque autre
qui purent jouir des charmes de sa conversation.
29 septembre. -

Mickel et nous

Nous terminons le triduum

recitons

asaint

an salut, par ordre de

Mgr l'archev&que de Paris, la belle priere suivante:
Nous recourons a vous dans notre tribauation,glorieux saint
Michel. Accabl6s de douleurs, nous vous presentons les souffrances des 6tres si chers dont la guerre nous separe.
C'est en faveur de nos soldats, 6 Prince de la Milice cdleste,
q:e nous vous implorons. Soutenez leur courage dans les
wumhats; preservez-les des atteintes de 1'ennemi. Secourez
les fils de France qui defendent le sol sacrt de la Patrie,
fille ainee de 1P'glise.
O vous qui reservez vos bienfaits aux nations qui vous
honorent, souvenez-vous que la n6tre vous considera toujours
comme son gardien et recevez aujourd'hui ses hommages
religieux et fidiles.
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Vainqueur de Satan et de ses adeptes, obtenez a nos armes
la victoire.
Ange de la paix, refoulez en enfer les guerres qui font
pleurer. Hitez par vos prinres la paix glorieuse que nous
attendons, forts de notre droit, confiants dans la justice de
notre cause.
Avec vos prieres, 6 grand Archange, offrez ADieu nos regrets
et nos rdsolutions.
Que ne sommes-nous moins indignes de votre assistance!
Mais puisque vous etes le mandataire de Dieu aupres desames justifides, rendez-nous plus fermes dans la foi, plus purs
dans nos meurs, plus devouds a Jesus et a son Iglise, plus
chrCtiens enfin dans nos institutions et dans nos lois.
Souffrez encore, 6 saint Michel, prev6t du Paradis, que
nous vous invoquions pour ceux de nos freres qui sont tombes au champ d'honneur. Introduisez-les au .plus t6t dans la,
lumiere sainte oi vous lpuent les bienheureux.
Obtenez-nous enfin de vaincre dans les combats de la vie,
de n'xtre pas condamnes au jour du redoutable jugement et
d'etre mis en possession du boaheur des 6lus.

3o septembre. - On nous lit au r6fectoire la lettre
que S. Em. le cardinal archeveque de Paris adresse
au clerg6 et aux fideles de son diocese a l'occasion du
mois du Rosaire. Mgr Amette nous rappelle d'abord
les maux de cette guerre : les millions de victimes,
les ruines accumulies. a Emu de tant de souffrances,
dit-il, pressi par le d6sir d'en hiter la fin, le PNre
commun des fideles adressait naguere aux chefs des
nations belligirantes un nouvel appel les invitant a
echanger leurs vues pour arriver a une paix juste et
durable et il engageait les ames fid:les qui soupirent
apres la paix a se tenir 6troitement unies dans la
priere et la penitence. , Le cardinal montre ensuite
que le Rosaire nous fournit le moyen de r6aliser le
voeadu Saint-Pere parce que c'est une priere tres puissante et trbs sanctifiante, et il termine par ces considerations: i Serait-il vrai qu'i mesure que la guerre se
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prolonge, la ferveur d'un certain nombre semble s'attiedir, que la lassitude sinon le d6couragement s'empare d'eux, qu'ils se montrent moins empress6s au
pied des autels, moins courageux dans le support des
6preuves et dans la fidilit6 au devoir ? Gardons-nous,
Nos Trks Chers Frcres, de ces d6faillances; de
meme que nos vaillants soldats, apres trois annres de
luttes, de fatigues et de souffrances indicibles sont
cependant r6solus a tein jusqu'au bout, sachons tenir
nous aussi dans le concours n6cessaire que nous leur
devons par nos prieres.
5 octobre. - M. le Vicaire g6enral reunit les pr&tres
i la fin de notre retraite. Entre autres choses, il a parl6
da nouveau Code et de I'assemblke g&n&rale. II nous
engage tous et chacun 'a tudier serieusement le nouveau Code qui entrera en vigueur le lundi de la Pentec6te 1918.
A la fin de cette petite conf6rence, M. le Vicaire
g6nbral dit un mot de I'Assemblie gindralequi, d'apres
les Constitutions, devrait se tenir cinq ou six mois
aprbs la mort du Superieur g6n6ral, nisi gravis necessitas arbitrio ipsius Vicarii el assistentium ad plura mediclate suffragia dilationem aliquam exigeret. Ii semble
bien que la gravis necessitasexiste maintenant, d'autant
plus que le d6cret 161 de la treizieme assembl6e g&nrale, session 7, ann6e 1762, d6clare convextum eo usque
tune deinceps a R. A. Vicario... generali differendum
esse donec remotioresprovinciaead hauc S. Lasari domum
commode ac tuto convenire possint. 11 est manifeste
que les remotioresprovinciae ne peuvent pas en ce temps
de guerre et de torpillage tuto et commode se rendre

a la Maison-Mere. D'ailleurs, M. le Vicaire general a
pris soin de demander l'avis de tous les visiteurs des
provinces de la Compagnie, et tous, sauf un, nt estime
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qu'il fallait diff rer la tenue de l'assemblie jusqu'apres
la guerre.
8 octobre. - M. Pouget celbre sa cinquantaine de
vocation. Que de tresors on peut accumuler dans son
intelligence pendant cinquante ans! Malheureusement, beaucoup de ces tr6sors restent caches et ne
reviennent pas A la m6moire; notre excellent confrbre
semble faire exception i cette regle, on dirait qu'il
n'a rien perdu de tout ce qu'il a appris; il le garde precieusement en sa tres riche memoire et il sait le faire
revenir quand besoin est. Depuis longtemps ses pauvres
yeux lei permettent A peine d'y voir; et alors il r&cite
son briviaire par coeur, il dit la messe du jour par coeur,
il aligne par cceur des rang6es d'6quations avec des x,
des y et toutes sortes de chiffres, il se delasse en r6p6tant par coeur quelque 6pitre de saint Paul en grec
ou quelque cbapitre de l'Ancien Testament en h6breu
ou quelque satire de Boileau en francais. Heureux
mortel pour qui la m6moire n'est pas la facult6 qui
oublie!
9 octobre. - Saint Denys et ses compagnons, patron
principal de l'archidiocese de Paris. Double de premiere classe. Nous r6citons un bel office avec antiennes et hymnes propres.
Des fetes solennelles ont lieu dans ia chapelle du
martyre sur la colline ce Montmartre. Son Eminence
clt6bre la messe et prononce une allocution. L'endroit
oiu nous sommes 6tait appel6 autrefois la colline, le
mont de Mars, mons Martis, A cause d'un temple de

Mars biti au sommet.
Quand les martyrs saint Denys et ses compagnons
eurent sanctifii ce lieu par I'effusion de leur sang, on
le nomma mons Martyrum, Montmartre. Deux 6glises
y furent baties, l'une qui existe encore, la vieille
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eglise Saint-Pierre de Montmartre qui a kt6 consacr6e par Eugene III ayant pour diacre saint Bernard
et pour sous-diacre Pierre le Vinerable; 1'autre qui a
et6 d6truite i la Revolution et sur 1'emplacement de
laquelle a 6te construite 1'6glise oii nous c616brons
saint Denys. C'est en cet endroit que saint Ignace et
ses premiers compagnons prononcerent leurs vceux;
c'est done le berceau de la cel6bre Compagnie de
Jesus. N'est-ce pas aussi un peu celui de notre petite
Congr6gation? a un certain point de vue, oui, d'apres
ce que dit saint Vincent dans une de ses conferences:
<t La Compagnie, encore dans son enfance, n'6tant
compos6e que de trois ou quatre qui allrent A Montmartre (le miserable homme qui vous parle etant alors
indispose), se recommanda a Dieu par I'intercession
des saints martyrs, pour entrer dans cette pratique de
la pauvret6, alors et depuis si bien observie par une
grande partie de la Communaut6. > Cette chapelle est
la sixibme station de saint Denys; car de mIme que
Rome a ses sept basiliques que tout pelerin se fait un
devoir de visiter, ainsi Paris avant la Revolution avait
les sept stations de saint Denys que tout pieux Parisien
se faisait une joie de parcourir.
La premiere etait au monastire actuel des Carm6lites, rue Saint-Jacques, qui est l'ancienne voie romaine par oi I'on arrivait

.

Lutece.

La seconde, appelke Saint-Etienne-des-Gres, 6tait
sur 1'emplacement actuel de l'Ecole de droit; ce mot
Gres est une corruption de Grecs; saint Denys et ses
compagnons etant Grecs, le peuple avait nomme
1'6glise bitie par eux, 4glise des Grecs, qui est devenue
6glise des Gres.
La troisieme station etait dans la rue des Ecoles,
devant le portail principal de la Sorbonne actuelleSaint Denys y avait construit une eglise en l'honneur
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,de la sainte-Trinit ; comme le peuple avait coutume
de dire : Dieu soit binit, ou benoit, peu A peu l'Eglise
s'appela 6glise de Dieu benoit. puis de Saint-Benoit.
La quatrieme station etait derriere la cathedrale actuelle; on 1'appelait Saint-Denys-du-Pas, soit d'apres
les uns parce que notre saint y fut jug6 et torture par
le pr6fet romain, passus, passio, pas, soit d'apres les
autres parce qu'il n'y avait qu'un pas entre cette petite
eglise et la grande cath6drale.
La cinquieme station, appeke Saint-Denys-de-laChitre, rappelle l'endroit oh notre martyr fut mis en
prison, en chitre; les agrandissements de l'H6telDieu ont fait disparaitre ce touchant souvenir.
La sixieme station est le lieu du martyre oui nous
sommes aujourd'hui sur la colline de Montmartre.
La septieme station est la c6libre basilique construite en son honneur dans la ville de Saint-Denys.
13 octobre. - La Semaine religieuse consacre A une
ceuvre nouvelle qui vient de s'ouvrir chez nos seurs
de la rue de l'Abbaye, I'article suivant:
LA PREPARATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES FILLES

Nous sommes heureux d'enregistrer deux fondations nouvelles, destinies & assurer la formation professionnelle de
jeunes filles chr6tiennes.

La premiere est due

&1'CEuvre des tcoles professionnelles

catholiwqes de jeuies files, que preside Mme la comtesse de
Germiny, et dont nous avons relate ici meme la r6cente et
trbs belle exposition. Cette organisation ouvre, avec l'annee
scolaire, une nouvelle &cole.Nous devrions plutat dire quJelle
fonde une auvre nouvelle, car il s'agit, cette fois, non plus de
l'apprentissage de la couture, mais de I'enseignementdu des-

sin industriel et commercial. Les professions du dessin tendent, en effet, comme tant d'autres, - qu'on le veuille ou non,
- N se f4miniser, et c'est repondre au veu des families chr&
tiennes, que d'offrir a leurs jeunes filles le moyen de s'y
I
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preparer sans sortir de l'atmosphere morale out elles out
grandi.
Ces cours ouvriront ie jeudi 8t octobre, 7, ruede I'Abbaye, et
auront lieu les jeudis et*samedis, de une heure a trois heures.
Ils sont completes d'un c6td par des cours de math4matiques,
d'algebre, de geomitrie et de physique, etfde l'autre, par des
cours d'enseignement menager et de religion, ces deux elements devant se retrouver toIzjours dans la preparation de la
femme k son avenir.
La durde des etudes est de deux annes. Les eleves qui auront satisfait aux examens de sortie, recevront un dipl6me
special et pourront devenir calqueuses et dessinatrices dans
les industries ou chez les architectes en rapport avec l'euvre.
La cotisation est de 5 francs par mois, fournitures scolaires
comprises.

La Semaine religiewse indique ensuite la seconde fondation, qui, n'ayant pas son siege chez les Filles de la
Charit6, ne rentre pas dans 1'objet de cette chronique.
L'article se termine par ces reflexions :
Ecoles de couture, de dessin et de commerce : autant de
manifestations de la sollicitude des catholiques pour l'avenir
professionnel de la femme, et autant de moyens, pour les
jeunes filles, de pourvoir plus largement aux besoins de leur
future famille et de mettre son avenir a I'abri du besoin. Nous
souhaitons que les catholiques manifestent a ces deux fondations nouvelles la confiance et la sympathie qu'elles meritent.

14 octobre. La solennite de Saint-Denys I la
grande basilique, septieme station, attire une foule
considerable et 1'on assiste au spectale d'une procession grandiose oii sont portees les bannieres des cheminots et celles des villes de France et de Belgique
qui sont occup6es par l'ennemi.
18 octobre. - Mgr Amette publie dans son diocese
1'encyclique pontificale et le d6cret consistorial sur la
pridication. Nous donnons plus loin le texte de ces
deux documents. Nous attirons i'attention de nos con-

freres predicateurs sur le canon 1341 qui est rappel6
dans ce d6cret et qui sp6cifie que, pour pr&cher dans
un diocese, il faut y etre autoris6 par l'eveque du lieu
et que ce dernier ne doit donner l'autorisation qu'apres
s'ktre assure de l'idon6it6 du pr6dicateur et avoir recu
de l'6v6que ou du sup6rieur du pr6dicateur un bon
"t6moignage sur Ia doctrine, la pi6t6 et les mceurs. On
fera bien, pour 6viter des difficult6s, de se munir d'une
feuille de pouvoirs,pagellapraedicationis,comme on se
munit d'un celebret. Nous avons au secr4tariat des
formules ad hoc. A l'aide de ces formules, on pourra
obtenir plus facilement de 1'6 veque la permission de
pr6cher.
19 oclobre. -

Autrefois, nos chers

6tudiants com-

mencaient solennellement les cours puisque le coutumier de Saint-Lazare s'exprime ainsi en ce jour. , Nos
freres 6tudiants chantent une grand'messe pour l'ouverture des classes; elle est pr6ced6e du Veni Creator
et de l'oraison Deus qui corda fidelium. ,
20 octobre. -

Ce matin, a quatre heures, les sirenes

ont fonctionn6 dans la banlieue nord de Paris. A cinq
heures, I'alerte a &te donnee par les pompiers dans
plusieurs guartiers de Paris. D'autre part, les agents
ont passe chez les dibitants qui ouvraient leurs boutiques et les ont pribs d'6teindre toutes les lumiires.
Les memes mesures de precaution ont et' prises dans
bon nombre de maisons particulibres. On signale des
zeppelins. Heureusement que la chose n'est pas arriv6e
la nuit, car il y a -des maisons de sceurs, dans Paris,
oi, lorsque pareil. signal se fait entendre, sur l'ordre
des administrateurs, toutes les enfants vont se r6fugier
dans les caves. Il sera interesant apres la guerre de
se rappeler ces 6veils subits, ces descentes pr6cipitees,
ces s 6 jours plus ou moins prolong6s dans le sol de la
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terre, ce sera tres poetique alors; mais pour ie moment,
pendant la guerre, quand on est oblige d'etre les
heros de ces deplacements, ce n'est pas toujours interessant, c'est souvent tres prosaique.
Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas &t6troubles a
la Maison-Mere et nous avons continue notre oraison,
sans nous douter pour la plupart qu'un danger nous
menacait. On dirait que les bruits du monde hesitent
a penetrer dans notre chartreuse.
On apprend dans la journ6e que quatre zeppelins
ont ete abattus et qu'un autre est poursuivi le long du
Rh6ne. C'est toujours autant de moins.
21 octobre. - Grande et belle manifestation des Enfants de Marie au Sacr&-Cceur de Montmartre.
M. le Vicaire general avait reu, il y a quelques
jours, une lettre d'invitation ot I'on pr6cisait le but de
cette cerimonie.
A cause des heures douloureuses que nous traversons,
quelques Enfants deMarie ont sollicit6 de S. Inm. le cardinal
Amette, archeveque de Paris, une /ournie de reoiaration
pour apaiser le justice divine.
Son Eminence a bien voulu ecouter notre demande et a
daigne accepter de presider la cer4monie solennelle qui aura
lieu k la basilique du Vceu national, au Sacr&-Caeur de Mont-

martre, le dimanche at octobre a trois keures.
Suivait le programme de cette journee de rvparation des Enfants de Marie:
i'Chaque jeune fille voudrabien offrir, en son particulier,
un petit sacrifice, et riciter trois Ave Maria pour remercier
Dieu des bienfaits accord&s a la Vierge des Vierges.
2"Communion g6nerale des Enfants de Marie.
3* A la basilique de Montmartre,Aes Enfants de Marie,
munies du ruban et de la m6daille, se succ6deront devant le
saint Sacrement; paroisse par paroisse, les plus prbs viendront tout au matin, les plus 6loignees feront les heures

voisines de la cirdmonie de trois heures, pour n'6tre pas
oblig6es de se diranger deux fois. A cet office, on chantera le
Parce Domine les bras en croix..
Autant que possible, en esprit de penitence, on gravira la
colline k pied.
4° On invite les jeunes filles qui seraient autorisees par
leurs parents, & passer la nuit du samediau dimanche devant
le saint Sacrement expose, dans la chapelle de la Maison des
Retraites de Montmartre. Priere d'envoyer son nom & Miles
les Secretaires.
5* Les jeunes filles tres l6oignees de la basilique du
Sacri-Coeur de Montmartre (Paris), centre principal de la
]ournee de riearation,sent prices d'y prendre part cependant
en remplissant les numeros i et 2 du programme et en faisant
une heure d'adoration devant le saint Sacrement le z2 octobre a l'intention qui nous est commune : Flckir la justice
divine.
6* La ]ournie rgparatricedes Enfants de Marie, commencie
le samedi soir A huit heures, se terminera le dimanche A la
m6me heure ; nous la ferons en union avec la tris sainte
Vierge, Reine du saint Rosaire.

La Semaine religieuse de Paris a publi6 un compte
rendu de cette fete, qui en donne tons les d6tails et
qui en precise exactement la physionomie. On le lira
avec plaisir.
LA JOURNEE DES ENFANTS DE MARIE A MONTMARTRE

La guerre dure toujours. Les eivnements se compliquent,
deconcertant les previsions les mieux 4tudiees. L'issue semble
s'eloigner devant nos mains qui croyaient la saisir. C'est le
moment oh ceux qui croient comprennent que la pribre doit
avoir sa place dans la bataille, a c6te des armements formidables, et que le cri jet6 vers le ciel est une puissance.
VoilA le motif de la grande offensive spirituelle que P'o
signale partout depuis le commencement de la guerre. C'est
en particulier le motif-de la i Journ6e de r6paration des
Enfants de Marie de France P, qui eut lieu le dimanche
21 octobre, a la basilique de*Montmartre.
Elle fut toute simple et tres touchante.
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La veille au soir, la chapelle intime et recueillie d'une
maison de retraites voisine, abritait pour une nuit d'adoration
devant le saint Sacrement expose, une centaine de ces jeunes
filles, puisque l'6glise du Vceu national n'est ouverte pour la
priere noc'urne qu'aux seuls bommes de France. Et parce
que la chapelle etait petite, la liste fut close, bien avant
d'avoir satisiait toutesles Enfants de Marie, animdes du g4neleux disir de ne pas dormir pour pouvoir prier.
Cinq heures et demie. Au dehors, il fait froid. 11 monte de
la terre un brouillard humide. Paris dort encore. Mais tout
le monde n'y dort pas, et voila qu'au sommet des rues escarpees, des ombres se hAtent. Elles se glissent, silencieuses et
rapides, dans 1'1troit couloir entre les palissades. Le grand
battant de la porte tourne sans bruit, et leurs pas discrets ne
troublent pas le recueillement profond du sanctuaire. A ce
moment, la grande basiiique prisente un contraste etrange :
elle est pleine d'ombres et de feux, de silence et de vie. Les
voutes disparaissent au sommet des piliers dans une obscurit6 qui leur donne une profondeur mysterieuse et fantastique. D'ailleurs toute la lumiere se concentre sur le grand
soleil d'or qui rayonne autour de l'Hostie sainte; lumitre artificielle, blanche et crue des lustres ilectriques; lumiere plus
douce et si vivante des grands cierges de cire allumes la veille
et qui ont bruile la nuit durant; lumiere des petites veilleuses, par douzaines,qui paraissent trembler dansleurslampes
presentees par des anges d'or, entre les grands arcs de pierre.
Mais dans la nef, pleine d'ombre en apparence, il y a plus
de lumiere encore au fond des ames : car c'est lheure de
l'adoration fervente, que ne troublent ni les curieux, ni les
promeneurs. A cette heure oii tant d'autres continuent un so5meil tres ligitime, il y a 1k des Ames qui s'eveillent dans la
solitude, au monde des r4alites invisibles. Deji les Enfants
de Marie sont rombreuses : leur ruban bleu, leur mddaille
d'argent, les designent, et puis aussi plus de jeunesse et plus
de ferveur. II est convenu qu'elles doivent se succider sans
interruption depuis l'aube jusqu' la ouit. Et tres justement,
car rien n'est laissC a la fantaisie ni an caprice, on a convoqud
pour cette adoration matinale les paroisses les plus rapproch6es de la basilique, de maniire que les Enfants de Marie
des quartiers iloign6s ou de la banlieue puissent venir seulement aux heures voisines de la grande solennit€, sans atre
obligdes de se deranger deux fois.
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A sept heures, i huit heures, deux messes, dont Mgr 1'Archeveque de Grenade celibrera la seconde, reunissent un
sombre incroyable de jeunes filles pour la communion g6n6.
rale; deux pretres, incessamment, distribuent I'Eucharistie k
toutes ces enfants agenouillies; les ciboires se vident et se
renouvellent, et la sainte table se garnit toujours. - Pour
mieux prier, elles viennent unir leur ame & Celui qui mettra
ensuite sur leurs levres des accents irresistibles. Spectacle
infiniment touchant de toutes ces jeunes filles venues dans le
sanctuaire du Repentir et de 1'Amour, et qui, dans ce Magnifi•at de leur action de graces, font monter vers Dieu dont
elles voudraient flchir la justice, non pas la voix solitaire
de leur adolescence, mais l'hymne de leurs coeurs battant k
'unisson de la mime foi et des mimes espirances.
Les instants passent pieusement remplis. La grand'messe
et 'adoration par groupes. II est une heure. D'ordinaire, c'est
l'istant calme ou la basilique se recueille.
( D'adorateurs zilds, a peine, un petit nombre... ,
Au dehors, le temps reste couvert et brumeux. Un moment,
it a sembl[ que le brouillard allait se disperser comme une
fuame, derriere laquelle on devinait d6jk un ciel tout bleu.
Et puis, non, tout est demeur6 gris. D4cidement, l'ascension
est pea engageante. Pourtant voill les portes k chaque instant
ouvertes laissant passer des groupes toujours plus nombreu..
Sans donte, la presence des Enfants de Marie h Montmartre
n'est pas un dv6nement exceptionnel. A chaque pelerinage
d',td, as mois de mai surtout, leur mois privil6gi6, elles
viennent rendre au Fils un hommage qui va au coeur de la
Mere et qui s'accompagne parfois de chants d'une rare beaute.
Grande ou petite, chaque paroisse est toujours reprisentre
par une de leurs dl6gations.Jamais pourtant il n'a6t6 question d'en voir autant.
Quand trois heures sonneront, la vaste nef aura ddbord6
depuis longtemps. Les habitues, fiddles k nos reunions dominicales, et les passants curieux d'assister & un gracieux spectacle, oat beau faire un visage austere, ils sont impitoyablement eliminds. Les Enfants de Marie ont un drapeau; on
leur dit:Vous ktes une armee. i Ce n'est pas en vain!
Comme a nos soldats victorieux, il fallait' ceder le terrain h
Scette invasion de confreriennes en rubans bleus. Ce n'etait
pas de leur part une attaque brusquie, mais une progressicn lente et irrisistible, methcdique et sfre. Bien avant
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i'office. un grand nombre sont debout dans les chapelles
recul6es, tout le long des passages envahis, serries les unes
contre les autres i ne pouvoir bouger. II est disormaisimpossible de trouver encore de la place dans ce sanctuaire si
rempli.
Mais vous savez bien qu' c impossible » n'est pas un mot
frangais. A chaque minute la prise de possession continue,
il en entre encore et toujours par colonnes profondes, par
groupes compacts, par vagues d'assaut. On ne se bouscule
pas, sans doute, mais on se comprime, on setasse, on s'6crase
mEme un pen. Alors M. le Superieur decide d'improviser un
service dans la crypte pour les c refugies , qui n'ont pu
trouver acces dans l'iglise haute; et la crypte instantaniment
se trouve pleine. Puis on reste bravement dehors, tout autour
du monument gigantesque et pourtant trop etroit; et pros du
funiculaire, sur le terre-plein qui avoisine la basilique et qui
*la s6pare de Plglise Saint-Pierre, le long des palissades, dans
les rues en pente, partout ii y a des Enfants de Marie de
France.
Surtout n'imaginez pas que ce soit une foule bruyante et
agit6e, fourmillante et confuse; une meme pensee de priere
et de r6paration 'avait depuis longtemps fixie dans 1'adoration. La recitation du Rosaire et le chant du Parce Domise
se faisaient seuls entendre, et les derniires arrivies, quelque
inconfortable que fHt leur situation, ne donnaient qu'un
regard d'envie au petit nombre des ilues confortablement
installIes sur des chaises, et s'associaient sans retard an mystere commence.
Trois beures. Le Cardinal Archevcque de Paris, apris avoir
encourage et beni le-projet de cette journe de reparation a
voulu presider la cirkmonie oi se trouvaient reunis tous les
patronages de jeunes filles de Paris et de la banliene, et de
nombreuses d6legations provinciales. Ces patronages representaient non pas une classe de la nation, mais tout le peuple
de France, en une foule oh se melaient les hdritii.ies de
quelques grands noms, aux plus humbles ouvriires, toutes
confondues dans la meme pribre, dans la mime puret6 et
dans le meme voeu. Aussi, en parcourant a la suite du clergd,
1'6troit chemin difficilement frayd, Son Eminence paraissait heureuse d'une lenteur qui lui permettait de benir un
plus grand nombre de ces Enfants de Marie inclindes vers
son anneau 6piscopal.

-

31 -

Lorsque le Magnifical retentit dans son ampleur et dans sa
joie, on eut comme un avant-goit de 1'dmotion que nous
donnerait, sous ces memes voutes sacries, le Te Deum de la
victoire.
Mais le predicateur est.en chaire, M. 'abbf Langlois, cure
de Sainte-Madeleine, I'ancien premier chapelain de 1'Eglise
du Vceu national. Souvent sa voix avait retenti jadis au milieu
des grandioses assemblies de Montmartre; elle s'y est faite
entendre avec la meme iloquence entrainante et chaleureuse,
adaptant sans effort a son auditoire si bien prepare les magnifiques donnees de I'enseignement surnaturel.
II dibute par ce texte d'Isaie :
a Dans les derniers temps, il arrivera que la m3ntagne de
la maison du Seigneur sera etablie sur le haut des monts, et
les peuples en foule y viendront en disant : , Venez et mont tonst a

Ce texte prophetique, on pent Pappliquer a Montmartre,
car Montmartre c'est tour A tour :

. i' Un Thabor, un sommet de la transfiguration produite
par la priere en celles qui sont les filles de France, soeurs'de
Jeanne d'Arc, . 'bheure oi la patrie est en danger.
2*'Un Calvaire, un sommet de cette penitence dan' laquelle
itfaut envelopper tout ce qui s'oppose en elles an regne de
J4sus-Christ.
3* Le Mont de i'Ascension, d'oit la colombe sortant d'une
arche qui vogue depuis trois ans sur un ddluge de sang,
portera au monde l'annonce d'une paix, qui sera le pardon
de Dieu.
Pribre, reparation, esp6rance, telles devaient etre les
pensees auxquelles allait se ramener tout le discours.
Puisque Montmartre est un Thabor, le Thabor de la priere
nationale, il faut le gravir avec les ap6tres pour comprendre
ce que le Maitre attend, c'est-k-dire, l'adoration, 1'action de
graces, l'offrande, et ce qu'il lear accorde, c'est-a-dire la
transfiguration qui consiste a voir avec d'autres yeux, I entendre dans leur vrai sens les paroles et les conseils, a goater
aux vraies joies que Dieu seul peut donner. Alors on dira:
c Seigneur qu'il nous est boa d'etre ici! Mais la religion du sentiment n'est pas la religion de
1'Evangile. Sur le Thabor, leSauveur parle de sa douloureuse
passion. 11 presente sa croix, il montre le Golgotha. C'est la
qu'il faut le suivre..Car Montmartre est autre chose qu'un
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Thabor. 11 est un Ca.vaire, et i la priere qui transfigure
Jesus-Christ veut que l'on joigne la penitence qui ripare.
Leqon gineralement incomprise donn6e par les saints:
saint Paul, saint Francois d'Assise, la bienheureuse Jeanne
d'Arc, la bienheureuse Marguerite-Marie. Ceux qui feignent
d'ignorer cette puissance de la reparation dans la vie catholique et pretendent se contenter d'un christianisme dont la
foi n'opere pas, dont la confiance est limitee, dont I'amour
est tremblant, ceux-la ne comprennent pas la gradde loi de
la r6versibilite des merites et de i la vie pour les autres ,.
inscrite au Calvaire en lettres sanglantes et gravee dans le
cceur de tout viritable chretien.
Celui qui sincirement jette un regard sur sa propre vie et
compare les fruits qu'elle donne aux graces qu'il a reques et
aux tendresses de Dieu pour lui, demeure confondu, se
frappe la poitrine et sent les larmes monter I ses yeux. t Pater feccavi! Mon pere, j'ai pechE!I
Cette parole, ii faut la dire, mais il ne faut pas s'en contenter, il faut y joindre des oeuvres r6paratrices personnelles.
< Jesus m'a aime et il est mort pour moi; disormais ii me
faut vivre pour lui et renoncer a tout ce qui m'avait el.igne
du veritable amour. ,
Mais la reparation personnelle n'est qu'une premiere 6tape
de notre ascension vers Dieu, les ames genereuses montent
jusqu'a la reparation des fautes du prochain, de la famille
qui mdconnait les lois chretiennes sur lesquelles elle est
fond6e, ou de la nation qui ne se souvient plus de son baptame a Reims, de sa dilivrance a Poitiers, des miraculeuses
chevauch6es de son heroine nationale, de Paray, de Lourdes
et de Montmartre.
Ce n'est pas tout vous voulez bientOt saluer en Montmartre
non plus seulement le Thabor de la priere transfigurie, le
Calvaire des irparations efficaces, mais la montagne ou vous
viendrez acclamer 1'Ascension de la France. Montmartre
n'est pas seulement un monument de foi et d'amour, c'est
un
grand acte d'esperance. La France a etE longue k 1'elever;
mais du jour oi par un vceu solennel elle eut decide d'eriger
sur cette colline le temple que le Seigneur avait demande,
de ce jour-la, elle repara, par sa magnificence, toutes les
lenteurs et toutes les hesitations du passe. Elle ouvrit par
le fait
meme a des espoirs justifies les horizons de son avenir.
Lcs
prcmesses de Dieu sont sans repentance.
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Nos espoirs! C'est d'abord celui qu.e la France en larmes
se tournera vers le seul consolateur, qui puisse lui donner
autre chose que des paroles, et lui apporter avec le sens de
ses epreuves, le moyen de les utiliser.
C'est ensuite celui que la France, redevenue chritienne,
saura faire au Christ qui I'aime toujours, use place digne de
lui et ne le traitera plus comme un 6tranger qui passe et
qu'on ignore officiellement.
C'est enfin 1'espoir que nos prieres, nos sacrifices, nos
reparations obtiendront a la France par le Sacri-Cour de
Jesus, une victoire qui sera le triomphe de la justice et du
droit et dont Montmartre et Notre-Dame, les deux basiliquessceurs, qui representent et les gloires de son passe et les
raves de son avenir chretien, chanteront l'ineffable Te Deum.
Courage done et,confiance! L'arche de nos immortelles
esperances n'est pas submergee par le deluge qui couvre
I'ancien monde; elle approche de la Montagne sainte sur
laquelle elle s'arretera. Comme la colombe d'autrefois portait
a1univers PIannonce des pardons divins, vous aussi, jeunes
filles, vous travaillerez de jour en jour . la r6conciliption de
la France avec Dieu.
Hitez ce jour par vos prieres, par vos sacrifices et vos
actions de graces. Pour Dieu et pour la patrie, jeunes filles
chretiennes, en avant! »
Aussit6t, Son Eminence s'est levee. Du banc-d'oeuvre Elle
a adress6 a l'immense audjtoire une courte allocution dont
nous ne pouvons malheureusement donner que la substance.
t Je ne veux pas abuser de votre attention, ni prolonger
votre fatigue. Aux paroles ardentes de votre pr6dicateur,
j'ajouterai seulement un mot de remerciement et de filicitations. Merci d'avoir repondu k l'appel de celles de vos se•rs
qui vous oat appelees a une journee de reparation. Votre
place a vous, Enfants de Marie, est bien tout pres du cceur
de Notre-Seigneur Jesus-Christ. Celui qui le premier s'est
repose sur ce Cceur sacre, c'est celui que l'on peut appeler
Paine des Eufants de Marie, saint Jean, le disciple bienaime. Toutes, vous devez ambitionner sa place et son role.
Et Jesus est toujours pret A vous donner la place de l'apotre
prefere k la condition que vous lui ressembliez par la purete
et par I'amour.
( II faut que cette magnifique journee ait des lendemains
et elle en aura,.n'en doutez pas, des lendemains benis et
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ficonds, si vous continuez a offrir &Jesus, par les mains et
le Coeur de Marie, des supplications, des hommages et des
sacrifices

>.

Et tandis que M. le Supirieur reprenait la recitation du
chapelet et orientait la priere de ces milliers de jeunes filles
vers les mystires de gloire, le Cardinal, assisti de M. le chanoine Clement ;t de M. Ie chanoine Cazals, cure de SaintLaurent, descendait a la crypte pour porter a cette portion
souterraine de son immense troupeau, des paroles rdconfortantes et de pricieux conseils. II les benit, les remercia d'unir
ainsi la pinitence i la priere, puis il remonta pour le salut
du trts saint-Sacrement.
Enfin, I'Hostie sainte descendit dans un mouvement prolonge de b6endiction, sur toute cette assembl6e de jeunesse,
dont la manifestation enthousiaste donnait au Sacre-Coeur
une vraie gloire et une joie profonde. Elle descendit aussi
sur leur drapeau aux couleurs nationales, qui avait it6
offert k Montmartre l'an dernier dans une c6rimonie que nul
n'a oubliee. Disons seulement que ce drapeau de form:
ancienae rappelle le Labarum de Constantin. Le mono-.
gramme du Christ et 1'image du Sacr6-Coeur y soat brods.
La hampe et la lance, en vermeil, sont l'euvre exquise d'un
grand orfivre lyonnais. Seule la garde d'honneur du drapeau
avait le bendfice de revetir la parure blanche, portie l'an dernier par toute Passistance. On I'a beaucoup regrette. Et de
fait, il se digageait bien de la poisie et de la purete de toute
cette r6union voilee de blanc. La basilique, on l'a dit, ressemblait i un immense parterre,c fait de roses blanches sans
leurs feuilles, italant la neige mystique de leurs pitalespresses fleur contre fleur u. Tout 6tait blanc. Cinq . six
mille voiles d'Enfants de Marie recouvraient P1Eglise. Malgri
que chacun fit sensible k la grace de ce charmant coup d'ceil,
il avait fallu se rendre a de sdrieuses raisons. Le geste de la
jeune fille porte-drapeau, n'en etait que plus symbolique.
Elle figurait avec son itendard inclind vers Postensoir de
Montmartre, le geste de la France qui se bat et qui prie.
Quelques heures plus tard, car I'adoration 6tait confiee
aux Enfants de Marie, jusqu'& huit heures et demie du soir,
P'assemblee achevait de se disperser. Heureuse d'avoir mieux
compris dans sa foi, qu'k c6te de la puissance materielle, il y
a des forces surnaturelles .qui la multiplient quand elle est
mise au service des justes causes, et des interventions divines
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Squi produisent comme au temps de sainte Genevibve et de
Jeanne d'Arc, les delivrances miraculeuses et les victoires
inattendues; heureuse d'avoir accompli un devoir de bonnes
chritiennes et de bonnes Frangaises et d'avoir par son imploration muette, ses sacrifices anonymes et ses vertus obscures,
protege victorieusement le pays.

Ajoutons i cet article de la Semaine religieuse.que
M. Meugniot, directeur g6neral des Enfants de Marie,
ripondit a l'invitation de ses filles et qu'il prit part
a la pieuse reunion ainsi que plusieurs Missionnaires
et Filles de la Charite.
Le Correspondant d'aujourd'hui fait
25 octobre. paraitre sous la plume de M. Tavernier un article sur
Saint Vincent et les Dames de la Chariti. Nous en donnons les premieres lignes.
Trois sibcles se sont ecoules depuis que saint Vincent de
Paul fonda la Compagnie des Damesde laCharite, demeuree,
on le sait, trbs vivante et tres active, c'est-a-dire tres bienfaisaute. Trois siecles, voill un beau pass6. Une institution peut
en etre fibre, surtout quand elle n'a d'autres appuisque la foi
et le divouement; et elle a bien le droit d'en commemorer la
gloire.
C'est le soin qu'un fils de saint Vincent de Paul, M. I'abbe
Coste, vient de prendre en publiant une etude consacr-e i ce
tricentenaire. Comme tout ce qui porte la marque de I'esprit
de saint Vincent, la publication est d'allure modeste, et
cependant il y a 1a une somme considerable de science et de
critique, enveloppee d'une forme littiraire elegante et fine.
On y trouve une galerie de biographies oh revivent les physionomies, toujours edifiantes et souvent pittoresques, des
principales dames de qualitE adonn6es au labeur charitable
sous la conduite du grand ap6tre. Et l'incomparable pittoresque du saint lui-m6me se rencontre maintes fois dans les
documents (Lettres, Entretiens, Reglements, Avis, etc.), qui
concernent la fondation et la direction de 'oeuvre'.
i. Saimi Vite~t de Paul at les Dames de la Charit, par M. I'abbW

Coste, de la Congregation de la Mission. In-8, orne de gravures. (Paraitra incessamment

I la librairie

Bloud et Gay.)
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Apris cette introduction, M. Tavernier d6gage la.
personnaliti de saint Vincent, il le montre ensuite a
1oeuvre criant les confr6ries de la chariti i la campagne d'abord, puis en ville, les appliquant successivement 1 la visite des malades a domicile, a l'assistance dans les h6pitaux, au soin des enfants trouves,
an soulagement des miseres produites par la guerre, a
la creation de I'H6pital g6enral.
II analyse les avis donn6s par le saint et il conciut
que ces recommandations denotent u une justesse
6tonnante, un sens pratique supirieur, une rare psychologie de l'individu et du groupe organis6 ».
I1 6tablit la filiation des Filles de la Chariti t nees
sous l'influence des Dames de la Charit4 et destinees
a 6tre les servantes de celles qui s'appelaient les servantes des pauvres ,.
II esquisse enfin le portrait des principales Dames
de la Charite qui vivaient du temps de saint Vincent.
Puisque d'aprs l'auteur <1il y a maintenant une
litterature de saint Vincent de Paul ,, on peut dire que
cet article est destin6 a justifier cette proposition et a
augmenter la collection des documents dont devra
parler l'historien de cette litterature.
Ce meme jour, 25 octobre, Siance publique agsuelle
des cinq acadimies. C'est de la litterature encore, non,
plus charitable, mais cependant noble et pure. C'est
une tout autre r~union que celle de Montmartre dont
nous avons parl plus. haut; elle n'est pas aussi surna-,
turelle; cependant il serait faux de dire qu'elle neI
1'est pas; dans tons les cas, elle est fort spirituelle.
pour le fond et pour la forme. Elle se tient au college
biti par les libralitis de Mazarin.
Ce nom
rvoque a notre esprit le rus6 cardinal qui
eut tant de relations avec notre saint Fondateur particuliirement au conseil de conscience. On cherche
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involontairement dans quelque coin la silhouette de
l'humble pretre de Saint-Lazare qui parut toujours.
devant le prince de 1']glise avec une inflexible simplicitd et une noble hardiesse.
Mais tout cela n'est qu'un r&ve, etla rialit6, c'est
une assistance d'6lite qui se presse pour entendre de
beaux discours.
M. Denys Cochin, qui preside, parle au nom de
l'Acad6mie franiaise; il fait l'eloge des morts de I'ann6e; de nombreux traits edifiants peignent leurs
belles ames et celle de l'orateur non moins belle,
M. Diehl, d6legu6 de 1'Academie des inscriptions et
belles-lettres, parle de ce qu'il a vu recemment dans la
basilique d'Aquile : c'est une page d'art chr6tien
6crite avec un coeur chr6tien.
M. Bouvier, delegu6 de 1'Academie des sciences,
profite des guerres d'insectes pour d6cocher plus d'un
trait a l'adresse des hommes qui se battent.
M. Lemonnier, d6elgue de l'Acad6mie des beauxarts, montre l'id6al qui animait Ingres et Delacroix :
4<L'art vit de hautes pens6es et de nobles passions. Ne
croyez pas qu'on produise rien de bon sans 6elvation
dans l'ime. Allez la t&te levee vers les cieux. »
Enfin M. Imbart de la Tour, deligue de l'Academie
des sciences morales et politiques, surpasse encore, si
possible, le spiritualisme de ses collegues qui ont
parle avant lui, en nous d&crivant un canton de France
pendant la guerre. La conclusion est d'un christianisme extrcmement path6tique.
En sortant de cette r6uniou, on longe la Bibliotheque Mazarine, oitse trouve un grand nombre de
manuscrits de l'ancien Saint-Lazare : des biographies,
des theologies, des lettres, en particulier quatre series
de celles de M. Jolly a Mine de Miramion, les poesies
et les tragedies composies par Jacques de la Fosse, etc,
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Le Comitl diocisain s'est r6uni aujour-

sous la pr6sidence du cardinal. 11 serait trop
d'en donner le compte rendu. Signalons seuleque l'CEuvre des orphelins de la guerre a assist6
et un mille orphelins.

27 octobre. - On offre les vaCux de fite i xotre tr's
konori Vicaire gienxal; nous ne sommes pas les seals :

les Missionnaires et les Filles de la Charite du monde
entier envoient leurs meilleurs souhaits; il est vrai
que quelques-uns se sont tromp6s de jour, mais cette
erreur accidentelle ne vicie pas et n'invalide pas 1'acte
substantiel. Le cardinal Gasparri, mis sans doute au
courant par quelque personne de Rome, envoic lee tlgramme suivant: u Saint Pere avec voeux paternels
vous envoie de tout cceur benediction apostolique
imploree occasion votre premiere f&te comme Vicaire
general deux families de saint Vincent de Paul. ,
Ce n'est pas, je crois, trahir un secret que de dire
que M. le Vicaire g6enral, malgre ses travaux absorbants, a trouv6 le moyen de faire imprimer un livre
qui sera tres utile pour la prochaine assembl6e gne'rale. II est intitul : De conventibus turn generaliturn
sexexnali in congregatione Missionis celebrandis regule

practicc. C'est la mime m6thode et c'est la meme
clart6 que dans le volume du meme auteur sur les
assemblies domestique et provinciale. Il est inutile de
nous en demander des exemplaires; la crise du papier
nous a obliges a n'en tirer qu'un tres petit nombre
que nous nous ferons un plaisir de mettre entre les
mains des honorables d6put6s de la prochaine assemblee generale quand ils seront arrives a la MaisonMere, pas avant. Mais quand sera-ce ? Nous esperons
que le livre n'aura pas le temps d'6tre rong6 par les
vers d'ici la.
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A l'occasion de la fete de M. le Vicaire g6enral
nous inserons dans le numero des Annales et le portrait de M. Louvyck et celui de M. Villette dont le
souvenir a ete rappeli dans les voeux de bonne fete
formules par M. Gleizes.
28 octobre. - Fete de M. Ie Vicaire ginxral. Les
offices se font solennellement A Saint-Lazare le matin,
A la Communaut6 Ie soir.
Ce m&me jour se tient l'Assemblle gixnrale du Synditat des Stinografkes-Dactylographes de I'Abbaye. La
reunion estpresidbe parM. le chanoineCollin; MM.Verdier, Cazot, Robert prouvent par leur presence l'int6r&t que la Congregation prend a cette oeuvre nee

chez les Filles de la Charit6. Mile de Lamotte, vicepresidente, lit le rapport; comme il n'y a pas d'observation, M. le chanoine Collin prend la parole et
donne d'utiles conseils aux jeunes personnes reunies
devant lui. Des chants patriotiques, des morceaux de
piano, de violon precedent et suivent ce discours et
tout le monde se retire enchante. Ces syndicats produisent un bien considerable an triple point de vue
professionnel, economique et social.
ACTION

PROFESSIONNELLE

Service du placement - Par ce service, le Synditat procure
i celles de ses associ6es qui sont sans place, ou qui ddsirent

am6liorer leur situation, des emplois dans les maisons sdrieuses avec lesquelles il est en relations.
Service des cours professionnels. -

Des cours profession-

nels, conferences, etc., sont organis6s par les soins du
Syndicat.
Les assocides, par un
Groupement protessionnel. kchange de vues et de renseignements, peuvent se rendre
utiles les unes aux autres; leurs relations se crient an moyen
de reunions periodiques, dans lesquelles les syndiquees
traitent les questions professionnelles qui les int6ressent.
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ACTION iCONOMIQU E

Service de la coopiratiox. -

Par ce service, les syndiquies

obtiennent sur leurs achatsdans les maisons qui ont un traitE
avec le Syndicat, pour elles et pour leurs families, des
escomptes qui representent une sensible diminution sur leurs
dipenses.

Les syndiquees, en payant leurs achats chez les fournisseurs
du Syndicat, demandent une facture acquittee; les factures
sont pr6sent6es aux fournisseurs par Padministration syndicaLe, qui rembourse ensuite aux soci4taires les escomptes
affirents a leurs achiats.
Le Syndicat organise igalement des achats en gros et obtient
ainsi des prix inferieurs i ceux du detail.
Des essais ont 6et tentis avec succes pour le charbon, les
pommes de terre, le vin, etc.
Le benefice risultant de ce service peut s'elever A plus de
cent francs par an pour une famille.
Service de secours mutuels. -

Une socifte

de secours

mutuels fond6e sp6cialement en faveur des syndiqudes, leur
assure en cas de maladie les soins gratuits du medecin, les
midicaments et une indemnite journalibre. En outre, lesassociees ont droit pour la vieillesse ou pour le cas d'infirmitis,
a une pension de retraite.
ACTION SOCIALE

Commission d'dtude. - L'objet de cette commission est
d'initier les associees aux questions iconomiques et sociales,
relatives au travail des femmes et de leur permettre de rechercher les moyens sociaux d'amiliorer le sort des femmes qui
travaillent.
Journal. - Un bulletin pdriodique, organe du Syndicat,
fait connaitre aux associees toutes les nouvelles qui peuvent
intiresser la corporation. C'est la Ruche syndicale.

Les statuts du Syndicat sont tres bien faits juridiquement, et leur lecture m'a rappel6 la conclusion
d'un article de la Voix prolessionnelle de Voyron qui
est cit6 dans la Croix du 20 septembre. ic Nous avons
suivi a travers la jurisprudence l'histoire de la d6fense
des clauses religieuses dans les statuts des soci6t6s de
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secours mutuels. Pour resumer ces arrets dont nous
avons donni succinctement la teneur dans l'ordre
chronologique, nous dirons que le Conseil d'fEtat et
les cours d'appel ont jusqu'i ce jour reconnu la legalite des clauses statutaires instituant l'assistance a une
messe annuelle, aux fun6railles religieuses, A une f&te
patronale, a des processions et le droit des societes
d'arrkter leurs statuts et de se former librement en
dehors de toute intervention de l'administration.
I Aujourd'hui nous serions sans excuse de nous d6rober l'honneur insigne qui nous est fait de d6fendre
et de maintenir les droits de Dieu dans la soci6t6.
L'heure a sonne pour nous de tout restaurer en J6susChrist. »
29 octobre. - Une quinzaine de cures et de vicaires
de Paris sont nos h6tes d'un jour pour la retraite du
mois que dirige le P. de Grandmaison de la Socie6t
de J6sus. Ils ont fait leurs exercices dans la salle des
reliques, out pris part a notre repas et sont venus en
recr6ation avec nous jusqu'i une heure et demie. Que
Dieu benisse ce petit grain de s6nevA!
3o octobre. Le frere Vauloup, dn secretariat,
vient de s'6teindre aprbs quatre ou cinq jours de maladie; il 6tait chargk d'annoncer les d6funts et de
copier les lettres qui doivent etre imprimbes dans les
Ainales. Sa mort ambnera un surcroit de travail pour
ceux qui restent, et d6terminera peut-Atre des retards
pour les Axsales. Le frere Vauloup avait fait des 6tudes,
ses repetitions d'oraison 6taient impeccables an point
de vue de la forme, il 6tait trbs poli dans ses relationsavec les pr&tres. Qpe Dieu ait son Ame!
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LES MISSIONNAIRES ET LA GUERRE

LES AUMONIERS
Lettre de M. CONSTANT, Pritre de la Mission,
i M. LOUWYCK, Vicaire giedral.
29 juillet 1917.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE
Votre bihndiction, s'il vous plait!
En Alsace, j'avais quitti le G. B. D. (groupe de
brancardiers divisionnaires) parce qu'il vivait trop loin
des lignes. L'6tat-major de 'I. D. (infanterie divisionnaire), plus a portte des tranchees, m'avait ouvert ses
portes, et j'y vivais heureux.
Ici, le secteur etant plus mauvais, j'ai constate que
je ne pouvais bien visiter le r6giment qui tient les
tranchbes, qu'en me fixant avec lui dans ces m6mes
tranch6es. Et j'ai quitte 'Il. D. pour m'6tablir dans les
trous de la Champagne.
Celui qui m'est affect6 s'appelle P. L. A. C. (poste
de liaison avec le ciel). II est profond, long et large
de i m. 70.
11 me sert de chambre a coucher, de bureau et, sur
semaine, d'6glise. Pour le dimanche, I'assistance etant
plus nombreuse a la messe, j'installe l'autel dans le
poste de secours. Oh! la belle vie!
Le jour, tournee pastorale avec arr6t et conf6rences
aux petites portes, aux roulantes et dans quelques
cagnas. La nuit, si nous avons eu des blesses dans la
journee, accompagnement de ceux-ci jusqu'A I'ambtlance situ6e i une dizaine de kilometres. Si nous
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avons eu des morts, mise en bire et s6pulture dans
un cimetiere voisin, trbs en vue d'un fort occup6 par
1'ennemi. Mes repas encore dans un tron, avec l'itatmajor du regiment, milieu d'une 6ducation parfaite,
entitrement compose de catholiques pratiquants. Le
reste du temps, repos physique et moral, c'est-i-dire
sommeil et priire au P. L. A. C.
Impossible, le jour, de sortir des boyaux, car nous
sommes dans la plaine, a d6couvert, et, en face, de son
fort l'ennemi nous domine, nous surveille et nous
arrose.
De temps i autre, on nous declare fatigu6s et on
nous relive. Cela se fait avec une moyenne de dix
jours sur quarante.
On va alors dans un village un peu plus en arridre,
on occupe des parcs, des chateaux abandonnes, on
trouve un bon lit, une belle 6glise, on retrouve son
cheval, on peut faire une petite retraite aux poilus.
Encore une belle vie !
Ces jours derniers j'ai pu pousser jusqu'd Reims.
A. J. CONSTANT,
Auminier militaire.
M. le Vicaire g6n6ral a recu le jour de la Toussaint la carte
suivante :
31 octobre.

MONSIEUR,
J'ai le douloureux devoir de vous annoncer que
M. l'abbe Constant est depuis hier soir dans une ambulance du front. II a 6th intoxiqu6 par les gaz. Son
6tat quoique grave n'inspire aucune inqui6tude. Les
majors le trouvaient beaucoup mieuxfe matin.
BRUET, ordoxnance.
Le jour suivant, un billet de la main meme de M. Constant
venait nous rassurer sur le sort de notre cher confrere.
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PATER,

Heri, moribundus
Hodie, reviviscens;
Semper sub obedientia,
Prout Deo placuerit;
Ad evangelizardum pauperibus
Humillime devotus.
CONSTANT.
Nous traduisons pour les Filles de la Charit :
PeRE,

Hier, mourant,
Aujourd'hui ressusciti;
Toujours sous lobeissance,
Comme il plaira a Dieu;
HumblemeDt divoud
A 1'evangelisation des pauvres.
CONSTANT.
M. Constant a tid transporte k L'ambulance de Chilons-surVerle, et 'infirmier chargi de donner les soins prescrits par
le major ecrit :

M. Constant est arrive vers trois heures du matin,
ayant diji re u l'extr6me-onction et inspirant a 1'entourage des inquietudes serieuses.
Un m6decin s'est install h son chevet et ne l'a pas
quitt6 tant que le danger a paru imminent. M. 1'aum6nier lui a porte le saint viatique qu'il n'avait pu recevoir en ligne.
Aujourd'hui tout danger parait kcarte.
BERMAND, pIthie.
Un autre de nos confreres, aum6nier d'une ambulance
M. Lekoucq, vient de mourir subitement dans l'exercice de
ses fonctions charitables, au milieu de ses blesses.
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Lettre de la saour CLEMENCET, Fille de la Chariti,
a M. LOUWYCK, VicairegiJeral.
Lyon, le 24 octobre 1917.

MoN TRks HONORE PtRE,

Votre binidiction, s'ilvous plait!

C'est une penible mission que je viens remplir aupros de vous.
Notre excellent aum6nier, M. Lehoucq, qui est rentre
ce matin de sa retraite i Musinens, ne semblait nullement malade et a meme dine de bon app6tit. Son premier devoir a &t6 de faire ie tour des salles pour y
saluer les blesses qui tous se rijouissaient de son
retour.
Dans une de ces salles, il fut pris d'un malaise subit,
et avant qu'on ne puisse le retenir il tombait sans connaissance.
Le mtdecin major, appel6 aussit6t, a constat6 une
paralysie c6rebrale. Tout le c6t6 gauche est paralyset la perte de la parole est complete. M. P&richon est
pros de lui en ce moment et va sans doute l'administrer.
J'avoue, mon Tres Honor6 Pere, qu'en vous tracant
ces lignes je me demande si je reve ou si je parle bien
de ce pretre si bon, si pieux, si particulitrement

l'homme de la paix et du devouement qui, il y a
quelques heures, nous revenait si heureux et qui, depuistrois ans, a fait ici tant de bien avec si peu de bruit.
Malgre tout, je veux esperer que les soins devou6s
dont nous allons l'entourer vont le sauver.
Sceur. CLEMENCET.
Deux jours apres, la meme 6crivait :

Mon t6legramme vous aura dji~appris, helas! que le
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sacrifice est consomme et que notre bon et saint aum6nier M. Lehoucq est aupres du bon Dieu.
C'est cette nuit, a une heure du matin, qu'il a rendu
le dernier soupir, entour6 de plusieurs de nos sreurs,
de votre servante et ce qui vaut mieux encore de deux
a une ambulance dont
pr&tres-soldats, infirmiers
,
M. Lehoucq 6tait charg6.
D'heure en heure pour ainsi dire, I'absolution lui a
et6 renouvelee et les priires se sont succid6 A son
chevet sans interruption.
Nos blesses, en cette circonstance, se sont montres
parfaits et ont tenu & rendre aun Pere ), comme ils
I'appelaient famili.rement, tons les hommages possibles de pite filiale.
II 6tait touchant de les voir se trainer pres de la
couche oit agonisait le pieux mourant et lui embrassant les mains pleurer a chaudes larmes de le voir
dans cet 6tat.
Ce matin, c'est avec des larmes sinchres que tons ces
braves ont accueilli la triste nouvelle, et un adjudant
est venu me trouver pour me demander de l'autoriser
a organiser la garde de jour et de nuit pres de leur
( Pere ».
11 est quatre heures du soir, et depuis ce matin
quatre blessis se sont remplac6s d'heure en heure pres
du corps de notre cher aum6nier ; ils forment avec
nos petits rapatries du Nord et de l'Aisne une couronne bien digne d'un fils de saint Vincent.
Les pauvres du quartier, qui le connaissaient tons,
le pleurent, et i chaque instant il se produit des
scenes bien touchantes pres de sa d6pouille qu'il faut
soustraire aux manifestations de reconnaissance peutetre trop expansives.
Tout cela vous montre, mon Trbs Honor P&re,
combien nous avons sujet de regretter celui qui
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depuis plus de trois ans a vecu sous notre toit nous
donnant sans cesse des exemples d'edification. Puisse
le divin R6munirateur lui rendre l-haut en gloire ce
qu'il nous a donn& ici-bas.
M. Ie Cure de la paroisse, qui pleure en lui un precieux auxiliaire, le regrette et lui prepare des funkrailles dignes de lui.
11 reposera A Loyasse, dans le cimeti&re des pr&tres
lyonnais, a quelques pas de Fourviere dont il aimait
tant Agravir la colline.
Smcur CLEMENCET.
M. Pericko doane les ditails suivants sur 1'enterrement
de notre regrett4 confrere.
Lyon, le 3o octobre 1917.

Les funirailles de M. Lehoucq ont eu lieu dimanche
a dix heures, par un temps affreux. La neige tombait
en si grande abondance qu'on aurait crm un veritable
deluge. Les parapluies devenaient si lourds qu'il
fallait les secouer de temps en temps.
Et malgr6 le mauvais temps, le cortege ,tait nombreux. Le suisse ouvrait la marche, suivi du portecroix et de deuni acolytes. Pais venaient des orphelines et petites rnfugiees, aprbs elles une cinquantaine
de petits garcons 6vacu6s du Nord. Puis, le clerg6, le
corbillard, les Lazaristes : M. Pruvost, frere Joseph
Bordi et votre serviteur; les administrateurs, les m6decins, etc., les Filles de la Charite en grand nombre, des
Dames de la Croix-Rouge, des pauvres... des soldats
en grand nombre. Une quarantaine d'entre eux,.sous
la conduite d'un adjudant, formaient la haie, A partir
du corbillard, comme s'ils 6taient en service com-

mandk. Mais ils ne portaient pas leur fusil.
M. Pirichon a reju de M. -le Vicaire gendral de Lyon la
lettre suivante :
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octobre 197.

MON REVEREND PtRE,
La mort si foudroyante du bon P. Lehoucq m'a
cause un profond chagrin. 11 s'6tait montr6 excessivement divouC dans plusieurs h6pitaux de blesses. 11
6tait trbs aim6 des soldats. A la R6demption, il visitait les malades et se plaisait dans ce ministere. J'aurais vouln me rendre a ses funnrailles, mais un deuil
bien cruel m'a retenu an meme moment prbs de ma
soeur arrivant de Noyon, oiu son fils aide-major venait
de mourir A vingt-trois ans.
Je prie avec vous pour l'excellent P. Lehoucq.
Veuillez agreer, etc.
MARNAS, vicaire gindral.
M. Rigal, de Musinens, icrit de son c6ti :
En face de cette mort si impr6vue, une pens6e me
console : Ce cher confrere m'avait 6difiU pendant sa
retraite et il est frappI le lendemain du jour oft il l'a
terminee! Cette ame si droite et si simple, qui faisait
penser au passage de l'Evangile In quo dolus non esi,
demandait encore le mardi soir, veillede son depart, a
recevoir pour la seconde fois la grace de l'absolution.
Voici le curriculum vite de M. Lehoucq LUonard-Jules. II
naquit a Quesnoy-sur-Deule (Nord) le 26 avril 1868; il entra
dans la Congregation le 26 septembre i885, fut envoyi i,
Wernhoutsburg en 1890; re'u licenci6 en philosophie et ena
thiologie & Rome en 1893, il fut plac6 a Antoura en 1894;
ii
y etait encore lorsque 1clata la guerre; il fut chasse par les
Turcs et on l'envoya, comme aum6nier d'une ambulance de
blesses, a Lyon.

Un autre aumbnier, plein de vie et sur le front, M. Baeteman, 6crit le 16 septembre 917 :
MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Dans dix jours, nous allons nous enfoncer en pleit~
bois et vous entendrez, i nouveau, la grosse voix de
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nos canons. Je suis toujours on ne peut plus heureux.
Les officiers sont exquis pour moi. Je mange a leur
table; et quand je puis c616brer la messe, elle est servie par un capitaine que j'amene peu a peu a la communion quotidienne. Hier, dimanche, j'ai dit la messe
dans une clairidre. Presque tout le groupe, officiers
en tete, etait la! Je leur ai expliqu6 cette devise :
" Debout devant les hommes; a genoux devant Dieu! )
... Comme c'est prenant, de parler ainsi h des
hommes, les yeux dans les yeux!... J'ai djat eu bien
des consolations avec eux.
Je me recommande a vos bonnes prieres.

J.

BAETEMAN.

M. Castan, missionnaire de Madagascar, n'est pas aum6nier titulaire, il est revenu pour sa sante; mais voici que, par
suite des mille bizarreries de cette guerre, les Malgaches qu'il
a quittes l'ont retrouve6
Montpellier oi il se soigne; il est
devenu leur aum6nier intirimaire, comme le raconte la
Semalne religieuse de Montpellier du 20 octobre 1917.
LES MALGACHES A MONTPELLIER

Plusieurs d6tachements de Malgaches ont sijourn6
dans notre ville et donn6 l'impression de soldats
endurants et divoues. Ce fut une bien grande joie
pour eux et surtout pour ceux d'entre eux qui 6taient
catholiques de trouver & Montpellier des missionnaires qui parlaient leur langue, savaient leur maniere
de vivre et en de familibres conversations pouvaient
leur rappeler Ie pays natal. Mgr Crouzet les a entouris
d'une toute paternelle affection, il a etA heureux de
leur procurer le ministere du P. Castan, son confrere et notre compatriote, recemment arrive de
Tulear pour raison de sant6. Le Pere eut la joie de
r6unir plusieurs fois a I' glise des Saints-Clbophas-etBarthelemy un groupe important de ces braves soldats de couleur, catholiques tr4s pieux. Les fideles

furent edifies autant qu'int6resses par leur presence
aux offices, en les voyant communier, en lesentendant
prier et chanter dans leur langue. Le 3o septembre,
fete de saint Cleophas, avant le panegyrique du saint
patron, M. 1'abb6 Barthez avait salui leur presence
avec beaucoup d'a-propos patriotique et en paroles
6loquentes. Le dimanche du Saint-Rosaire, ils assisterent a la messe et aux vepres. Avant la benediction
du saint Sacrement, leurs dizaines de chapelet et
leurs couplets de cantiques, altern6s avec ceux des
paroissiens, formerent une c6rimonie des plus touchantes en l'honneur de la sainte Vierge. Le P. Castan
leur adressa une tres affectueuse allocution et les
consacra a Notre-Dame de Lourdes dans la langue des
Sakalaves. Nous n'y comprimes rien, mais nous fuimes
fortement 6mus.
Disons en passant que ce bon et cher Missionnaire
est un des premiers qui ont icrit dans cet idiome, qu'il
a traduit a l'usage des neophytes et des chretiens de
sa mission notre petit catechisme dioc6sain et qu'il a
compose le premier dictionnaire.
Ces bons soldats malgaches, tous volontaires, manifestent une' r6elle intelligence et une grande aminite
de caractere. Ils aiment beaucoup la France. Ils
aiment a redire pour exprimer cet attachement : a La
France est notre pere et notre mere ,, comme ils se
plaisent a remercier leurs missionnaires en leur disant :
S(Vous ktes notre pere et notre mere ,. Que Dieu les

protege aux heures du danger et que la France, en
reconnaissance de leurs services, considere comme un
honneur de favoriser leur evangelisation, leur entr6e

plus g6n6rale dans le sein de l'Eglise catholique.
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LES CHEMINOTS
Lettre de M. GENOUVILLE, Pritrede la Misssion,

i M. LouwYCK, Vicaire gienral.
En garage, prs Dunkerque, le 18 aoit 1917.
MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Votre binndiction, s'il vous plait!

Cette lettre n'aura pas 1'inter&t de tant d'autres qui
vous viennent des tranchbes, on d'une salle d'h6pital,
mais elle t6moigne de mon fi'dele et filial souvenir.
Nous venons done de celebrer, sans solennit6, sans
office, avec un menu plus ordinaire que les autres
jours, a sans tapis, ni creme ,, comme nous disions

autrefois au s6minaire interne, le troisieme anniversaire de notre prise de possession du train permanent 5... !
Demeurer douze ans auprbs d'un superieur v6na6r
et aim6, demeurer, toute ma vie, dans la petite Compagnie, an service de nos ceuvres, cela me va! mais
demeurer trois ans revolus dans un wagon qui n'est

mame pas de troisieme classe, et m'engager dans la
quatrim-e annie, avec l'appr6hension d'aller jusqu'au
bout... ou au deli!... voilh qui ne me va guire. Enfin,
une chose me console, c'est que je ne fais sfrement
pas ma voloatt et que je fais celle du bon Dieu, qui
dirige tous les evenements.
Tout de meme, si je prifere ma prison roulante aux
tranchees, je pr6fererais mes chbres euvres, brusquement abandonnies, k ma prison.
Mon Pere, nous venous de changer de secteur. II
m'est bien permis de repter ici ce qu'Eugene Tardieu
6crivait dernierement dans un long article qui m'est
tomb6 sous les yeux : , C'est ici le bout de la France,
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disait-il, une region oi I'on vit vraiment dans la
guerre, un vaste camp, un immense entrep6t. Ici, ii
n'y a pas d'arriere, pas d'oubli, de mollesse ou de complaisance. On n'y risque pas, comme sous des ciels plus
doux, de s'abandonner, parmi les fleurs et loin da
canon, i des espoirs failacieux, i rever que tout
s'arrange... On ne prononce pas le mot de paix. A'
droite, on a la B... et les marais sanglantes de 'Y...;
en haut et a gauche, les vastes espaces de la mer
semee de mines, hant6e de sous-marins, sillonnee de
navires de guerre dont les canons tonnent aussi quelquefois; dans le ciel est suspendue la menace desavions ennemis; la guerre abrienne est presque sans
rppit..., etc. n

Eugene Tardieu est parti, mon PNre, et nous sommes
restes. II est probable que nous chargerons nos grands
bless6s en B... Nous avions fr6quente ces contrbes, ily
a environ deux ans et demi, entre d6cembre 1914 et'
mars ou avril 1915; nous rencontrons les m&mes difficult6s de ravitaillement, mais les kilometres ne nous
font plus peur : nous en avons tant fait, tant a pied
qu'en chemin de fer!...
Cette nuit, musique etrange : le sifflet strident des
locomotives; la sirene lugubre des vaisseaux entrant
au port ou en sortant; lU-bas, a l'horizon, a milieu:
des &clairs, sans discontinuite de temps ni d'espace,
I'orage des canons, dechain6 depuis trois ans;
audessus de nos t6tes, le puissant ronflement
d'un x6giment de moteurs : patrouilleurs anglais ou
francais,
experiences ou rondes de nuit?... j'ignore, mais voilk
que les autos-canons arrosent l'espace et que le moulin des mitrailleuses se met a tourner : les avions allemands ont franchi les lignes, et un combat abrien
est,
engage. Ah! tout cela sent bien la guerre, une guerre.
barbare qui ne veut pas ou ne peut pas finir!...
Nous,
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ne sommes que les auditeurs de cette musique infernale et les spectateurs de ces tragedies nocturnes...
Je viens de parler des avicns allemands... depuis
qu'ils ont bombard6 notre train et que deux de nos
wagons ont et6 criblis d'iclats, j'ai peur de ces oiseaux-lA; je les d6teste cordialement, et encore plus
qu'auparavant, ce qui n'est pas pen dire! Nous sommes
entre les mains du bon Dieu; il est le Maitre de la vie
et de la mort; attendons tranquillement que notre
heure sonne; n'est-ce pas, mon Phre!...
Mes oeuvres sont prospires; je noircirais bien des
pages si je voulais entreprendre de les raconter en
detail.
MM. Beviire, Droulez et Standaert sont mobilis6s a
Dunkerque, je crois; mais il m'est quasi impossible
d'aller les saluer, mon train 6tant constamment alerte.
M. Bignon, boh6mien comme moi, quoique depuis
bien moins de temps, m'a saut6 au cou, I'autre jour,
sans crier a gare ), A une allure de bombe! mais
j'aime ces bombes-IA! Comme nous etions heureux de
nous saluer! mon ancien c ange ) du s6minaire interne! c'est au moins un archange maintenant : en
tout cas, c'est un poilu du train 33. M. Lalanne,
lui aussi, a saute dans mon wagon, dernierement,
entre Troyes et Saint-Florentin. Ah I les bonnes rencontres que celles-li! J'en ai fait pas mal de semblables, depuis trois ans : M. Kremer, M. Bousquet,
M. Bayol, M. Allain, nos chers freres Wenis et Wech...
Consolations de famille mnnagkes par le bon Dieu et
notre bienheureux Pere.
Le 18 septembre X917.

Mon v6nir6 Pere, je demande, de nouveau, que vos
prieres, qui 6taient jusqu'ici impetratoires, soient, A
l'avenir, eaucarisliques ... parce que le Seigneur tout-
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puissant, maitre des destinies, a fait dbvier tout
r&cemment, dans la nuit du 12 an 13 courant, le bras
de la mort qui se preparait a nous faucher; d'une
maniere farouche et cruelle... Une pluie de quinze
bombes, au moins, vint disoler la r6gion immediate
que nous habitons... ellestracerent, si je puis prendre
cette comparaison, le diamttie du cercle au milieu
duquel nous nous trouvions; la v ligne de mort ,, d'un

trait rapide, fut trac6e le long de nos wagons... J'ai,
entendu siffler quatre, peut-etre cinq bombes, si nettement, que je me suis cru, chaque fois, an6anti par les
affreux engins (des torpilles, je crois, a en juger par
les vastes entonnoirs qu'ils creuserent aupres de nous).
J'6tais, faute d'abri, couch6 sous mon wagon, entre
deux roues, mon crucifix a la main, comme aux heures
de bombardement, trop regulibres,hilas !... et j'atten-

dais... chose contradictoire, en meme temps que la
mort, la protection de ce J6sus-Hostie que j'ai tant
pr&ch6 depuis trois longues annies, et le secours de
la Vierge Immaculee, a laquelle je fus consacre meme
avant ma naissance,et que, dans ma foi simple et naive,
j'osais appeler: " Maman. , La terre meuble du camp
d'aviation volait autour de moi... ce n'6tait pas un
reve... J'Ptais sauve!
Depuis peut-etre dix minutes ou un quart d'heure,
j'entendais le moteur de l'avion ennemi ronfler si
puissamment,que je crus a la presence d'un des n6tres,
d'autant que cinq minutes auparavant j'avais vu les
feux: bleu, blanc, rouge, de deux on trois des

n6tres... HMlas ! Helas !... C'6tait un avion allemand
!

11 volait si bas, si bas, qu'il 6tait hors de port6e des
batteries antiaeriennes, lesquelles, d'ailleurs, depuis
cinq minutes, ne tiraient plus. Une mitrailleuse anglaise
tirait tout pres de nous; je crois que ses balles phosphorescentes, qui revenaient tous les trois coups, nous
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perdirent; le bombardier ennemi nousrepera et lanca

en parachute une fusee lumineuse qui descendit lentement, et demeura suspendue presque au-dessus de
nos t.tes, 4clairant merveilleusement, pendant cinq
mortelles minutes (cinq siicles!), l'objectif d'a c6t6, que
vous savez maintenant, et puis nous! qui c6toyons
l'objectif... C'est pendant ce temps que faucha la mort;
les 6pis n'itaient pas miars; aucun ne tombal Unissons
nos communes actions de graces.
Le 27 septembre 1917.

La mort est toujours menaqante. Dans la nuit du 25
au 26, elle a pris des formes nouvelles... a Mon fils,
disait, je crois, un rol de France... n ou : a Mon pere,
disait peut-etre le fils de Jean le Bon... pare a droite,
pare a gauche... ) Nous avons a parer a droite, a
gauche, an-dessus et au-dessoas (soit dit sans exag6ration), mais comment parer?
Que vos prieres et les n6tres soient le rempart derriere lequel nous nous abritonsici, en ce secteur devenu
toutd'ancoup plus dangereux que jamais !... Les saints

noms de Jesus et de Marie sont des abris plus solides
que ceux que nous construisons depuis une quinzaine
de jours, au prix de grosses fatigues... Mon PFre, je
ne suis plus pretre que par mon caractere sacr ; le
matin, apris ma messe, que je dis encore, toujours sur
mes paniers a vaisselle (depuis trois ans mon autel
improvise), apres ma messe, je prends ma musette, oii
j'ai mis quelques maigres provisions, ekjje m'en vais a
X... continuer nos travaux de terrassement et de charpente; et le lendemain, nous faisons, pres de notre
train, pour nous-mames, les travaux que nous avons
faits, la veille, pour nos camarades d'un autre endroit
expose.
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Le seul mal, c'est le plchb...
Je ne demande done pas aubon Dieu qu'il nous ddlivre
des 6preuves, mais qu'il nous donne le courage de les
supporter... L'6preuve est un bien : elle humilie, elle
purifie, elle sanctifie; c'est ainsi que, la pelle on la
pioche i la main, pendant toute la journ6e, I'6treinte
au cceur pendant la nuit, je benis I'6preuve, puisqu'en
definitive elle est un bien. J'ai mange mon pain
blanc le premier, mon v&enrable Pire; maintenant je
mange le pain noir, et dans ces jours mauvais, dans
ces nuits terribles, comme au plus fort des consolations,
je conserve a 1'6gard du Dieu des armies, la mime
confiance, je lui t6moigne le mime amour. II est bien
deschoses que je dois taire..., ne suffit-il pas que nous
soyons, ici, t6moins de ces spectacles navrants!
Les journaux vous ont appris que notre r6gion 6tait
fort 6prouv6e; ils vous demandaient implicitement de
prier pour les vivants et les d6funts!
Mon Pere, veuillez m'excuser... il faut, apris quelques pauvres minutes de r6pit, que je retourne a la
tranchbe d'a c6te; demain j'irai a X... continuer
I'autre... Combien de pretres partagent mon triste
sort !... Le temps, helas! continue d'etre splendide,
done eminemment propice a I'aviation et... a la mort...
Encore heureux quand les attaquesne sontpas... combin6es... selon le mot du bulletin de guerre de l'Ecko

Le soir, surtout, je rejoins un abri assez proche... et
quand <(tout est fini s (!) je reviens A ma roulotte...
il est alors onze heures, minuit, deux heures du matin.
GENOUVILLE.
M. Drillon est aussi cheminot; il ecrit I M. le Vicaire
g6ndral:

Je suis dans un train sanitaire. II ne faudrait pas
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croire que ce soit au paradis. Il y a certains c6tes
bien pinibles. Pendant I'hiver on est dans une glacibre,
puisque les wagons ne sont chauff6s que pendant les

seuls voyages d'6vacuation. 11 y a aussi des corvies
trbs dures. J'ai du moins Ie plaisir de me rapprocher
de la ligne des combattants. Ce soir j'en serai tres pres
et dans des zones s&rieusement bombardees.

Ce qui me preoccupe, c'est d'employer utilement mon
temps pendant les longues p6riodes oi nous sommes
au garage. Le breviaire integral est l'honneur; mais
je voudrais aussi quelques bons livres on des revues
strieuses, quelque chose de substantiel, des livres
d'id6es qui font reflchir et servent plus tard au pretre
au point de vue du ministere de la parole.
Voila trois ann6es perdues, non pas en merites, je
1'espere du moins, mais en travail utile pour les oeuvres
auxquelles la Congr6gation nous emploiera demain.
Jusqu'k ce jour je n'ai rien pu faire, absorb6 que j'tais
par le service d'infirmier aupres des grands bless6s et
ereint6, je i'avoue, par les gardes de nuit. J'entrevois
quelques loisirs que je voudrais employer a me derouiller. J'ai une haute id&e du respect que l'on doit avoir
pour ceux a qui 'on adresse la parole de Dieu.
Demandez aussi- Notre-Seigneur que je me sanctiie,
puisque la parole serait sterile sans la grice qui demeurera toujours le facteur premier. L'ecole de saintet6
est eminemment favorable pour l'instant si. 'on sait
offrir les durs sacrifices de tous les instants.
DRILLON.

LES COMBATTANTS
Commeinons par ceux qui sont morts. D'abord le cher
M. Dagouassat,dent nous continuons la notice.
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M. DAGOUASSAT, PRkTRE DE LA MISSION (suite
CHAPrIRE VII
LA GUERRE : LA MOBILISATION I.aoit 1914)

A lire les cartes que M. Dagouassat ecrivit en aout
1914, on revit ces heures inoubliables oi les Francais,
dans un elan magnifique et universel, se leverent a
l'appel de la mere patrie. cc C'est alors, dit-il, que l'on
a senti vibrer l',me de la jeune France, son Ame
immortelle, 6ternelle comme dit Poincar6. o
M. Dagonassat, pour obeir aux prescriptions de sa
fenille de mobilisation, va rejoindre le 24" regiment
d'artillerie. c En avant ! vers le devoir!
Son train
est orn6 de branches et de fleurs, il porte des inscriptions joyeuses qui annoncent aux populations que c'est
un express pour Berlin; tout le long dn voyage, on
fraternise avec les paysans qui viennent acclamer
les soldats et leur porter des rafraichissements.
, Voyage excellent. Nous sommes dans un wagon A
bestiaux, aminag6 parfaitement. Nous avons ri, dormi,
prie et mange du t pastis n de Ia fete de Pouy. n II
constate avec plaisir que a les hommes en ge6nral se
sont confesses, ont communi6, portent une medaille >.
II r6pete i chaque lettre sa grande recommandation:
a Priez pour la France. ,
Le 3 aoit, il est dirige sur La Rochelle.
a Nous organisons une nouvelle batterie de guerre,
170 hommes et i65 chevaux; je commande le quatrieme
canon, car tout ce personnel est pour faire cracher quatre canons, les meilleurs du monde. n Grtce a la bienveillance de son capitaine, il peut dire la messe tous
les matins (t chez nos tres bonnes soeurs de La
Rochelle ». II a l'ame en joie, car il sert Dieu et la Patrie.
a J'ai de plus en plus l'impression que nous sommes
partis en croisade., L'enthousiasme est surtout
grand
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lorsqu'on va partir pour la fronti&re, le 12 aoit :
, Nous 6tions deux canons log6s dans une grande
ferme depuis huit jours ; apris le souper, lorsque plus
rien ne manqua autour des pices, on se reunit vers neuf
heures dans la grande cuisine pour offrir un cadeau
au fermier. L'adjudant me dit : c Allez-y ; prisentezca. , Et alors, va pour le laius et nous sommes restes
1· jusqu'I minuit,non.pas a boire, mais chanter sans
d6marrer; les chansons sont plus propres qu'autrefois,
le patriotique a les grands honneurs, le religieux est
accueilli avec joie. A minuit sonnant, on a clami
quelque chose au Drapeau, tous debout, decouverts,
les mains tendues vers un petit drapeau plante dans le
canon d'un mousqueton. a Le plus cocasse de tout, c'est
que le capitaine nous a cra tous gris, gris comme les
ours pyrinbens. - Et vous, souis-officiers, dans quel
itat etes-vous? J'aime mieux ne pas vous voir et vous
laisser caches dans les ombres de la nuit. »
Le capitaine se trompait; les hommes pas plus
que les sous-officiers n'6taient ivres, car ils ri'avaient
pas bu; ils itaient seulement enthousiastes, un pen
trop peut-etre. a Au fait, nous etions tous un peu
fous, mais fous de d6vouement. " Du reste, il prend
soin d'avertir que le 24, d'artillerie est un regiment de
Gascons. a J'ai meme dans ma piece un pauvre diable
de socialiste, ci-devant marchand de parapluies, qui
ne jurait que par Jauris avant la guerre; pratiquement
c'est lui qui en veut le plus a nos ennemis et en plus
des balles r6glementaires, il en a bourr6 sa musette
-qui est devenue d'une lourdeurlegendaire. J'ai d'autres
numeros, des types alors, et nous avons tous les metiers
reunis autour d'un canon; .chacun a son sobriquet
(les grades exceptes); c'est un trimardeur qui les a baptises -t avec quel a-propos ! : Le Souriant, Jaures, Centrifuge, Poleon, B6quillard, Barbapoux, Auguste, etc.;
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notre gourde commune a nom Julie; le canon s'appelle Victor le Ronflant; le caisson, c'est , Toujours
Amieux ,, parce que nos obus sont des boites de conserves a l'adresse des Allemands. n
M. Dagouassat a te1 vers6e la 23' batterie de renforcement, 1 c'est-i-dire une batterie de reservistes
encadres par des hommes de l'activen.
Voici encore d'autres d6tails sur ses bommes: a Les
quinze qui sont avec moi tiennent a porter la Medaille
miraculeuse et le petit scapulaire du Sacr6-Cceur ; deux
jours apres notre premiere rencontre, mon brigadier
me priait de faire dire deux messes de 5 francs. Sans
doute, ils ont dans leur langage des expressions plus
que lestes; mais il ne faut pas oublier que ce sont tons
des compatriotes du terrible jureur qu'Etait Lahire, et
je suis loin, helas d'etre une Jeanne d'Arc, je me contente d'etre un peu Missionnaire. Mon ministere ici
est presque tout entier de bon exemple et de gaiet6. »
c Parmi les canonniers de ces trois batteries de
renforcement, 21*, 22', 23e, je suis seul pr6tre; a la
21' se trouve un siminariste de Bordeaux qui porte
gaillardement Ia m6daille du Maroc.
( Les discussions ou taquineries sur objections religieuses ne sont plus de mise, et on ferait mauvais parti
a celui qui aurait le malheur de me lancer 1-dessus.
D'ailleurs, avec la grice du bon Dieu, je ne les crains
pas. »
Le chevalier sans peur et sans reproche est arm4 de
pied en cap; il a son canon, ses hommes, ses munitions. II trouve meme qu'il en a trop, car il luisemble
que la guerre sera courte: ( Quand on me donna des
clefs pour ferrer les chevaux a glace, 6crira-t-il le
20 octobre, je partis d'un eclat de rire. cDe la glace?
, mais nous dormirons sur nos lauriers lorsque viendra
le froid. , H6las ! continue-t-il melancoliquement, le
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froid est venu; deslauriers, sans doute, nous en avons
cueilli; mais en attendant de dormir dessus, nous couchons dans le foin. n
Revenons en arriire ; on donne le signal du d6part.
Un grand signe de croic 4c en avant, pour Dieu »
s'icrie-t-il le 12 aofit et le voici qui traverse la France,
se dirigeant vers la frontiere lorraine a pays tant aime
de saint Vincent n ; il est si heureux des bonnes dispositions de ceux qu'il rencontre, qu'il resume toutes ses
impressions dans ces deux phrases: ( Tout va bien.
Dieu aime la France. ,
CHAPrrRE VIII. MORHANGE.

-

L'OFFENSIVE EN LORRAINE

VICTOIRE -D

GRAND

COURONNE

(Aofit-septembre 1914)

Ce fut un beau jour pour le mar6chal des logis
Victor Dagouassat, lorsque, camp6 fibrement sur son
cheval de bataille, il franchit la frontiere imposee par
le traite de Francfort : t Nous avons enlev, quelques
poteaux lorsque nous sommes entr6s en Lorraine
allemande; j'ai attache un bouquet de fleurs au front
de mon cheval et je voulais vous en envoyer, mais
mon brave homme de cheval me les a bouffees. ,
La 2z armie, dont il fait partie, est command6e par
le g6n6ral de Castelnau; l'offensive se deploie d'abord
d'une facon heureuse; on parvient jusqu'a Morhange;
mais 1'attaque de cette ville est sanglante et malheureuse; d'autre part, la foudroyante marche de l'aile
droite allemande apres Charleroi oblige nos troupes
ase replier, ce n'est pas sans des pertes assez grandes
qui diminuent les effectifs; M. Dagouassat assure la
retraite avec ses 75; il regoit le bapteme de feu le
20 aout i Delme, tout pres de la frontiere. Dans les
lettres qu'il ecrit a cette 6 poque (au moins dans celles
que nous avons pu obt.nir) il ne dit pas un mot du
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recul. C'est par les lettres ecrites plusieurs semaines
oL punsieurs mois apres que nous apprenons la v&riti.

SLa reculade nous i'avons connue, et tellement que
nos chevaux n'en pouvaient plus; mais ele a laiss6
notre courage intact parce que nous avons &t jusqu'an
bout de notre devoir. ,, Demandez aux blesses de
votre ambulance si, le 20 aoit au soir, ils ne sont pas
venus an secours de la 68' division de r6serve abimee
par les canons allemands a Delme en Lorraine allemande et alors dites-leur an gros merci. ,i Mes pensees
se portent une annie en arriere: 19, 20, 21 aoft, c'est la

defaite de Morhange, c'est Delme en Lorraine. Y
,,20 aoizt, date inoubliable marqu6e de la protection divine.

Un de mes conducteurs me dit le len-

demain du 20 aoiit : a Sans celle-li nous n'en sortions
, pas. n Et ce pauvre resinier des Landes me montrait sa M-daille miraculeuse.), Ils ont et beaux les
jours d'aofit 1914, journbes oit le bon Dieu a lavi la
France dans 1'humiliation, les larmes et Ie sang avant
de la ressusciter par la victoire. n
Ces details, il ne les donnera que longtemps apris.
Pour le moment, il affecte un calme imperturbable. 1
6crit le 23 aoit : , Je suis heureux, tranquille, confiant, plein de sante. I1ne faut pas s'inquiter; sans
doute notre Patrie est une grande picheresse; mais
comme il a aime Madeleine, le bon Maitre aime la
France. Et la sainte Vierge done! comme elle nous
garde! Ici je 1'entends dire souvent par les soldats qui
sentent bien que le bon Dieu est notre pere; ils n'ont
pas peur de porter la MIdaille miraculeuse; hier et ce
matin j'ai distribui une cinquantaine de petits scapolaires du Sacr-Coeur. Que de bien va se faire, moisson
germee dans la souffrance! n
11 etait alors revenu a Nancy; il avait pa voir les
scurs et en particulier la soeur Penicot « toujours
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tres, tres bonne. Les sceurs vont faire beaucoup de
bien dans les ambulances. Notre Pere saint Vincent
va etre content. »
Cette visite lui occasionne une petite aventure :
" Tandis que je causais trauquillement, ma batterie
part subita, sur un ordre tres pressant et j'arrive . la
caserne trois beures et demie apres le depart de mes
camarades. Pour me couvrir, il y avait la permission
de sortie pour motif de service (en r6alit6 pour aller
communier) de la part de mon capitaine, un brave
homme qui me permet de celibrer la messe toutes
les fois que je le petix. Pour comble de malhear, nos
bonnes sceurs. toujours trop bonnes, m'avaient charge
d'un lourd colis qui pesait fort sur les 6paules de mon
cheval; impossible de le faire trotter un peu vite et
la nuit allait bient6t arriver. De plus, le long du chemin, personne n'avait vu passer ma batterie; je me
hAtais d'envoyer mon ange, gardien vers la sainte
Vierge. Et voili qu'g un carrefour de village, je tombe
juste sur mon capitaine. Sauve ! Mes hommes taient
bien joyeux de me retrouver et, tout de suite, je leur
servis un cigare de joie, paye par nos sceurs. »
On ne dirait pas a lire les lettres de M. Dagouassat,
a la fin d'aobt, que la situation fit critique; il dira
plus tard ( nous nous prbparions avec tinacitb an
combat n, au grand choc qui va tre dirig6 contre Nancy
par I'empereur Guillaume lui-meme qui veut s'emparer
de la capitale de la Lorraine et y faire une entr6e triom-

phale. Pour le moment, comme il ne vent pas effrayer
ses lecteurs et lectrices dont il connait la facilit6
d'6motion, il badine: a Nous sommes en guerre, 6crit-il
le 3I aoft; jugez :dans le pays, nous trouvons beaucoup de pruniers, de belles mirabelles blanches, et les
habitants nous en laissent cueillir. J'allais done commencer cette lettre, assis a l'ombre des mirabelles,
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lorsque, sur la route voisine passe un sous-officier
portant une note du g6neralissime felicitant notre
arm6e. Du coup nous invitons le cavalier a manger des
prunes; content, il se met a faire danser son cheval
qui, d'un coup de sabot, envoie promener mon papier
a lettres; voyez les traces sur la premiere feuille.
Mais j'ai d'autres occupations que de manger ds
prunes. Depuis plusieurs jours, je dis la messe tous
les matins dans 1'6glise d'un petit village dont le curk
est aux ambulances militaires. Hier dimancbe, ils
avaient eu une premiere messe a huit heures et demie,
dite par un cure voisin; pour faire plaisir a ces
pauvres habitants, je leur ai dit la deuxiime messe a
l'heure habituelle, dix heures et quart. Dans la journie,
j'ai pu encore visiter deux ou trois malades; aussi on
commence a connaitre le Missionnaire dans le village.
Ce matin, apres 1'6levation, je les entendais reciter la
prinre du matin; parmi les saints qu'on invoquait pour
le salut de la patrie, avec joie j'ai entendu le nom de
saint Vincent de Paul. )
Rien des attaques qui se deroulent en ce coin de
Lorraine depuis le 23 aofit et qui dureront jusqu'au
12 septembre. Une seule carte un pen laconique
du
7 septembre contient ces mots : a Pas le temps de
prier la sainte Vierge, notre protectrice si bonne,
faites-le pour nous. Toujours en bonne sant6, ainsi
que tous ceux de ma batterie, toujours intacte
en.
hommes, chevaux, materiel.
:
Plus tard il se dedommagera, lorsque le danger
sera passe, et il nous permettra de reconstituer
sa vie
et ses sentiments pendant ces jours historiques a
jamais m6morables qui devaient se terminer par la
victoire de la Marne.
RIsumons, A I'aide de ses lettres, les principaux
evenements auxquels il prend part.
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Et d'abord oh ktait-il pendant ces combats fameux?
v Lorsque vous entendrez parler du Grand-Couronn6,
vous direz c'est 1a! Dans le Graad-Couronna cherchez
le point le plus important, celui contre lequel Guillaume, en personne, a lanc6 ses Allemands; regardez.
le Grand Mont d'Amance que aous devions dbfendre
jusqu'au dernier; Amance est dkji entr6 dans l'histoire et aussi daas Ia ligende; mais il le mirite. Ce
sont les Francais du Sud-Ouest qui l'ont gard6 i la
France, qui ont ainsi sauvi Nancy et rendu possible la
victoire de la Marne. »
a La 23' batterie 6tait done str le flanc du plateau
d'Amance; des le 4 septembre au soir, un obus mettait
le feu a la grange o4 nous logions. n
a Je me vois encore la nuit du 5 septembre piochant,
bechant pour faire notre trou oi nous nous pricipitions lorsque les rafales arrivaient sur nous. n
Le 6 septembre, on leur lit la fameuse proclamation
de Joffre.
Au moment oh s'engage une bataille dont depend le salut
du pays, il importe de rappeler k tous que le moment n'est
plus de regarder en arriere; tons les effoots deivenit tre
employis a attuaqer et refouler l'enaemi. Une troupe qui ne
pent plus avancer devra, coite que coute, garder le terrain
conquis et se faire tuer plutSt que de-reculer. Dans les circonstances actuelles aucune defaillance ne peut etre tolerde.

Ce langage va droit au ceur de M. Dagouassat et

de ses hommes.
a Les masses .normes que I'ennemi avait accumu16es ont beau multiplier pendant plusieurs jours des
assauts r6petes, c'est en vain; les soldats allemands
6lectrises cependant par la-pr6sence du Kaiser viennent se briser impuissants sur ces pentes que d6fendent des soldats valeureux command6s par an
chef intr6pide. ,, La nuit du 9 septembre, les Alle-
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mands bombardent Nancy par-dessus nos t&tes. ,
u Un officier allemand mis en d&route par nous a
declar la position imprenable. »

II est pres d'une gglise de village: a Nous la difendons avec acharnement. n De la, il jette la mort dans
les rangs ennemis avec son merveilleux canon 75 ; les

pertes de 1'ennemi sont effroyables; dans un seul des
secteurs d'attaque, on a ramassi sept mille cadavres
allemands.
( 11 ne restait plus aux Prussiens que 8 kilometres a
faire sur route pour atteindre Nancy. Mais Amance
itait 1l, on plut6t trois batteries de 75. Ce sont elles
qui ont presque tout fait. X
II tient a rendre honneur a I'artillerie et il revient
souvent sur ce sujet : a L'Illustration du 15 janvier a
donn6 un petit risume de la victoire d'Amance, la
n6tre; c'est a peu pres cela et c'est ce que j'ai lu de
plus exact. Toutefois, on ne dit pas un mot du 75 qui
a tout fait; on ne parle que de l'infanterie qui a et&
abimie terriblement. »
u Le ii septembre, I'arm6e allemande lichait pied
et fuyait vers la frontiere. Un de mes compatriotes,
Maurice Hauquin, de Laluque, eclaireur an lor dragons, est tomb6 face a l'ennemi en le poursuivant. Sa
tombe est la plus aimie de toutes celles qui sont aux
environs, elle est couverte de fleurs. n
u Pour nous, la victoire se terminait le dimanche
13 au soir. )
Le lendemain de ce triomphe qui avait assur, la
sicuritf du flanc droit de nos armies, il 6crit au Tris
Honcri Pere Villette :
, Tres heureux de vous annoncer que je suis loin
d'etre mort; au contraire, la vie et la sant6 surabondent.
Ma batterie continue, avec la grace du bon Dieu, a
6tre absolument intacte, malgr6 la campagne et le
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mauvais temps. La victoire est a nous et ce sont nos
petits canons qui I'auront remport6e. De temps &
autre, je redeviens Missionnaire; j'ai mnme fait un
bapt6me, mon premier, un petit Georges, tandis que
tout a c6te les canons adverses se saluaient r6cipr-.
quement et avec fureur. Jolie aubade! J'ai confiance
dans les prieres des deux Communaut6s. i
Ce fut done une grande victoire, et cependant, an
dire de M. Dagouassat, elle aurait pu 6tre plus
grande. Comparant plus tard l'artillerie lourde'des
Allemands a l'artillerie I~gere des Frangais, il montre
que les enormes avantages de la premiere cessent en
temps de pluie, et alors il raconte les d6tails suivants
qui terminent heureusement ce beau fait d'armes.
c Une bonne femme d'un village envahi nous disait:
a Tous les jours, je priai le bon Dieu pour qu'il
eenvoie un bel orage. » Et le bel orage est vena juste
au moment oiu leur artillerie atteignait son maximum
d'efficacit6, juste au moment oi ils ont r6ussi a bombarder Nancy. Mais alors, quelle debacle et quel
silence! Ah! si nous l'avions su! si nous avions.sa
qu'ils pleuraient de rage sur leurs pieces qu'ils ne
reussissaient pas a dminrrer! Si nous avions su la victoire de la Marne! Durant deux jours, nous avons crm
k un guet-apens et nous avions froid dans le dos a Ia
pens6e d'etre pris dans une souriciere; car, de temps
a autre, quelques coups tres bief point6s nous affrmaient qu'ils itaient toujours 1. ,,
a Nous avons dine dans une salle qui servit de corps
de garde aux Prussiens; dans le coin, avant de partir,
ils avaient eu soin de placer des pastilles incendiaires;
beureusement, les allumettes n'ont pas brll6; elles ont
et6 retrouvves sur le parquet, a moitie consum6es;
c'est sous les fen&tres qu'on haranguait les troupes
qui partaient a 1'attaque vers Nancy; et elles s'ea
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allaient ivres d'espirance se faire hacher par nos
canons. 3

La bataille est finie; M. Dagouassat est tout a la
joie; il lui semble que c'est un rave. , Je ne m'explique
pas encore le miracle de leur retraite pr6cipit&e les
I1, 12 et 13 septembre n, dira-t-ii un an plus tard.

En attendant, voici leslettres qui lui arrivent de tous
les c6tis. ItI tait dans I'absence totale de nouvelles
depuis le 3 aoiut. Le 24 septembre au soir : a Alerte !
On selle et nous nous portons en avant. L'ennemi ne
se montre pas, et ce n'est que bien tard dans la unit
que nous revenons au cantonnement. Une grande joie

nous y attendait: des lettres! de gentilles babillardes!
Pour ma part j'en avais une bonne douzaine. Quelle
joie! Si vous saviez comme il fait bon penser an pays
tandis qu'on chevauche oa qu'on travaille autour de
nos chers canons! , On lui demande dans ces lettres
s'il a 6te blesse: u Vous croyez que les artilleurs se
laissent blesser ainsi? Et puis apres tout, n'est-ce pas un
bon moment pour souffrir et pour mourir? Si le bon
Dien nous tend 1'6chelle pour monter au ciel, s'agirait
de ne pas la rater. Pour le quart d'henre, je suistoujours debout! et tous, tous plus joyeux que jamaisi.
Mais il reste a donner une conclusion religiense et
ehritienne a la victoire du Grand-Couroann; ii faut
easevelir pieusement les morts et it faut remesieri
Dieu.Nons n'avons pas de d6tails surle service funebre;
nous savons seulement que M. Dagouassat y attrapa
une extinction de voix et que lui et ses hommes, apr!s
avoir donn6 aux morts la s 6 pulture chretienne, ne cessirent desormais d'entretenir leurs tombes. II fera
pousserdes fleurs 1 oit ces vaillants attendent la r6surrection, et, par une attention d6licate, il enverra de ces
fieurs aux parents des d6funts. L'annee suivante, son
able ne s'est pas ralenti et il 6crit en aofit 1915 :
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« La main est un peu lorrde pour vous 6crire maintenant. Je viens d'arracher de l'herbe sur les tombes

des environs; ce sera un de mes travaux des jours qui
vont venir; je veux que pour leur anniversaire nos
vaillants soient paris autrement qu'avec des chardons,
da chiendent et des ronces. Les tombes soot assee
nombreuses, pour ne pas dire tris nombreuses par ici;
sur certains points des champs ou a telles lisieres de
bois, ce sont de petits cimetieres. Ces tombes oat en
d'abord la petite croix de branches icelies A la hite,
puis des croix de toutes sortes, faites de deux planchettes clouies; enfin les infirmiers et les brancardiers ont nettoy6 chaque tombe, place un cadre en bois
tout autour et au-dessus une petite croix de bois peinte
en blanc, ce qui permet de la distinguer de tres loin.
Ce travail a 6t4 fait il y a quatre on cinq mois; vous
pensez si l'herbe a eu le temps de grandir. n
En meme temps que le Requiem aeternamon a chant6

le Te Deum on du moins la messe d'action de grices.
« Les artilleurs m'ont demand6 une messe u, crit-il
le 2 octobre 1914; mais par respect pour l'Encharistic,
il h6site Ala c616brer de suite, car 'ils sont trop pecs
encore de l'ennemi. tLe voisinage de la frontiere m'ampechera de faire cela; vous voyez le coup si, au Saciuss
d'une grand'messe, on nous commandait: Alerte! at
les artilleurs de quitter l'6glise et les chanteurs de s'un
aller crier aux chevaux: hola! et le pauvre missioanaire d'achever en hAte sa messe pour ne pas arriver
en retard Ala t&te de son canon. ,
Mais la Providence va faciliter la c6l6bration d'ume
messe solennelle. 4 On nous a fait partir juste A temps
pour avoir sans danger notre messe le dimanche du
Rosaire; et quelle messe !
0 Voyez une eglise de village remplie d'artilleurs, de
fautassins qui arrivent des avant-postes; les habitants
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se serrent contre les piliers pour avoir une place. Et
avec cela un chant qui faisait sauter la vofite de
I'6glise, comme disait une bonne vieille; au premier
rang des chanteurs, les marechaux des logis s'etaient
prisentis d'eux-memes; I'un d'eux s'installe a I'harmonium; un jeune homme de Gourbera, une voix superbe,
fait le soliste et 1'on chante, chante; c'btait un plaisir
de les diriger.
(-Pour les vepres, on a recommence; notre organiste
Atait un mitrailleur fantassin, presque un artiste, bien
que ce soit un petit jeune homme des Landes. C'etait
simple, des chants du village, de Buglose, de Lourdes,
et lorsqu'il a fallu s'en aller, c c'est fini n, leur disaisje a tous; mais non, ces braves soldats restaient lI,
regrettant ces bonnes minutes ecoulees pros du bon
Dieu. ,
CHAPITRE IX.

-

LA GU•IRE DE TRANCIHES

La victoire de la Marne a developpe dans le cceur
de M. Dagouassat une grande confiance; a un frisson
d'enthousiasme passe sur le front des armies; nos
chefs nous empichent de franchir la frontiere; mais
avec la grice de Dieu, c'est pour demain b, icrivait-il
le 28 septembre; il ne se doutait pas que demain, et
pendant de longs mois, ce serait L'immobilit6, non pas
la guerre de mouvement qu'il rave, mais la guerre de
tranchies; son enthousiasme ne se laissera pas entamer par la triste r6alit6 et, chacune de ses lettres,
jusqu'a son depart pour l'Orient, laissera percer on
espoir de changement, de marche en avant.
i Peut-&tre que la guerre va durer, 6crit-il en
octobre; et sur les bords du Rhin aurons-nous de la
neige dans quelques semaines. )
(i Je ne suis pas invulnerable, ecrit-il vers
La Toussaint; et la froidure me pincera d'abord au bout des
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doigts, tandis que je chevaucherai, r&nes en main,
vers le Rhin, vers la victoire. »
Un peu plus tard: a Nous sommes prepares a la

guerre; jusqu'i l'heure c'itaient les Allemands qui nous
la faisaient; a notre tour maintenant, nous sommes

pr&ts pour la victoire. )
II devient plus modeste en decembre; il commence
a se rendre compte qu'il y en aura pour loagtemps;
il cite la reflexion d'un Girondin qui a dit : t Pourvu
que nous soyons lI-bas aux vendanges prochaines. ),
Un espoir problematique renait le Io janvier; il
commente un document confidentiel: «-D'ici & la
reception de cette lettre, peut-etre y auqa-t-il quelque
chose de nouveau sur le front, si le bon Dieu et le temps
le permettent. N'espirez pas tout de meme une offensive foudroyante, mais plut6t une 'avance lente, a la
Joffre, ; la papa, la seule possible. )
Aprbs le 25 f vrier, I'espoir renait plus vif: t Un
de ces jours, les longues lettres vont finir pour faire
place aux rapides cartes de campagne. »
Le 12 mars, le printemps gonfle ses espbrances
u Les jours s'allongent, le temps s'eclaircit, bient6t il
y aura moins de boue et les oiseaux nous chanteront:
en avant! Nous suivons avidement les nouvelles qui
montrent la marche vers Constantinople, les conquktes
de la croisade du vingtieme siecle; la prise de Constantinople va declancher quelque chose. Nous autres
resterons le rempart de Nancy avec l'espoir de pousser
jusqu'au Rhin ce printemps. Les trois flacons qui
fleurent si bon sent mis en reserve pour les chaleurs
de mai et de juin, lorsque, en terre allemande, nous
n'aurons plus de vin.
Au mois de mai, I'enthousiasme est debordant. 11
6crit au Tres Honore PWre Villette: a Nous creverons,
d&s que nous le voudrons, les tranchees allem4ndes
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et une fois hors de leurs trous, nous ne les laisserons

plus terrer. Sans doute, nous aurons des surprises, des
pertes, des paniques sur certains points et des arrits;
mais trois mois suffiront pour ce travail et alors j'ai
pari que le 15 aost les hostilit6s seraient fnies. Et

alors nous attendons avec patience le grand coup et
l'aide du bon Dieu.n

En juillet, il redevient plus modeste; il annonce
qu'on pr6pare poeles et salles, tricots et passe-montagne pour l'hiver prochain dans les tranchies. Cependant, il espere toujours et il annonce encore 'la paix
pour janvier prochain.
S'il parle ainsi toute l'anne, c'est sans doute qu'il
est du pays de Gascogne oh l'imagination donne une
r6alit6 aux d6sirs, c'est surtout qu'il vent garder le
moral de ses soldats a qui la vie des tranchees ne va
gucre.
Esquissons a l'aide de ses lettres cette vie si dure
des tranch6es.
« On se fortifie ,, 6crit-il le 9 octobre; un mois plus
tard, il dit: t Je viens de passer trois nuits blanches
a faire des tranchees a i ooo mitres des Allemands;
votre chocolat me tenait compagnie tandis que je
maniaispelle et pioche >. Quelques jours apres, il-constate que ,l'arm6e frangaise se prepare & de nouveaux
combats que nous attendons avec impatience. Les
tranch6es, cette bataille a coups de pelle, ne sont pas
dans le temperament francais; mais nous nous y
sommes faits, et les n6tres, a bheure actuelle, sont certainement meilleures que les leurs; c'est presque confortable. ,
II revient sur cette penede, le jour de la Saint-Martin: a Depuis deux mois, nous avons engage une
bataille d'un nouveau genre, c'est la bataille des tranchees, la bataille a coups de pelle; la encore apr-s
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une plriode de flottement et de surprise, nous les
tenons, nous les repoussons. II y a huit jours, le capitaine me dit d'un ton confidentiellement solennel:
- Je vais vous confier une mission de confiance! a
c'etait une flatterie dans le but de consoler la peine
qu'il me faisait en me volant mon cher cuisinier
qu'il venait de mettre a son service. Et c'est ainsi que
mes. hommes et moi avons creusi sons les fusils des
Allemands un poste d'observation pour le capitaine.
Ils nous entendaient piocher, mais le rideau de brume
qui s'l66ve du ruisseau-frontiere les empechait de
voir d'oh venaient les bruits. Avec la grace de Dieu,
cela a tres bien march6. v
Voici une lettre adressee a M. Praneuf, son ancien
professeur d'histoire et de geographie; elle notus
donne une id6e de sa vie dans les tranchees.
Au front, 12 novembre t914.

BIEN CHER MONSIEUR,
La Grdce Ie NotrF-Seigneur swit avec nous four jamais
C'est du front que je vous Ecris, apr6s avoir re;u hier vos

quatre longues

pages qui m'ont fait tant de plaisir. Le

front ?... Mais c'est si grand aujourd'hui le front de la France,
de la mer du Nord jusqu'au Jura; il est long, et large aussi;
nous autres, nous appelons cela la zome militaire. Tout

d'abord A 5oo mntres de I'ennemi, des posies de fantassins,
des sentinelles doubles qui, en certains endroits, ne peuvent
etre relevies que la nnit; ils veillent au-devant des tranchees,

qui veillent, elles aussi; sur cette premiere ligne, les nerfs
sont tendus au paroxysme; le jour on se creve les yeux a
rechercher la pointe d'an casque, la nuit on les ouvre tout
grands pour essayer de distinguer quelque chose dans le
noir; les oreilles fatiguent aussi la suit, surtout pour essayer
de percevoir 1'Allemand qui s'approche tout doucement en
rampant tandis que de temps & autre arrive jusqu'A nous le

roulement d'une de leurs voitures d'approvisionnement et des
bribes de refrain que, -sur l'ordre de leurs chefs, ils hurlent
dans leurs tranchees; du bluff, da chiqui que ces chants
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command6s qu'ils lisent dans lear petit bouquia de Leipzig
et qui ne sortent pas de I'ime. Nous autres, nous n'avons pas
besoin d'etre commandis pour chanter; d'ailleurs aux avantpostes la consigne est silence absolu, les Lebel seals oat la
par•Cie inatile de wous dire qu'on cause quand meme, on
ameringe son pent tron, sa taupiniere, on joue aux cartes;
miais pcnrifmer.., tout ce qui est lumiere on fumee est rigoureasement probibi, cela sen de cible et dinonce tout de
suite que 'ennemi est M1et alors, pan!
Ceute vie intense des neris est assommante toujours;eile
wre lorsque les obus pleuvent, si on n'y a pas etc prepare par
des iuttes passies; l'autre jour on me signalait on faatassin
no'vrelement arrive et quis'itait trouvi mal dis les premieres
bailes echangies: a Caporal, caporal, lestomac me manque ",,
et pouf! le voilk qui s'affale, heureusement qu'il s'est remis
assez vite. Pour guirir certe fatigue, le service est ainsi orgnnis6 pcurl'infanterie qui est avec nous : deux jours anx cantonnements d'avant-postes, deux jours aux cantonnements
d'arriere; on se remplace tout simplement; c'est ainsi que la
vie est tenable et que depuis bient6t deux mois une grande
partie de Varmie frangaise s'est reposee.
Nous rageons d'etre ainsi riduits au silence, et alors nous
nots battons de notre mieux k coups de pelle; c'est ;a, si on
n'a pas d'autres noms, je propose de donner a ce combat qui
dure depuis le milieu de septembre, la bataille des a pelles ".
Ce que nous avons remu6 de la terre pour mettre nos canons
a l'abri! Jamais, autrefois, je n'avais entendu dire que 'artilterie de campagne devait se cacher, se cacher derriere des remparts de terre. Lors de notre baptime du feu, le zo acht, nous
avons fait de tout excepti cela; lorsque un beau jour notre
capitaine nous commanda de faire une lev6e de terre devant
le canon, c'est tout juste si elle arriva h So centimetres; notre
4tonnement fut profond lorsqu'il revint nous dire de creuser
un tron pour abriter les six servants; et en maugreant on
entra dans une excavation qui cachait juste la cheville.
1l
nous fallait de rudes lemons, elles vinrent vite.
Depuis lors, nous sommes passds maitres; j'ai vu de pr4s les
anciennes positions de batteries allemandes, leurs 6paulements ne valent pas les n8tres, leurs abris que nous
admirions le premier jour nous paraissent mesquins k l'heure qu'il
est. C'est merveilleux comme le soldat frangais arrive
a se
plier aux necessitis de la lutte les Allemands font du solide,
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du mastoc, nous arrivons, nous, au tres solide avec une pointe
d'Mlegance et de bonne humeur; pour vous Ccrire, je suis
dans un trou recouvert de poutrelles et d'une bonne couche
de terre; un trou dans Pargile, voila qui fait un bon polle; le
banc est assez large et m'a permis tout A l'heure d'y faire un
bon petit somme; bon c'est la pluie qui s'amene; une
plauche est vite ajustie et l'on ne se mouille presque plus.
Comme il fait bon chanter lI-dedans!
Nous autres, nous chantons; mais il y en a qui veillent;
quelque lieutenant ou capitaine sont perches sur un arbre et
regardent; lorsque l'ennemi est plus rapproch6, le poste
d'observation rentre, lui aussi, dans un trou placi aux premieres lignes des fantassins; ce poste observatoire est relie 1
la batterie par fil telphonique posd rapidement I terre; a
certains jours, il y a ainsi jusqu'k 3 kilometres de fil; rien ne
vaut cela pour bien diriger un tir. Et dire que nous 4tions
partis en campagne sans appareil t6l6phonique; du luxe que
cela, disions-nous; mais fas est ab kste doceri; maintenant la
batterie a fabriqui elle-meme une petite voiture t6l6phonique
qui transporte ligerement plusieurs appareils avec de bonnes
piles et des kilometres de fil.
Nous voila done prets pour la guerre, assez reposes; alors
que nos adversaires qui etaient prets jusqu'k la minutie, le
petit d6tail qui encombre, ne pouvaient que baisser, baisser
avec le temps, nous autres nous montons, nous nous perfectionnons. Quelle belle tactique que celle de Joffre qui use
l'adversaire tout en faisant reposer nos troupes.
DAGOUASSAT.

L'ennemi le plus redout6 dans les tranch6es, ce n'est
pas celui qui se trouve de I'autre c6t6 de la Seille,
c'est I'hiver, c'est le froid. a Nos troupes prennent
leurs dispositions pour lutter contre lui, 6crit-il Ie
9 octobre )b; quant M. Dagouassat, il est arm6 de la
tate aux pieds, de jour et de nuit, contre cet ennemi.
Il rassure les seurs qui s'effrayent & son sujet :
, Depuis longtemps, j'avais fait I'emplette d'un bon
tricot, un maillot. Que me manque-t-il? Je ne vois pas
trop. Tous les soirs, je m'endors roul6 dans ma cou-
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cela fait, j'enfonce jsqu'au menton mon bonnet de
police. Et en avam pour le pays des raves. Voili pour
la nuit.
" Et le jour? Oh! tris simple! commencons par le
pole sad, c'est-a-dire les pieds; s'il pleat, je n'ai pas
besomn de chanssettes, parce qn'elles ne font qu'entretenir Y'humidite; en tout cas j'en ai gardi une paire,
dans ie cas oi je viendrais i tomber malade; de plus,

j'ai achete une paire de sandales que j'enfle les soirs
de pinie et qui tiennent mes planses toot a fait an
chand; done pas besoin de chaussettes.
, Le pole nord? Vous savez bien que je suis une t&te
chaude; pas besoin de cache-nez non plus, car mon
maillot monte facilement jasqu'aux oreilles. Sur ma
poitnne, j'ai les poches de mon reston bourrkes de carnets, de lettres et de paperasses; lU c'est vraiment la
zone torride et an tricot par-dessus le march !
, J'oubliais mes pauvres reins! Oh! lih ! une large
ceinture de to centimutres au moins les mettrait a
I'abri des courants d'air et m'&viterait coliques et courbatures. a
A quelques jours de 1l, la ceinture est expediee,
plus quelques paires de gants. II crit : a Dehors ii
fait froid, chez moi il fait chaud, chaud aux pieds,
chaud an coeur, chaud partout. J'avais bien envie de
vous gronder d'un si lourd paquet, mais vous ttes si
bonne pour moi que cela dcsarme. Merci egalement
d'avoir chauff6 les doigts des canonniers conductears.

11 a toujours peur qu'ou s'effraye aussi prbsente-t-il
les choses avec la bonne hameur gasconne : a Repos
complet aujourd'hui, 6crit-il le iI novembre; j'en ai
dormi jusqu'a six henres, et la paille est si chaude
qu'il m'en a coist6 de la quitter; c'eat an si grand art
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que de faire us lit dans une grange et, depuis le temps,

j'ai le coup de main. ,
Pour rassurer plus compi~tement encore les bonnes
mamang C qui oat mal a ses pieds, mal a sa gorge ),
il revient a la charge dans sa lettre du 5 novembre,
non sans une pointe de malice : a Tranquillisez-vous
done, mes pieds oat chaud dans vos bonnes chaussettes
que j'ai mises non pour me garantir du froid (elles n'y
font rena coatre le froid), mais pour adoucir les frottements de mes sabots; oui, des sabots, de chauds

sabots . tige de godillot qui me tiennent a deux doigts
au-dessus de la boue et de l'humidit6; j'en suis an
septieme cieL
a Quant a ma gorge, le rhume a &t6trait6 si 6nergiquement . la teinture d'iode, an lait bouillant, an thermogene, etc., qu'il se decide A quitter ses tranchees.
Et puis il fait si chaud chez moi sous la cuirasse de
lainage envoyce de la maison (des sceurs) de SainteEulalie (A Bordeaux). n

Quelquefois il d6passe la mesure : a Vos chaussons
me font bouillir les orteils. u II sait que celles A qui il
s'advmsse ne soat que trop portkes' voir tout en noir,
et alors pour qu'elles soient dans la v6ritt il leur en dit
deux fois plus.
On lui a envoy6 un passe-montagne: a Le problime,
dit-il, est de logpr la barbe : dehors on dedans? Le
voila rsolu : elle restera au chand. D'autant plus que,
bier, la pauvrette, elle 6tait 6maillee de petits glagons

qu'y faisait naitre la bise. Oh! comme ca fait chaud,
brulant ! ,

II supporte donc gaillardement le froid; il est aussi
brave devant lui que devant les ennemis, et cela non
pas seulement par n6cessitb, a la maniere des stoiciens,
pour poser devant les hommes, mais chr6tiennement,
surnaturellement : a Le bon Maitre n'avait pas use
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pierre oil reposer la tete; mais moi j'ai de la paille,
tres bonne, tres chaude. a
Pour completer le tableau de sa vie de tranchecs,
M. Dagouassat nous avertit a que sa piece a adopte
one chienne ; elle s'appelle Finette; elle vous a un air
diliciensement intelligent ; elle reconnait a distance
tons ceux qui n'appartiennent pas i la piece, surtout
les officiers, et elle leur saute impitoyablement dans
les jambes. Mais elle a une frousse 6pouvantable du
canon; I'autre jour, elle est alle se cacher sons la
piece durant le tir; elle en est devenue sourde! mais
sourde!
, Mais elle nous a donni de quoi la remplacer, on
petit chien a t&te d'ours, vilain, sans queue et qu'on
appela tout de suite a Dangereux n; ce dernier n'a pas
peur du canon et nous passe sur la figure pendant que
nous dormons. n
Disons pour terminer ce chapitre que les tranch6es
de M. Dagouassat out eti honorees de la visite dn prisident de la Republique : * Le premier dimanche
de 1'Avent, 6crit notre mar6chal des logis, Poincare
est alli courageusement rendre visite aux avantpostes. n
CHAPITRE X. - EN SEhTINELL DEVANT NANCY
CONTRE LES TAUBES ET LES ZEPPELINS

La vie a Laneuvelotte, dans les tranchbes, 6tait plat6t monotone; le secteur etait assez tranquille ; on se
contentait de tenir et de tirer quelques coups de
canon pour rappeler qu'on 6tait 1•; le 26 d6cembre, un
incident vint mettre un pen de vari6t6 et obligea
M. Dagouassat a changer de secteur.
Pcoutons-le nous raconter sa nouvelle vie, dans une
lettre adress6e A sa cousine, Fille de la Charit6.

-- 79 Plateau de Malzville, 5 janvier rgx5.
MA TRks CHIRE ScEUR
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous four jamais!

En effet, c'est le 26 dicembre, au matin, qu'un zeppelin a
lance des bombes sur Nancy; c'est la premiere fois qu'un
dirigeable allemand s'aventurait au-dessus de la ville et il a
profite, pour sortir, de la nuit de Noel; il a r6ussi a tuer deux
desarm6s et h casser pas mal de vitres, en particulier celles
de nos Sceurs et les vitraux de la basilique Saint-Epvre qui
est toute proche, vitraux de toute beaut6, qui avaient eit
offerts en grande partie, devinez par qui?.. par l'empereur
d'Autriche Francois-Joseph.
Le surlendemain, c'itaient trois aeroplanes qui recommencaient le coup. Nancy commencait a n'en plus dormir et avec
raison, et alors nous avons it6 envoyds, la 23* batterie, pour'
proteger ces braves gens.
Pour vous donner une idie de nos occupations, laissezmoi vous raconter la journ6e du 3 janvier qui est le jour de
votre fete, jour ou j'ai eu la peine de ne pouvoir vous 6crire;
en effet, si vous autres, au pays, vous pensez k nous, soyez
sire que vous n'ates pas une oublide. Un de mes grands
regrets, c'est de ne pouvoir dire tous les mercis qui sont en
mon ame.
A deux heures moins dix, j'entends : - Eh! la 4"! c'est la
releve I, Nous sommes logis dans une petite caserne i l'abri
de la pluie et du vent; nous dormons, tout habillis, sur des
matelas, car on pent nous appeler a chaque instant pour
tirer; pour ne pas abimer les matelas, nous enlevons nos
chaussures. J'entends I c6tc de moi ronfler mes six servants
qui se reposent roulis dans une couverture etleur capote sert
d'4dredon. Cela me fait mal au cceur de les secouer, car ils
sent bien fatigues, mais la 3* piece nous attend pour aller
dormir H son tour.
Nos deux canons de la 2z section sont port6s sur le plateau
t 2oo mbtres da casernement, et a deux beures commence
notre tour de garde qui doit durer jusqu'a six heures. Le
temps est tranquille avec quelques nuages; ce serait un ciet
parfait pour les zeppelins sans la lune qui nous eclaire de
temps I autre. Les projecteurs sont lh aussi sur les collines
des environs et ils fouillent les replis des nuages. Pendant
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quatre heures, je les regarde et j'icoute si, dans le silence, un

bruit de moteur et d'helices denonce I'approche d'un dirigeable. Cette occupation ne me permet guire de prier, car. a
chaque minute, le vent qui passe, un train qui d4marre, des
voitures qui roulent, la riviere qui saute sur les galets, tout
devient ane cause de distraction. A tour de role, mes six
servants vieanent veiller autour des canons.
Avec nos 75, il est impossible de tirer cona•e Its aeroplanes; on 'y arrive qu'en diessant la goeole en Iair et. pour

M. Dagouassat en sentinelle contre les taubes.
cela, ii faut faire des trous oil s'enfonce l'extrmiti de Paffit.

C'est pourquoi depuis huit jours nous creusons autour du
canon ua foass circulaire. ain de pouver tirer dans toues.les
directions; et c'est uniquement dans la pierre que nous ceusons, car tout le plateau n'est qu'une grande plaque de calcaire; juger du travail. Les pioches s'lbrichent; dajk• a c6t6
de nous on a cass4 deux manches, le's ampoules ne manquent
pas, mais, . cette heure, le travail touche a sa fin, car nous
avons trimi et de jour et de nuit.
J'en suis content, car j'aurais eu bien mal an coeur si pour
quelques coups de pioche nous n'avions pu tirer sur un oiseau
noir. Le 3i dicembre, nous avons donni la chasse a um. taube
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qui s'en venait lancer des bombes; pour la premiere fois
nous lui avons mis du plomb dans l'aile, la prochaine fois
nos balles lui rentreront en plein dans le lard, je l'espere du
moins. Car, apr6s tout, je suis heureux d'avoir a ddfendre des
innocents et des d6sarm6s; la pensee que je veille sur la
tranquillit4 et le repos d'enfants, de femmes, sur la s6curitC
de nos chores sceurs me donne de l'entrain pour mieux
ecouter et ne pas dormir.
A six heures moins le quart, au moment oh je m'appritais
a partir et aller dire la messe a sept heures, une sonnerie de
notre tlephone m'appelle et j'accours : " Allot voiliL.. i
C'est un zeppelin qu'on nous signale & quelque 2o kilo-.
mitres, et quatre projecteurs commencent I valser autour des
nuages. La 3* piece accourt avec le lieutenant.
Pendant trois quarts d'heure, on tend l'oreille et on 6carquille les yeux; le lieutenant me dit : c Le jour arrive, il ne
viendra pas, vous pouvez partir. En chemin, je rencontre le
capitaine : , II y a encore du danger; demi-tour. , Et, en bon
papa, il me signale les beautis de I'aurore qui se montre audessus de la chaine des Vosges; il me passe ses jumelles pour
contempler les teintes nuancees l'infini que le soleil levant
jette dans le ciel. Le rouge domine, nous aurons de la pluie.
Enfin nous avons pa partir, et aux environs de huit heures
je descendais les pentes boisees qui mhnent an plus proche
village. Quelle joie pour moi de celbrer le saint sacrifice
pour vous d'abord et notre chere seur Gabrielle Je remarque
dans cette petite 6glise un autel consacre h sainte GeneviBve
et le vitrail place du c6t6 de 1'Evangile represente la bergere de Nanterre. Que de souvenirs encore c'est 1'anniversaire de mes saints veux de Missionnaire, Panniversaire des
pilerinages que nous faisions a Paris an tombeau de la
patronne de la cite. De la-haut, comme elle doit toujours
protiger Lut.ce, devenue la capitale de la douce France;.
comme autrefois, elle doit consoler les mbres et rendre la
paix aux families 6pouvant6es par les envahisseurs.
Apres la messe, la vieille demoiselle qui s'occupe de la
sacristie ne veut pas me laisser partir sans que je passe me
restaurer un peu, car voilk plus de sept heures que je suis
debout. J'en profite pour lui faire raconter les angoisses oh ils
out tous passe ce mois de septembre pendant que, hquelques
kilombtres de la, nous arrations l'ennemi.
Tranquille, je remonte rapidement vers la batterie pendant
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que toute la valiee est remplie du son des cloches de Nancy
qui annoncent la messe; en effet, c'est dimanche aajourd'hai
et les artilleurs retenus par leurs travaux ne pourront assister
a aucun ofice; je n'aurai pas non plus l'occasion de precher;
ii ne faudrait pourtant pas que j'en perde l'habitude.
Avant la soupe, it faut que je m'occupe de cuisine, de
chevaux, etc. A onze heures environ, nous nous tronvons
dans un reiectoire. Un rffectoire, une table, des bancs, voili
qui est du luxe; depais cinq mois, jamais nous a'avions
mange anssi tranquilles. Notre menu n'est pas trop mauvass
et c'est ce qui nous permet d'etre toujours de bonne humear
malgri tout. Pas de soupe, pas de soldats. Sans doute, lorsqu'il s'agit de donner un coup de collier, on saura faire ceinture, durant plusieurs jours; mais alors la fatigue rend les
hommes maussades, querelleurs. Le boa Dieu a fait biea les
choses et il a donni aux hommes le pain et le via pour qu'ils
puissent avoir de la joie. Mais je 7ois que je m'4gare. La
soupe finie, au travail pour aminager la position des canons
pendant quelques quarts d'heure. Cela fait je reviens dans
la chambre. Pourrai-je enfin ecrire quelques ligues? J'essaye
de mettre a jour mon caraet de route, en retard depuis le
jour de Noel, et roila que le capitaine me tilphone : a Venez
remplacer la piece de garde, parce qu'elle est trepee par la
pluie... ,, Bon! De trois heures i six heures, nous ailonsdonc
sous la tente improviske qui nous sert d'abri, longue de cinq
pas, large de trois, assez haute pour y marcher sur le milieu
rien qu'en baissant la t6te. On est tres bien la-dedans : dans
le fond ii y a de la paille pour quatre ou cinq, an milieu an
banc pour trois; plus pres de la porte, i gauche les boites
du teliphone, i droite ua poile cass6; un vrai campemeat de
Boheme; de plus, avec une boite nous avoes moat6 nne guitare que je n'ai pu accorder. Et 1a, on cause, on chante, on
jone aux cartes tout en inspectant i'horizon pour decourrir
l'arrivie de P'ennemi.
A six heares, on nous relbve pour aller souper. Repas
joyeux, que je cdlture par une loterie de petits objets envoyis
par Mme la Peifete de La Rochelle, et en son honneur, nous
chantons ,t Notre 75 ,. Enfin je vais itre tranquille
jusqu'a
dix heures, moment ouje dois reprendre ma garde;
du moins
je le croyais et je me prdparais A vous 6crire lorsque
le t ldphoniste se pricipite chez nous : u Un zeppelin sur le pla-

teau!

n D'un bond, les servants d&gringolent du billard - je
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veux dire du matelas - et nous voila courant sous la pluie
jusqu'au canon. Encore une fois les projecteurs se croisent,
mais pas de zeppelin! Je regarde et j'dcoute longtemps aux
c6tes du capitaine; fatigue, je vais m'allonger sous la guitoune et je m'endors... Je suis reveilli par mes servants qui
rient en jouant aux cartes; if est pres de dix heures, tout le
mlonde est parti, laissant ma pikce de garde. Jusqu'avune
heure et demie, je me promene de-ci de-Ia, en pensant au
bon Dieu, A vous, A tous ceux qui me font du bien.
Enfin, a deux heures moins le quart, j'achive ma journae
commenc6e pros de vingt-quatre heures auparavant.
DAGOUASSAT.

Mais il ne suffit pas de tirer contre les taubes et
les zeppelins, il faut encore se proteger contre eux,
se mettre a l'abri de leurs bombes et fl6chettes.
4 Nous venons de creuser en pleine pierre une cave
superbe; nous I'avons baptis6e o Villa des cadets de

Gascogne m. Qu'il ferait bon la-dedans lire Cyrano
de Bergerac! ) M. Dagouassat fait mieux: it lit saint
Paul, il recite son chapelet. a Deux trous donnent
acces A cette villa, 9n les appelle porte de Lorraine et
porte de Gascogne; une miserable hutte placee entre
les deux trous sert de terrasse & la villa et c'est de 1U
que notre mar6chal des logis scrute l'horizon pour
proteger la cite de Stanislas. , Voici comment il
decrit le paysage :

> Le long de la ligne de feu, les villages sont vides;
d'ailleurs, beaucoup de maisons sont par terre et les
autres sont remplies la nuit par des bandes de soldats
quiont lleus cantonnements. Dans les champs, aucune
recolte et de multiples lignes t6lephoniques courent
librement ad-dessus des hautes herbes. C, et Ia, c'est
la cachette des pieces d'artillerie; les artilleurs se
logent a c6te des canons dans des abris souterrains

de toutes les grandeurs; la nuit, lorsque je suis couch,
je puis toucher avec la main les rondins de la toiture;
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la toiture est une bonne couche de terre destinie a
tromper les regards indiscrets des aviatiks. Plaines et
coteaux sont coupes par de longues trainees de riseaux de fil de fer; derriere ces reseaux, ce sont des
tranchbes d'infanterie, des abris de mitrailleuses. 11
y a ainsi plusieurs lignes de fils de fer avec tranchees
et tous les jours on plante des piquets, on tend des
fils de fer de tous les calibres et on fait des abris de
plus en plus solides. n
M. Dagouassat est fier de contribuer a la defense de
la capitale lorraine. II ne craint rien des ennemis; le
passe de la cite lui est garant de son avenir. ( Je vous
assure que Nancy peut garder sa devise : un chardon,
oui, un chardon qui fleurit de tous les c6tes, sur les
monuments, sur les bijoux, sur les kipis des sergents
de ville. C'est Nancy disant a Charles le Timeraire :
i Qui s'y frotte s'y pique ,; ou mieux, en vieux francais : t Si me toques, il point ,; et en latin de la
Renaissance : Non inultus premor. )
Un des avantages de ce nouveau secteur, c'est qu'il
permet i M. Dagoussat d'aller plus souvent chez les
soeurs de la ville.
u Aujourd'hui, je me suis donni un peu de reliche
et je suis alle en ville. Ma premiere joie a ete de dire
la sainte messe dans l'oratoire de nos cheres soeurs.
Je dis oratoire, parce que la chapelle est encore en
reparation depuis les bombes du 26 dicembre.
t La deuxieme joie, devinez qui j'ai rencontre?
Le P. Abyssin Baeteman! En chair et en os et en
joie. Il est infirmier ici et, juste, il allait diner chez
nos cheresdsoeurs. On a done pass6 deux heures tranquilles, en famille, reconfortantes. C'ktait presque
Sainte-Eulalie, tellement on a cherche a nous choyer.
Les bonnes soeurs! )
Quelques jours plus tard, il 6crit : a La reception
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si douce que j'ai revue chez nos chores soeurs de Nancy
m'a engage t y retourner. Justement on d6sirait me
voir pour me remettre une chapelle, envoyee par notre
chbre seur Penicot; j'espere qu'elle nous rendra de
bons services aux jours de l'offensive.
<tDe plus, je suis arrive a point pour assister &P'enterrement d'une bonne vieiile soeur; la messe etait
dite par M. Baeteman, et tous les deux, lui brancardier et moi artilleur, le chapelet en main, nous avons
suivi le blanc cercueil au travers des rues de Nancy.
Comme nos ch6res soeurs 6taient heureuses de la part
que nous prenions a leur deuil
EElles sont aux petits soins pour nous, et lorsque je
reviens A la batterie, j'en ai encore l'&me toute reconfort6e, tout embaumie de tout ce luxe de dMlicatesse et d'attentions maternelles. Ne soyez pas jalouse,
on ne fait pas mieux que vous.
c(Toutes ces joies de famille que le bon Dieu m'accorde m'annoncent quelque chose, je le sens, je le
sais; bient6t il y aura de nouvelles souffrances, souffrances qu'il me faudra joyeusement supporter, soutenu par le souvenir des graces passees. J'espere que
le bon Maitre m'aidera toujours. Cela ne m'effraye
pas, car j'en ai tant vu de toutes les couleurs depuis
dix ans! On marchera toujours avec le sourire! '
Le s6 jour auprbs de Nancy dura jusqu'i I'arriv6e
de canons sp6ciaux contre les avions; la tiche de
M. Dagouassat 6tait finie; il retourna a ses tranch6es
de Laneuvelotte et de Champenoux.
Terminons ce chapitre par quelques fragments d'une
lettre hcrite par la soeur B6guerie, sgur servante
de Nancy, a la parente de M. Dagouassat; celle-ci
l'avait remerciee de ce qu'elle avait fait pour son
cousin.
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e. 11 est doux c• facile dobliger M. Dagouassa; c'est le
r~rtaimle type des fis de saint Vincent et sa grande Tert,
tcn ardent amzar pour ie Maitre n'ont pas kti longtemps
3ans noas frapper. Nots l'aimons bien et notre grande jouis-

sance est de le giter quand nous pouvons le possider qaelques heers.. Neas avoas encore eu ce bonheur le 2 f&rier;
<e jouw-i il itait dibordant de santi et d'eatrain. Diea renille
ie conserver ainsi tout le temps de cette affreuse guerre. n y
a tat
besoin de bons oavriers pour travailler k la rigne da
Seigneur.

Scour BEGUERz.
CHAPITRE XI. -

MALADIE. SiJOR A L'AMBULANCL

Malgre toutes les paroles ronflantes par lesquelles
il aimait i vanter sa sante solide, en realite il etait
assez faible, souffrant toujours plus ou moins des
reins, de la poitrine, de la gorge. II reagissait inergiquement et il se donnait ainsi une apparence de
sant6.
On lui envoyait de Bordeaux et d'aiUeurs toutes
sortes de remedes, de fortifiants, des vCtements
chauds, de la teinture d'iode; il s'en servait surtout
pour faire des cadeaux.
II avait re<u l'hospitalit6 chez une bonne famille,
le
pere et la mere Hartel, dont il parle en presque toutes
ses lettres pour louer leur bonti.
' Je suis enrhum6, ecrit-il Ie
I" novembre 1914,
mais tranquillisez-vous : la bonne dame qui
me pr&te
l'encre avec laquelle je vous 6cris vient de poser
devant moi une boite de pastilles
Valda. Quelle
bonne maman! presque aussi bonne
que ma chire
mayotte (petite m&re). ,
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c Je vous serais bien reconnaissant, ecrit-il le
26 dicembre 1914, si vous vouliez envoyer un merci
A ces braves gens d'ici qui me donnent leur douce
hospitalitY. Je suis ici en famille. a
A peine revenu de Nancy, t il file chez la maman
Hartel, et pendant qu'il 6crit ses lettres chez elle, au
coin du feu, jusqu'4 onze heures du soir, elle prie
pour lui et pour ses autres enfants qui sont a Il
guerre; il tient leur place aupres d'elle et elle l'aime
comme son ils. , Prenez garde! maman Hartel vous
fait concurrence; elle est allee a Nancy aujourd'hui et
elle n'a pas oublie -

pour moi -

le petit pain qu'elle

portait jadis a ses enfants. u
Le 6 mars, il a la fievre. a Je ne me fais pas de
mauvais sang; d'ailleurs maman Hartel me soigne,
faut voir. ,
Malgr6 les soins maternels dont il est I'objet, malgrZ la volont6 qui'il a de ne pas etre malade, il est
enfin terrass6 et au commencement d'avril il est oblige
de s'aliter. II faut annoncer la chose a sa famille; il
taille sa plume et il 'crit :
c Cette fois-ci, je vous prends au mot et je viens
vous faire pear, mais alors une pear bleue. » Puis, en
trbs gros caracteres ii trace ces trois mots qui se d6tachent an milieu de la lettre :
, Je suis malade. »
II continue ensuite avec les caracteres ordinaires :
a J'ai au moins deux maladies sans compter toutes
les autres; j'ai les yeux grands et les doigts maigres.
Je vous ecris couclh dans mon lit et quel lit! dans le
presbytire de Lan, le lit de Monseigneur, dans lequel
ont deja couch6 quatre gin&raux.
e Et les soins donc, tout ce que je veux : de la
limonade, du lait, des oranges, des purges de tous les

calibres et puis (excusez) des lavements, etc. J'ou-
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bliais des mirabelles conites, des atufs, des confitures et toute la gamme de bouillons et potages que sait
manigancer une cuisiniere de presbytere.
SJ'ai dit que j'avais les yeux grands et les doigts
maigres, mais ce n'est pas li les maladies que m'ont
reconnnes deux majors. Les Allemands m'ont envoye
en mime temps une angine et une longue grippe :

voila! voia ce qui fait que je chante. a
Le 18 avril il est transf6r6 du presbytere de Lan i
une ambulance de Nancy.
SCela m'a fait un pen de peine, le dimanche
soir IS, de quitter le presbytere oii je venais d'etre
soign6, de quitter les braves gens qui s'inqui'taient
de ne plus m'entendre chanter a I'4glise, de quitter
mes bonshommes et... mes chevaux. Mais ce qui m'a
remue le plus, c'est le canon; il 6tait la a son poste,
la gueule en 1'air, attendant les taubes on les aviatiks; dans l'automobile qui nous emportait, je me suis
retourni et, aussi longtemps que je 1'ai pu, j'ai contempl1 mon canon, mon cher Victor le Ronflant avec qui
j'ai commenck la croisade et avec qui je veux la finir.
N'est-ce pas que j'ai raison?
a Des le lendemain de mon arriv6e, j'ai re-u la
visite de notre chore soeur B6guerie, si bonne, si
bonne; j'ai eu d'antres visites presque tous les jours,
M. Baeteman, le pere Hartel et encore maman Hartel
qui m'apportait des bonbons, et d'autres encore.
u Que je vous cause du personnel. Le m6decin
directeur, le docteur Schneider, est l'ancien chef da
service de sant6 dn 20o corps, grade de g6n6ral; il a
pass6 quatorze ans en Perse of il a connu nos sceurs
et
nos confreres. II aime i rire avec les malades;
aussi
chaque fois qu'il passait, ce qu'on causait! nous sommes tres bons amis.
t Depuis deux jours, il a 6t6 remplac6 dans
notre
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salle par une doctoresse, une demoiselle tres bien &
tous les points de vue; hier, elle assistait tres pieusement a la messe a c6t6 des soldats. Les dames et
demoiselles me semblent bien aussi; elles m'ont toutes

Ambulance de Nancy.
(M. Dagouassat est le troisiime de ceux qui sont assis.)

demand6 des medailles. Je suis done bien soign6;
d'ailleurs, il ne me faut rien.
SToutefois, il y a un grand vide ici.: il n'y a pas
de chapelle; I'6cole normale d'instituteurs ne peut
etre et rester que laique. Mais il y a un aum6nier qui
est un des vicaires de la paroisse. Le dimanche, les
hommes valides vont a la messe A l'6glise voisine.
C'est 1• aussi que j'ai dit la messe hier, honheur que
je n'avais pas eu depuis quinze jours. Je n'ai pas la
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permission de sortir pour y aller tous les jours. Cela
ne m'empche pas de bien prier. v
II 6crira plus tard a M. Villette, Sup&rieur g6naral:
- Je snis tres content d'avoir vu de pres, a Nancy, an
h6pital de la Croix-Rouge, section des Dames de
France. Je n'ai pas a me plaindre, au contraire; cai
les infirmieres -

dames et demoiselles - avaient poor

le missionnaire des attentions tres dilicates et le
geanral midecin-directeur m'avait m&me demand6 si
je voulais aller passer quelques jours chez moi. Maiss
ce qui m'intiressait par-dessus tout, c'est la comparaison que je faisais avec les soins donnks par nos
chbres scurs; cette comparaison est tout a l'avantage
de ces dernixres : devouement pour divouement, ji
pr.fire -

sans michanceti -

celui des cornettes. A

Le 26 avril, il 6crit i une Fille de la Charit6 :
a Dire queje suis malade et que vous n'6tes pas 1'"
pour me soigner. Pent-&tre avez-vous fait la m&aet
prixre que maman Hartel; elle avait demandk ewdisant son chapelet, que je sois malade pour Stre
6vacuk vers l'arribre, pritextant que j'en avais asse
fait. Savez-vous qu'elle a failli rkussir? Eh bien! jt
ne veux pas tre Jvacuj i asacu prix. Comme je vaia
vous gronder a mon retour. n
Le I" mai, il donne les raisons pour lesquelles it
ne vent pas etre 6vacu6 : a Vous avez devin, trisk
juste : je ne veux pas de convalescence, parce que jtl
n'en ai pas besoin; de plus les artiflos m'attendent C
la 23' batterie; qui done serait leur aum6nier? Qui.
done soignerait ma chore 4' piece?
SJe comprends que tout <a fasse trembler un pek
ma c praoube mayotte 9 (pauvre petite mire); mais cC
n'est pas le moment de flancher, lorsqu'il s'agit dv
service du bon Dieu et du salut de notre chirc
France.
:
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Le convalescent revint done a sa batterie; mais son
capitaine le trouva si faible qu'il le mit au repos pour
un mois : a C'est chez maman Hartel que je me repose
toute la journ6e. Pour la payer, je fais la causette
pour lui exposer tous les motifs d'avoir confiance en
la France et en la victoire. Les pauvres mamans trouvent que c'est si long! Surtout lorsqu'on en a plusieurs
Sla guerre( J'accepte de tout coeur le fortifant que ma Sour
superieure a la bonti de m'offrir. u
II profite de sa convalescence pour faire de plus
longues actions de gr&ces; il raconte dans une lettre
de cette 6poque ce trait charmant :
a Apres ma messe, je regardais une paysanne lorraine qui priait dans I'eglise avec un tout petit
enfant. Puis elle s'est levee, et devant es statues, les
vitraux, devant le tabernacle, elle enseignait i son
enfant a dire : Petit Jesus! Quelles bonnes, tres bonnes
femmes en douce France! n
II rappelle a ce propos I'exemple d'une autre femme
qui, oblig6e d'ivacuer sa maison, y laissa dans une
cachette du vin de messe pour les pratres-soldats.
Le repos pesait an vaillant marbchal des logis; et
cependant il n'6tait pas r6tabli : , Le jour de l'Ascension j'&tais plus fatigu6 parce qa'a dix heares, sous le
grand soleil, j'ai fait I'enterrement d'un pauvre vieux
qui donnait I'hospitalit6 & des artilleurs >. Cela lui
occasionna des saignements de nez qui I'affaiblirent;
il voulut cependant reprendre son service le dimanche
suivant 16 mai, solennite de Jeanne d'Arc. II fit des
preparatifs pour cette f&te nationale, d'accord avec
les autres pretres-soldats.
On n'avait pas de statue de Jeanne d'Arc dans une
chapelle oit devaient se rkunir les soldats. Or, dans

une Aglise A moiti d6miolie, proche des Allemands,
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une belle statue ide Jeanne d'Arc 6tait toujours
debout; un professeur du petit seminaire d'Aire, brancardier, risolut de la sauver. Mais 1'entreprise 6tait
perilleuse, car d'une tranch6e voisine les Allemands
balayaient les rues; il en fit part a son camarade de
brancard; ce devait 6tre pour la nuit suivante : , Pourquoi Ia nuit? dit I'autre brancardier; allons-y tout de
suite, faut pas avoir peur, elle nous protegera -. Et
ils vont descendre la statue, sortent de l'6glise par un
trou d'obus qui fait face a la tranch6e allemande et
leur pricieux fardeau entre les bras, ils se jettent dans
une maison; ils 6taient sauves. Pour porter la statue
en arriere, ce fut trbs simple; on la mit sur un brancard de blesses et les pioupious landais demandaient
curieux : « Qui est mort? Voyons... T6, c'est la Jeanne
d'Arc. » Et on riait.
I1 y eut done grande fete le dimanche dans I'octave
de 1'Ascension; on glorifa la grande Lorraine en son
propre pays; on lui demanda de soulager la grande
piti6 qui 6tait en terre de France, et on chanta devant
la statue de la Lib6ratrice :
Et va bouter hors de France
Jusqu'au dernier des Allemands.
Le soir de cette belle journ&e, il griffonne quelques
lignes : a Je suis un peu fatigue, bien que je me sois
lev6 assez tard aujourd'hui. J'avais & dire la messe de
onze heur-s avec panegyrique de la Bienheureuse, si
on peut donner ce nom a une petite allocution de huit
minutes, affaire de donner coniance aux soldats qui
remplissaient 1'eglise. Je ne les voyais pas tous, parce
qu'il y avait de tous les c6t6s de petits et grands drtpeaux et puis une statue de Jehanne sur un piddestal
de fleurs et de lumieres. Puis, le soir, il y avait pour la
paroisse vepres i deux heures et demie, et poor les
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militaires salut a six heures et demie, et comme M. le
cur6 ktait dans deux villages voisins, c'est nous qui
avons marche. »

a Le soir meme de cette fete, nous avons quitt6
notre cantonnement d'hiver. Je craignais de partir sans
avoir pu feter notre Bienheureuse; mais l'ordre n'est
venu qu'a dix heures du soir et nous sommes partis a
deux heures du matin. Nuit blanche naturellement,
mais on a r6pare depuis; d'ailleurs, je sens que je suis
redevenu fort. Puis, ce qui me fatiguait, c'6tait de faire
Sla fois I'artilleur et le cure; les dimanches me laissaient bien las. ,
.Le 25 mai, il annonce sa guerison complkte : c Je
vous 6cris sur la culasse du canon; done vous serez
bien certaiue cette fois que j'ai retrouv6 mon vieux
Ronflant, mon fidle ins6parable. Or, plus je me rapproche du canon, mieux je me porte; je deviens fort
comme I'acier que je touche; done vous voili tranquille
sur ma sante.
u Qui done vous avait dit qu' la sortie de I'h6pital,
je n'avais pu revoir mon canon, a cause de ma faiblesse ?
Au contraire, en arrivant i Laneuvelotte, c'est la premiere personne que j'ai vue; la gueule ouverte, il attendait les taubes pour es mordre. La seconde personne,
ce fut mon capitaine qui m'envoya en convalescence
dans le fauteuil du phre Hartel, tout en me laissant
mes titres et charges de serviteur d6vou6 de Victor le
Ronflant. Et depuis huit jours, j'ai repris les renes de
mon cheval et la belle vie au grand air, la vie qui nous
permet de nous refaire les os et le sang et de nous
infuser le printemps jusque dans les moelles.
S, Pour aider le printemps et le soleil, vous m'envoyez de si bonnes choses. Cette semaine, j'ai recu ici
- ici ce n'est plus Laneuvelotte, c'est le Grand Couronn6 - done j'ai requ ici deux de vos paquets, celui
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du flacon de menthe et celui du glycero. Quelle cure
je vais faire avec ;a! Et puis encore Sainte-Eulalie a
la bonte de mettre des munitions dans le gousset. Mille
mercis! Vous me permettez de satisfaire plus d'un
caprice. Je continue a recevoir de mamap Hartel des
litres de lait et des mufs frais. N'est-ce pas que je suis
bien soigne! Heureasement que le soleil est li pour
faire fondre tout ce que je porterai de trop. )
,jHAPITRE XII. -

LE MAREHAL DES LOGIS

Avant de voir M. Dagouassat monter en grade et de
le suivre sur un autre terrain, a Fontainebleau d'abord,
puis en Orient, esquissons son portrait intellectuel et
moral, tel qu'il se manifeste dans sa correspondance
d'alors, au double point de vue militaire et sacerdotal.
D'abord le soldat, le marichal des logis.
M. Dagouassat se montre i nous comme un vrai
soldat, aimant le m6tier que la Providence lui impose,
remplissant avec un soin scrapuleux son devoir d'etat.
II ne tire pas an flanc; il n'a pas le cafard; il ne grogne
pas; il ne fait pas son service vaille que vaille.
II aime son canon; nous en avons d6ji donae plus
d'une preave; u aujourd'hui, 6crit-il le 2 octobre 1914,
j'ai tir6 cinquante-six obus pour ladefense de laPatrie,
un tir merveilleux qui acomblk de joie UIos fantassins i.
Le 21 octobre, il est ennuy6 de ne plus faire entendre
son canon, parce que les ennemis sont loin. a Vous
dirai-je qu'il nous tarde de les revoir pour lear cdoer
le bec? v On lui demande s'ila deja quelque croix de
guerre, il r6pond le I" novembre : t Notre r6le d'artilleurs, dit notre capitaine, est fait de modestie et de
sang-froid. Chez nous, ce sont nos 75 qui meritent~loges
et decorations; nous oe sommes que leurs humbles serviteurs. »
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La premiere fois qu'il entend siffler les balles a ses
oreilles, il 6crit : a Chose curieuse, les artifos aiment
mieux entendrp siffler un obus, m&me une grosse marmite, qu'une toute petite balle, ce petit bout de cuivre
et de plomb qui arrive sur nous traitreusement, sans
rien dire, et vous rentre dans le lard par un petit trou
de rien qui ne laisse pas de vous mettre sur le flanc;

tandis qu'ane marmite, on l'entend wenir, ga se jette
sur vous en ronfiant comme.un boule-dogue, a &clate
en secouant beaucoap de terre, enfaisant beaucoup de
chahut, un point, c'est tout; il faut dire que ce point
fait tache dans les champs et les prairies, puisque c'est
une espece d'entonnoir, an petit cratkre de 2 mitres de
diamitre et I metre de profondeur pour le moins.
Les &clatsan lieu de raser le sol volent en l'air, de
sorte que, si vous tes couch6 A 3 mitres, vous n'anrez
rien qu'une secousse energique; mais si vous 6tes
debout.. an obus tomb6 dans one batterie voisine de
la n6tre lui a tue vingt-sept chevaux et cinq hommes.
Les coups qui font ce ravage sont lances par les obasiers du calibre de io5, I5o et 21o-millinhtres; quant
a leurs canons de 77 et io5 millimetres, on ne s'en
inquiete guere; ane note denotre colonel disait meme:
d Le 75 ne doit s'attaquer i ces canons que pour produire un effet moral sur les hommes. * Ce sont des
armes m&diocres et, qui plus est, au debut de la campagne, its ne savaient pas lear faire rendre an risultat
vraiiment sirieux; en npus regardant, ils s'en servent
mieux aujourd'hui.
Je vous disais doac que, nous aussi, nous sommies aux
avant-postes derri-ie I'infanterie; nous formons ainsi
une ligue formidable de canons; j'en ai vu de toute

sorte depuis les pi&ces marines de 8 metres de long
jusqu'l notre ancienne pikce de campagne de o9,en
passant par toute la gamme des calibres plus lourds et
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plus sourds, 95, 120, 155 court et i55 long. La semaine
derniere, du milieu des champs et forets qui nous
entourent, ils ont tous 6lev6 la voix pour une minute:
rien de plus 6mouvant que ce gigantesque ( Halte-la
est si
de notre artillerie en sentinelle, et ce halte-l:
face.
d'en
mouvements
les
tons
net
arr6ta
puissant qu'il
Et pourtant notre 75 n'avait pas seulement daigri
parler; nous laissons la parole a son frire aine, le 90,
qu'il a remplacd; tout vieux qu'il est, notre go vaut
mieux que le 77 allemand, et comme ses munitions
encombrent les fonds des arsenaux, on a dit a quelques
capitaines d'artillerie : ( Laissez dornir le 75 pour les
beaux jours et brdlez-nous toute cette pondre. n
Ces details nets, circonstancibs, montrent un homme
qui s'intiresse vivement A son office. 11 a conscience
de la necessite de 1'artillerie; il en a une petite pointe
de gloriole : 4 Pas d'artillerie, pas d'attaque. n Et il
est ennuye lorsque ( l'artillerie ne voit guere a cause
du brouillard, ne pent remuer A cause de la boue, ne
peut pointer A cause du froid qui gele et immobilise les
rouages du pointeur ».
Le culte qu'il a pour son canon parait quelquefois
excessif, t6moin cette phrase : a Excusez les taches de
graisse, mais c'est la graisse du canon qui a voulu
laisser son glorieux baiser sur ces pauvres pages. ,
M. Dagouassat n'a pas voulu que la sainte Barbe,
patronne des artilleurs, passit inapercue. Voici ce
qu'il en 6crit au Tres Honors Pere Villette, le 5 dbcembre 1914:
i Pur rehausser cette fete, je me suis permis une
excentricit6 que je vous demande de me pardonner. II
m'a semble que pour leur donner du coeur, ces braves
artiflos, on ne ferait pas mal de leur donner autre
chose que la vieille chanson :
Vive le canon, les femmes et le bon vin !

-

97 -

Alors, tout en chevauchant, j'ai ruminh la chanson de
la 23* batterie; comme le temps pressait, j'ai pris le
parti de lenvoyer a Fimprimeur sans vous en deman-

der la permission. D
A cette lettre etait jointe one feuille, ayant pour
titre : A notre 75, - chant de la 23* du 24, -- air :
a Flotte petit drapeau n. 11 y a quatre couplets et un

refrain. Nous donnons le premier et le quatribme
couplet.
i·' Couplet

Les Allemands ont passe la frontikre
Pour devaster nos champs et nos foyers,
Ils nous ont dit, dressant leur pointe aLtire,
,( Vous gofiterez le plomb des obusiers;
Voici nos Krupps qui nettoyeront l'espace,
Qui balayeront vos soldats de carton... n
Nous rvpondons, les regardant en face,
- Venez donc yoir ce qu'est notre Canon. j
Refrain
Gronde, tonne, Canon
Hurle, crache et tiens bon!
Difenseur de la France,
Tu es notre Esp6raace.
Tu garderas, vaillant joujou d'acier,
La Belgique en danger,
Nos doux foyers.
S.

.

..

.

.

.

.

..

........

4 Couplet
Notre canon a quitt la Gascogne,
De La Rochelle il hunma 'air marin;
A la frontibre il entend qu'on se cogne,
II nous entraine au cher Pays Lorrain.
Tu reculas I... mais, gardant 1'espdrance,
Tu attendis sur le flanc d'un vallon.
- Prussiens, fuyez loin dt Grand Mont d'Amance,
Vous avez su ce qu'est notre Canon!
A Victor le RonflanL, canon de la 4* piece.
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Mais bient6t il va lui falloir quitter Victor le Ronflant,qui n'est pas fait pour lutter contre les aeroplanes.
Son capitaine lui dimontre le m6canisme d'un canon
antiabrien : 1 11 est merveilleux; je le baptise tout de
suite A l'Immortel ) parce que deux fois il a 6t6 terriblement touch6 par les coups de 1'ennemi. Mais il s'en
est toujours tire. )
< L'Immortel entre vite dans la gloire : Un avion
allemand a 6et descendu samedi. On en plumera d'autres. n c Je suis toujours aux c6tes de a 1'Immortel n,
le canon contre avions. Ah ! quels demi-tours il fait
faire aux Allemands! » ~cToute la matinee, 6crit-il,
en aoit 1915, je reste de garde a surveiller I'horizon
pour fermer la route aux a6roplanes d'en face; c'est
ma sp6cialit4 depuis deux mois; ce genre de tir tout i
fait inattendu et improvise durant la guerre n'a pu
ktre enseigni dans les reglements d'artillerie et ii faut
se sp6cialiser un pen pour ne pas faire de trop grosses
erreurs de tir, des h6r6sies d'artillerie. Nous construisons nous-memes des appareils de t 6 l6emtrie, et hier,
precisement, tout en causant avec le lieutenant qui, lui
aussi, attendait les grands oiseaux, on perfectionnait
une lunette de tir; ja l'6tonnait un pen de constater
que des perfectionnements d'optique lui itaient sugg6r6s par quelqu'un qui certes n'est pas du mntier. ,
Son amour pour (( l'Immortel n ne lui fera pas oublier
Victor le Ronflant; il s'intkressera toujours a lui et il
dira de lui le 8 octobre 1916 : a Pauvre canon! voili
djhi un an qu'il a eclat4 pendant que j'6tais A Fontainebleau. » Le pan6gyrique n'est pas long, comme il
convient aux discours militaires, mais il est affectueux.
Si M. Dagouassat aime son canon, il aime aussi ses
hommes.
Au debut de la guerre, on lui offre des mitaines, des-
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M. Dagouassat, marechal des logis.
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gants de laine: c Souvenez-vous que j'ai la main petite,
mais faites comme si elie &tait assez grande, parce que
il se pent que je recommence sur mes gants le geste de
saint Martin. n Ce n'est pas seulement sur les gants
qu'il esquisse le beau geste du chevalier, devenu plus
tard ivlque de Tours; c'est en tout; ( pour donner du
cceur a mes hommes, je tache de leur procurer assez souvent quelque petit extra, fromage, saucisson, chocolat,
aonserves et aussi teinture d'iode contre les rhumes ,.
t La guerre ne m'emp&che pas d'engraisser; 1'exempie m'est donni par les hommes de ma pikce; mais
aussi comme je les soigne. n
On lui envoie un colis : a Tout de suite, ce midi, on
a fait circuler le nouveau dessert bordelais et parfum6,
faut voir! cela a fait plaisir A mes hommes, qui s'en
souviendront longtemps. u
a J'ai done recu votre paquet hier soir, 6crit-il le
3o janvier 1915; et je dois vous avouer qu'il ne m'en
reste plus grand'chose. Nous avons organis6 apris
souper une loterie o~ tout le monde gagne, avec petits
et gros lots; tout y a pass&.. Inutile de dire que nous
aions degusti les douceurs de ma bonne sceur Clos,
cimrme degrands enfants que nous sommes tous. Enin
c'est une soiree de bonheur que vous nous avez envoy&e,
soir6e qui laissera des souvenirs. )
o Je n'aurais pas et6 un bon pere de famille, ecrit-il
Ie 14 f.rier 1915, si j'avais laissA passer le dimanche
du carnaval sans semer an peu de gaiet6 parmi les
seize hommes de la piece. C'est pourquoi notre repas
du soir vit l'ordinaire considerablement augmenti par
l'arriv6e d'un fromage, de cigarettes et d'une minuscule loterie avec lainages, couteaux, savonnettes.
Le tout 6tait sorti des mains de nos chores sceurs.
Combien de fois, depuis six mois, m'ont-elles prouv6
qu'elles 6taient soeurs et mrres. n
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Le 12 mars, il ecrit : ( Hier soir, je recevais votre
gros colis bourr6 de bonnes choses. II est deji presque
ivanoui. Tout enle d6ballant, j'apercois des serviettes;
justement mes bonshommes m'en r6clamaient : "'Qui
it en veut? Une, deux, trois. ,
Ce midi,

j'ai continuAe a deballer.

Un de mes

conducteurs, un pauvre ( mulat ,) qui, lui, n'a jamais
rien recu, me regardait : ( Que veux-tu? choisis. ) Et
comme il n'ose pas, je lui fais passer une chemise, un
mouchoir; tout le reste est mis de c6te pour la prochaine loterie.
L'envoi de Mme Touchard a pris cette fois des
dimensions colossales ; un sac plein! Vous auriez di
voir la joie dilirante qui a suivi notre souper d'hier
soir, car il y en avait pour mes seize types. Et il en reste
encore que je distribuerai dans les autres pieces. n
M. Dagouassat ne se contente pas d'exercer les
oeuvres de misericorde corporelle; il s'efforce aussi et
surtout de maintenir le moral, de combattre le cafard,
I'ennui, d'entetenir la gaiet6; et comme les exemples
en cela, comme pour le reste, font plus que les paroles,
il est toujours gai, toujours joyeux. c Joyeusement
v6tre ,, c'est la formule par laquelle il termine presque
toutes ses lettres. a Tous les soirs j'essaye de faire
divertir mes hommes ; nous chantons pendant ime
heure. ) t II y a de la neige; on a fait une bataille
joyeuse a coups de boules blanches, mime sons le nez
des Allemands. , cc Notre vie de chretien doit atre un
journalier Alleluia ! Alleluia pour les vivants qui regardent le ciel ouvert pour eux! Alleluia pour les morts
qui s'envolent si nombreux en Paradis. Tous les jours

a la messe, je chante Alleluia. n
u Demain je serai encore au milieu des champs,
dans la boue et le froid. J'y serai avec Ml'me joyeuse
toujours, chantant, riant, priant. ,
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SNous autres qui sommes sur le front, notre grand
travail a certains jours est de nous mettre beaucoup de
joie dans le cceur pour la faire deborder autour de
nous. Sdyez sar que si les pretres n'6taient pas la, les
soldats francais auraient moins d'entrain, de belle
humeur, de patience, de courage. Cela nous menera a
la victoire. »
SI11 est bien tard lorsque j'achive cette lettre; en
effet jusqu'a neuf heures passbes, nous avons ri et
chant6 en famille. I1 nous faut chanter pour rester
forts, pour chasser les reveries noires; a mes c6tis
6taient assis des peres de famille, des hommes qui
parfois pleurent la nuit leurs disparus; l'un d'eux
compte d6ja trois freres morts et un autre bless6 et
prisonnier ; et ils chantent quand meme. Inutile de
vous dire que je chante comme eux et plus qu'eux. ,
c{ Pour chasser les id6es grises lorsque j'-cris, j'ai
fait graver un petit mot sur mon porte-plume de cuivre,
une ancienne cartouche allemande : ce petit mot, c'est
a joyeusement n. C'est ma devise de guerre, celle qui
me fait chanter et qui donne confiance a ceux qui
m'entourent; il faut savoir dire des paroles qui consolent, donnent courage et esperance. )
Aussi ses chefs comptent sur lui pour maintenir le
moral, des troupes; ils savent qu'il est toujours pret
pour les initiatives destin6es h donner du cran, a faire
tenir. En voici un exemple entre plusieurs autres.
<<Arrive a mon poste, ecrit-il le I" fkvrier 1915, on
m'annonce que le capitaine voulait me causer a 1'autre

bout du t6l6phone... Ah!... apris un quart d'heure:
c Allo... ah! c'est vous? Eh bien, voill... est-ce que
" vous avez un orpheon? Un orpheon?... (a depend,
t( mon capitaine; mettons que oui. - Le commandant

j'aurai ce soir a diner serait tres heureux d'ena tendre votre a Soixante-quinze n ; vous serez pret?
u que
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Pour quelle heure? - Un quart d'heure apres
c votre arrivie. Vous n'avez pas besoin de L:'pitition?
t ca marchera? - Parfaitement, mon capitaine. < C'est bien, a ce soir! )
Et lorsque le commandant descendit de son automobile, nous avions fait 8 kilometres sous la neige
et sur le chemin glissant; l'orpheon avait &td recrut6,
exerc6; les vitres en ont craqu6 d'enthousiasme, mais
comme c'6tait pousse !et comme le capitaine 6tait content de son orpheon ! )
M. Dagouassat a improvis6 une salle de lecture pour
ses hommes dans un vieux grenier, et 15, il tient a letr
disposition ce qui peut les distraire.
II organise des fetes, des concerts pour les grands
anniversaires patriotiques; il esttoujours a la recherche
de nouvelles m6thodes pour occuper ses hommes et

grice a son enthousiasme, il n'est jamais i court. C'est
un sous-officier modele.
II a, de plus, I'enthousiasme d'un cadet de Gascogne,
la noble ardeur d'un chevalier des temps anciens.
II transfigure tout ce qui est a son usage : ccUn vulgaire passe-montagne lui apparalt comme un casque
du moyen age. , Les vieux souvenirs historiques
embellissent ses moindres lettres. c(II vient de m'arriver un petit accident: en voulant .tamer mes 6perons,
on vient de me les casser. J'ai voulu en faire acheter a
Nancy; mais les prix de cet article ont tripl6 et quadruple ici, et le commissionnaire a refus6 net plusieurs
fois. Alors je suis oblige de faire comme, au vieux
temps de la chevalerie, oi le jeune chevalier recevait
les 6perons de la main des dames; voudriez-vous me
rendre, apres tant d'autres, ce service? s Et iorsque la
dame, qui pour la circonstance est une modeste Fille de
la Charit6, sa cousine, lui a envoyi ( une paire d'6perons
i la chevalibre, avec brides et sous-pieds nickel6s ,,
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il remercie en cestermes : i J'ai recu les eperons. Vous
avez di effarer les marchands, vous, une Fille de Ia
Charite qui cherche des 6perons. Votre choix est irks
bon; les n6tres sont plus gros et plus lourds et sont loin
d'avoir la coupe ilegante des vtres. Si vous saviez
combien je suis fier de les porter !Je les ai chaussis
pieusement, religieusement, en chevalier qui combat
pour le Droit et pour les Faibles je les ai et ils ne me
quitteront qu'aprks la Victoire. ,
Durandal et Joyeuse, Roland et Olivier, l'archevEque
Turpin, les quatre fils Aymon, t9us ces grands noms
se pressent sous sa plume; il est heureux d'etre le
d6fenseur des femmes et des enfants; un jour, on le
prie d'&tre l'avocat d'un pauvre soldat qui doit passer
en conseil de guerre pour un mouvement d'impatience,
tout de suite il s'exalte : il revoit les chevaliers, avocats
de la veuve et de l'orphelin; devant lui se dresse
l'image de saint Vincent ( se faisant le defenseur des
pauvres galriens et la consolation des prisonniers.
Sans cette guerre, jamais peut-&tre jen'aurais eu l'occasion de suivre, durant quelques heures, les glorieuses
traces de l'anm6nier g6neral des galeres. Au fond,
j'itais plus content qu'ennuye, car j'allais accomplir
une ceuvre de notre sainte vocation ); il prend son
r6le au serieax, il repasse le trait6 De judiciis, qui lui
revient encadr6 dans la verve de M. Gibiard, son professeur de morale, et il rompt une lance a corps perdu;
il supplie le conseil de guerre de ne pas faire pleurer
la femme et les trois petits enfants du Vend6en
accas- ; il constate que les gendarmes eux-memes ont
kt
n6motionn6s de sa plaidoirie, et il triomphe d'avoir
valu A son client le minimum de peine. n
Un chevalier ne craint pas la mort. u Voil !Voili!

je ne suis pas mort.--Et puis apres tout qu'est-ce que.
cela ferait ? . On lui souhaite d'ichapper a tous ks
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dangers. , Alors quoi? r6pond-il; et le Ciel? j'ai
tant envie d'aller-rire et chanter lI-haut. >
Un chevalier est poll, reconnaissant pour les services qu'on lui rend; notre mar6chal des logis est tout
cela; il est enthousiaste, c'est vrai; mais cela n'exclut
pas la rwserve, la dilicatesse. 11 dit dans une lettre
qu'il n'aura pas la reconnaissance qui Cclate en feu
d'artifice; cc ga finit si vite un feu d'artifice ! Je pr6fere une bonne petite veilleuse qui ne crave lesyeux a
personne, mais qui brule longtemps. J'ai done installU
dans mon- ime une veilleuse de reconnaissance et
j'espere que cela vous fera plus de plaisir que des
fusees de cartes postales.. .
Ailleurs il dit: U J'aime et je ne veux.que la reconnaissance vraie, intime, timide un peu. » Ce qui ne
l'emp&che nullement d'etre forte... c Comme je suis en
retard avec vous, c'est une chose qui me fait mal au
coeur de vous faire attendre n; il a des lettres de
condol6ance qui sont touchantes quoique simples; on
voit qu'elles sont sincres; il t6moigne sa reconnaissance par des lettres' nombreuses et longues qui lui
prennent une bonne partie de ses nuits : ' Un de mes
grands regrets, c'est dene pouvoir dire tous les mercis
qui sont dans mon kme., a J'ai mal au cceur de laisser
telle personne sans nouvelles. , ccSi je ne vous dis pas
assez merci sur la terre, vous verrez que je me. ddommagerai daus le ciel : 1k on aura le temps ,o 4 Que je
suis done heureux de pouvoir dire : merci! Lorsque
les enfants sont petits, encore au berceau, les mamans
se devouent, se tuent pour eux; mais les bibes n'ont
pas de memoire; parce qu'ils ne connaissent pas le prix
de 1'effort et de la douleur, ils ne savent pas dire
merci et c'est dommage. Aujourd'hai, ces enfants ne
sont plus au berceau certes, ces grands enfants qui
font Ia guerre; mais lesmamans de France se d6vouent
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autour des champs de bataille comme autour d'un
berceau, et decet immense berceau qui va de la Suisse
a la mer du Nord, les mercis s'envolent innombrables.
Si vous pouviez les entendre! ,
Le chevalier est magnanime, il pardonne, il imite
Jeanne d'Arc qui pansait les blessures de ses ennemis
apres la bataille; M. Dagouassat a cette noble ginirosite qui est bien dans le sang francais : a Soignez bien
les Allemands, surtout s'ils me font du mal; le bon
Maitre sera content. ,) c Soignez bien les Allemands;
il y a trois jours, j'ai entendu siffler leurs balles pardessus les ipaules., cc Pensez a nous durant votre
careme, et si de nouveau l'ocasion se pr6sente de soigner des Allemands, soignez les comme des freres
pour I'amour du bon Dieu et par affection pour moi., o

Nous sommes en plein christianisme avec ces sentiments 6lev6s; ce qui est remarquable, c'est que
M. Dagouassat n'a pas peur d'enseigner a ses soldats
ce pardon chr6tien; il envoie a sa cousine une po6sie
en quatre couplets que lui et ses hommes chantent sur
l'air cBeau ciel de Pau ); or, c'est la lettre d'une mere
francaise qui a perdu son fils a la guerre et qui 6crit a
une mire allemande pour lui apprendre qu'elle soigne
son enfant. II faut avoir un grand courage pour faire
chanter cela au milieu d'une guerre oi des cris de
haine retentissent en tout lieu. C'est le fait d'une ame
grande, d'un vrai chevalier.
Voici avec le morceau les lignes qui le precedent:
JJ'ai gardA pour la quatrikme page quelque chose

qui a etc fait en pensant a vous et que je voulais vous
envoyer pour votre fete; mais je n'ai pas eu le
temps.
LETTRE D'UNE FRANCAISE A UNE ALLEMANDE

i.

Pour un Prussien, on frappait A ma porte;

J'ouvris, madame, au jeune moribond.
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Pour l'arracher a la mort qui l'emporte,
La nuit sur lui, je dois pencher mon front.
C'est votre fils. C'est dans la paix profonde
Qu'il va dormir chez moi, cet Allemand
Oh reposait jadis la tate blonde
De mon enfant,
Mon cher enfant
2. Mon pauvre enfant Elle est froide sa couche :
II est sous terre, il est au loin, bien seul...
Dors, mon cheri, dors ton sommeil farouche,
Le sang vers6 doit 6tre un beau linceul.
Lui disparu, que ferai-je en ce monde?
Je dois pourtant soigner un Allemand
Sans esperer revoir la tete blonde
De mon enfant,
Mon pauvre enfant!
3. On.l'acheva, lui, blessd, sans defense,
Son assassin n'est-il pas devant moi?
Ah I si c'est vrai, facile est ma vengeance;
Sang contre sang, disait l'antique loi.
J'ecoute en moi la colere qui gronde,
Qui ne veut pas veiller cet Allemand.
N'esperez plus revoir la tate blonde
De votre enfant,
De votre enfant!
4. Je vois les pleurs que votre cceur de mere'
Fera couler demain sur un tombean.
J'entends l'appel que Dieu dit a la terre
De pardonner, comme II fit, au bourreau...
Sechez vos pleurs, c'est dans la paix profonde
Qu'il guerira bient6t cet Allemand
J'embrasserai, l1-haut, la tete blonde
De mon enfant,
Mon bel enfant I

Et M. Dagouassat ajoute en post-scriptum : c En
chantant cela, nous pensons aux h6roiques femmes de
France, » N'est-ce pas le lieu de dire que celui-la aussi
est heroique qui a de tels sentiments, qui les manifeste,
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qui essaye de les faire passer dans 1'ime des soldats?
Oui, I'humble mar6chal des logis de la 23* du 24! est un
digne descendant des grands Francais d'autrefois, il
tient des chevaliers et des croisis, des saint Louis et
des Bayard; il fait honneur a la France, toujours et
quand mmme chevaleresque.
CHAPITRE XIII. -

LE PRETRE

M. Dagouassat n'oublie pas qu'il est pr&tre; il note
avec soin dans sa correspondance les jours oi il a le
bonheur de dire la sainte messe; il ne l'omet pas
quand il peut la dire. ( Que je voudrais done pouvoir
celebrer la messe tous les matins! Peut-etre vais-je
r6ussir; priez le bon Dieu a cette intention, qu'il mette
a ma portie un autel, une hostie et un servant! C'est
alors que je remporterai des victoires autrement qu'avec
des coups de canon. Elle est si puissante, si purifiante,
si consolatrice, la pritre de J6sus hostie sur I'antel et
dans les coeurs qui lui ouvrent la porte! )
II se pr6pare a la messe soigneusement; il dira le
17 mars 1916, sur la terre d'Orient : a Quel soulagement 1'ann6e derniere (en Lorraine), lorsque j'ai vu
6clater les premiers bourgeons, entendu chanter le
premier merle; nous avions eu tant de bone durant
1'hiver! Chaque matin, afin de pouvoir dire convenablement la sainte messe, j'6taisoblig6 de laver a grandes

eaux, souliers et jambieres; on y allait a grands coups
de balai pour enlever l'argile grasse de Lorraine. n
II dit la messe tant6t dans les 6glises endommag6es,
tant6t dans un grenier qu'il approprie pour cet usage :
4( L'installation est termin6e; un vieux buffet, la chapelle de notre viner&e sceur Penicot, vos fleurs ternelles sijoliment cravat6es de tricolore, trois banniares
portantchacune un refrain de cantique; bient6t j'espre
y ajouter deux grands saints de France, notre Bien-
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heureux Pere et la Bienheureuse Jeanne d'Arc; la salle
a change, maintenant cela n'a plus l'air du tout d'un
grenier, avec ses mars fraichement blanchis et son
plancher nettoye, planche par planche; le degr6 de
l'autel est des plus simples: une grosse porte d'un
wagon-fourgon d'une gare frontiere, laquelle on se
dispute tous les jours et que nous tenons; ce pauvre
degr6 y a recueilli cinq ou six trous de balle. Pour
cacher les grosses pierres du mur, on a colle trois bandes
de papier tricolore. Le capitaine me laisse libert6
entiere. II comprend bien que les hommes sont remontks apres avoir chant6 quelques cantiques le dimanche,
autour do petit autel oil je dis la messe, cantiques
tres simples, connus de tous et tant de fois chants sur
le front depuis un an : a Je suis chr6tien n; a Au ciel,
j'irai la voir un jour u; '( Ave Maria de Loordes ,, et
une prikre pour les frbres d'armes tomb6s pour la
patrie. Tous ces chers artilleurs sont heureux de voir
quej'ai an beau petit autel, et, chaque dimanche, je n'ai
qu'l dire un mot pour voir arriver fleurs et bouquets;
quatre douilles de 77 allemand font des vases de circonstance, et, lorsque les bouquets sont plus nombreux,
d'autres vases sont vite trouv6s : d'anciennes boites de
conserves, des boites de t singe ; mais les fleurs du
bon Dieu couvrent tout. »
M. Dagouassat ce16bre dignement les anniversaires
chretiens et il les fait celibrer a ses soldats : la Toussaint, Noel, Paques, le Sacr6-Coeur, la sainte Vierge,
Jeanne d'Arc, autant d'occasions dont il profite pour
exercer son apostolat.
La Toussaint; a je me suis couch6 a une heure vingt
du matin pour etre debout & quatre heures moins le
quart; et alors k cheval! Mais la matinte a 6t6 tranquille; je suis rests &jeun jusqu'a onze heureset demie,.
mais quelle consolation que cette fete de la Toussaint!
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A neuf heures et demie, j'ai pu dire la sainte messe la
premiere depuis hbit jours) dans une 6glise incendice;
plus de toit, plus de vitraux, plus de clocher, plus de
statues, rien, rien; rien que des fleurs sur un autel calcina. A l'itroibo, il n'y avait que quatre femmes; a
1,lt Missa est, les trois quarts de la nef tres large etaient
remplis de soldats debout, serres au milieu des dicom bres; je leur parle du ciel, de nos freres d'armes qui
sont au ciel et 1'6glise se remplit encore ; aussit6t commence une autre messe dite par 1'abb6 Lacaze, du
collige de Libourne; lai aussi leur a parl6 du ciel, des
vivants et des morts qui nous regardent combattre; ca
leur met les larmes aux yeux; et ces braves chantent de
tout coeur les refrains de cantiques dont je chante les
couplets; j'en suis encore enrhum6. a
Les dimanches, ii dit deux messes: une pour les
fideles, l'autre pour les soldats, et il prononce deux
allocutions.
Le jour de l'Immaculie-Conception, salut militaire
avec invocations comme a Lourdes.
]coutons-le raconter a un de ses anciens compagnons
d'6tudede Paris, le frere Clamouse, comment il asanctifin le saint jour de Noel.
Plteau de !alz6riiie, 6 janvier xg5.

BIMN CHaI FabtE,
La gr&ce de Notre-Seigneur /esus-Christ soit toujors
avec news!
Nous 6tions done aux premieres vepres de la
Nativit, dans
un petit patelin qui s'appelle Laneuvelotte,
lieu de notre
cantonnement, c'est-a-dire, cuisines, ecuries.
billards, -on
ne dit plus plumard depuis qu'il n'y a plus de plume,
mais de
la paille, - pare d'artillerie, bureaux, poste
t6lephonique...
Le service dtait trts simple: deux canons en sentinelle,
entre
Champenoux et Mazeuilles, les deux autres
canons au repos
et on se remplacait tous les jours.

Le 24, j'dtais au repos avec la perspective de passer un
25 dicembre i la lisibre d'une foret, dans la bone argileuse
de la Lorraine - ah passez-moi la boue des Landes. - De
plus, pour augmenter les tentations d'idies noires, Mgr Turinaz avait interdit les messes de minuit Crainte du bruit, des
disordres et aussi des zeppelins, sanguinaires papillons de
nuit qui seraient venus voleter au-dessus des vitraux illumines; crainte bien fondee, puisque le matin de la fete de SaintEtienne Nancy sera reveilli par une trainee de bombes pruisiennes; de plus, l'artillerie du front entre en activiti et, dans
Ja matinee, nous voyons des marmites exploser aux alentours
de Champenoux, ce qui n'etait pas arriv6 depuis septembre.
Nos .deux canons ont-ils ete atteints? Un cycliste qui passe
parle de blesses; les on dit affirment qu'un homme a etd
coupe en deux... C'est un peu angoissant. Nos pieces lourdes
rdpondent longuement.
Quant A moi, je prepare Noel, le seal que mes homnies
puissent faire, le Noel envoyd par des mains de Frangaises
aimantes, de bonnes Filles de la Charite ;je prepare le reveillon. Car les artilleurs ne veulent pas laisser passer inapercue
cette fete si chbre; la suppression dela messe de minuit a e6t
uneveritable deception; depuis un mois ils m'en parlaient...
Si demain nous ne sommes pas 1, il y aura toujours un batailIon de fantassins, et c'est a leur intention que je pose sur
deux portes bien en rue une affiche blanche indiquant les
heures des offices de la fete.
Le soir, a cinq heures, pour remplacer la messe de minuit,
il doit y avoir salut du saint Sacrement pour les soidats; ils
y tiennent. En effet, entrant k I'glise, je vois du c6te de
I'Evangile M. le cure et ses enfants de chceur qui achevent
une belle creche - avec musique pour un son - du.c6te de
I'Epitre; des fantassins entourent 'harmonium tenu par un
jeune maire des Landes qui est brancardier au 234*. Un
pretre-brancardier est 1a aussi pour organiser un salut... landais; c'est que la plupart des assistants serontde la garnison
de Mont-de-Marsan, et ilt viennent de recevoir leur si tendre
et si substantiel noel de Gascogne, riveillon des estomacs et
des coeurs; ils en sont si contents I C'est pourquoi il n'y aura
que des airs de lI-bas.
La re6ptition finie, mes occupations m'appellent ailleurs;
une douce lettre de frbre Hachiti vient me causer un instant
de Bethleem; voilk qui relance. Avant la nuit, j'eventre des
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paquets qu'on nous envoie pour le rveillion et j'invite ma
piece a prendre une bouchee qui les tiendra jusqu'k Pheare
do repas de Noel que jai fixi i dix heures et demie afin que
je puisse c6lbrer la messe demain.
En me rendant & Pl'glise pour le salut, les servants qui
rentrent de Champenoux m'apprennent l'beureuse nouvelle
qu'aucun d'eux n'est en morceaux; tout an plus un fantassia
territorial a regu une eraflure au genoa. Vous voyez que notre
cher Midi n'a pas le monopole de l'exagiratioa. Voules-vous
connaitre le programme de notre salut?
Les Anges dans nos campagnes.
Minuit, chr6tiens.
0 Sajularis landai.
Adeste fiddes.

Tantum erg (militaire).
Noel de Lacoume, musicien de Mont-de-Maosan.
L'iaffable Dacrem droaum de Gascogne.

1I est ne, le divin Enfant.
Pour completer, ua laiws sigualant Noel r914, date inoubliable dans 'histoire de nos vies, de nos families, de la
France, du monde.
. .
.. . . ..
. . ........
.....
.. . .
Pouf! Arrived
cet alinia j'ai voulu souffier un peu et...
m'itirer la colonne vertibrale courbie en arc de cercle sons
la voile de la tente. Car je suis de garde depuis deux heures
du matin. Je vous ecrivais sur mes genoux, car cette nuit it
fait trop de vent pour un dirigeable, cela me donne un pea
de reliche. Donc en voulant me redresser, je viens de renverser mon encrier et un servant qui joue au tric-trac i c6t6 du
poole m'a pr&t6 son crayon pour vous dire : a tout l'a
heure
lorsqu'il fera jour. Je m'en vais reciter le chapelet.
.- . . ..
. . . ..
..........
... .....
Done, apres le salut, tandis que je souhaitais joyeux Noel
a mes deux vieux amis du petit et du grand sdminaire, les
abb6s Daunesse et Lamarcade, un de nos conducteurs m'attendait pres de la sacristie porteur d'un petit billet; c'tita
merveilleux de ddlicatesse et j'aurais bien voulu vous l'envoyer : mon sous-lieutenant me disait que j'etais de garde (1),
ainsi que mon brigadier (I!), mais que je pouvais m'arranger
a ma guise pour passer une bonne nuit de Noel. Apr:s cette
rude bonte, il ne me restait plus qu'a commander les hommes
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de garde dans les diffirentes maisons du cantonnement.
Cette tourn6e fut pour moi un des charmes de cette nuit :
Papa Noel, avant d'aller au pays consoler les petits fieux, descendit par les chemindes de la 23' batterie; son bagage n'etait
pas trts lourd : pour chaque artilleur, - et nous 6tions a cet
endroit pres de cent cinquante, - une bille de chocolat qui
avait garde un parfum de Gascogne et un Sacr6-Cceur tricolore tout pret i 4tre 4pingl6 sur la poitrine. A cette apparition inattendue,lajoie explosait, les mains se tendaient et les
16vres s'entr'ouvraient sonores pour rire et chanter... et Noel
s'en allait dans les rues empierr6es suivi de son ine roux
bien charge; lI-haut, dans le ciel, c'6tait tout le calme d'une
nuit 6toilde; mais, sur la terre, la paix nW'tait pas encore des<endue, des lueurs subites percaient l'obscurit6 devancant le
son de salves d'artillerie. On etait en guerre, et c'est peut-tre
pour cela que, sur le front, Noel s'&tait costum6 en margis
d'artillerie et que son ine n'etait qu'un pauvre diable de servant A la barbe hirsute et blonde.
Oui, on dtait en guerre en cette nuit de Noel 914. Je venais
de rdgler les tours de garde lorsque arrive un planton a cheval : bricoler immediatement et se tenir pret a atteler. (Bri*coler, c'est harnacher, parce que la plus grosse piece du harnachement s'appelle une bricole.) On etait parti pour la joie,
sans Ca il y avait de quoi etre consterne. Allions-nous etre
oblig6s d'6teindre notre feu? Sans doute, le saucisson, on pouvait l'emporter; mais le gigot qui depuis deux heures tournait
au bout de la ficelle? et les haricots qui commengaient a
devenir tendres? et le chocolat qui embaumait? et le poulet
glac ?...

On verra bien; les chevaux sont bricolds et on attend
l'ordre du d6part... On attendit si bien qu'k dix heures tout
6tait cuit a souhait; vite, A table! et le reveillon commence
avant l'heure solennelle, mais on chante quand meme Minuit,
cAhrtiens et le Dachem droumi Gascon. - Demandez done
au P. Mignou l'histoire de Dachem droumi, de ce berger
gascon que la voix de l'ange mit si Iongtemps ah veiller:
, Laisse-moi dormirl... Gare a toi si je me leve... ,
On dtait en guerre cette nuit-lI; c'est pourquoi les chevaux
resterent bricol6s jusqu'au matin; les gros canons tirirent
jusqu'k minuit, qui fut salu6 des deux dernieres salves. A
minuit et demi, j'allais m'allonger sur la paille du corps de
garde, la paille binie qui r6chauffa jadis la chair humaine du
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Verbe fait homme, ainsi que naivement nous l'apprennent
nos petites creches.
Je vous entends me demander: ~ Alors, vos messes de
Noel?... n Tres simple;on avait interdit les messes deminuit
mais pas les messes de quatre heures. Alors, k trois heures et
demie, une sentinelle me riveille, je vais frapper i la porte
voisine oil couche un fantassin, un ancien condisciple de
rhitorique qui sera mon servant de messe. Et mon brave brigadir - ou ancien hussard de trente-deux ans - fait une
chose tris belle, il me suit, il se confesse et aux c6tes du servant de messe, il fera sa communion de Noel.
Cette communion de Noel, comme je l'aurais voulue pour
nombred'artilleursi Mais comment organiser quelque chose
avec cette nenace de partir A chaque instant? Diji je risquais beaucoup en m'absentant de mon poste pendant une
heure et demie pour celibrer mes deux premieres messes de
Noel. Inutile de vows faire de la phrase pour vous exprimer
combien puissants sont les souvenirs qui affluent a ces
moments-la; le bon Dien sait payer l'application qu'on a pu
mettre jadis a bien excuter chants et ceremonies des grandes
fetes chritiennes; tant de beautis restent une source de souvenirs jaillissant durant toute une vie d'homme.
De retour A ma piece vers cinq heures et demie, je trouve
tout mon monde qui s'en va atteler pour garder la frontiere
toute la journ6e. II fait froid, champs et chemins sont gelis,
et il faut tenir les chevaux bien en main pour les empecher
de glisser. Mais le ciel est clair et une petite bise chasse tous
les nuages, la journae s'annonce divinement belle, et ee le
fut.
Je F'avais esperde ainsi afin de pouvoir dire ma troisieme
messe, car il ne faut pas de pluie pour clebrer dans la maalheureuse eglise du village de Champenoux que nous traversons; elle est a-ciel ouvert. En passant, avec deux clous que
me prete noire marichal-ferrant, je plante dans un arbre au
pied du clocher un gros carton prepar k lP'avance
FETE DE NOEL
Messe a ro heures.
Pourrai-je la cdlibrer . dix heures? Sans doute il fera
beau; sans doute une bonne 6picibre s'est chargCe d'orner
lautel calcine; sans doute j'ai dans la poche les hosties de
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Notre-Dame du Pouy et dans la maison d'en face le vin de
messe que me donne une fermiere d'un village voisin. Mais
est-ce qu'ils ne vont pas tirer sur nos 75 qui sont en batterie
en avant du village? Est-ce qu'ils ne vent pas tirer sur le village? Le sous-lieutenant qui m'a demand4 I'heure de la
messe pour y assister me dit tout cela en souriant : , Savezvous qu'hier ils ont commence A bombarder vers dix heures?
Et puis qu'un eclat est tombe sur 1'6glise? - Raison de plus
pour y aller. - C'est tout 1 fait cela. ,
Ils ne tirereat pas et permirent au bon Dieu de descendre
sur I'autel au milieu des quelques soldats qui oserent affronter les courants d'air glacis qui sifflaient dans les fen&tres
brisees. Poar la messe de la Toussaint, cette enceinte en
ruines etait remplie d'uniformes varies; aujourd'hui une quarantaine restent jusqu'au bout. Avant la messe, j'ai confess6
un brave territorial qui a communi6 franchement en soldat;
j'aurais bien voulu lui causer, car il savait par cceur toutes
les reponses de la messe. Je m'en souviendrai longtemps de
cette messe c6l6brde dans cette 6glise aussi pauvre que 1'6table
de BethlIem, plus pauvre que la plus pauvre chapelle de
Madagascar. L, du moins,j'espere que le vent n'essayera pas
de m'enlever la sainte hostie.que je fus obligi de cacher sous
la patine.
Quatre coups d'une pibce de marine vinrent me rappeler que
nous 6tions en guerre et je. regagnai la batterie. J'abrege;
dans le soleil de la soiree, les taubes s'aventurbrent au-dessus de nous - un culot!!! - provoquant 'envol de trois
avions francais; sans doute les Allemands preparaient leur
coup de zeppelin du lendemain matin. Nous rentrons avec
la nuit.
ClOture de la fete : salut militaire A cinq heures, comme
hier; ce sont toujours des Landais, mais c'est un nouveau
bataillon de fantassins qui fournit la plus grande partie de
l'auditoire, un bataillon qui n'est pas encore entraind aux
ceremonies religieuses parce qu'il n'a pas de pr6tres avec lui
A partir de ce soir, le colonel lui donne un de mes amis,
l'abbW Daunesse, professeur au petit sdminaire; il lui cofte
de se s6parer de ses premiers compagnons, mais il est si
devou6 I
Autre cl6ture : des lettres de Dax, de bonnes lettres. Merci,
chers frbres, je ne pouvais mieux terminer cette fete de nos
COurs.
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Auriez-vous la bont6 de m'excuser aupres de tous mes chars
correspondants de Notre-Dame du Pouy, auprbs de tous mes
chers confreres et frbres bien-aimes que je me garde d'oublier
dans mes vaoux de bonne ann6e. Votre frere dans le Christ.
V. DAGOUASSAT.

Le 14 fivrier g915, M. Dagouassat raconte ainsi
u son dimanche de la Quinquagisime, en franqais populaire le dimanche de carnaval 1.
BIEN CHER MONSIEUR ROBERT,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous four jamais!
Avons-nous fait carnaval sur le front? Oui et non; ga
depend du sens qu'on donne a ce mot. Jugez vous-m6me, je
vais vous donner le detail de ma journee; cela vous donnera
une idee de ma vie par ici.
Aujourd'hui, j'etais de repos en arribre du front; repos
relatif, car toute la journee il faut se tenir pret a descendre
les taubes on les aviatiks qui auraient la lugubre fantaisie
d'aller tuer des enfants a Nancy. Le temps est clair, favorable
aux courageuses randonn6es; mais le vent assez violent fait
prisager que nous serons tranquilles, et alors -voilk devant
moi un dimanche libre qu'il s'agit de bien employer.
Ne vous 6tonnez pas de me voir encore au lit - a la paille,
veux-je dire - apres six heures. La veille, nous avons travaill6, sous la pluie glaciale et dans la bone, h construire
une passerelle; de plus, ayant besoin de mettre a jour ma
correspondance! je n'ai pu m'allonger, tout habill naturellement, qu'apris onze heures. Au riveil, une fievrotte me court
le long des tempes, mais on se garde bien d'y faire attention,
on s'astique un pen et l'on se dirige vers I'eglise.
M. le cure est malade et m'a priE de le remplacer pour la
communion, qu'il donne a sept beures et demie ordinairement. En attendant, je confesse trois fantassins et j'ai la joie
de leur donner le bon Dieu ainsi qu'%quelques bonnes ames
du village. C'est un petit village, a 10 kilometres de la frontiere. II a recu de belles marmites au mois de septembre, et
il en aurait recu davantage si notre genie militaire n'avait
abattu la fliche du clocher, merveilleux point.de repere pour
I'artillerie ennemie. Le bourg est ainsi bien ddcouronnd,
mais 1'eglise n'a pas souffert; je parle des murs; car les
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vitraux posds sept mois auparavant ont etd cribles de balles
de shrapnells. Le pauvre curd, P'ame bien en peine, a bouch6
les trous avec des tranches de carton qui laissent passer la
bisa et font mal A voir...
Quelques instants apres, une famille bien hospitalibre me
preiait une chaise et de I'encre, pour griffonner une petite
allccution. Nos soldats aiment heaucoup les messes oh 1'on
parle, et un bon moyen de les faire entrer i l'6glise, c'est de
chanter bien fort ou de parler avec v6hdmence, de manitre i
Etre entendu delarue. Oh! ce n'est pas un sermon de mission
ou de refectoire, mais quelque chose qui dure dix minutes,
juste le temps de leur dire que,
P'approche des fetes de
Paques, il faut que les so'dats de France, comme ceur de
Jeanne d'Arc, reblanchissent et ressuscitent leurs imes, c'estA-dire se confessent et communient. Voill qui est 6crit, relu
et rerelu, et on va faire une tournde dans les cantonnements

pour voir s'il y a du nouveau et redire 1'heure de la messe
militaire.
En passant, je tiens i serrer la main bien affectueusement
i quelques servants qui Pont 6chappe belle, hier au soir,
aux c6t6s de deux canons qui veillent nuit et jour, pros de la
frontiere. Un obus allemand lance un peu an hasard est
tomb6 sur an de nos caissons, Pa difonce et jet6 en 1'air; il
6tait charg6 d'obus explosifs kla melinite ;or,.seules, quelques
gargousses de poudre sotit parties. La piece de 75, sise c6te
du caisson, a 6ti soulevie et projetee sur le flanc. C'est tout.
Et dire qu'A 5 metres de li, dans un abri, se trouvaient neuf
artilleurs qui n'ont eu autre chose qu'un brin d'6motion. J'aurais dd etre li, I cette position de batterie, au moment de cet
arrosage d'obus allemands, c'est li que nous avions travaill6
tout le jour; mais nous voyant fatigues ettrempis, notreadjudant nous avait fait partir an cantonnemenf une heure plus
t8t. Ce petit evenement nous a fortement frappes, i cause
d'une foule de petites circonstances ois je devine le bras du
bon Dieu qui nous a proteg6s de la mort. Mon pointeur dit
tout simplement : 4 C'est un coup miraculeux! , Le mot a
ete prononc6 aujourd'hui bien des fois par des bouches
diverses. La Vierge est avec nous!
Un m6decin-major de canonniers marins m'avait fait promettre d'aller le voir dans la matinee. C'est un brave marin,
qui a fait sans doute le tour du monde et qui ne manque pas
une de nos messes militaires. II vient y chercher paix, lumibre
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et consolation. II me parle de son fils, disparu depuis le mois
d'aoft, de sa femme a I'ame toujours courageuse, mais brisie
de douleur, il me dit ses souffrances, et cet homme pleure sans
se cacher pendant que j'essaye de lui parler de viriti et d'esperance et il m'icoute, lui qui a et 6 levi par pere et grandpire dans la plus noire incredulit6. Et je suis tout confus de
roir un homme qui en a tant vu se confier a un enfant que je
suis...; mais je me souviens que, depuis juillet dernier, je
suis pretre de Notre-Seigneur jJesus-Christ et les ames
sentent bien que nousseuls sommes, de par Dieu, des sources
de joie.
L'heure de *la messe militaire approche et, en hate, je descends vers l'eglise, ou quelques chanteurs devaient faire une
r6petition de cantiques, cantiques les plus connus, cantiques
de guerre aussi, entonn6s aupres de l'harmonium tenu par
un sergent, et que tous reprennent en chceur sauvage, mrais
impressionnant.Ces voix rudes qui remplissaient l'eglise m'ont
trouble plus d'une fois durant la sainte messe, commencee
vers onze heures. J'espere que le divin Maitre ne m'en
voudra pas. Tout le monde ne peut venir assister a ces
messes, car nous sommes en guerre, c'est-a-dire peu libres;
de plus P6loignement momentan6 du danger prochain tranquillise les indifferents, qui sont durs k se convertir; la guerre
lear aura fait du bien a ~ime, mais elle n'a pas fait tout le
travail des miSsionnaires de demain. De belies manifestations
de foi collective ne doivent pas nous faire croire qu'il n'y a
plus en France d'incredulit6 et d'indiff6rence.
La soiree est calme, comme la matinee. A deux heures, je
remplace M. le cure6 la ben6diction du saint Sacrement
pour la paroisse. A cinq heures, nouveau salut pour les soldats avec chants encore plus nourris qu'k la messe, et je
voyais en face de moi un colonel, entraind par les accents de
ses voisins, fredonner sous sa moustache grise :
ls ne 1'auront jamais
Le vieux sol b6ni de la France!
*u encore:
Catholiques et Frangais toujours!
Ces chants sont vraiment 6motionnants, m&me apres les
avoir entendus maintes fois, presque tous les dimanches. En
vialit6, dans l'artillerie du front, or. ne peut pas organiser de
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graids offices, eiant toujours sur le qui-vive, prEts h tirer ou
a partir en avant. Alors on vient me demander l'heure de la
messe, d'autres viennent me dire : t, Oh s'ennuie sans aller h
I'glise, sans chanter des cantiques. , Ce qui fait que nos
messes, sans la moindre fanfare de reclame, remplissent
quand meme i'glise. Ainsi ceux qui viennent aux offices y
vienneat pour prier.
Paxmi nos soldats du Sud-Ouest, beaucoup savent prier,
un pen plus longuement que leur compatriote Labire. Voici
une oraison de riserviste, traceie au crayon'sur les murs d'une
iglise de Lorraine : a A vous, Mere chirie, je viens en ce
jour vaus remercier de m'avoir preservr des dangers de la
mort, et ayant pleine confiance en vous, je suis. pret . tous
les assauts qui me seront commandes. Bien des fois par jour,
je leve les yeux vers vous afin que votre benediction nous
garde, moi et mes camarades, et que, un jour, nous sortions
victorieux. Tout entier, je suis h vous, j'accepte n'importe
quel sort qui me soit donn6. Que la voloati de Dieu soit
faite I Je vous confie, MBre cbries ma chere 4pouse et mon
fils bien-ainmi; donnez-leur ce dont ils auront besoin, durant
mon absence, force, courage et sante, et a moi, un jour, le
retour aupris d'eux. Notre-Dame des Armies, preservez-moi
des balles et de la mitrailie. Un soldat du zo6. x
De pareilles prieres sent tres nombreuses dans certaines
eglises; les fautes d'orthographe ne manquent pas et parfois
les ignorances doctrinales; mais les deux sentiments qui
reviennent sans cesse sont la confiance en Marie et 1'amour
de la famille. C'est ainsi que, aprbs la messe, un fantassin
m'arr-te : N'auriez-vous pas une medaille pour ma petite
fille? , Et avant le salut du soir, mon brigadier, un brave
Oui, maintepetit marchand de pantoufl-s, me rdp6tait :
nant, on n'a pas peur de se montrer tel qu'on voudrait etre
toujours; certainement aprbs la guerre, il y aura quelque
chose de change.,
II est bien tard lorsque j'achive cette lettre 6crite au trot
enlev ; e effet, jusqu'%neuf heures passees, nous avons ri
et chante en famille.
Veuillez agrder, etc.
DAGOUASSAT.

Ces deux recits de Noel et de la Quinquagesime
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suffisent pour nous donner une idie du ministire
sacerdotal de M. Dagouassat; on voit qu'il est fait
surtout de d6vouement et qu'il ne se contente pas de
pures manifestations.
M. Dagouassat est un pr&tre profond6ment pieux.
a Nous voici au mois du Sacre-Cceur; aprbs nous etre
tenus comme des enfants dans les bras de Marie,
allons nous jeter avec toutes nos peines et tout notre
amour sur le cceur de Jesus. Allons-y courageusement,
allons-y joyeusement.,,)
J'espere que le mois du
Sacr6-Cceur me fera vivre plus pris du bon Maitre et
qu'il sera une grande reparation pour nos fautes passees. Faire plaisir h Notre-Seigneur et avoir confiance
en Lui toujours, n'est-ce pas 1U ce que nous offre
cette devotion si chretienne et quelle reserve de joie
dans ces deux lignes de conduite. ,
Apres le Sacre-Cceur, c'est a Marie qu'il recourt,
c'est sous sa protection qu'il se place lui et ses hommes. II icrit g M. Villette, Superieur g6neral : o La
veille de la f&te de l'Assomption, m'a e6t remise votre
bonne lettre aux petits Missionnaires du front, nous
rappelant combien la sainte Vierge nous aime. C'est
vrai, sa main maternelle est sur nous, soit que nous
tombions, soit que nousrestions debout, a la vie, a la
mort. Et autour de nous on sent que peu a peu Elle

faconne les ames. *
Avec le Sacr6-Coeur et Marie, il exerce un ministire
fructueux, quoique modeste en apparence. a Je reconforte, j'encourage, je bbnis, j'absous, je prie. , 11
demande des prieres pour que ses soldats fassent bien
leurs piques, pour que ses hommes profitent de cette
grande mission qui s'appelle la guerre; il fait aimer la
religion, le sacerdoce, il enlve les prijug6s; c'est un
travail s6rieux, non pas superficiel; il atteint les
ames.
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II n'oublie pas qu'il est ils de saint Vincent; il est
en relation suivie avec le Superieur g6ndral, quelques
missionnaires, des Filles de la Charit6; ii accueille
avec joie les circulaires envoyees par M. Villette, les
nouvelles de la Congregation que lui donnent les 6tudiants. c Dans mes moments de loisir, je lis de belles
lettres de saint Vincent, cela me retrempe dans notre
chore vocation et me rappelle que toujours je dois etre
un ap6tre. » ' Je suis content de savoir que vous priez
souvent pour nous, 6crit-il a son Sup6rieur general;
en ces heures-ci il est trbs doux de se sentir de la
Mission, de la grande famille de saint Vincent. n
Enfin, derniire caracteristique de son apostolat, il
pense a ses Malgaches, il se prepare pour Madagascar : u Je vous remercie de la bonne nouvelle que
vous m'annoncez, ecrit-il an Tres Honore PNre Villette,
je suis bon pour Madagascar. Ainsi done je n'ai pas
dit une a craque » a mon commandant qui, nous passant en revue, me demande : a Et vous, qu'est-ce que
vous faites dans le civil ? , Les trois batteries qui
6taient li ont pu entendre ma r6ponse : c Missionnaire
de Madagascar. n Si vous savez avec quelle fiert6 je
decline mes titres et qualit6s . Missionnaire de Madagascar; j'insiste sur la preposition de et j'evite la, preposition 4; I'une est un mensonge, 1'autre ne Iest pas.
Mes malles sont en effet sous le hangar des soeurs des
Missions et mes affaires dans le casier des Malgaches.
C'est avec M. Lerouge que je devais partir; les Allemands ne l'ont pas voulu; tant pis pour eux. a D"ji
le mois d'octobre! 6crit-il en 1914; tous mes calculs
sont archifaux sur la dur6e de la guerre. J'avais tout
combine pour partir a Madagascar au mois d'octobre;
mes compagnons de mission sont partis et me voila. ,
Ii envoie de temps a autre a sa tr6soriere l'argent
qu'il a de trop, c c'est toujours pour Madagascar '.
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Son amour pour cette mission n'est pas le r6sultat
d'illusions caress.es; on essaye de le ditourner d'y
aller; un lui reprbsente ies ennuis qu'il y ipronvera:
« Je sais tout cela; si jamais M. N... vous parle de
nouveau contre Madagascar, vous lui direz que je
connais tout ce qui m'attend lI-bas. La r6alit6 est
peut-tre plus belle que l'id6e que je m'en fais. NDes
ames trop sensibles s'effrayent du voyage si long,
qu'il devra faire; poarquoi quitter la France? il y
aura tant de bien a y faire apres la guerre; alors'
il se fiche presque : a Voyons, est-ce que sons lear
peau noire, les negres n'ont pas des ames blanches?
Si les Missionnaires du dix-neuvieme siecle n'avaient
pas fait violence an cear de leurs meres, le bon Diet

et la France seraient moins aimes aujourd'hui. a
C'est sur cette phrase tout impregn• e de 1'esprit
de l'ivangile et du plus pur patriotisme que nous
achevons la periode de la vie de M. Dagouassat qai
s'est couale en pays de Lorraine; nous allons maintenant le suivre sur un autre terrain, d'abord k Fontainebleau oi il va faire ses etudes pour passer offcier,
puis sur le sol de la Mac&doine qui sera Ie thtitre de
ses grands exploits, mais, hblas! Ie lieu de son
tombeau.
(A suivre.)
Dieu vient encore de rappeler I lui un de nos chers semi-.
naristes, le frbre Delafosse, tu &N
Verdun, le 20 aoftt rg97.
Marcel-Abel-Auguste Delafosse naquitle 2o decembre 1897,
A Volkeriackhove (Nord); il fit ses etudes secondaires successivement a Ingelmunster, AWernhoutsburg et as Bercean-deSaint-Vincent-de-Paul. II fut regu dans Ia Congrigation le
I9aout 19s5. II dut bient6t quitter le doux seminaire iaterne
pour Ie rude noviciat de la caserne et peu apres partir pour
le front.
Nous avons peu de details sur ses marches et contremarches.
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Voici les dernifres lettres qu'il a

&crites :

Le 5 aeot 1917, quinze jours avaat sa mort, il icrit a

M. Basile, son ancien professeur de rhetorique au Berceau-deSaint-Vincent-de-Paul.
Louppy-le-Ch&teau (Meuse).

BIEN CHER MONSIEUR BASILE.
La grace de Noare-Seig•eur seei toufouas avec nous!
Vous avez di vous demander, parfois, en songeant
a vos anciens rhetoriciens ce que j',tais deventF. Je
me reproche bien de ne vous l'avoir pas fait savoir,
quand mon coeur m'y poussait si fortement. Je ne veux
pas encore passer pour disparm. Sait-on jamais ce qui
peut nous arriver et ne c6toie-t-on pas la mort et son-

vent pire! -

Done ii ne m'est arrive rien de mal.

Quelques changements parfois m'ont parm penibles a
prime abord, mais le bon Dien, de toute evidence, m'a
bien,favorise; il a eAoign6 de mon chemin toute grosse
difficult6. II sait que je n'ai pas change et que j'ai

toujours besoin de menagement. H61as! non, je n'ai
pas change. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que je
suis tonjours.

Ma derniere lettre vous annoncait que j'6tais infirmier au bataillon d'instruction du 33*. Position tres
enviable, certes, que j'aurais pu regretter. Je n'ai pas
eun Ie faire. H me semble que je tombe de bien en
mieux. Je parle surtout du milieu. If est vrai que je
suis au r6giment et que la ligne de feu m'a dkja vu.
Mais le danger n'y a pas 6tL trop fort. Et l'aurait-il

ete, que je n'aurais pas ete effray6 outre mesure, tellement j'ai &etbien soutenu. Au debut, j'avais un pretre
comme caporal. Eh bien! je n'itais pas encore content. M. I'aum6nier m'a fait obtenir de changer de bataillon pour que je sois a l'escouade de
notre cher frere Saint-Leger, depais sergent, et mon
condisciple de Belgique, Hollande et Saint-Lazare.
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Apres cela, je n'avais plus rien a d6sirer. Avec li je
suis mont6 aux tranch6es. Dans Ia meme cagxa, now
ne pensions guere aux obus, mais seulement & &re
fiddles aux exercices de Saint-Lazare. La nuit, noas
allions ensemble aux travaux entre les deux lignes.
C'6tait les seuls moments oh nous frissonnions un pea,
car les Allemands nous entendaient bient6t, nous
accrocher aux fils de fer barbelbs qui r6sonnaient ou
tomber dans les trous d'obus. Alors, gare aux rafales
de mitrailleuses; chacun se jetait haletant par tene
ou dans un trou, fit-il plein d'eau. Notre travail ains
6tait quelquefois interrompu. Cependant, il n'arriva
malheur a personne. Le matin, nous servions la
messe ensemble, dans une sape oii le pr&tre ne poovait meme pas se tenir debout. C'etait avec une piMt
de n6ophytes, r6fugi6s dans les catacombes, que noms
recevions le Dieu de Force; nous ne savions comm
eux si le jour qui se levait n'6tait pas le dernier pour
nous.
Depuis, aux balles, aux obus, aux torpilles, a sacced6 le calme reposant d'une belle campagne. S'il n'y
avait partout le long de cette ravissante valise de la
Meuse des ruines qui commencent seulement a serelever, ce serait elys~en. J'ai contemple cette plaine da
haut de l'6glise martyris&e, elle aussi! Quelles harmonieuses lignes de c6teaux et de vall6es! Que l'ensemble des couleurs est doux, plaisant a l'oil, quell
mesure!
Beaucoup de personnes, excusables par la fatigue,
la separation, et aussi par le manque de sensibilit6, se
demandent pourquoi l'on se bat. Pour moi, il me
sufft de voir, de sentir comme la France est belie
partout, et si variee, pour que ce me soit presque use
joie de sacrifier ma vie pour lui'rendre une parcel
de son territoire envahi.
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Dans quelques jours, nous allons attaquer autour
de cette ville que les Allemands visbrent avec acharnement, qu'ils furent sur le point de prendre, et qui
est devenu un symbole de la vaillance franqaise.
Cette idie ne me fait aucune peine.
Je me recommande seulement a vos bonnes priires
et a celles de tous les chers Messieurs que j'ai connus
et estimbs. Presentez-leur, s'il vous plait, mes respects
et mon affectueux souvenir.
Marcel DELAFOSSE.
Quelques jours plus tard, le jeudi 9 aoilt 1917, il icrit k
M. Kieffer, directeur du seminaire interne et des etudiants:
TRES CHER MONSIEUR LE DIRECTEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !

Il est probable que vous entendrez parler un tant
soit peu de nous ; le canon gronde dejd, priparant nos
voies. Nous courons beaucoup plus de dangers qu'au
dernier s&jour des tranchees qui fut plut6t agr6able
par sa nouveaut6. Ma compagnie est de reserve, mais
cela ne vaut guere mieux que d'attaquer, car nous

aurons a supporter de terribles barrages. Je m'en remets
a la bont6 de Dieu, ma vie est entre ses mains. S'il le
juge utile, il me la reprendra; je ne didaigne pas de
mourir pour notre chere France, pour son retour A
Dieu; ou il me la conservera pour la petite Compagnie,
pour 1'ceuvre de l'6vangelisation de plus en plus nbcessaire. Cela est beau et desirable. Je ne desire nullement mourir, car ce serait, j'estime, une lIchet6 a notre
epoque oi les ministres de l'autel se font si rares; dvidemment que 1'lu du ciel passe son temps a faire du
bien sur la terre. Maisil me semble qu'il faut des intermediaires pour appliqter leurs m6rites, pour les faire
invoquer. Ce sont les pretres. Une religion qui n'a
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plus de prktres est une religion morte. Voila les raisons qui pour moi me font d6sirer ne pas mourir. II y
en a bien d'autres, sans doute!
Nous avons ete souvent priv6s de la sainte messe et
de la sainte communion, ces derniers douze jours, car
M. I'anm6nier est parti en permission et ne reviendra

que demain. Un pretre d'un bataillon voisin, est venu
nous chanter la messe dimanche. Mais c'est bien pen
pour se garder fort dans les luttes quotidiennes.
Frere Saint-LUger et moi le comprenons un peu en
priant davantage et en nous adonnant davantage aux
lectures pieuses. Pour rioi, j'ai pris la resolution de
traduiretous les jours un peu des 6pitres de saint Paul,
car autrement, c'est assez difficile a comprendre. C'est
de plus un agreable passe-temps. Les lectures n'abondent pas. Je regois cependant rgattlirement la Revue
des /eunes, que je trouve tres interessante, instructive
et 6difiante. J'espere qu'apres I'attaque, si nous
soummes encore de ce monde, nous aurons encore une

permission. Ce me sera un plaisir extreme de la passer avec vous aDax ou i Paris. C'est done avec 1'espoir
de vous revoir bient6t que je vous quitte. J'ai grand
besoin d'ane bonne retraite, il y a bien longtemps que

je Ie desire. Je suis trbs gai, car l'idee de la mort ne
m'obside pas. Des que je serai mont6 lI-haut je vous

donnerai de nos nouvelles. Affectueux bonjour de
frbre Saint-L.ger. Je vous quitte en vous assurant de
ma bonne volonte et de ma fliale affection.
Marcel DELAFOSSE.
Quatre jours avant sa mort, le t6 aoft 9gr7, avant de monter

en ligne pour un grand assant, ii.•crit A ses parents :
MES TRES CHERS PARENTS,

Notre depart, comme vous le voyez, a ete quelque peu
retard6 i cause du tris mauvais temps de ces derniers
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jours. Les tranchees sont de veritables bourbiers oit
1'on s'enfonce an moins jusqu'aux genoux; ce ne sera
pas tres intiressant. DNjA le bombardement est des
plus violents : an roulement contionel des artilleries
adverses. Noas montons probablement ce soir, js ne
m'en fais pas de trop, grace a Dieu. Le boa Dien fera
de moi ce qT'il voudra. Nous avons tons notre heure
fixie. Cela se vent pas dire, vous me comprenez, qu'il
faut s'exposer beteimet, sous pr6texte qu'on ne sera
pas tu6 si notre heare n'est pas venue. Cela, c'est ane
maniere ridicule d'agir. Je ferai tout ce qu'on me dira
de faire sans forfanterie comme sans peur. En cas oa
je sois iadeaine, je vous enverrai anssit6t de mes nou-velles. Je vous crirai encore avant i'attaque.
Si e meiurs ne soyez pas trop tristes, vous qui avez
l'esprit de foi. Vous vous direz que mon heare etait
tai. Non,'ne
•
venue et que le bon Dieu m'a rappel6
soyez pas trop tristes, tt ne plenrez pas des lanwes de
douleurs, parce que vous saurez que je serai compItement heureax au ciel. J'irai rejomdre taut de belles
Ames qui s sonot offetes a Dieu'spontandnmet poor le
salut de lear chore France et pour le regne de Jesus
'dans le monde par son Sacr6-Cceur. Si je tombe au
champ d'honneur, ne faites qu'une chose : Pries pour
moi, poar que mon irae s'6chappe le puis vite possible
des flammes purifcatrices dr purgatoire, pour aller
vers Dieuet sa sainte mnre Marie. Priez pour moi, car
je suis loin d'avoir te un saint, comme j'aurais .dU'.tre
pour tons tes beaux exemples que j'ai devant les yeax.
Permettez-nmoi de vous demander une chose -:que si
je meure maintenant on un pen plus tard, je sois remplace au service du bon Dieu par on ide mes petits
frres, car.vous savez combien les pr&tres seront rares
aprbs la guerre par suite des mauvaises lois et de I.
guerre elle-m&ne.
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Maintenant je vous assure que jamais je ne vous
oublierai. Sur terre, c'est-quelquefois possible, hblas!
nous sommes si imparfaits; la-haut, pros du bon Dieu,
non! Du ciel je vous prot6gerai, je prierai pour vous
toujours, pour que vous soyez heureux, pieux, saints.
Vos noms seront sur mes ltvres jusqu'a mon dernier
soupir. Vous avez ft6 si bons pour moi. Et vous avez
fait de si gros sacrifices pour mon instruction alors
que vous itiez plus que nul autre charges de lourds
soucis. Le bon Dieu vous blnira pour cela et pour votre
piet&...
Maintenant, je vais me promener un peu, admirer la
puissante flotte a6rienne qui evolue au-dessus de nos
tetes, jouir du bon air, libre et sans danger. Je ne m'en
fais pas par avance, voyez-vous. Faites comme moi, ne
vous en faites pas! Je vous souhaite bonne sant6 et bon
temps. A Dieu !
Je vous embrasse affectueusement tous, comme le
plus tendre des fils et des freres. Pardonnez-moi tous
les torts que j'ai eus a votre 6gard, et benissez-moi,
s'il vous plait. Votre enfant et frere affectionn&.
Marcel DELAFOSSE.
Enfin, la veille de sa mort, iit crit & M. Kieffer :
Nous voila en ligne depuis la nuit du vendredi a
samedi. Le secteur n'est pas des meilleurs, je vous prie
de croire. Les deux artilleries se- battent, se contrebattent, non sans faire pas mal de perte. Ce qu'il y a de
terrible dans le secteur, ce sont les gaz asphyxiants;
toutes les nuits, il faut garder notre masque quatre ou
cinq heures, c'est tres dur. Pas de sommeil, pas d'app6tit, un brin d'angoisse dont les cceurs les plus forts ne
peuvent se d6fendre. Ma d6fense contre l'humeur
triste, c'est la priere que je ne cesse qu'au moment du
danger. Cela me permet d'8tre gai, d'avoir le sourire.
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Frbre Saint-LUger est bien plus a plaindre que moi;
comme chef de section, il a beaucoup de tracas, des
fatigues suppl6mentaires. Autant qu'il est possible,
nous sommes ensemble pour dire notre chapelet et lire
le Novum. Nous nous remettons en tout . la volont6 du
bon Dieu. Jusqu'ici, il nous a bien proteges de tout
danger. Nous nous recommandons a vos bonnes prieres
et vous embrassons affectueusement.
Marcel DELAFOSSE.
Le lendemain, le cher enfant s'en allait au ciel remplir
1'office de m6diateur qu'il aurait voulu faire sur terre comme

pretre. Son compagnon, le frire Saint-Liger, nous a conserv6
ses dernieres paroles et actions.
II avait une si belle ame. Que -de fois il m'a idific
par son empressement a aller se confesser chaque
semaine! Quelquefois n'attendant meme pas que les
sept jours soient passes. Chaque soir, au salut, c'est
nous deux qui commencions et entonnions le chant,
souvent nous chantions un duo, nous souvenant des
airs appris & Vernhout. La veille de I'attaque, comme
toujours, on recita le chapelet ensemble. II disait
souvent le Memorare,je l'ai entendu le dire deux fois
de suite. Done, ce soir-li, je r&citai la priire si connue : ( Mon Dieu, d'avance nous acceptons le genre
de mort qu'il plaira a Votre Majest6 de nous envoyer,
avec toutes ses angoisses, ses souffrances, et ses douleurs. » Apres, comme les fils d'un meme pere, on
se donna le baiser d'adieu. II faisait nuit, le canon
commencait a tonner fort. Dieu et saint Vincent durent
se r6jouir de voir que nos deux &mes n'en faisaient
plus qu'une. Puis on se quittasur ce mot : a.Dieu aura
piti6 de nous, me dit-il. - Oui, ajoutai-je : Deus qui
vocavit nos. » II fut content de mes deux mots de latin.
Il me corrigea en riant, car j'avais dit : Des qui vocasti
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nos... Deux heures aprts cet entretien, nous nous trouvions c6te a c6te dans le umaiae trou d'obus. DNjA nous
6tions en avant de nos lignes: on dut y rester pros de
quatre heures, les obus commencaient a tomber; quelques-uns nous recouvrirent de tirre. Nous tions la, la
main dans la main. Jamais ii ne me l'avait tenu aussi
fortement. Puis on se mit a prier. Je dis Ia prire si
connue : u Que deviendrons-nous si nous sommes
obliges de comparaitre cette nuit devant le tribunal de
votre justice? ) J'ajoutais le Nunc dimittis, le In
manus tuas Domine, Marcel redit le Memorare. Puis il
me dit : . Encore une fois recite la petite priere de
tout a I'heure : t Mon Dieu, d'avance nous acceptons
le genre de mort... etc.) , Apres cela, nous nous sommes
separ6s et j'ai appris qu'il avait t6 tuk.

SAINT-ItGEB.
L'aumx6aier du regiaent. M. PabW Dmerguew, comArme ces
renseiguneiats et ii aQjute :
J'ai voul« surtoot vous dire combiep il a etc avec
son ami Saint-Liger, pendant son s"jour trop court as
6' bataillon, un sujet d'bdification pour tons, comme
siminariste, an module de charit6 et de franche gaietC
avec tous les camarades de la oompagnie. Ils 6taient
tous les deux si pieux, si d6voues pour loutes nos
c6rtmonies, si assidus surtout a la sainte communion.
Ah le rayonnement de ces Ames qui oat garde toute
leur fraicheur avec lear ddlicatesse, j'ai pu le constater et j'en binis la Providence.
DOMERGUE, axmjrier.
Des caombats violeots &aset. dAirtais dans cea trais derniers mois: La bataille des Flandres, a La fin de juillet; la
bataille de Verdun, la seconde quinzaine d'aoat et la bataille
du Chemin-des-Dames en octobre. A chacune de ces batailtes,
quelquesiunas de nos chers freres oat pris part. Ie fr:re
Sacket
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a 6t, blessi'; sa blessure heureusement n'aora pas de suites
graves;

L'ARRIERE
Les civils tiennent & P'arri-re i nos confreres contribuent
A entretenir le moral par leurs predications, retraites, missions.
Donnons comme exemple un petit aaergu de ce qui se fait
- La Teppe, oi nos confreres sont aum6niers et ou les Filles
de la Charit, se divouent au soulagement des epileptiques.
Voici le rapport qui a td€ lu par M. Vessieret Pritre de la
Mission, lors de la visite de Mgr I'1v6que de Valence, le

8 novembre 1917.
NOS ASSOCIATIONS. -

NOS CEUVRES

i" La Coauiresce de Saint-Vincewt-de-Pald

est trbs

florissante. Elle est la providence des pauvres de la
r6gion. Si notre Pare saint Vincent venait parmi nous,
il n'aurait pas & dire aux membres de la sociiet de La
Teppe : a Aimez les panvres! Nos seignears et nos
maitres. a VWtements, ceuvre des loyers, jardinsouvriers, secours de tonte sorte, rien n'est 6pargne
pour apporter un peu de bien-etre, an rayon de soleil
aux amis de Jesus. Aux pauvres tons les donis de notre
esprit et de notre cceur ; aux pauvres notre temps, nos
fatigues, notre bourse : tel est le langage des associes
de la Conf6rence.
2* La Frateritsi ou le Tiers-Ordre de Saint-FranCois comprend an petit bataillon d'6lite qai nous donne
les plus douces consolations; c'est un foyer de pi6t6
oh se forment, a. 1'cole du Saint de la pauvret6 et de
1'humiliti, des imes vaillantes et fortement trempees.
3° L'Association des Enfants de Marie comprend une
centaine de membres. Elle est la a perle de la maison ).
Nos jeunes filles et lears ainres sont fibres de lear
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association, heureuses de porter les livries de la Vierge
Immaculee et sur leur poitrine l'effigie de Notre-Dame
de la Midaille miraculeuse. Enfin I'Association des
Saints-Anges fournit le meilleur recrutement pour nos
Enfants de Marie.
4' Noire corporationde pompiers fait honneur a 1'6tablissement et est en mesure de rendre service dans le
voisinage, comme elle l'a fait plusieurs fois. De plus,
elle est l'ornement de nos f&tes et nous sommes heureux de presenter a tous nos h6tes de marque ces soldats si fiddles et si devoues. Ils forment un brillant cortege a tous nos illutres visiteurs. Mais, aujourd'hui, ils
sont au comble de la joie d'entourer Votre Grandeur.
(Euvres de chariti. - Nos pensionnaires, Monseigneur, sont la g&ndrosit6 meme. Tous les appels faits
en faveur des aeuvres diocisaines et autres trouvent
echo dans leur coeur. Ils savent se priver et voudraient
toujourS d6passer la mesure de leur budget.
C'est ainsi que les CEuvres de la Conservation de la
foi, des s6minaires, des dispenses de careme, du Denier
de Saint-Pierre, de la Propagation de la Foi, de la
Sainte-Enfance et autres cauvres, ont, malgr6 la guerre,
d6passi la somme de 3ooo francs. Ajoutez a cette
somme 2 ooo francs, produit de la qukte annuelle de la
Conference de Saint-Vincent-de-Paul, et vous aurez
des chiffres 6loquents pour la modeste paroisse de La
Teppe.
Enfin, tous les jours et a toute heure, on distribue a
1'entr6e de l'asile une soupe bien chaude et fort succulente a tous les pauvres qui se prisentent.
Et maintenant, Monseigneur, en quelques mots
que fait-on k La Teppe? C'est la question a laquelle
je vais rhpondre :
i° On prie. C'est une oasis delicieuse au centre de
laquelle se dresse la maison du bon Dieu. u Ma maison
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est une maison de priere n, a dit le Maitre. Pi&t
intensive, offices religieux tres solennels et tres spivis, chants liturgiques parfaitement extcut6s, retraite
annuelle tres fervente. Pour tout dire, nous distribuons de trente-cinq a quarante mille communions par
an.
Chaque dimanche, M. I'Aum6nier recommande
diverses intentions aux prieres des malades et, chaque
jour, on prie a toutes ces intentions. Croyez, Monseigneur, que Votre Grandeur, vos oeuvres, votre beau
diocese ont une large part dans nos supplications.
2* On souffre. Je n'ai pas . vous decrire le mal
implacable dont nos chers malades sont frapp6s;
" l'homme est un apprenti, la douleur est son maitre n.
Oui, tons nos enfants ont la c science de la douleur
et de 1'infirmit6 ». Et avec quelle douce resignation,
avec quelle admirable conformit6 a la volont6 divine,
avec quelle sublime inergie ils portent leur couronne
d'6pines! Ames d'6lite, ames expiatrices, marquees du
sceau de la predestination, diamants pr6cieux enchassis dans l'or d'une epreuve qui ne finit pas. Quel
beau diademe de gloire les attend dans le ciel!
3° On travaille. ( L'homme n'est-il pas ne pour travailler comme I'oiseau pour voler , dit 1'Esprit-Saint !
La moralit6, la dignit6 de la vie, le bon esprit, tous
les biens nous viennent avec cet amour d'un labeur
incessant. Travaux de I'intelligence : nos demoiselles
et nos jeunes gens nous donnent des s6ances r6creatives et des auditions musicales d'un gout parfait et
impeccable.
Travaux de peinture, de broderie, de lingerie, qui
font I'admiration des plus fins connaisseurs. C'est
ainsi que l'ouvroir des jeunes filles a 6t occup6 toute
l'ann&e a confectionner de riches ornements et du linge
d'autel en faveur des 6glises des pays envahis.. Quan-
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titi de petits fanions, ouvris par des mains pieuses,
oat pris aussi le chemin du front et brillent sur la poitrine de nos valeureux soldats.
Que dirai-je des travaux agricoles! L'heure est
difficile,la main-d'ceuvre fait d6faut, la terre de France
r6clame des bras. Tous nos jeunes gens et meme nos
messieurs des classes supirieures ont pret& gracieusement leur concours. Aussi la proprifti de l'itablissement et ses jardins n'ont pas trompe nos espirances.
Notre atelier Saint-Joseph pour la jeunesse, A c6t
de travaux tres simples et tres varies, execute aussi des
travaux artistiques et de valeur.
La Teppe est une ruche toujours en activite oi
chaque abeille fournit un butin prkcieux. Je voudrais,
car j'ai horreur des paresseux, que notre devise flit
celle qu'on pr&te A la Pucelle d'Orleans : a Vive
labeur!n
4"Ox espfre. L'espoir est l'ime de la vie. Ce n'est
point sur le frontispice de notre asile qu'il faudrait
inscrire la parole que Dante a gravie sur son enfer :
Vous qui entrez ici deposez toute esperance. Bien au
contraire. Vousque la divine Providence a amends dans
cette pieuse demeure, gardez ferme et douce la sainte
esperance.

En effet, Monseigneur, precher la confiance, relever
les courages, rconforter les ames, s6cher les larmes,
cicatriser les blessures secretes, jeter a pleines mains
des germes d'immortaliti dans les sillons du coeur,
semer la paix, la justice, la virit6, montrer leciel : telle
est notre mission de tous les jours.
Aussi nos chers malades qui souffrent, qui peinent,
qui sentent parfois I'abandon de la societi et de la
famille, esperent, attendent, soupirent vivement apres
une vie meilleure, espoir et attente qui seront combl6s
dans la c6leste patrie.
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Priere et travail, souffrance etesperance, voili l'existence de La Teppe.

VESSItRE.

Un de nos confreres, venu d'Amdrique et qui en prend de
nouveau le chemin, M. Fourfans,a.eu la bonne fortune d'assister au pOlerinage de Lourdes; il dcrit & M. Fayollat, le

24 aoft 1917.

J'ai donc'suivi tons les exercices de la magnifique
retraite nationale qui nous a 6te pr&ch6e par le
R. P. Bailly et presidee par le cardinal Dubois, archeveque de Rouen; j'ai &t6 6difi6 par le recueillement,
la pi&t6 et la foi de tous ces repr6sentants de la France
1 Lourdes; les pretres 6taient au nombre de quatre
cents et plus; on y voyait les tveques de Tarbes,
ChIlons, Pamiers, Alger, Oran, Constantine. Le cardinal Dubois a fait aux pretres une magnifique conf6rence sur les devoirs sacerdotaux, sur I'action, la
pi6te et la foi sacerdotales. L'6veque de Chilons a ete
vraiment eloquent dans son discours sur Notre-Damedu-Salut; il a dit que nous ne devions plus etre, nous,
les catholiques, des (c6ternels pleureurs ,, mais des

hommes d'action et de conviction... etc. Le P. Bailly
est un saint et un savant; trois fois il a parlk de saint
Vincent de Paul, mais surtout, quand en parlant de
1'Algirie, il a salu6 les trois 6vqques de cette seconde
France, cette belle colonie que nous devions ala constance de saint Vincent aupres du conseil de la cour et
au sang de ses fils... Le R. P. Bailly nous a charm6s
par ses magnifiques sermons sur F'?glise, son influence
et les devoirs envers elle; il a it&tres simple, a la
portee de tons, et tres 6loquent. Les processions du
tres saint Sacrement ont t6 superbes, et i la dernire,
celle du mercredi, le cardinal Dubois lui-meme a roulu
faire les invocations que toute la foule r6pkte. c Le bon
Dieu doit toujours etre bien content de la France !... )
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11 y avait beaucoup d'officiers et soldats, francais et
belges.
FqouRANs.
La maison de Toursainte vient de perdre'M. Frangois
Dillies, qui s'est 6teint pieusement le

it aodt 1917.

II Atait n6, comme M. Lehoucq, dont nous avons parl6 plus
haut, N Quesnoy-sur-Deile, le 26 octobre 1846.
Apres sa philosophie faite au grand seminaire de Cambrai,
il fut professeur h l'Institution Saint-Jean de Dduai.
Il entra dans la Congregation le 25 aoft 1870, en pleine
guerre.
Apres avoir €tk professeur de philosophie k Troyes et de
dogme i Amiens, il fut appliqu6 LP(Euvre des Missions,
d'abord avec son frbre, le grand M. Dillies, qui fut son
maitre a Lorette, puis a Loos oji M. Francois Dillies fut pendant plusieurs annees directeur des Missions. Nous n'avons
pas a faire l'eloge de ces incomparables Missioanaires qui ont
illustr6 la maison de Loos; disons seulement que leur directeur, M. Frangois Dillies, sut se faire appricier d'eux.
Nous en avons pour preuve la lettre qu'ils Ecrivirent au Tres
Honore Pere Fiat,lorsque celui-ci changea M. Dillies de Loos.

MONSIEUR ET TRES HONORE PfRE,
Votre binLdiction, s'il vous plait

Permettez aux Missionnaires de Loos de venir remplir aupris de vous un devoir que leur impose leur
grande affection pour M. Dillies. Dans la p6nible
impression que nous cause i tons le depart de ce confrere, c'est pour nous un besoin de venir vous dire

combien il nous serait agr6able a tous de le revoir i
notre tete, si telle 6tait la volonte de Dieu et la v6tre;
et si notre veu ne pent avoir sa r6alisation, nous aurons
au moins la satisfaction de vous avoir redit combien ce
cher confrere a bien m&rit6 de la Congregation dans
le diocese de Cambrai pour les eminents services qu'il
y a rendus i l'CEuvre des missions.
Tous, confreres et cures du diocese, rendent i son
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habilete, comme directeur et organisateur de missions,
le plus ilogieux t6moignage.
Pardonnez-nous, Monsieur et tris honor6 Pere, cette
libert- que nous venous de nous donnerauprbs de vous;
et si elle vous paraissait quelque peu t6mnraire vous
la trouverez excusable quand nous vous aurons redit les
titres que M. Dillies a a notre affection et pour 1'estime
qu'il s'±st acquise dans le clergi du Nord et pour sa
delicatesse dans ses rapports avec ses confreres et
pour le r6le de formation qu'il a si bien rempli aupres
des plus jeunes et surtout pour les preuves qu'il nous
a tant de fois donnes de son attachement reel a sa
vocation.
Nous avons l'honneur d'etre, etc.
(Suivent les signatures).
On nous a racont6 qu'un autre t6moignage fut apport6 le
jour de son enterrement: Un homme qui avait assisti, vingtneuf ans auparavant. une de ses missions disait n'avoir
jamais oublik ses conferences aux hommes et particulikrement
une instruction sur la pricre en famille.
M. Dillies aimait surtout les missions, et le Pfre Fiat le fMlicitait de ce qi'il avait refuse plasieurs retraites pour s'adonner avec zele et b6nediction & I'(Euvre si chire des missions,
nous sommes en effet la Congregation de la Mission et non
pas la Congregation des retraites aux Enfants de Marie; sans
doute ces dernieres rentrent dans nos fonctions, mais elles ne
doivent pas etouffer les missions qui sont et doivent 6tre toujours la premiere et principale fin de notre Compagnie.
Une Semaine religieue qui parle de ses instructions de
missions loue u le style simple, mais noble qui 6tait coutu-

mier,
M. Dillies.
Dans les annues qui suivirent son d6part de Loos, nous le
trouvons directeur de grand seminaire, particulibrement A
Marseille. Voici comment I'tok de Notre-Dame-de-la-Garde,
du 19 aoft r197, apprEcie l'enseignement de M. Dillies:

Le digne fils de saint Vincent avait recudu ciel tons
les dons n6cessairei a I'accomplissement de cette
auguste tche, et les seminaristes, groupes autour de sa
chaire, a Montolivet, de 1897 4 19o3 se rappellent, dans
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un sentiment de profonde gratitude, les cours d'£cri-

ture sainte, de dogme et d'iloquence sacree oti le
talent du professeur savait, par une demonstration
concise, mais toujours empreinte d'une grande cart6,
amener les 6lves a traiter avecsucces les questions les
plus complexes et les plus ardues de la science ecclesiastique.
M. Dillies excellait a former auministere de la parole
les elkves du sanctuaire. Tres observateur, il avait t6t
fait de saisir les aptitudes et les gofits des s6minaristes
et l'excellence de sa mithode consistait, pricis6ment,
i adapter les principes ginaraux, les m&mes 6videmment pour tous, aux tendances particuliires qt'il avait
pu remarquer dans chacun d'eux. Les rCsultats, nous
le savons par experience, 6taient excellents et faisaient
honneur au z616 Missionnaire.
La Providence ne lui a pas menage l'epreuve. En
9po3, une heure particalibrement douloureuse, ii dut,
avec ses autres confrrers, descendre pour ne plus les
remonter les pentes de Montolivet. L'obeissance le fixa

alors i Toursainte on, jusqu'en 1915, il s'occupa des
petits orphelins. La longue pratique de nos moeurs
m6ridionales lui avait si bien fait s'assimiler notre
temp6ramert qu'il itait n6tre, -

ii nous en avait lui-

m~me donn6 plusieurs fois 1'assurance, - volontiers et
de tout coeur.
Dans les memes sentiments, nous demandons a Dieu
de lui accorder promptement la couronne qn'il a promise a ceux dont l'enseignement conduit les enfants
de Dieu dans les voies de la justice. Nous prions
aussi

nos lecteurs de joindre, l nos suffrag6s et A ceux de
nos v&6nr6s confreres, unsouvenir, dans leurs prieres,
pour le repos de Flame de cet excellent religieux.
Voii quelques notes qui nous ont 6ti transmises par son

ueveu, M. Denis DilUies.
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A Toursainte, oiu il reste quatorze ans, on le regarde
comme grand confesseur et grand predicateur du pelerinage de Notre-Dame-de-l'Esp6rance, et les enfants
de l'orphelinat le pleurent comme un pere. Pour confesser, il est toujours pret, il ne descend plus a Marseille qu'I peine une fois par an, mais au moins les
pelerins on les families du voisinage trouveront quelqu'un. C'est toute la journie et a toute heure qu'on le
sonne; n'importe, il est toujours pret et jamais il ne
manifeste la moindre impatience du derangement. C'est
tout le monde qui accourt : les families de la haute
societ, qui out leur chalet dans les environs; ce sont
les pretres qui viennent de Marseille et qui parlent de
ses grands bras qui accueillaieat avec tant de bont ;
ce sont les m6decins, les avocats, les soldats, les
pauvres... et les derniers jours de sa maladie, c'est un
peu tout le monde qui vient presque sans interruption
dire qu'ils ont perdu un ami. A Toursainte, c'est un
peu paroisse, on p.~che tons les dimanches a la grand'messe. M. Francois Dillies, on le goite, on l'apprecie.
I1 est eloquent jusque dans sa vieillesse; il est clair,
il a des mots et des phrases a lui, mais tout le monde
le comprend; c'est toujours chitie; c'est pr6pare :
malgr6 I'habitude et la facilit6, chaque instruction est
icrite, raturke, toujours trois pages parce qu'il faut
dix-sept minutes, c'est itudi a. haute voix, et, le
dimanche matin, avant huit heures, ses voisins de
chambre 1'entendent se preparer.
A l'orphelinat, il fait pendant douze ans un cat6chisme tres appricii. Iltient les enfants... il les aime...
il les suit apres lear sortie... Aux examens que des
pretres 6trangers font subir, on admire la science des
enfants, on disait a chaque fois : t C'est merveilleux,
comme ils savent bien la doctrine. )
La mort, i laquelle se pr6parait depuis longtemps
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le Missionnaire, a 6t6 trbs edifiante: c'6tait l'offrande
de ses souffrances, c'etait sa priere du soir, c'6tait la
ben6diction donnee et recue de ses confrdres... La
maladie ne le laissait guere en repos, la tete travaillait
pour exprimer quelque chose qu'il ne pouvait pas dire,
la preoccupation de finir des comptes commenc6s lui
faisait jouer a ses infirmiers quelques tours, mais le
moyen de le rendre tres calme et tres sage, c'6tait de
lui dire qu'on allait lui porter la communion. Alors,
c'6tait la foi profonde qui 6difiait; avant et apres la
communion, tout le monde 6tait tranquille. II avait recu
au d6but de sa maladie les derniers sacrements avec
toute sa connaissance et avec une piete vraiment
remarquableet ce fut sans effroi, tout en douceur,
qu'il remit son ame a Dieu.
DILLIES.

ESPAGNE
Lettre de M. MISERMONT, Pritre de la Mission,
i M. LouWYCK, Vicaire gixiral.
Barcelone, 18 ao0t 1917.

MONSIEUR ET TRtS HONORE PERE,

Votre bikndiction, s'il vous plalt
Entre ma seconde et troisieme retraite, je devais

aller passer trois jours au sanatorium de Tarrassa,
tout pris de Mont-Serrat et de Manreze. C'est un bel
ktablissement, situe au milieu d'une vaste propri&t6 de
53 hectares et dominant tout le pays.
Quand je voulus partir, le samedi ii aoit, pour
Mont-Serrat, la grave qui venait d'clater me fit subir
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un premier retard de sept heures. Je passais cependant, le dimanche 12 aout, une delicieuse journie au
c6lebre sanatorium de la Catalogne. A trois heures de
1'apres-midi, je prenais un billet pour Manreze, mais
a cause de la greve, je dus rebrousser chemin et rentrer
au sanatorium. Les communications avec Barcelone
6taient coupees. Le lundi 13, la superieure du sanatorium envoya un domestique a Barcelone (33 kilombtres), mais celui-ci dut laisser la voiture en dehors de
la ville et aller a pied A la maison de Charite. La
ville etait en 6tat de siege. Ma sceur Arquk me fit
dire de rentrer si je le pouvais le 15 aouit, et ce jourla, pour le seul train que j'aurais pu prendre, elle envoya un concierge et un des. soldats pr6poses a la
garde de la maison de Chariti; a la gare, ils ne me
trouverent pas.-Le matin, a huit heures, avait commenc6 a Sebadell, entre la troupe et les revolutionnaires, one vraie bataille qui dura jusqu'a treize heures. Sebadell est a 7 kilometres du sanatorium sur
la ligne du chemin de fer que je devais prendre. Du
haut de la terrasse du sanatorium; nous suivions les
p6rip6ties de la bataille : ce furent d'abord des fusillades tres nourries, puis le canon s'en mela et demolit
quatre maisons..Que pouvait-il bien se passer a Barcelone?

Jejugeais plus prudent dene partir que le 16aoft par
un train qui devait arriver a Barcelone a sept heures
dix. Un domestique du sanatorium m'accompagna. II y
avait peu de voyageurs dans le train, mais partout des
soldats en grand nombre. A la gare, occupee militairement, nous ne trouvames ni voiture, ni tramway, et
force nous fut d'aller a pied a la maison de Charit6.
Dans le fond, j'en 6tais content. Toutes les devantures
etaient fermies,

qais, par ordre du capitaine general,

toutes les persiennes des fcnatres 6taient ouvertes.
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A toutes les entr6es des rues se tenaient des soldats,
l'arme au poing; sur la place de Catalogne, la principale de Barcelone, des canons ktaient braqu6s dans
diff6rentes directions. La fusillade n'avait cess6 la
veille qu'a onze heures de la nuit.
I! fat dicide que la retraite commencerait, avec un

jour de retard, le jeudi soir 16, a six heures trente.
La journie avait Wt&
fort calme, quand, a six beures,
un petard iclata et une vive fusillade commen.a autour de la maison de CharitA et dura un pen plus
d'une heure. Je donnai quand meme la conference
d'ouverture et, i part deux soeurs qui sursantaient sur
leurs chaises A chaque coup de fusil, tout le monde
resta tranquille. Hier vendredi, la journae fat calme;
on n'entendit la fusillade qu'entre quinze et seize heures et vers dix-neuf heures. Ce matin, je suis sorti
pendant une heure et j'ai trouve la ville tris calme.
L. MISERMONT.

ITALIE

PROVINCE DE ROME'
Lettre de M. GiAssi, PA&tre de la Mission
h M. VENEZIANI, assistat de la Coigrigatiex.
Rome, i" septembre

g197.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Noire-Seigneur soil avec nous powr amaisr

Notre cher et saint frere Ravera noos a quitt6s le
22 aoit. II est mort comme it a v6ca, en saint. Mardi
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dernier, on a fait la confirence str ses vertus et on a
dit de belles et 6difiantes choses : Voici un petit
compte readu fait par un itudiant et qui poorrait itre
publiC dans les Aunales.
Notre bon frere Ravera est mort. 11 y a six ans que
pour la premiere fois il m'ouvrit la porte de. notre
ancienne maison de Monte-Citorio. J'avoue qu'en le
voyant, je fus frappe d'un sentiment de v6neration
qui s'est accru de telle sorte que j'ai recoura avec
succes et confiance A ses prires. Personne ne pouvaij se tromper sur la saintet6 du bon frere portier, et
plusieurs fois j'ai entendu des 6trangers faire l'l1oge
de ses vertus. I avait l'habitude de saluer I'ange gardien de tous ceux qui venaient a la porte; de li, la
douceur et I'affabiliti des traits de son visage. Respectueax envers tout le monde; it r6pondait • toutes
les demandes, et jusque dans sa vieillesse, malgre ses
jambes enflies, it se trainait jusqu'au dernier 6tage de
la maison pour y porter une r6ponse ou y faire une
commission. Dans son office, vous ne Pauriez jamais
troav6 inactif, mais toujours occup- des pauvres et de
la proprete, faisant une lecture ou priant, et souvent
appuye sur la table, le regard tourn6 vers le ciel et
plong, en de ferventes. aspirations. 1I ne quittait
jamais son poste s'il a'etait pas bien remplac6 par les
domestiques, par M. Filippino, par Achille ou quelque frere; et alors it s'empressait d'aller a V'gglise on
d'aider les aatres freres a la cuisine ou au rifectoire.
Quand il ne pouvait pas participer aux fonctions sacr6es, il suivait de son mieux, se tenant a genoux dans
son office, ou, s'il 6tait libre, A l'entrie de l'6glise.
L'6glise 6tait pour lui le plus agraable rendez-vous.
Depuis pris d'un an, relev6 de son office, it passait
presque tout son temps devant J6sus-Eucharistie,
donnant, les yeux fixes vers le tabernacle, libre expan-
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sion A la plenitude de sa foi et de son amour.
La conference qu'on a tenue sur ses vertus, six
jours apr6s son d6c.s, a fait connaitre 1'estime et la
vin6ration dont il jouissait aupris de tous les confreres de l'Apollinaire. Un frere, qui, pendant dix ans, a

6tC son compagnon, n'a pu remarquer en lui aucun
d6faut. II a surtout admire son humilit6 qui, ne
comptant pas les ann6es de vocation, le rendait
obeissant a tout le monde. Tous les frdres recher-

chaient sa compagnie, parce qu'il avait toujours pour
but ou la visite d'une 6glise ou I'assistance a un sermon. Le meme frere a relev6 sa dilicatesse dans la
pratique de la charitA qui ne lui a jamais laiss6 6chapper une parole contraire a cette vertu; soigneusement,
poliment, il 6vitait toute conversation qui, de quelque
facon que ce f4t, blessait la charite, de -telle sorte
qu'on pourrait lui appliquer la parole de saint Jacques:
u Qui ne pOche pas par la parole est parfait. n On a
passe en revue les vceux et les vertus propres aux
Missionnaires et on l'a trouv6 tres fidele en tout.
Quelqu'un qui l'avait bien connu n'a pas h6sit6 a dire
qu'il 6tait fonde a croire qu'il avait gard6 la robe de
1'innocence baptismale malgrcles dangers dans lesquels il s'6tait trouv6 pendant les trois oa quatre annees de service militaire; et on lui a appliqu6 l'loge
de Notre-Seigneur a Nathanael : Ecce vere Israelita
in quo dolus non est.

M. le Visiteur, qui l'a eu pour compagnon pendant
vingt-huit ans, soit A la maison, soit en missions, a
d&clare qu'il n'avait rien observ6 de defectueux dans
sa conduite. Dans les missions, il cooperait au bon
succes, selon les regles, par la priire, la mortification,

le bon exemple, et, partout oi il a pass6, on se rappelle
encore sa piit6, son ob6issance, sa prudence, sa modestie et sa r6serve dans les conversations. Sans
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blesser personne, il repondait brievement aux questions qu'on lui posait, puis il rentrait dans son
silence habituel et vaquait a ses emplois on a la priere.
Combien d'ames lai doivent d'avoir quitt6 le p6chM et
d'6tre revenues i Dieu!
Notre-Seigneur a donnh des signes manifestes de
predilection envers son serviteur en lui r6servant une
sainte mort. En octobre 1916, I'6tat de sant6 6tait
alarmant, au point qu'on lui donna l'extrEme-onction.
Selon la coutume, toute la communaut6 accompagna
le saint viatique. Le cher malade se croyant arrive6
ses derniers moments dit ces paroles : a J'accepte tres
volontiers la mort en expiation de mes p6ch6s; je
demande pardon a tons des scandales et mauvais
exemples que j'ai donnes. ) Mais Notre-Seigneur ne
voulait pas encore l'appeler a lui; mais il I'avertissait
de commencer sa preparation prochaine a la mort. Le
bon frbre sortit de son li, mais il ne'sortit plus de la
maison. II passai presque toutson temps a la chapelle
de I'infirmerie. Ses longues visites au tres saint Sacrement n'&taient interrompues que pour donner ses
soins aux ffeurs de la terrasse contigue; il &taitheureux lorsque le frere sacristain venait couper ces
fleurs et faire des bouquets pour sa chere petite chapelle. Bon frere, je lui demandais un jour s'il voulait
me donner quelques fleurs pour le SacrC-Coeur du
scolasticat. t Prenez, prenez, elles. sont toutes pour
le bon Dieu. u Et ainsi, sons le regard de Dieu seul,
il passait ses jours dans la pratique de toutes les
vertus.
Atteint de nouveau plus gravement et oblige de
s'aliter, il aurait d6sir6 occuper tout pres de la chapelle la chambre du regrett6 Mgr Vinati qui 6tait un
saint. On lui fait remarquer que sa chambre est meilleure, plus a6ere et il ne demande plus rien. II souffre
10
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sans se plaindre et se rejouit a la pensee que sa fin
est.proche. Comme le Visiteur est retenu bors de la
maison, on demande an cher malade s'il faut l'informer de son itat de sant6. a Ah! non, r6pond-il, il a
assez de soucis dans ces temps de souffrances. *
Sa derniere heure approchait. Sans avoir jamais
perdu connaissance, il repondait avec peine aux questions qu'on lui adressait, et ses levres qui ne pouvaient
plus se fermer begayaient sans cesse des prieres. Pen
a pen, son visage prend une couleur vermeille; a
onze heures trois quarts, nous entendons des sanglots
avant-coureurs de 1'agonie. Point d'efforts, point de
convulsions, a peine un souffle un pen plus fort, et,
apres un quart d'heure a peine, son ame allait Dien.
L'heure qui sonnait terminait l'octave de 1'Assomption
de la Vierge qu'il avait tant aimke et v6neree. On
peut dire de lui ce que saint Vincent a 6crit de
M. Portail : x I a fini comme il avait v6ca, dans It
bon usage de ses souffrances, dans la pratique des
vertus, dans le d6sir d'honorer Dien et de consacrer
ses jours, comme Notre-Seigneur, dans l'accomplissement de sa volont.. n
GRAssI.
Ajoutons &cette lettre que le frire J.-B. Ravera avait kt6
reiu au siminaire interne a Paris par le Pere Fiat qui 6tait
alors directeur des frares. II a fait ses vceux dans notre maison de Tours, le 19 juillet 1867. Le vindrable M. Forestier
qui etait alors supdrieur du grand seminaire, se souvient
encore de lui comme d'un frbre tres bon et tres devou6. 11
passa a la province de Rome en 1881.
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PROVINCE DE TURIN

Lettrede M. DAME, Visileur, ~ M. VENEZIANI,
assistantde la Congirgation.
Turin, le 28 aott 1917.

Avec la plus grande peine, je vous annonce que
notre trbs cher frbre Louis Albis, tudiant en theolologie, a et6 mortellement frapp6 sur le champ de
bataille. II avait d6jA &t blesse & la jone par une
balle et 6tait guiri de sa blessure, mais il ne devait
jouir que peu de temps de sa guerison. C'est pour
nous une grande perte, parce que c'6tait un jeune
homme de tres belles esp&rances pour la Communaut6,
qu'il aimait d'un amour sincere. Je vous envoie, avec
cette lettre, des notes &critesparsondirecteur, M. Richard Bona, vous pourrez voir avec raison, combien
je regrette cette perte. Que la volont6 de Dieu soit
faite!
DAMt.
Leuttrede M. BONA a M. DAMt.
J'ai la douleur de vous annoncer la perte que nous
avons faite de notre cher frere Louis Albis, 6tudiant
du premier cours de theologie, aspirant officier au
33* regiment d'infanterie, qui a &te tu6 au champ
d'honneur, le 22 aoft courant. C'est la premiere victime demandCe par Dieu a notre province, dans cette
immense conflagration.
C'etait un jeune homme de grande espbrance. La
bont6 de son caractere, la docilit6, l'obbissance pleine
de respect qu'il avait pour ses maitres et ses Sup&-
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rieurs, l'amour profond qu'il avait pour la regle et la
communauti, le rendait cher a tout le monde. Son
talent remarquable, sa piet6 simple, son ardeur au
travail, nous donnaient l'esperance d'avoir bien vite
en lui un vaillant ouvrier dans la vigne du Seigneur.
Le bon Dien a voulu le rappeler a lui, et ce nous est
one douce consolation dans notre grand malheur, de le
voir avec les yeux de la foi dans la gloire du ciel que
lui ont mirit6 ses vertus et le supreme sacrifice de sa
vie fait pour sa patrie, prier pour les confreres qu'il
laisse dans les dangers de la guerre et dans les larmes

de l'exil. II etait Age de vingt-trois ans, avait sept ans
de vocation et 6tait soldat depuis dix-huit mois.
BONA.
Lettre de la sweur ROSSIGNOL, visitatrice, a la Trks
Honorie Mre MAURICE.
Turin, le ixjuillet 1917.

MA TEts HONORtE ET VENiRtE MtRE
La grice de Notre-Seigseur soit avec nous pour jamais !
A peine rentr6e au cher Saint-Sauveur, j'aurais
voulu pouvoirvous envoyer la relation un peu detaillee
de ma tournee de visites aux ambulances les plus rapproch6es du front, mais j'ai du forc6ment attendre
jusqu'a ce jour: le travail s'etait accumul6 durant mon
absence et il fallait tout d'abord penser au plus presse.
Avecvotre indulgence ordinaire, vous voudrezbien, ma
Tres Honor6e Mere, excuser ce retard involontaire.
En aoft 1915, alors que j'accompagnai nos scurs a
Cormons et visitai les quatre ambulances ouvertes

depuis pen, j'&tais bien loin de songer que j'aurais a
refaire ce m&me voyage deux ans plus tard pour en

visiter treize. Si j'avais pu privoir alors que la guerre
se prolongerait ainsi, quelle n'aurait pas &t6 mon
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anxi&t6 en laissant nos cheres seurs si seules, si surcharg6es

!...

Le bon Dieu est vraiment infiniment sage

de nous cacher l'avenir; grice a une sp6ciale protection de ce tendre Pire et de notre Immaculee Mere,
j'ai trouvi toutes ces vaillantes ouvrirres en parfaite
sante, bien a leur devoir, ne reculant ni devant lesfatigues ni devant les sacrifices, elles sent partout
estimbes et appreciees. On s'6tonne, avec raison, de
ce qu'elles puissent risister si longtemps, 6tant sur
pied bien souvent et de jour et de nuit, c'est en vrite
un petit miracle!
II y a dbjA plusieurs mois que nos cheres soeurs de
la zone de guerre d4siraient ma visite, mais comme
elles sont 6parses un peu partout, il fallait attendre
que la saison me permit de pouvoir arriver jusqu'aux
ambulancesqui sont durant une bonne partie de l'ann&e
environnees de neige. C'est le 3 juin que mon petit
Raphael et moi avons quitt6 Turin, accompagnees
par nos bons anges et tous ceux de nos cheres sceurs
de la Maison Centrale. Nous itions munies de saufconduits bien en regle et de feuilles de route comme
de vrais militaires, car il est tres difficile de circuler
dans la zone de guerre et encore plus dans la zone
d'action; mais, avec ces fameux papiers que nous
avait procures la bonne Mile Cerruti, nous avions droit a etre prot6eges par les autorit6s militaires et surtout
par les gendarmes; nous pouvions monter dans n'importe quel train, voire mime celui de marchandises,
etions autorisdes a nous servir de voitures de tous
genres,d'automobiles, de motocyclettes!... Nous avons
bien ri de ces larges permissions, mais nous nous
demandions an pea perplexes si nous trouverions ces
moyens de transport, car nos sceurs nous avaient Ecrit
que l'on ne pouvait s'en procurer qu'apres force
demarches.
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De Turin nous sommes allees droit i Venise; ea
descendant du train, apres quatorze heures de voyage,
nous avons rencontr6 nos chores soeurs Fenoglio et
Cagleiro, la figure radieuse. Vous connaissez, ma
Tres Honoree et VWner6e Mere, M. le Directeur de
.I'h6pital de la Marine: il est toujours aussi bon et
d6voue pour nos sceurs et il avait envoyk sa gondole
pour nous prendre, la laissant A notre disposition,
ainsi que deux braves marins, jusqu'au moment de
notre depart. Rien de change a lh6pital; meme esprit
de foi, meme simplicit6, on sent quc la sainte seaur
Visea y a laiss6 son esprit en quittant cette terre; a
chaque pas, il me semblait que j'allais revoir la vianrie
d6funte.
Les a6roplanes en veulent a la belle Venise et ils
tentent tres souvent de venir y faire des d6gats et des
victimes, mais depuis que le Patriarche a fait un vao
solennel promettant de faire construire un sanctuaire
A la tres sainte Vierge si cette bonne Mere protigeait
la ville, ils n'ont jamais pu penktrer; cela n'empeche
pas que presque chaque nuit la sirene donne l'alarme,
Set alors nos pauvres sceurs doivent se lever en toute
hate pour se r6fugier au rez-de-chaussee, tous les
malades aussi sonttransportes. Ces charmants oiseaux
nocturnes ont voulu saluer notre arriv6e : Aonze heures
du soir nous dormions profond6ment, nos seurs sont
venues frapper a notre porte, et, hien vite, nous nous
sommes habill6es pour nous rendre a la chapelle, oi
nous sommes rest6es jusqu'a minuit. Nous en avoas
6t6 quittes pour faire l'heure sainte, mais la bonnec
smeur Fenoglio itait tres peinee parce que nous avions
deji pass6 la nuit precidente en voyage.
Nous avons visit6 l'ambulance c H6tel Bretagne ,,
oi tout marche bien, ce qui n'emp&che pas que nos
smurs aient de nombreuses occasions de se faire des
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m6rites, mais elles sont prudentes et humbles et font
en sorte de ne heurter personne. Elles ont la consolation d'avoir une belle petite chapelle, ou beaucoup de
soldats s'approchent de Notre-Seigneur pour la premiere fois. Ledimanche,lamesse estdite sur une espice
de balcon donnant dans une grande salle remplie de
malades; avant .la guerre, ce balcon 6tait la place de
l'orchestre et la grande salle 6tait une salle de bal.
Quelle transformation qui doit servir a l'expiation!...
Le Patriarche de Venise est tres bienveillant pour
nos sceurs; ma soeur Fenoglio avait pens6 qu'il nous
recevrait volontiers, elle ne s'est pas trompie; il nous a
accueillies avec une bontyvraiment paternelle, nous
parlant en termes tres elogieux de notre venerable
Mere dont il a eu la cause en main quand il etait a
Rome et qu'il connait tres bien. II voudrait la voir sar
les autels et nous a dit malicieusement: u C'est la
faute des soeurs si votre Mere n'est pas encore beatifie.
Ses premieres filles etaient persuadees qu'elle etait
une sainte, puisque apres sa mort elles out conserve religieusement tout ce qui lui avait appartenu, alleguant
qu'un jour ces diverses choses serviraient A faire des
reliques. On a trop attendu. a Nous nous sommes
retirees confuses, apres avoir 6te b6nies avec effusion
et avoir recu images et opuscule.
De Venise, nous nous sommes rendues a Mestre, a la
caserne dite des (( Sabbionin, oh ma seur Mereghetti
est premiere d'office. Nos soeurs ont beaucoup i faire,
6tant en nombre insuffisant; je n'ai pu leur promettre
de renfort, mais seulement de prier beaicoup pour
elles afiri qu'elles puissent soutenir la fatigue et continuer a faire du bien. Comme elles etaient heureuses
de ma visite qui a 6et vraiment tres courte, puisque le
soir meme, a huit heures, nous arrivions a Carpenedo,
distant seulement d'un quart d'heure. L'ambulance est
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aussi dans une caserne que j'avais vue d-ja remplie
de malades en 95iS, et oi le travail n'a jamais manque
un seul jour. Tout est bien organist, on ne dirait
point du provisoire. La aussi grande generosite de la
part de toutes nos soeurs qui m'ont vraiment fait pitit
tant elles sont extinubes. La chere sceur Mussano
veille presque toutes les nuits et doit faire egalegent
son office durant le jour! Quelle peine de ne pouvoir
leur venir en aide! Cette peine, vous l'6prouvez vous
aussi a chaque instant, n'est-ce pas, Ma Tris Honor&e
et VWnirie Mere, et vous savez ce qu'elle a de douloureux. Comme il y a deux ans, cette fois encore, nous
avons assiste an depart des malades; le tramway
vient maintenant jusque dans la cour, en fait le tour,
s'arrhtant devant chaque pavilion, aussi les brancardibrs ont moins a se fatiguer. Ce m'a ete une bien
douce satisfaction d'aller faire une petite distribution
de bonbons a ces pauvres enfants, alors qu'ils 6taient
sur le point de partir.
Udine devait ktre notre point de replre pour tous
les autres voyages; nous avons eu le temps d'user et
d'abuser de la bont6 de la chere soeur Fior, qui nous a
ouvert les portes de sa maison, pendant plus d'une
semaine, • toutes les heures-'u jour et de la nuit et
chaque fois avec la mrme cordialit,6;a meme charit6;
nous nous sommes trouv6es chez nous dans sa petite
maison.
Le 8 au matin, tout de suite aprbs dejeuner, ma
scour Girola et ma sceur Aresi sont venues nous prendre
en automobile; en une heure, nous avons fait le trajet
qui separe Udine de Cividale et sommes descendues a
la caserne < Degli alpini ,,,
oit nos sceurs soignent de
nombreux malades ou blesses depuis le commencement
de la guerre, et Dieu salt avec quel d6vouement!
Apris avoirtravaill6 toute la journie, nos seurs veillent
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a tour de r6le, mnme la sceur de la cuisine qui a ainsi
la consolation de servir de temps en temps directement nos chers maitres.
Afin de pouvoir jouir d'un petit oratoire privt,nos

chores sceurs out da s'ingenier : elles ont voulu c6der
a Notre-Seigneur la seule piece un peu convenable qui
avait te6 mise a leur disposition et manquant ensuite
de local pour le dortoir, elles se sont fabrique des
couchettes, comme dansles bateaux, superposees; elles
occupent peu de place; il parait qu'elles y dorment
tres bien; il faut dire qu'elles sont barassees de fatigue,
quand elles viennent se coucher... Lear r6fectoire est
aussi tout a fait restreint, mais elles soot contentes, et
supportenl gaiement toutes les incommoditbs et les
privations, pourvu qu'elles pnissent posseder NotreSeigneur dans le tabernacle. Je ne chercherai point a
vous dicrire la joie de la chbre petite famille durant la
journ6e que nous avons passie au milieu d'elle; vous
la devinez, ma Tres Honorke Mere, car vousconnaissez
l'esprit de foi de vos filles.
M. le directear a gracieusement mis sa- plus belle
voiture a notre disposition pour aller au lazaret de
Cudicio, oH nos scears soat an nombre de sept et ofi
nous itions aussi bien attendues et desirbes., Cadicio,
en patois, veut dire diable; ce ne serait guere flatteer
pour nos sceurs de s'entendre appeler w les semurs du
diable o, mais pen lear importe pourvu qu'elles puissent
faire du bien & lears pauvres malades, presque tons
atteints de typhus et tres grave. Lear ambalance se
compose de sept grandes baraques, on dirait as petit
village. Une petite chapelle constraite au milieu,
vraiment gracieuse, est ornme avec goat; les convalescents, peintres ov sculpteurs, y travaillent volontiers
pour l'embellir. Deux jeunes soeurs se sont surtout
rejouies de mon passage : en decembre dernier, elles
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avaient fait quelques petites emplettes un peu trop
fortes pour leur maigre bourse, et il leur restait une
dette de 7 francs que faisait semblant de ne pas vouloir acquitter la bonne premiere d'office, leur disant
qu'elles presenteraient leur note i ma soeur visitatrice
lorsqu'elle viendrait a Cudicio. A la fin du diner, la
note me fut en effet presentee avec priire suppliante
de vouloir bien la solder. Vous devinez, ma Mere, si je
me suis fait un plaisir non seulement de payer la
fameuse dette, mais encore de mettre une petite piece
dans la bourse de chacune.
En passant a la buanderie, j'ai donn6 une cartoline
de la a Consolata n aux braves femmes qui lavaient
avec entrain; elles l'ont regue les larmes aux yeux, et,
ne sachant comment temoigner leur reconnaissance,
elles sont allees apres leur diner, au lieu de se reposer,
dans un petit bois voisin cueillir des fraises et ont pri6
la bonne seur Aresi de vouloir bien me les offrir de
leur part, regrettant de n'avoir rien de mieux. II faut
vraiment bien peu de chose pour toucher les cceurs,
vous en savez long sur ce sujet, n'est-ce pas, ma bonne
et veneree Mere?
Le soir du 9, nous sommes encore revenues demander l'hospitaliti a la bonne seur Fior, et le matin du jo,
tout de suite apres la messe, nous avons pris le train
pour Cormons, comptant toujours sur la protection
divine, car des bombes 6taient tombies la veille sur les
routes que nous devions parcourir pour arriver a I'ambulance de la chere sceur Cardoae. A la gare, cette
derniere nous attendait avec une voiture a deux places.
A la guerre, comine a la guerre : mon petit Raphael
s'installe sur le siege a c6t6 du cocher (brave militaire
aux cheveux gris) tandis que seur Cardone et moi prenons place dans la voiture. I1 nous a fallu faire un
assez long trajet, en pleine campagne, et nous nous
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croisions continuellement avec des fourgons, des automobiles remplies de soldats. Ces braves enfants nous
regardaient un pen ktonn6s, mais ne souf aient mot; ils
sont vraiment tres respectueux pour les seurs. Sans
incident, nous sommes arrivees a la villa, transformee
en lazaret, et tout aussit6t nous avons commence a
entendre le canon qui n'a cess6 de tonner jusqu'au
lendemain. Pres du logement des seurs, il y a un parc
assez ktendu au bas duquel se trouve le cimetiere ou
tons les pauvres cholireux et autres ont 6t6 d6posis;
une petite croix marque chaque tombe, et elles sont
nombreuses! Nos sceurs ont des appartements assez
commodes, tout.pris de la chapelle; elles ont droit i
la nourriture des officiers, et, vers midi, elles doivent
patiemment attendre qu'un petit piou-piou, tres
modeste, qui n'a pas invente la poudre, leur apporte
leur diner. Ce brave gar4on n'ose pas lever les yeux
devant les sceurs, mais il leur rend grand service et
fait toutes les commissions. Elles soignent avec un
devouement inlassable leurs chers malades, dont le plus
grand nombre est vraiment digne de compassion. Un
de nos bons Missionnaires, M. Garlando, qui est aum6nier dans un petit h6pital de camp peu 6loign6, est
venu nous faire une petite visite. Chaque semaine, ce
vrai fils de saint Vincent, sans craindre la fatigue ni le
p6ril, arrive a i'ambulance de nos sceurs qui sont bien
heureuses de pouvoir profiter de son ministire. Comme
on sent que l'union la plus fraternelle regne entre nos
deux families, et combien notre bienheureux Prre doit
etre content!
Avec une autorisation speciale, nous sommes all6es
en voiture jusqu'&un petit village entierement ditruit
par les Autrichiens. Quel serrement de cceur en voyant
maisons, edifices, 4glises presque complhtement ras6s!
Quelle d6solation partout ! Nous nous trouvions en
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face de Gorizia, que nous apercevions de loin. Nous
n'avons pu poursuivre; un soldat a couru derriere la
voiture, nous disant de rebrousser chemin si nous ne
voulions etre tu6es par l'ennemi qui tirait de notre
c6te. Avant de quitter le lazaret, nous sommes allees
visiter les tranchees construites a cinq minutes de 11,
et avons pu nous rendre compte de ce qu'ont i souffrir
nos valeureux soldats quand ils doivent rester dessemaines entieres dans ces etroits boyaux !...
C'est dans cette ambulance que se trouve Mile Cerruti; grace a elle, nous avons pu allerjusqu'a Bergogna,
petit pays perdu dans les montagnes, et pour y arriver
il n'y a ni voiture, ni chemin de fer: elle avait demande
a an general qu'elle connait intimement de vouloir
bien envoyer son automobile le lundi matin de bonne
heure. En effet, apres dejeuner, nous avons pu partir,
commod6mentinstallies; le voyage a dur plusde deux
beures, parcourant des routes nouvellement construites,.
d'autresinachevtes, oi des centaines d'ouvriers travaillaient A les Mlargir, a preparer les voies ferrees, A
mettre les poteaux til6graphiques. Quel mouvement r
Sans compter les alles et venues des militaires, des
chevaux, des mulets, ces derniers trainent d'inormes
pieces de canon. On se sentait vraiment sur le chemina
4u front, et pas trop 6loigna du terrible thiatre de la
guerre, car, C et a1,des postes de secours pour blesses
attiraient notre attention. Plusieurs fois, notre antomobile a6ti arret6e par lesgendarmes, lesquels, aprs avoir
examin6 nos papiers, nous faisaient, d'une main, an
beau salut militaire, et, de I'autre, signe au chauffeur
de poursuivre.
Vers dix beures, nous 4tions A Bergogna, et je vous
avoue, ma Tres Honoree Mere, que les larmes me soot
venues aux yeux en embrassant nos chires soeurs :
pouvant me rendre compte combien elles sont loin de
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tout et de tous, je devinais les sacrifices qu'elles
<evaient avoir h offrir chaque jour A Notre-Seigneur.
Leur petit h6pital est adosse a une montagne derriere
laquelle on se bat, elles.entendent toute la journ6e
siffler les balles au-dessus de lear t&te, mais elles y
sont si habitiees qu'elles n'y font presque plus attention. C'est un pays oit tous les habitants parlent slave,
et personne ne les comprend quand elles oat besoin de
-quelque chose. Ellessont seules defemmesitaliennes...
Mais le bon Dieu 'veille sur elles, tout le monde les
respecte, les chefs les estiment, I'aum6nier leur est
tres devoud. Elles nous.ont montr6 lenr petite Vierge
-qui les a sauvses quand on a bombarde Caporetto; ma
sceur Zenoni l'a tenue dans ses bras tout le temps que
dura le peril, et cette modeste statue leur est plus chere
que tout au monde. En les entendant me raconter les
tragiques moments qu'elles ont dii passer 1'annie dernitre, je ne pouvais que sentir redoubler en moi la confiance en notre Mire Immaculie qui protege si visiblement les pauvres Filles de la CharitA ! Nous avons
dink avec nos chores soers dans un tout petit rifectoire contigu i une minuscule chapelle qui contient a
peine l'autel et deux bancs. Plus de quatre personnes
ne peuvent y entrer. La aussi notre divin Sauveur vent
bien se contenter d'une portion du dortoir. II est toute
la consolation de nos chires sceurs qui, sans lui, ne
pourraient certainement supporter une vie toute de
sacrifices et de privations. Je les ai laissees le cteur
serre, elles sont si loin !...
. Vers le soir, I'automobile nous a rapport6es directement a Udine, chez ma sceur Fior qui s'occupait d6ji
,de chercher un moyen de transport pour Ie lendemain
matin. Son bon caeur lui fit d6couvrir un major qui
devait justement se repdre du c6te de Cervignano. Ce
bon monsieur (un marquis) s'offrit aimablement a faire
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un d6tour, et , nous accompagner a l'h6pital de nos
seurs situi i La Fredda. Nous sommes passees entre
les files de trois r6giments d'infanterie et un de cavalerie, nqus avions bien un peu honte, mais comment
faire?... Lorsque I'automobile s'est arretee dans lacour
de 'hb6pital de camp, nous n'avons vu personne, aucune
seur ne s'est montr6e. Nous nous demandions ce que
cela signifiait,quand,au bout de quelques minutes, deux
cornettes pointent au loin; nous faisons des signes, ces
deux chores sceurs accourent la bouche ouverte, lts
yeux tout ronds, se demandant si elles rEvent : la
lettre nous annonwant ne leur etait pas parvenue, et
elles tombaient des nues en nous voyant 1i.La premiere
d'office, ma seur Fumera, 6tait allee au village voisin
pour sa lessive de tous les huits jours; jugez, ma Tres
Honorie Mbre, de son 6tonnement i son retour, et
aussi de son bonheur... M. le directeur, trbs bienveillant,
apres nous avoir fait visiter les differents pavilions,
s'est excuse de ce qu'il craignait fort de ne pouvoir
nous procurer quelques assiettes, malgr6 toute sa bonne
volont6, mais qu'il allait donner des ordres pour que
nous ayons au moins de quoi diner. (Nos seurs reeoi-

vent leur nourriture de la cuisine des officiers.) Le
repas 6tait bien pen de chose pour nous, 1'important
6tait de bien profiter des quelques heures que la Providence nous permettait de passer ensemble. Comme
elles furent courtes, ces heures !... Nous avons en le

plaisir de voir un autre de nos dignes Missionnaires,
M. Braida; ayant pu le faire avertir, il est arriv6 en
toute hite, heureux de pouvoir passer un moment en

failie, ii est si affectionn atla double famille de
saint Vincent.
Nos soeurs logent dans le mime pavilion que trois
religieuses qui sont dans un autre h6pital, la petite
chapelle est en commun,les autres appartements s6pares,

-

159 -

bien entendu. Ces bonnes religienses ont du faire a
l'ambulance leur retraite annuelle prechee par un Pere
de je ne sais quel ordre. 9tant si peu nombreuses, elles
ont invite nos sceurs & prendre part a tous les exercices. II va sans dire que l'invitation n'a pas ktC accept6e.
Nos chores soeurs sont vraiment surchargees, et M. le
directeur m'a fait promettre d'envoyer le plus t6t possible une autre scur. Je ne sais oi je la prendrai, et
cependant le besoin est urgent. Je me demande aussi
comment elles se logeront quatre, dans leurs minuscules appartements, ou maintenant trois contiennent a
peine. Heureusement qu'elles sont gendreuses et
qu'elles ne font guere attention au bien-&tre materiel.
Pour le retour a Udine, force nous a Ate de nous
servir d'une voiture a deux places, sans capote bien
entendu, et de faire deux heures de chemin, passant au
milieu de soldats camp6s Cg et ~a, on se dirigeant vers
le front; il fallait avoir la vue bien recollig6e, je vous
assure, ma bonne et VWn&ree Mbre. La voiture ne nous
conduisait que jisqu'i Palmanova, oh nous avons df
prendre un train compte-cailloux, et, vers onze heures
de nuit, nous entrions en gare d'Udine; pour arriver
; Via Rivis, ni voiture, ni tramway, nuit obscure (A
cause des aeroplanes). Quoiqu'unjpeu lasses, nousavons
assez lestement fait le trajet qui nous s6parait de la
maison de la chere soeur Fior, et lA nous avons trouvi
largement de quoi nous disaltkrer et nous reposer. Le
repos 6tait n6cessaire, car le lendemain nous devions
repartir pour Ovaro, pays passablement loin et perdu
lui aussi dans les montagnes. Dans le train, nous nous
demandions si la lettre nous annoncant aurait eu le
meme sort que celle de Cervignano, et cela avec un
peu d'anxite6, car pour arriver jusqu'a nos sceurs, distantes de la gare d'une heure et plus de voiture, oi
trouver un v6hicule? C'6tait bien a tort que nous nous
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prioccupions : en descendant du train, nous apercevons la chere scur Julie de l'&conomat et un oficier;
ce dernier nous prend nos bagages et nous conduit a
une magnifique automobile, nous fait monter, et apres
avoir salui respectueusement, se retire. Scear Julie
nous raconte alors qu'ayant demandi un moyen de
transport a M. le directeur, celui-ci avait tel6phone
au 4 Comando ,, car I'h6pital n'a a sa disposition
qu'une toute petite voiture a deux places. Le colonel
fait repondre qu'une automobile sera a la gare et qu'il
y aura un officierpour recevoir la visitatrice des sceurs.
Nous avons remerci6 le bon Dieu d'avoir ainsi tout
bien arrange, et, presque sans nous en apercevoir, nous
nous sommes trouv6es a I'ambulance, oi les majors an
grand complet et les saurs nous attendaient. Ne ponvant repartir que le lendemain aprbs midi, nos soeurs
ont pu jouir un pen et nous avec elles. II nons a mime
6tDpermis d'aller faire une petite priere sr la tombe
de la regrettie soeur Tagliavacche; cette chire d6funte .
est v&6nr6e comme une sainte, et tons les oficiers et
simples soldats etaient encore emus en nous en parlant. Sa tombe est tres bien entretenue et 1'administration a fait Clever un petit monument portant une inscription vraiment touchante. Nos scurs sont tres appreci6es, elles cherchent a contenter tout le monde; la
sceur de la cuisine, une jeune soeur du seminaire, ne
s'6pargne en rien : elie va dans les pris, ramasse de
l'herbe qu'elle assaisonne tres bien et peut ainsi, avec
la viande, donner un pen de legumes t ses chers
malades. II y a quelques officiers en convalescence qui
vont de temps en temps faire un petit tour a la cuisine;
elle leur dit simplement, quand elle les voit surla porte:
Sii vous venez ici, il faut travailler; il y a le sel a
piler, le cafe a moudre, le fromage A gratter... ), Ces
bons jeunes gens se mettent aussitot i I'ceuvre en
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riant, comprenant tres bien qu'ils ne seraient pas toler6s s'ils venaient pour plaisanter. Le directeur nous a
dit que ma soeur Marguerite est celIbre dans toute la
vall6e, surtout pour ses plats doux, et bien souvent on
vient frapper a sa porte quand it y a une fete. Nous
avons couche dans upe chambre d'officiers (il y avait
glaces et lavabo magnifique, des draps de lits brodes, etc.). Nos sceurs et les officiers sont log6s dans
une maison particulibre; on a r4quisitionn6 an pro-.
priktaire appartements, meubles, linge, vaisselle.
Quand il a Rt6 question de repattir, nouveau problame pour le moyen de transport ; je voulais prendre
la diligence qui vient d'unvillage voisin, mais sceur Julie
craignant qu'arrivie ici elle fit dja~ an complet, eut
encore recours A M. le Directeur. Celui-ci envoya un
phonogramme au it Comando n; lequel repondit aussit6t, regrettant de n'avoir pour l'heure indiquee aucune
automobile en liberth. Quelques minutesapres, on nous
remet un autre phonogramme ainsi conCu : t Automobile demandbe sera a I'h6pital a une heure pour conduire la gare la Visitatrice. ,) On voit que ce bon
colonel s'etait mis en quatre pour ne pas nous laisser
dans l'embarras, et ce dernier phonogramme fut pour
nous une vraie benediction, comme vous allez Ie voir,
ma Tres Honorde Mare. A une heure, en effet, nous
entendons l'automobile et, bien vite, nous y prenons
place; mais & Ovaro, l'horloge de l'eglise 6tait en
retard d'un quart d'heure, le brave chauffeur crut avoir
le temps de laisser refroidir sa machine, mais, arrivses
a la gare, on nous dit que le train etait parti depuis
cinq minutes!... Que faire?... Pas d'autres courses
jusqu'au lendemain !... Nous ne pouvions poursuivre
sans autorisation sp6ciale; nous supplions notre chauffeur de vouloir bien essayer d'obtenir celle de nous
accompagner au moins jusqu'i la gare de Tolmezzo
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esp6rant y rattraper le train. La permission est donnee
avec un peu de diffcultes, il est vrai, mais pen importe,
en toute vitesse nous repartons... H61as! , rien ne sert
de courir, dit le proverbe, il faut partir a point n : a
Tolmezzo,nouvelle 6preuve; nousarrivionstrop tard!...
Notre brave petit chauffeur 6tait aussi pein6 que nous,
mais il nous assura qu'il lui tait absolument defendu
de faire meme un kilometre de plus. Comme a la station
Carma, il devait y avoir un quart d'beure d'arr&t, nous
avions 1'esp6rance d'y trouver le train, le tout itait
d'tre transportees jusque l~.Nous prenons notre courage i deux mains et apres avoir invoqu6 nos bons
Anges nous nous rendons au , Comando a oui nous
exposons notre penible situation. L'officier nous
regarde un peu ind6cis, alors nous avancons timidement le fameux phonogramme; le mot i visitatrice ,
fait cesser toute hesitation; tres poliment il prit la
feuille ou il devait apposer sa signature et la remit i
notre chauffeur, lequel, tout content, se remit a sa
machine et avec une vitesse vertigineuse nous amena
a la fameuse station oi nous croyions fermement
rejoiadre le train. Mais cette fois encore nous n'6tions
plus a temps!... Quel moment! il fallait done nous
resigner a passer toute la nuit dans la petite salle
d'attente puisqu'il n'y avait pas d'h6tel dans le village... Un peu demoralis-es, nous nous dirigeons vers
le c Comando a : il n'y avait qu'un planton, I'oficier
6tait encore dans ses appartements k quelques pas de

li, il dormait probablement. Comment oser le r6veiller?
Notre devout petit chauffeur a qui nous faisions compassion nous dit : , Je vais voir si on pent lui parler. ,
Cinq minutes apres, il nous revenait accompagn6 d'un
tout jeune officier,
Fair
'
distingue, qui, tres respectueusement, nous demande ce que nous d6sirons. Nous
montons encore le precieux phonogramme, racontons
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nos p&ripeties de voyage et le supplions de vouloir
bien nous donner le moyen d'arriver le soir mem'e a
Udine. Ce bon monsieur nous donna un peu d'espoir
disant qu'il allait t6ilphoner au colonel qui nous avait
envoy6 l'automobile k Ovaro, lui demandant de nous
la laisser jusqu'a Udine. 11 nous quitta et apris un
moment il nous apporta, tout content, une reponse
affirmative. Je n'ai pas besoin de vous dire, ma Trbs
Honoree Mere, quel soupir de soulagement s'echappa
de notre poitrine lorsque notre automobile se remit en
route; notre petit chauffeur &taitrayonnant de joia. II
va sans dire que nous lui avons donni le pourboire
qu'il miritait... Ma sceur Fior s'itait rendue i la gare
pour nous attendre et, revenue seule cbez elle se demandait comment et quand nous pourrions lui arriver. Sa
compagne et elle 4taient dans la rue, regardant en
haut et en bas comme deux ames en peine lorsque
notre automobile parut. La joie de se revoir fut r6ciproque et bien vite furent oubli6s les petits ennuis
survenus. Nous avons su que ma seur Julie et sa compagne durent, pour regagner leur ambulance, demander la permission de monter sur un camion charg6
de tuyaux de ciment; elles arriverent passablement
secouees et couvertes de poussiere.
Nous n'avions plus que deux itapes a faire : une
au grand h6pital Contumaciale d'Udine, qui compte
plus de trois mille lits et I'autre a Volpago. La visite
du Contumaciale a dure deux jours et encore nous
n'avons pas tout vu. Nos sceurs sont vingt-quatre, dont
dix du s6minaire; chacune doit s'occuper de cent cinquante malades, pour la plupart graves; elles courent
du matin au. soir, mais ne peuvent arriver a tout malgr6
leur bonne volont6 et leur esprit de sacrifice. Tous les
chefs n'ont eu qu'une voix pour louer leur g6nerosit6.
Les deux pauvres sceurs de la cuisine et celle de la
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depense ont de quoi pratiquer la patience, mais elles
sont admirables et se tirent bien d'affaire. Le logement des sceurs est tout a fait ordonna, propre et commode, on ne dirait pas une ambulance, mais bien une
maison ouverte depuis des ann6es. La chapelle est
tres grande et des plus gracieuses, on y prie vraiment
bien. La bonne seur Broglia n'a pas de quoi s'enanyer
pour tenir tete a tout, mais le bon Dieu l'aide et sa
sante se maintient assez bonne. LU aussi ii m'a fallu
promettre deux soeurs!...
Le 17, nous avons difinitivement quitti Udiae, les
aeroplanes oat voulu saluer notre depart, mais cette'
fois encore nous en avons 6ti quittes pour passer ane
petite demi-heure sous un escalier. Parties i huit beures
du matin, nous sommes arriv6es a quatre heures : a
Treviso, il nous a fallu attendre la correspondance pros
de trois longues heures. Heureusement qu'i Montebelluna nous avons trouv6 la chore sceur Rissone venue
nous prendre avec la voiture de la maman de Mne la
comtesse Gradenigo qui loge nos seurs dans one des.
d6pendances de sa vaste habitation. Durant notre court
sejour & Volpago, cette excellente dame nous a comblies d'attentions. Nos sceurs m'ont dit qu'elle les
traite vraiment en enfants gities, et elles en sont confuses. Cet hiver, alors que le froid ktait intense, elle
envoyait chaque soir six bouillottes pour mettre dans
leur lit, leur faisait trouver une brasiire dans leur
petite chambre de communaut6. Tous les lIndis, elle
fait prendre leur linge, et, le samedi, la domestique le
rapporte bien propre, plik et meme repassi!... Quand
elles rentrent de la messe, leur dejeuner est djai
chaud et, grace a la delicate charit6 de cette digne dame,
elles peuvent se rendre sans retard dans les diff6rents
edifices oi sent loges leurs malades : a l'ecole, au
presbytere, et 4 al Pallazone o, qui est kloign6 d'un
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quart d'heure de voiture. Le directeur est vraiment
satisfait; en peu de paroles, il ne pouvait faire un plus
bel 6loge de nos chores sceurs : ( Les seurs, m'a-t-il
dit, nous rendent trbs grand service; elles travaillent
du matin au soir avec un esprit de sacrifice admirable
et sans ostentation.,

Nous aurions da nous arreter a Brescia et a Milan,
qui se trouvent sur le chemin et oh nous avops encore
neuf ambulances, mais le cher devoir me rappelait A
Turin et force m'a 6t6 de renoncer a la consolation de
revoir mes cheres sceurs de ces deux derniires villes;
esperons qu'un peu plus tard je pourrai passer quelques
heures au milieu d'elles et jouir du grand bien qu'il
leur est donn6 de faire.
Le mardi, a dix heures, un peu fatigu6es il est vrai,
mais heureuses d'avoir porte un peu de joie a nos

cheres sceurs du front, nous arrivions au cher SaintSauveur, oi nous 6tions attendues avec toute la cordiale affection que vous savez, ma Tres Honoree et
Ven&ree Mere.
Soeur M. RosSIGNOL.

PROVINCE DE NAPLES

GRACE ATTRIBUEE

A L'INTERCESSION

DU VENERABLE

MGX DE JACOBIS

A Naples, M. Rougli de Lutio, &g6de vingt-six ans,
6tait gravement malade et au terme de sa vie, sans
vouloir d'aucune facon entendre parler de sacrements
que, malheureusement, il n'avait jamaisfr6quentes. Une
sceur fut appel&e par les parents et se rendit immediatement pres de lui en apportant une image du v6ne-
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rable de Jacobis. Le jeune homme accepta l'image, la
baisa et la placa sous son oreiller, mais ne voulut pas
entendre parler de la reception des sacrements, renvoyant cela apres sa gubrison. Triste illusion. Mais le
venerable de Jacobis priait dans le ciel, et les seurs
et les jeunes filles du Royal-H6tel des pauvres, le
priaient aussi pour obtenir la grace de la conversion.
Cela ne tarda pas, et la sceur, revenant voir le malade,
le trouva tout dispos6 a recevoir pour le lendemain le
sacrement de penitence et la sainte communion.
II les recut en effet, a la tres grande satisfaction des
parents et des soeurs. On lui administra aussi la confirmation et 1'extreme-onction, et quelques jours apres
il rendit son ame a Dieu.
Reconnaissance 4ternelle au cher Vinerable.

SUISSE

Lettre de M. DOLET, aum imer, Pritre de la Mission,
t M. CAZOT, procureur de la Congrigation.
Meiringen (Berner Oberland), le 22 juillet 1917.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE.
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je viens d'etre t6moin de quelques tableaux de
guerre, bross6s de main de maitre... par les circonstances, au milieu desquelles ils se sont derouls; ce
sont:
i" Le d6part de nos internis rapatries, le 03 juillet;
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2* La Fete nationale du 14 Juillet a Meiringen;
3* La visite et inspection du g6ndral Pau;
4* La Fete nationale de la Belgique le 21 Juillet.
[Is m6riteraient qu'une plume plus experte que la
mienne leur pit donner leur vraic couleur locale, le
coloris doux et frais de nos montagnes, 6voquant
1'edelweiss a la robe velout6e, avec la rose des Alpes
menue et discrete, mais si douce au regard!
i*Le dipart,le 13 juillet, de nosprisonniers internes,
rapatribs en a doulce France n.
En a-t-on assez parl- et de ce rapatriement des
heureux llus!... heureux quoique les plus " amoch6s,
par les blessures ou la maladie, et de Ia date du
depart... qui n'arrivait pas!
Que de fausses alertes! Que de faux departs!.
done, que d'ameres disillusions, d'angoissantes
deceptions! Pour un physionomiste psychologue, c'eit
&t6 un spectacle rejouissant, s'il n'avait &t6 en
meme temps bien triste et m&me poignant. J'entends encore un de nos bons amis et voisins,
adjudant, dix-sept ans de service, medaille militaire et croix de guerre, raccourcissement de 6 centimetres a une jambe, done assur6 par MM. Qui de droit
et C " , de partir au premier convoi, mais... refus6.au
dernier moment par la commission midicale, je l'entends encore nous narrer ses impressions:
CQa m'a
donn6 un coup au coeur qui m'a coup6 la respiration ! »
( En rentrant, ajouta sa femme, il 6tait pale comme
un mort! Et moi qui avais envie de pleurer, comme
une Madeleine, je me suis mise a le reconforter, ce
pauvre poulet! n
Jugez, par ce trait, de l'6tat d'ame de nos chers
poilus prisonniers, qui, apres trois ann6es bient6t de
captivite, d'exil et d'espoirs toujours decus, voient
partir leurs camarades, souvent les amis les plus chers,
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ceux des mauvais jours d'Allemagne et de cafard en
Suisse!
C'est une scuee vraiment indescriptible que celle

d'un depart semblable, et combien... revilatrice aussi
de certaines difficult6s de notre ministere au milieu
des internes. Tout parle alors et en tous, spectateurs...
spectatrices et partants. Chez plusieurs, et cela se comprend, a l'Mloquence si sincere d6ej de la situation,
s'ajoute 'i' vino veritas. Car, enfin, depuis la veille,
on a f&te le depart A la capoilu n), dans les cercles
d'amis, chacun y allant de sa petite chanson entre le
vin et le cafe, tons pour se donner du cceur an ventre,
A I'heure de I'adieu. Nous voici a la gare ! Le fourgon est bond6 des bagages et de tout le fourbi amasse
depuis trois ans par nos quatre-vingt-treize rapatries.
Plusieurs officiers sont partis separement jusqu'.
Geneve avec leurs families; les autres sont avec les
sous-oficiers et soldats. Tous, les yeux brillants, It
visage illumine, mais discritement, rapport aux camarades et amis qui, eux, ne partent point et les regardent... la larme A I'ceil malgre eux; quelques-uns de
ceux-ci, on le voit, c'est plus fort qu'eux, pleureat en
6touffant leurs sanglots. Dans un accord parfait, bon
nombre d'habitants.., les accompagnent, mnlant leurs
larmes aux leurs. Apres les derniers serrements dc
main, les ultimes promesses d'envoyer bient6t 4 babillardes ou cartes ,, s'ebranle le train fleuri tout di

long, Je dis ( fleuri ) car tous le sont, qui a la boutonniere, qui a Ia coiffure, qui les mains pleines de
bouquets! Si vous aviez vu le k6pi du pauvre L..., ua
soldat dont la thte est demeur6e fortement 6branl6e!
Oui, tous fleuris et bien uantis de cigares, cigarettes
et autres provisions,
Le train a disparu, qu'on entead encore les cris
de t Vive la France! Vive la Suisse! ), penddant que
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s'agitent une derniere fois, mouchoirs blancs, kipis
bleu horizon et petits drapeaux tricolores et helve-

tiques.
Je dois a
bonne part
main. C'est
geant, mais
restent!

la virite d'ajouter que 1'aum6nier a sa
de mercis, d'adieux, de serrements de
beau, c'est 6mouvant, c'est tris encourabien triste quand meme pour ceux qui

2° La Filenationaledu 4 Juillet. -

Les pr6paratifs,

a cause de la coincidence du depart la veille a
cinq beures du soir, en furent plut6t laborieux et
pinibles. Repititions des chaeurs, de la Marseillaiseet
de l'Hymne suisse, exercices de la revue et du dt6l1,
s'en ressentirept naturellement. La fete elle-meme n'en
soiffrit point, je le dis a la louange de nos chers
internms non rapatriables, malgre notre effectif riduit
280
o sur 4oo et a 2 oficiers sur une dizaine. Elle a
mume iti brillante par la bonne tenue, I'entrain et le
brio de tous.
A neuf heures un quart, messe patriotique avec alternance de 1'orcbestre et du cheur des internes chanteurs. Ex6cution parfaite du a Credo patriotique )
d'Henri Lavedan, a deux voix, musique de M. Praneuf; d'une , cantate » A trois voix, traduction toute
d'actualite du psaume Dews, auribus ostris audivimus,
a 1'issue de la sainte messe :
Discours de circonstance sur ce beau thbme : a Nos
raisons d'aimer a notre patrie la France n.
La France est belle: Admirons-la!
La France est bonne: Aimons-la!
La France est catholique: ( Catholiques et Francais
toujours! ,

La France est ap6tre: Soyons-le comme elle.
Et pour cl6turer, le grand cceur a trois voix de Marcel
Laurent, auteur du cilbre chant, A l'etendard de
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Jeanne d'Arc: t France ou delivrance

n,

avec accompa-

gnement de l'orchestre et des clairons. Bien des larmes
ont could, m'a-t-on assure, durant cette partie religieuse
de la Fete du 14 Juillet. N'est-ce pas tout dire? Tout
commentaire est done superflu.
A dix heures trois quarts, revue par le docteur Stucki,
officier sanitaire commandant la region Oberland B,
accompagn6 des autres officiers de Tinternement.
Discours du capitaine Moulin, chef du groupe francais.
Chant de la Marseillaise avec orchestre accompagnateur, allocution du commandant Stucki nettement et
chaleureusement francophile. Agence suisse, enfin
defil des intern6s devant tous les officiers suisses,
francais et belges. A l'issue de la revue, vers onze
heures et demie, reception a l'h6tel de la Croix-Blanche
de tous les officiers et sous-officiers; toasts et retoasts
au nom des trois nations. Les deux aum6niers presents
avaient 6t6 gracieusement invites au titre... musical,
le chant de la Marseillaiseayant d &tre, a la derniere
heure, assure et exerc6 par 1'un d'entre eux! Le cardinal Lavigerie a dfi tressaillir dans sa tombe. II y allait
de l'honneur de la France au jour qui est sa Fete
nationale et mondiale!
Pour cl6turer cette belle journee, cinema gratuit et
irriprochable, dont le clou a 6t6 l'evolution sur l'ecran
de nos ( titanesques tanks francais !
3"Visite et inspection du ginnral Pau.-

Sa presence

parmi nous a produit une forte et heureuse impression,
la fois de fiert6 patriotique, de joie et de r6confort.
Quand je dis nous, il faut entendre tous les spectateurs
et auditeurs, tant Suisses que Francais, dont les physionomies refl6taient ces sentiments divers. Quelle belle
et admirable figure de soldat! tnergie, bontb paternelle, humour, confiance invincible dans les destinies
de la France... pour qui ses yeux ont, un jour non
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oublik, pleur6 en plein Parlement! Aussi comme on
sent bien en lui, parler, vibrer, sourire notre France!
On I'appellerait volontiers le g6ndral £ France toujours »! ou bien , France quand meme! ,
A peine descendu de son automobile et les pr6sentations aux autoritbs suisses accomplies, il 6coute,
main gauche au k6pi, immobile, talons joints, le regard
fixe... sans doute sur 1'image int&rieure qu'il se fait
de la France, le chant de la Marseillaise execut6, le
premier couplet, par les soldats, le deuxieme: c Nous
entrerons dans la carriere ,, par les enfants de l'6cole
des intern6s, avec accompagnement de l'orchestre.
Ensuite, il entend, 6mu et souriant, divers compliments
joliment tourn6s, y repond un mot aimable et fait
former le carr6 a tousles Francais pr sents qu'entourent
les Suisses accourus de la petite ville et des environs.
Alors son grand coeur de soldat et de patriote laisse
coulerA flotspresses des phrases d'une dloquence simple,
virile, toute militaire, Ipour :cela meme empoignante.
I1apporte aux internes le salut de la France, le fraternel salut surtout des soldats du front qui ne les
oublient pas. Suivent des conseils pleins de vigueur
et de bonhomie qui r6sument tout ce que la France
attend d'eux a en vue des restaurations futures a, d&s
maintenant et surtout au retour prochain dans les
foyers : conduite exemplaire, travail quicc est la dignit6
de l'homme ,, fondation de families et de families

nombreuses : c Si chacun de vous avait eu quatre on
cinq freres i ses c6t6s, jamais les Allemands n'eussent
os6 nous attaquer. n

Aprbs le discours public, conversation personnelle
et individuelle avec chaque famille formant groupes et
avec chaque soldat ou civil en particulier. Vrai a Missionnaire de la' Patrie -, le g6neral veut connaltre de
chacun, le nom, lieu de naissance, famille, nombre
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d'enfants, profession, blessure ou maladie, dicorations,
citations, projets d'avenir, plaintes ou reclamations...
dont il est pris bonne note, s'il y a lieu. Toujours
gracieux, souriant, humoriste avec de jolis mots du
coeur qui vont au coeur du soldat, pleins d'a propos et
adaptis aux personnes ou aux circonstances. Meiringen etait la dernmire des cinq ou six localitbs visities
par- lui ce jour-la. I1 a di parler par consequent au
moins une quinzaine de fois. Oui, u Missionnaire de la
Patrie », vous dis-je. Pourma part, j'yai pris une bonne
lemon d'apostolat.
Avec l'aumonier, ce fut court et tres bon. I1se nomme :
a Missionnaire lazariste, 95, rue de Sevres, Paris. ,
SOh! alors, vous me connaissez! , Les yeux et le sourire dirent le reste. Et une autre fois: a Je connais
plusieurs de vos PNres, etc., etc. ,
Visite des bureaux, des ateliers en detail.
Le soir, a I'h6tel de l'Ours, concert pendant Ie diner
du general avec le grand choeur France par I'orchestre et la chorale des internis. Le general, qui a
suivi en lisant le texte, sort pour feliciter et remercier
les ex6cutants et I'aum6nier diricteur.
4' Fite nationale de la Belgique. - Le contingent
d'intern6s belges a Meiringen, bien qu'il soit r6duit i
une quarantaine de soldats et sous-officiers avec trois
officiers seulement, a tenu a c616brer I'anniversaire de
l'Independance avec toute la solenniti compatible avec
les circonstances. Et nous, Francais, avons eui coeur
d'en faire non une question de nombre, mais de patrie
et d'une patrie heroique, soeur de la n6tre. C'est ce que
le cher M. Rellier, de retour parmi nous, a su chaudement faire ressortir, dans sa breve allocution. Les
Belges sont nos a freres ) par la race, par l'id6al et
la religion, par le devouement, par l'effusion du sang.
Entre eux et nous, c'est d 6 sormais t aL la vie, a la
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Pour le culte de l'honneur, la d6fense du droit

et de la libert6.
Aussi, la fete religieuse, messe suivie du Te Deum
et de la Brabanfonne, a-t-elle 6ti presque aussi brillante que celle du 14 Juillet ! Memes d&cors, memes
chants, sauf le grand choeur France! m6me orchestre.
En plus, une cantate avec paroles alternes en francais
et en flamand, les deux choeursreunis pour l'entrainant
refrain. Le R. P. Dedier, Ridemptoriste, aum6nier
militaire beige pour 1'Oberland Bernois, en residence
a Interlaken, a prononc6 un vibrant discours qui a
vivement emu sur ala Belgique martyre de l'honneur!b
Au sortir de 1'office divin, r6ception par les Belges,
a l'h6tel de l'Ours, des autorites suisses, civiles et
militaires, avec les officiers frangais augment6s de
quatre nouveaux, venus d'Allemagne le jour pric6dent.
Comme le 14, des toasts chaleureux ont etC prononces
par les plus haut grades. Les deux aum6niers franCais, gracieusement et instamment invit6s, accompagnaient I'aum6nier beige, qui se declara, ainsi que tous
ces messieurs, enchant6 de la fete. Le soir, a neuf
heures, cinema encore et toujours; an programme, des
c vues de Gand n.
Cette quinzaine de juillet tris mouvementke a fort
heureusement rompa la monotomie de la vie d'internement. Nous attendons maintenant de nouveaux prisonniers d'Allemagne, annonc&s depuis quelques
jours; le mouvement semble commencer et continuera,
dit-on, par 1'arrivie de nombreux officiers. On parle
meme de soldats anglais qui viendraient s'ajouter aux
francais et aux belges. Vivent les Alli6s, alors !
J'ai cru vous distraire un moment de vos absorbantes
occupations, en vous &crivant au cours de la plume et
a batons rompus, cette simple relation des gros dvenements de Meiringen.
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Peut-6tre aurai-je exerc6 votre patience? Je m'en
excuse en me disant tout de meme, etc.

J. DOLET.

ROUMANIE

LES AMBULANCES DE JASSY
Par Sour PVccI
12 juillet g197.

Parties de Bucarest, le 25 novembre 1916, nous arrivames a Jassy, le 26, A onze heures et demie du matin.
Le voyage fut tres encombrant par la multitude des
voyageurs, mais tres bon. Arrivees a la gare avec nos
nombreux petits paquets, pas un portefaix, pas une
voiture, pas une charrette; tout le monde 6tait a la
meme enseigne, on regardait, en attendant. Un officier franqais, a qui je m'adresse, me montre le maire de
la ville. J'ose m'approcher de lui et lui exposer mon
embarras : ' Combien &tes-vous et oih allez-vous? Nous sommes quatorze sceurs, une jeune flle, beaucoup de petits colis; nous voudrions nous rendre chez
les religieuses de Sion. - Tres facile, me r6pondit-il,
mais je n'ai qu'un train l6ectrique A mettre a votre disposition. ) Enchanties de I'offre, nous acceptons
avec bonheur, remercions M. le Maire et filons dans
notre wagon, qui, de la gare, nous d6pose A la porte
de Sion. M. Dennetiere et les Peres Assomptionnistes
prirent le chemin de l'archev&chM.
Tres bon accueil de la Mere Z61ie, superieure de la
maison; il 6tait midi, on nous offre t diner et apres

on nous installe dans un grand dortoir, nous d6signant
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aussi une chambre de communaute a c6tb. La maison
de Sion a Jassy est un vrai village; .aussi il a faliu
quelques jours pour retrouver toutes seules le chemin
de la chapelle, du r6fectoire, etc. En meme temps
que nous, arrivait a Jassy la mission des infirmieres
francaises presid6e par le vicomte d'Harcourt et la
marquise de Clapier; ils venaient aussi frapper a la
porte de Sion. Jassy 6tait completement encombrk.
Toutes ces dames furent 6galement revues.
Dans la nuit, arrivait la Mere ]vangilista avec une
grande partie de sa communaut6, quarante personnes
en tout. Ce fut une grande consolation pour nous de
nous retrouver r6unies.
Le lendemain de notre arrivee, je me suis mise a la
recherche du travail. II ne tarda pas a se presenter.
Trois jours aprbs notre arrivee, le docteur Clunet avec
sa femme arrivaient i Jassy. Ils avaient prodigieusement sauv6 tout le materiel de leur laboratoire et
avaient passe trois nuits, dormant sur leurs caisses
dans un wagon. Le docteur Clunet, tres ardent,- se
remit a la disposition des autorites sanitaires pour
installer un h6pital pour les maladies contagieuses
dans les environs de Jassy.
La villa du Grillon (Grierul) lui fut d6sign6e pour
exercer son zile. Elle se trouve sur une haute colline
a la distance de Io kilometres de la ville. Ils'6tait
pr6alablement assure de mon concours avec les seurs.
II aurait meme accepte de nous prendre toutes,
quoique trop nombreuses pour commencer, vu que
rien n'etait pret pour nous recevoir et que plusieurs
infirmieres du comte d'Harcourt devaient partager
notre travail. D'autre part, il fallait vite debarrasser
Sion. Notre local etait demand6 d'urgence par les
Russes pour agrandir leur ambulance. Dieu y pourvut. Un autre docteur francais, M. Vuillet, vint A son
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tour demander des sceurs pour un h6pital destini
pareillement aux contagieux a 2 kilom&tres de Jassy.
II etait heureux d'accepter M. Dennetiere comme
aum6nier; M. Clunet, de son c6te, avait prie le
P. Gervais et le P. Placide de s'installer an Grillon, oh
il leur destinait du travail. -Notre service religieux
etait assure. Soeur Antoinette, sceur Clotilde, soeur
Elisabeth, sceur Angele et sour Marie furent destin6es pour ce nouvel h6pital nommi c Galata n. Les
Russes pressaient la sup&rieure de Sion, et elle, a
son tour, nous pressait de partir. Ce ftt le to decembre
que nous nous s6parimes en deux groupes, Mile Reboulet suivit nos sceurs a Galata.
Le docteur Clunet, sa femme et deux antres infirmitres nous avaient pr6cidees de quelques jours au
Grillon, et nons avaient pripar6 une paillasse pour
chacune, une paire de draps que l'on schait encoye
aux poeles au moment de notre arrivie. Heureases
encore de trouver oil nous abriter et beaucoup de travail devant nous; notre installation fut tres rapide.
Chaque soeur prend sa petite caisse a c6t6 de son lit,
qui sert encore d'armoire, lavabo, etc. Nos sceurs de
Galata subissaient le m&me sort. Mais tottes nous
benissions la Providence d'etre abrites avec des
coeurs amis et ne d6sirant autre chose que pratiquer
la charit6. La saison commen<ait a etre rude. L'instatlation de notre h6pital demandait une grande n6ergie
et activit6. Le docteur Clunet ne manquait ni de l'une
ni de l'autre. De notre c6te, avec les Pires Assomptionnistes, nous l'aidimes de tout coeur dans cette
lourde besogne. En pea de temps l'h6pital fat sur
pied.
A Noel, nous eumes la consolation d'avoir la messe
de minuit dans notre grande lingerie transformte en
chapelle. M. le comte d'Harcourt, le comte du Chaf-
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faut, la marquise Clapier et les autres infirmieres
communierent tons a cette messe, qui ne manqua pas
de chants pieux. Malgr6 la disette da moment et la
difficult6 de se procurer Ia moindre douceur, on
trouva quelques morceaux de chocolat et un peu de
gateau pour le riveillon.
Quelques jours apres Noel, le comte d'Harcourt, la
marquise et une autre dame prenaient le chemin de la
France. Restaient an Grillon avec nous, l'infirmiiremajor, Mile Renodin, Mile Heuret de Goutel,
Mile Filipps, le comte du Chaffaut, Ie docteur Clunet
et sa femme. Le travail abonda, nous ffmes envahis
par les malades tous atteints par le typhus exanth&matique. Je ne saurais redire combien ces mois d'hiver furent pinibles- La neige, la glace, le vent, rien
ne manqua. Heutreusement une grande for&t a proximit6 nous fournit le bois et nous ne souffrimes pas du
froid dans l'h6pital. II n'en fut pas de m&me a Galata.
Nos sceurs passerent des jours et surtout des nuits
presque sans bois. La pauvre sceur Antoinette, qui
souffrait, m&me bien chauff6e, traversa une rude
6preuve. Malgr6 tout, elle tint bon, soignant admirablement ses malades, allant et venant dans la neige.
Car les pavilions de cet h6pital sont distances dans un
vaste emplacement. Dieu lui menageait I'occasion de
terminer vite sa couronne. Sceur Angile aussi et sceur
Philippuca furent admirables. Comment ne succomberent-elles pas? Mon chagrin 6tait de ne pouvoir les
visiter a mon gr6. La grande distance, les chemins
impraticables! Lorsque j'y allais, je me demandais si
I'auto ne serait pas bris6e en route, tant les secousses
6taient fortes.
Au Grillon, nous avions aussi nos souffrances. Si le
bois ne faisait pas d6faut, la distance de la ville nous
rendait le ravitaillement trks difficile dans un moment
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Angele tombait malade en mime temps, et scur Franioise que j'avais adjointe a Galata 6tait immobilisie
au lit par des rhumatismes articulaires. Sceur Angele
et-seeur Philippacca restaient seules debout avec sceur
Clotilde. La d4cision fut vite prise, et, quoique piniblement, on transportaau Grillon les sceurs malades.
La pauvre sceur Antoinette atteinte aussi d'une pneumonie succomba quatre jours apris. Le docteur Cluaet
mourut vingt-quatre heures avant saeur Antoinette, le
4 avril. Scer Marie-Angele surmonta le mal et seremit mzme assez vite.
Sceur Antoinette eut tous les honneurs possibles a
son enterrement. Avec Je docteur Clunet mouraienta
Jassy le colonel Dubois, un simple pontonnier francais et Mile Filipps qui avait admirablement soigne
Mile de Goutel.
M. de Saint-Aulaire voulut que la cer&monie
funebre fft des plus imposantes. Dans la cathedrale
de Jassy, les cinq cercueils farent depos6s a c6t- les
uns des autres. A l'issue de la messe, a laquelle assistaient une foule d'officiers francais, des autoriths
locales, desinfrmirres, etc., plusieurs discours furent
pronoacis dams la cour de l'6glise, et soeur Antoinette
eut sa bonne part. La troupe accompagnait les chars
funebres; c'6tait touchant au possible.

Nous avions vraiment passe par de p6nibles moments. Les morts se succ&daient et chacun attendait
son tour. Une des victimes fut aussi Mile Constance

Borsine qui soignait les malades & Galata avec nos
sceurs. Elle suivit dans la tombe M. Dennetibre de
quelques jours. On avait r6uni a nous les trois seems

resties a Galata, qui, seules, auraient succomb&e Elles
arrivaient aussi a temps pour nous soulager dans notre
grand travail; car ie Grillon, par sa position plus
agr6able, ses appartements, etc., itait devenu le
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refuge de tous les officiers et docteurs atteints du
typhus, et, malheureusement, il y eut plusieurs victimes.
I1 est bien temps que je consacre quelques lignes a
la louange de S. M. la Reine. Au debut de notre
arrivie a Jassy, j'avais ett recue en audience aupres
d'elle, et notre premiere entrevue fut des plus touchantes. De tout coeur, je dis a Sa Majest6 que les
soeurs auraient soign6 les malides roumains jusqu'a la
derniere minute. Elle se montra si bonne, si reconnaissante! Elle etait si triste! Elle m'accompagna
dans ma premiere visite au Grillon avec le docteur
Clunet pour visiter le local, et voyant toutes les difficult6s qu'il y avait a surmonter, elle me dit[: ((Quel
courage il faut a ce docteur! il faut le seconder.)) Elle
a tenu parole.
Que de visites a nos malades par n'importe quel
mauvais temps cet hiver! Avec quelle bonte serrant la
main a chacun, elle leur demandait ce qui leur ferait
plaisir et apportait le lendemain la chose demandie.
Pour nous, en particulier, quelles d6licates attentions.
Elle a visite plusieurs fois nos sceurs malades comme
aussi elle se rendit au lit du pauvre M. Dennetiere.
Elle m'a donn6 rendez-vous chez elle chaque fois que
j'aurai besoin de quelque chose, a deux heures de
I'apres-midi. Et Dieu sait combien de fois j'ai us6 de
cette latitude; car on ne peut se faire une id-e de tout
ce qui me manque enRoumanie. Et pour les malades,
j'ai tout os6. Ce fut surtout a sa priere qu'apres trois
mois de repos ici, je rendis trois seurs a I'h6pital de
Galata, oi on a r6uni tous les tuberculeux. Elle a visit6
aussi tres souvent cet h6pital. Ce sont : soeur Philipucca, sceur Bielle et soeur Apka (Odile) qui sont lbas. Mais a present, la saison me permet d'y aller une
fois la semaine et elles peuvent aussi a tour de r6le
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venir ici. Ellesont un pretre de la cath6drale qui va
leur dire la messe. Je dois aussi vous dire que jusqu'a
PAques nous n'avions pas la consolation d'avoir la
sainte Reserve; mais a partir de ce jour, d'accord avec
le docteur qui a remplac6 M. Clunet, la chambre qui
avait regu le dernier soupir de Mile Heuret de Goutel,
d'une autre jeune fille et de notre chore sceur Antoinette, a 6t& chang6e en notre modeste oratoire; nous
y avons le saint Sacreiment, le salut tons les jours voulus et c'est pour nous une grande consolation.
Le P. Gervais est nomme administrateur de l'h6pital
et a beaucoup a faire.
Le P. Placide, pharmacien, a beaucoup de besogne,
surtout . certains moments!
Sceur PUCCI.
Nous croyons faire plaisir aux lecteurs des Annales en
mettant sous leurs yeux le remarquable article que Ia reine
de Roumanie a 6crit A la louange des medecins, infirmiires,
Filles de la Chariti, Pretres dela Mission qui ont fait le bien
en Roumanie. Nous I'empruntons an Figaro du 4 septembre 1917.

IN MEMORIAM...
S. M. la reine de Roumanie a fait au Figaro l'insigne honneur de le choisir ppur adresser son hommage
pieusement royal & ceux et a celles qui, sur le sol
roumain, sont tomb6s victimes de leur devoir et de
leur d6vouement. Sa Majeste a bien voulu igalement,
dans les belles et 6mouvantes pages qu'on va lire, envoyer son remerciement a nos lecteurs, qui ont si ginereusement accord6 leur souscription a l'h6pital franqais de Bucarest, lequel, au lendemain de l'6vacuation
de cette ville, s'installa a Jassy, ou il n'a cess6 depuis
lors de rendre de grands et pricieux services.
Nous exprimons notre respectueuse et profonde
gratitude A l'admirable souveraine qui, en 1917, au
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chevet des typhiques, comme en 1913-as chevet des
cholkriques, dedaignant tous les p6rils de la contagion, partout pr6sente la oi l'appelait son devoir de
Reine et sa chariti de femme, donna la mesure de son
grand coeur et de son noble courage.
Elle est immense, la trag6die -qui se jone depuis
bient6t trois ans dans tous les coins du monde, et si
stupefiant est le nombre de ceux qui volontairement
ou non y prennent part, qu'il semble que les visages
humains ne soient plus que des ombres qui flottent
une seconde avant de passer, remplac6es par d'autres
qui disparaissent a leur tour - et ainsi, encore et
toujours, des visages surgissent et s'effacent, armbe
ininterrompue de h6ros demeur6s saos nom, a cause
de leur nombre meme.
Mais ceux qui se sont arretes pour regarder, qui
ont vu et compris, ceux-l ont le devoir de conserver
ces noms inconnus, de se rappeler ces actes ignor6s,
afin de pouvoir un jour en apporter l'offrande sur le
grand autel du souvenir dont la flamme d6ji monte si
haut vers Dieu!
C'est pourquoi je d6sire m'avancer a mon tour pour
d6poser ma part d'hommages sur cet autel, tres simplement, tres humblement, mais les mains si pleines!
Certains des noms que je prononcerai ne seront connus que de quelques-uns, mais ceux-la tressailliront
a les entendre et se r6jouiront qu'avec la terre des
tombes l'oubli ne les ait pas reconverts & tout
jamais.
Mon pays, qui r6pondit si courageusement &Pappel
des Allies, bien qu'ayant 6t0 temoin du calvaire de la
Serbie et de la Belgique, mon pays, qui savait combien affreux sont les risques des petites nations qui
tentent d'l6ever la voix en faveur de 1'honnenr et de
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la justice, mon pays fut dichird de mille blessures.
Mais il lui vint de France des braves pour souffrir
avec lui et pour lui, et ceux-lU diront un jour ce que
nous ne pouvons dire, afin que justice soit rendue a
ceux qui 1'attendent, le coeur impatient, mais la tete
haute.
Pourtant, aujourd'hui, ce ne sont pas les souffrances
roumaines que je veux dire. Mon but est de rendre
I'hommage qui leur est di a ceux qui sont venus du
u doux pays de France n aider cette seur cadette qui
aima toujours son ainee d'un si aidenk amour. Moi
qui suis de race anglo-saxonne, je m'6merveillais
naguere d'entendre avec quel accent attendri mes
Roumains parlaient de la France. La France! leurs
voix s'appoyaient caressantes sur son nonm, comme
s'il eit contena toate la douceur do monde. Mais
maintenant que j'ai vu, que j'ai connu les Frangais,
maintenant que je les ai regardis faire leur devoir et
plus que leur devoir, parmi notre arm6e menacee et
notre peuple en ditresse, j'ai compris - et je ne peux
plus a mon tour prononcer sans 6motion ces syllabes
a la fois tendres et sacries : la France
Mon metier de srur de charit6 m'entrainant dans
tous les coins de ce qui reste de notre sol afflige,
combien j'en ai vu a I'tavre de ces braves soldats, de
ces vaillants m6decins! Le travail en comnmn fit de
nous des compagnons d'abord, des amis ensuite.
Quand je m'arr&te pour me souvenir, one ioae de
visages se pressent dans ma m6moire et j'hbsite a
savoir lequel choisir d'abord. Mais je seas qu'avant tout
justice doit atre rendue aux morts, i ceux qui sont
couches pour l',tenit6, sans voix pour parler d'euxmimes.
Avec une 6motion presque religieuse, je regarde
cette liste que j'ai 1l devant les yeux. Qu'etle est lon-
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gue, cette liste! H6las! pourquoi n'ai-je pas pu connaitre personnellement tous ceux qui don•erent leur
vie pour mon pays ?
Je me souviens d'abord du colonel Dubois, mort
apres de longues souffrances, en avril, de blessures
revues a Pitestii, le 2 decembre 1916. J'allai plus
d'une fois le vcir a I'h6pital francais, oi les soins de
ses compatriotes tentaient de l'arracher a la mort.
Puis c'est le lieutenant Richard, tu6 par une balle le
4 avril, le lieutenant Cordonnier, les soldats Frangin
et Lemonnier, morts en reconnaissances aeriennes.
Les lieutenants Haldi, Arcens, Caubert moururent
du terrible typhus exanth6matique, tandis que Viala,
chef d'escadron d'artillerie, succomba tragiquement,
a peine arrive parmi nous, dans cet accident de che-

min de fer de Ciurea oa ies soldats Raphenne et
Serre trouverent la mort.
Le capitaine Clayeux et le soldat Delafoy furent
tues par 1'explosion d'une grenade; le lieutenant de
marine Begouin-Demeaux sombra avqc le torpilleur
roumain le Zmeu, et avec lui les officiers Carriou,
Barbin, et le quartier-maitre Gadiot. Les petits soldats
Large et Legret moururent de phtisie an moment oh
les feuilles commencaient a verdir. Leuis camarades
Granjean et Leverve sont portes u disparus n depuis
les operations autour de Bucarest.
Et puis, ce sont les medecins : Clunet, Dufreche,
Santoni, Germain, qui tomberent en heros en luttant
contre 1'inexorable contagion, ainsi que ces admirables infirmieres, Miles de Goutel et Filipp, et les deux
sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, sceur Ang4le et
soeur Antoinette. Le R. P. Dennetiere nous donna
aussi cette vie, qu'il avait consacrde aux souffrances
des autres.
Ma t&che 6tant parmi les blesses et'les malades, il
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est naturel que j'aie mieux connu les m6decins que
les combattants - bien que sur le front j'aie apercu
nombre de ceux-ci, accomplissant noblement leur
devoir, sous les ordres du g6naral Berthclot, le glorieux vainqueur du Labyrinthe et du Mort-Homme
que nous aimons et que nous venirons ici i l'6gal
d'un h&ros national. Mais de tous ces noms cites, il
en est un surtout qui m'arrete, car parmi ces lutteurs
c'est celui que j'ai le mieux connu et dont j'ai suivi
I'activit6 de plus pres : c'est Jean Clunet. Clunet! Ce
fut A un moment de ma vie bien tragique que je le vis
pour la premiere fois.
Nous 6tions a l'arriere-automne, les arbres 6taient
deja d6nud6s, le ciel sans couleur, un vent froid soufifait, la premiere gele avait durci la terre. C'etait
peu apres la chute de Bucarest. J'6tais encore sans
foyer, habitant dans mon train, incertaine du lieu oi
j'abriterais mes enfants. Je n'en avais, hilas! que cinq
avec moi. Le sixieme, le plus jeune, le tout petit, je
l'avais laissh 1I-bas dans la tombe A peine refermbe...
l8-bas dans le vieux a home n qui n'est plus le n6tre.
Le cceur et I'ime dechires par une souffrance indicible, je me debattais sous ce fardeau trop lourd : la
perte de mon pays et la mort de mon enfant, double
trag6die qui m'accablait.A la fois.
Ma douleur 6tait si forte que j'avais parfois 1'impression de lutter contre une mar6e montante dans un
monde de tenebres. Et pourtant je savais qu'il 6tait de
mon devoir de r6agir, qu'il me fallait conserver le
courage que d'autres avaient besoin de trouver en moi,
et qu'A certaines heures, il n'est pas de chagrin particulier qui compte. Mais j'btais pourtant si lasse et si
brisee que rien ne m'eft sembl6 plus doux que de me
coucher pour mourir; - ne plus sentir, ne plus penser, ne plus lutter - 6tre en paix!
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Alors un matin que j'avais quitt6 le train ou j'habitais avec d'autres rifugi6s pour aller a Jassy, on vint
me demander de recevoir le docteur Jean Clunet, le
medecin courageux qui avait entrepris d'organiser an
h6pital de contagieux. Je le recus, et, tout de suite. je
me sentis gagnee par 1'indomptable energie de cet
homme. Je compris que je devais I'aider, le soutenir,
travailler avec lai. Reine, je devais me placer au coeur
m&me de la souffrance de mon peuple, 1i oii chaque
cri d'angoisse pouvait le mieux m'atteindre, oiB je
pouvais le mieux entendre 1'cho de chaque douleur
et de chaque d6tresse. La route etait dare. Le courage de Clunet me montra la voie.
Clunet etait un enthousiaste, un id6aliste, avec
quelqae chose de 1'artiste. Son regard refietait use
inergie qui touchait au fanatisme quand il s'enflammait a la pensee du travail et de la lutte. Clunet lutta
au cours de cet atroce et interminable hiver, qui semblera plus tard, dans la mamoire de ceux qui se debattirent contre son horreur, n'avoir et qa'un funkbre
cauchemar. Le froid, la faim et la maladie nous
assaillaient a la fois; nos moyens s'6puisaient, les
communications ktaient interrompues, la circulation
presque impossible. Le typhus avait 6clat6 parmi nos
troupes, couchant par milliers ceux qui avaient t les
defenseurs de notre sol, et que dans le premier desarroi nous ffimes impuissants a sauver.
A moitie enseveli dans les neiges, dans son lointain
h6pital, presque isole du reste du monde, entour, de
quelques hiroiques Francaises et de ces saintes que
sont les seurs de Saint-Vincent-de-Paul, Clunet lutta
h&roiquement, plus heureux quand la lutte &taitdure.
11 parlait du printemps qui viendrait, comme on parlerait d'une terre promise que l'on espererait bient6t
atteindre et ou tout serait ais6, facile... Le mauvais
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rave s'ivanouirait avec les premiers lilas en fleur.....
Clunet ne vit pas fleurir les lilas.....
A plusieurs reprises, j'allai voir Clunet pendant sa
maladie. La premiere fois, il parlait encore; ses yeux
grands ouverts semblaient pleins de la nostalgic de.
cette volonte qui lai 6chappait. Une seule pensee, an
seal desir le hantait, le dominait : arracher les autres
an mal terrible qui le terrassait. La seconde fois, ses
yeux &taient encore vivants, mais ils 6taient separ6s
de nous par ce je ne sais quoi d'inexplicable qui est
si terrible pour ceux qui regardent. Is ne nous
voyaient plus, ces yeux. Ils n'etaient deja plus de ce
monde et pas encore de I'autre... La troisiime fois,
I'agonisant avait trouv la paix; le combat etait termine, les yeux de Jean Clunet s'itaient 6teints, son
grand cceur s'etait tu.
On le coucha sur un lit ktroit dans la plus humble
chambre de son h6pital. Son visage respirait un calme
profond. Qu'il etait etrange et terrible, ce grand calme
d6finitif de celui qui avait e6t un lutteur si acharni au
milieu du tumulte de la vie! Tr.s tranquille, an pied
de son lit, 6tait assise sa jeune femme qui 1'avait ac-

compagn6 dans ce pays lointain, et qui y restait seule,
mais n'y 6tait plus une 6trangere. Tous ceux qui out
travaill ensemble, surtout lorsque des larmes se sont

mel6es a lear labetr, ne sont-ils'pas les membres
d'une mime famille ? Les yeux noirs de la jeune veuve
se fixaient sur les miens, sans pleurs, mais malgre sa
r 6 signation presque divine, il y avait dans ce regard
cette grande interrogation, nuette, mel6e de terreur
et de revolte que j'ai si souvent remarqu&e dans les
yeax de ceux qui ont vu mourir ce qu'ils aiment le
mieux..
Sur un lit aussi humble que celui du maitre, a c6te
du sien, reposait sceur Angele, qui s'etait eteinte pres-
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que a la meme heure que lui; ils 6taient c6te k c6te,
celui qui avait &t6le fier lutteur de la science, celle qui
avait &t6 l'humble servante de Dieu. Semblable aux
ailes qui avaient emportl son Ame jusqu'au ciel, sa
cornette encadrait un visage souriant et paisible, le
visage de 1'6lue qui reposait deja dans la paix du Seigneur, cette paix vers laquelle elle avait tendu tons
les jours de sa vie... Dehors la neige fondait enfin et
les oiseaux entonnaient leurs premiers chants...
Avant de quitter la Roumanie, Mme Clunet vint
passer sa derniere nuit dans ma maison. Son courage
6tait extraordinaire. Dans les heures tranquilles du
soir, nous causames longuement; elle aussi avait perdu
recemment un enfant adore... Et pourtant finalement
ce fut moi qui pleurai amerement et ce fat elle qui tint
mes mains entre les siennes avec des mots de consolation pour ma douleur. Ainsi en est-il parfois quand les
coeurs de femmes se joignent. Celles que l'on veut consoler sont bient6t oblig6es de vous consoler a leur
tour.
J'ai parle plus longuement de Clunet parce qu'il fut
celui que j'ai le mieux connu dans cette pleiade de
medecins admirables par leur science comme par leur

d6vouement.
Mais je n'en prononcerai pas avec moins de reconnaissance les noms des docteurs : Adain, Dufreche,
Santoni et Germain, fauch6s eux aussi dans la fleur de
l'age. Adain faisait partie de mon organisation d'ambulances Regina-Maria. Je devais inaugurer un h6pital
de premiere ligne qu'Adain avait organis6. L.a veille
du jour fix6 pour mon arriv6e, le mal cruel l'avait deja
frapp6 : Adain mourut quelques jours a peine aprbs
que je fus all6e le voir a I'hbpital de Bacau. Ce fut notre
premiere et, helas! notre derniere rencontre.
Le docteur Santoni avait le service de triage de la
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gare, le plus dangereux de tous; j'ai vu bien des spectacles de tristesse, car j'ai tenu a franchir le seuil de
toutes les miseres, mais aucun n'est comparable a celui
de ce trou noir d'inimaginable detresse ou Santoni et
quelques autres travaillkrent avec une abnegation
sublime. Tous y prirent le mal. Santoni et une brave
petite Roumaine, Mine Coatu, y laisserent leur vie.
Le docteur Germain, lui, 6tait, a Galatz, presque
continuellement sous le feu de l'ennemi. Son d6vouement fut sans bornes. Bien qu'en proie a de terribles
crises d'ur6mie, il continua sa tUche et mourut tragiquement dans le d61ire.
Mais je veux m'6loigner un instant des tombes sur
lesquelles j'ai de mes propres mains sem6 les plus
douces fleurs du printemps, pour me tourner vers les
vivants, vers ceux qui, c6te a c6te avec les n6tres, combattent pour la gloire et la liberation de ce pays que
j'aime. Partout oi depuis un an mon devoir m'entraina,
j'ai retrouv6 ces Francais, venus pour secourir ceux
qui avaient besoin de leur aide et qui, freres d'une
meme race, se jetaient corps et Ame dans la lutte, toujours prats a tout donner d'eux-memes, tout jusqu'i
leur vie. A ceux-lh, de toute ma reconnaissance, du
plus profond de mon coeur de reine et de mon coeur de
femme, je crie : merci
Je ne puis, h6las! citer tous les vivants, tous ayant
si bien m6rite de notre gratitude. Je ne puis m&me 6nu-.
m6rer tous les officiers ou hommes de troupe, qui,
victimes de l'6pid6mie, nelui ont 6chappA qu'apres des
jours de souffrance et d'angoisse. Le mal n'6pargna
pas les plus grands chefs, puisque le g6enral Vouillemin en fut atteint. Pour notre plus grande joie, sa
guerison fut rapide et complete. Les m6decins payerent
largement leur tribut i la contagion. C'est ainsi que
nous sont particulibremcnt'chers les noms des docteurs
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Chaix, Brousse, Ripert, Massart, Colaneri, Barotte,
Lheureux, Charton, Pages et Vuillet, tous, aujourd'hui,
completement remis.
Pauvre docteur Vuillet ! Quelne fut pas son calvaire,
si courageusement gravi! II avait sons ses ordres an
hopital aux environs de Jassy, dans unendroit solitaire,
expose aux ventset an soleil. Je fis de mon mieux pour
secourir cet asile de contagieux oi on luttait dans des
conditions d'une difficulte inouie auxqueLles l'affreux
hiver ajoatait toute son horreur. Dans le fort de la
contagion, Vuillet tomba malade et fut longtempsentre
la vie et la mort, tandis que dans l'h6pital prinv de
son maitre, ses braves compagnes, les soeurs de SaintVincent, continuaient son oeuvre, soutenues par l'exemple d'un autre Franais, le Rev. P. Dennetiire, qui

resta au chevet des malades jusqu'I ce que, terrassi
lui-m&me, il mourfit du mal qu'il essayait de conjurer.

J'6tais aupres de lui le jour de sa mort- Un pr&tre
roumain, son ami inseparable, 6tait aussi a son chevet.
Ils ne savaient que quelques mots de lear langue respective, mais la passion commune du sacrifice et du
d6vouement aidant, cela leur suffisait pour se comprendre.

Le Pere gisait immobile, les yeux fcrmn s, le crucifix
sur sa poitrine, le visage pile et 6macie comme celui
d'un saint on d'un martyr. Une religieuse priait a
genoux, mais elle ne pleurait pas, elle souriait et
disait : I1a fait son devoir, il sera bient6t avec Dieu. )
Et comme pour repondre a ces paroles, les derniers
rayons du soleil entraient par la petite fen&tre et se
posaient sur le front et les mains du moribond comme
deja la promesse de la lumiere 6temelle.
Religieuses, infirmieres, soldats, pretres, midecins :
merci!
Naguere, la Roumanie aimait la France comme l'on
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aime tout ce qui dans le monde est de la douceur, de
la vaillance et de la beauti. Mais maintenant, depuis
qu'elle offre a notre d&tresse, outre sa grace et son
genie, le sang de ses fils, nous la chirissons non plus
seulement A l'egal d'one grande soeur ainie, mais-plus
pieusement encore, comme une m.re qui console et
soutient I'enfant dont elle dirige les-pas.
La- bas, dans le doux et grand pays d'oii nous vinrent
tous ces amis, tous ces sauveurs, d'autres encore ont
pense A nous, out travaill6 pour nous. Vers les genireux souscripteurs du Figaro, je me tourne avec gratitude. Puissent-ils dans mes paroles de remerciement,
entendre l'cho d'une autre voix, la voix de ce peuple
tout entier qui a tant souffert pour la grande cause du
Droit et de la Justice, qui est pret Atant souffrir encore
pour elle, et dont la douleur passagere fut si genereusement comprise par le grand, par I'ardent, par

l'innombrable ccur de la France!
MARIE,
Reine de Roamanie.

CORPS EXPEDITIONNAIRE FRANCAIS D'ORIENT

Lettre du frkre TouzE, clerc de la Mission,
A M. LOUWYCK, Vicairegihdral.
Monastir, en la fete de notre bienheurenx Ple.

MONSIEUR ET TRks HONORE PFRE,

Votre benidiction, s'il vous plait!
En cette chere fete de famille, ma pens6e va naturellement vers vous, vers la chere Maison-Mere, oh
I'on f&te avec tant de soIennit6 notre bienheureux PNre

saint Vincent. A Monastir, je I'ai f&t6 6galement avec
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ferveur. Ce matin, j'ai eu la consolation d'assister A la
sainte messe dans la belle et pieuse chapelle de la
maison des soeurs. J'y ai servi la messe A M. Darcet,
missionnaire diocisain de Dax, ancien confrdre de
M. Constant a Notre-Dame de Buglose. Comme nous
6tions heureux 'un et I'autre de prier saint Vincept
dans un sanctuaire de sa famille religieuse!
II y a quelques jours, j'ai vu ici ma sour Reisenthel,
visitatrice de Turquie, et la sup6rieure de Monastir,

venues de Salonique voir leur maison qui n'a pas pu
encore etre rboccupie.
Le mrme 6crit le 27 juillet.

A Monastir, rien de nouveau. Les operations consistent en ce moment en bombardements r6ciproques et
la ville n'est pas 6pargnee. Le lendemain de la fete de
notre bienheureux Pere, un obus de I5o a failli pulv6riser ma bicoque; mes belles fenetres furent affreusement d&chiquetees et je fus moi-m&me enseveli sons le
platras. En d6blayant, j'ai ramasse un grand nombre
d'eclats d'obus; un seul aurait suffi a me tuer; mais
grace a la protection de Marie Immaculke et de notre
bienheureux Pere, je n'eus aucun mal.
Mes camarades me laissent vivre en ermite dans ma
belle chambre; car les trois grandes fen6tres tournes
vers les Bulgares laissent entrer sans doute avec profusion la lumiere et les gais rayons du soleil d'Orient,
mais semblent aussi donner entree libre aux obus. Le
coin qu'ils ont choisi n'est guere plus sfr. Quand les
obus sifflent trop pres, nous descendons dans la cave
oil nous trouvons une s6curit6 relative.

TouzE.
Le 21 aout 1917, M. Lobry, visiteur, Ecrit
Vicaire gin ral.

I M.

Louwyck,
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Ce matin m'arrive la nouvelle, par unaum6nier militaire, que Monastir a iti dtruit pardes milliers d'obus
incendiaires jetis par I'ennemi a partir du 15 aoit.
J'ai remerci6 Dieu de n'avoir pas c6ed aux sollicitations des soeurs qui me pressaient de les autoriser i
rentrer dans lear maison de Monastir.
M. Bizart annonce le 7 aout qu'il va enfin venir en permission en France et, en effet, nous 1'avons vu a Ia Maison-Mere
et nous 'avons entendu nous parler de M. Dagouassat, des
*confreres, des sceurs, du paludisme, des soldats. I! est maintenant reparti et plusieurs autres de nos confreres on freres
sont allis augmenter le nombre des Missionnaixes mobilisks

en Orient.
INCENDIE DE SALONIQUE
Lettre de M. LIVECQUE, Prire de la Mission,
a M. CAZOT, procureur de la Congrigation.
Zeitenlik, ce 9gaout 1917.

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL.

La grace de Notle-Seigneur soit avec nous a jamais!
Les d6p&ches publiies par les journaux vous ont
certainement appris la nouvelle du disastre survenu i
Salonique dans I'apres-midi du 18 aoft et la journ6e
du ig. Voici, dans l'ordre chronologique, la suite des
tvinements.
Entre quatorze et quinze heures du 18 aofit, un
incendie se dCclara dans les quartiers situes entre la rue
Saint-D6metre et Ignatia et rue Colombo et rue SabriPacba(Venizilos). D'aucuns disent qu'il y eut plusieurs
foyers d'incendie. Le vent du nord soufflait depuis
deux jours avec une extreme violence. L'eau manqua
absolument; divers motifs empkcherent de faire la
part du feu par la destruction volontaire de certaines
rues. Bref, quand le cr6puscule arriva, de Zeitenlik
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nous pimes voir 1'immense incendie devoiant la ville.
Apres le souper, M. Michel et quelques pretressoldats allerent a Saint-Paul, d'oi ils purent voir l'6tendue du d6sastre. Comme le feu gagnait la rue Ignatia,
M. Michel alla en ville pour s'informer du danger que
pouvaient courir les confreres et les srurs. A vingt et
une heures et demie, on commenga 1'evacuation de
l'h6pital francais; nos confreres firent leurs preparatifs et descendirent a la crypte et dans les caves vofties
ce qu'ils ne pouvaient emporter.
M'6tant igalement rendu en ville, je pris toutes les
archives de M. le Visiteur, qui se trouve an Hortiatch.
A vingt-deux heures, le vent dirigea les flam'mes sur
le quartier Colombo et la Banque de Salonique; on
acc6lera 1'6vacuation et le sauvetage du personnel et
des objets de nos deux etablissements. L'arme francaise et la marine furent d'un d6vouement au-dessus
de tout 6loge. Le m6decin du g&neral Sarrail surveillait et dirigeait tout. Sceurs, jeunes filles furent transportees chez les soeurs de Zeitenlik; les confreres
vinrent chez nous, a l'exception de MM. Saliba, Brula paroisse.
netti et frere Michel, qui demeurirent
M. Michel faisait la navette entre Salonique et Zeitenlik.
Le 19, a six heures, on vient nous avertir que nos
6tablissements flambent; heureusement il n'en &tait
rien, excepti pour les classes des sceurs. A dix heures,
un autre messager nous apprend que la maison des
sceurs est en flammes : 1'h6pital, 1'gglise et l'habitation
des confreres sont menaces, mais rien n'est en fea. A
douze heures, M. Saliba vient manger et nous apprend
que les magasins de tabac et la Banque ottomane ont
pris feu; la menuiserie attenante a la sacristie a pris
feu, mais on s'est rendu maitre des flammes. Apres le
diner, M. Saliba, M. Bernhard, M. Michel et moi, nous
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nous rendons en ville. L'h6pital, I'6glise, la residence
des confreres tiennent toujours, quoique le feu les
entoure de tous les c6t6s sans exception. Nous visitons tous les locaux et constatons que tout est encore
sauf, mais le peril trbs grand.
Vers seize heures, la Banque ojtomane s'effondre;
rien ne tombe sur I'h6pital; le danger est conjure de
ce c6te. Une inquietude nous demeure a cause d'un
gros foyer d'incendie situ6 vis-a-vis de la Mission,
derritre l'ancienne poste autrichienne.
Je parcours la ville : c'est un spectacle 6pouvantable : depuis la rue Saint-D6mhtre jusqu' la mer, tout
est en flammes . l'exception de nos 6tablissements; le
long des quais, tout est d6truit jusqu'a too metres de la
tour Blanche; en remontant la ville, le d6sastre s'itend
jusqu'i la rue qui est derriere la prefecture demeurbe
elle-mame intacte; c'est done plus de la moiti6 de Salonique qui est en ruines.
Tous les d6p6ts de provisions, les magasins sont
d6truits. Je ne puis mieux comparer ce spectacle qu'i
celui que nous offrait Koukouch quand nous l'avons
parcouru apres la deuxieme guerre balkanique.
Le vent a cess6 et nous pouvons considbrer nos 6tablissements comme hors de danger. Les sceurs conservent l'h6pital, les bains et la buanderie; elles pourront
vivre. Les magasins des confreres sont indemnes. Nous
pouvons done remercier la divine Providence. La preservation denotre 6glise a beaucoup impressionn6. Un
capitaine repondait a M. Demuth qui Iui demandait
des nouvelles de notre clocher : " Votre clocher ! mais
il se f... du feu! » De fait I'horloge n'a pas cesse,
malgr6 le feu, d'indiquer I'heure et le carillon a toujours sonna.
Nous avons fait pr6venir M. le Visiteur et la Soeur
visitatrice, qui sont au Hortiach; une automobile va
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nous les ramener ce soir. De lA-haut, ils auront du,
1'angoisse au cceur, suivre les diverses phases de la
catastrophe.
Mme la gndarale Sarrail a fait demander aux scurs
ce qu'elles d6siraient pour leur ravitaillement. Zeitenik offre vraiment un curieux spectacle avec toussesconfreres et les sceurs de la ville installes dans nos deux
maisons. Quelques-uns de ces messieurs peuvent aller
dormir en ville.
Jules LEVECQUE.
Le mimre ecrit le 21 aoit :

Voici la suite des ve6nements depuis ma derniere
lettre du 19. Dans la nuit du 19, vers vingt-trois heures, M. Lobry et la Soeur visitatrice sont arrives a
Zeitenlik, amen6s par deux automobiles anglaises
recrutees par I'infatigable sceur Augustine. Le matin
du 20, M. Brunetti, qui rentre de la ville sans avoir
pu aborder la maison des confreres, nous rapporte
que, suivant les dires d'un commandant italien, des
flammes auraient iti vues A l'int&rieur da clocher.
Aussi c'est plein d'angoisse que M. le Visiteur et
moi partons pour Salonique. La voiture ne peut entrer dans la ville, A cause des decombres. Nous gagnons la Mission par la rue Franque : a notre grande
joie, nous apercevons le clocher intact; nous passons
pres du college des freres des Ecoles chretiennes qui
ont abattu les arbres de la cour de r6creation pour
arreter l'extension de l'incendie et qui ont ainsi sauv6
leur maison.
Enfin, nous arrivons a la residence des confreres :
tout est heureusement intact. M. Saliba, les freres Michel, Lajaunie et Joseph y ont passe la nuit. Grace a
leur vigilance, un commencement d'incendie A la toiture de la terrasse a pu 6tre maitrise dis le debut, et

-- '97 la maison tout entiere fut sauvie de a. ruine. Le fen
menace encore, car un magasin d'huile briledevant la
residence. Apres avoir mis encore quelques objets
dans sa valise, M. le Visiteur part chez les sceurs pour
se rendre un compte exact des d6egts. 11 constate que
les classes sont completement brClies, les murs sont
6croules. La maison des soeurs est egalement brille,
mais les murs restent debout. M. le Visiteur pense
qu'en abattant les deux 6tages on pourra mettre le
rez-de-chaussee en 6tat de recevoir provisoirement les
soeurs, qui y trouveraient un dortoir, un refectoire et
une cuisine.
Jules LEVECQUE.
M. Lobry, visiteur, 6crit a la meme date :
Hier, accompagni de M. Levecque, j'ai parcourn
la ville incendi6e. Sur un parcours de 2 kilometres,
le long des quais, tons les beaux et grands immeubles
en regard de la mer n'offraient plus que des ruines.
La ville est bAtie en amphitheitre. Toutes.les rues
descendant vers la mer n'apparaissaient que bord&es
de d&combres. La vieille rue Ignatia, la plus commergante de toutes, qui traverse la ville de l'ouest a
l'est, a tous ses immeubles et magasins d6truits. Plus

haut, avec grande tristesse, nous avons vu ce qui reste de
l'6glise Saint-D6mktre, vieille basilique du troisieme
au quatrieme sicle! De l'endroit 6leve ohi nous &tions,
les deux tiers de la ville se d6roulaient en ruines
jusqu'i la mer. En mants endroits les flammes achevaient leur ceuvre. En redescendant vers la mission
par les rues accessibles, nous cherchAmes des yeux
l'emplacement de notre cole paroissiale. Elle, aussi,
avait &t6consumee par le feu. A quelques metres de
1'h6pital de nos .sceurs, la Banque ottomane achevait
de brfiler; nos soldats l'inondaient d'eau de mer-
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Chez nos sceurs, les produits de pharmacie flambaient
encore.
Salonique a 6t6 ravag6e par le feu sur une 6tendue
de 2 i.3 kilometres carris. Le gouverneur estime
a soixante mille le nombre des personnes qui demeurent sans pain et sans gite. C'est un cataclysme; le
commerce est detruit; les approvisionnements vont
se faire tres difficilement; plus que jamais tout
sera hors de prix et difficilement on trouvera des
vivres.
Nous ne pouvons que nous confier a la Providence
qui a eu soin de nous jusqu'ici. Dans leurs 6preuves,
nos soeurs restent courageuses; nos Missionnaires sont
bien a leur devoir, se d6vouant dans tout ce que la
charite r6clame.
Quelques sceurs rentrent ce soir dans leur h6pital
afin de le riorganiser et de reprendre le service des
malades. Les privations et les difficult6s ne vont pas
leur manquer. Quant a leur maison, nous songeons a
abattre les pans de mur des deux itages et a faire
couvrir le rez-de-chauss6e. Pour cela, il faudra que
1'arm6e pr&te son concours, car, oh trouver des mat' 1
riaux et des ouvriers? Une fois ce travail fait, les
saeurs auront retrouv6 un gite passable, mais bien incomplet!
Ce dont je remercie Dieu, c'est qu'au sein de l'epouvantable brasier de Salonique se consumant dans une
mer de feu, notre 6glise et notre mission, ainsi que
'h6pital de nos sceurs soient restis saufs. La Providence a encore voulu, une fois de plus, que 1'6preuve
ne soit pas excessive.
Demandez a Dieu que Missionnaires et sceurs
Salonique demeurent chr6tiennement courageux sous
le poids des croix qui les atteignent.
F.-X. LOBRY.
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M. Guickard ajoute les d6tails suivants, dans une lettre
adressde &M. Mdout :
Salonique, le 25 aolt 1917.

BIEN CHER MONSIEUR MEOUT,
Lagrdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Placees au centre du foyer, notre maison et notre
iglise devaient infailliblement perir. Elles furent sauvies par la protection de la trbs sainte Vierge dont
la M6daille miraculeuse fut jet6e a diverses reprises
sur les toits environnants. Aucun de ces toits ne fut
touchk... Toutes les maisons voisines furent la proie
des flammes. Le feu a deux reprises avait gagn6 notre
immeuble, une fois a la porte de Ia sacristie et une
seconde fois au toit de la terrasse. Grace a la vigilance
des Missionnaires et des freres, il fut iteint les deux
fois avec quelques seaux d'eau.
Nos chores seurs ne purent, elles, sauver leurs immeubles. Un immense brasier produit par un d6p6t de
tabac dans une maison voisine, communiqua le feu k
leurs immeubles. Tout fut ravag6 par les flammes sauf
1'h6pital francais qui donne sur la rue Franque. Elles
eurent le temps d'emporter a la hate les choses les plus
n6cessaires et de partir sur des camions pour Zeitenlik.
Quelle peine pour M. Lobry et pour la visitatrice! Et
voil la grande epreuve que Dieu vient d'ajouter pour
nous a celle de la guerre actuelle.
Le grand probleme pour le moment est de nourrir
tout ce monde... on craignait une disette aux premiers
jours. II semble bien que tout s'organise de facon tres
satisfaisante.
GUICHARD.
M. Lordon completera notre narration par les extraits suivants, que nous empruntons a une lettre qu'il adresse a
M. Coste, le 3i aoit 1917 :
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1'lImmaculke Concepimmeubles et ceux
nos
par
entour&e
tion, est presque
des soeurs.
Au nord, se trouvent les ecoles des seurs et leur
maison d'habitation; au centre, 1'gglise; au sud, I'hbpital francais et la Mission catholique, qui se replie
a l'ouest pour rejoindre 1'6glise.
Dans I'h6pital frangais s'6tait installe un r~cit
h6pital militaire francais, et, dbs sept heures du soir, on
songea a l'6vacuer. Les autos militaires francaises prenaient les malades, officiers et soldats, et les distribuaient dans d'autres formations sanitaires. Puis on
songea a evacuer vers neuf heures les affaires des
sours dont la maison etait plus directement en danger.
On faisait des paquets que des autos militaires transportaient A Zeitenlik oi, sceurs et Missionnaires, noas
avons de grandes propriiets, pour 1'instant occupies
par des formations militaires.
Vers minuit, le feu prenait aux ecoles des sceurs. Les
sceurs alors monterent sur les autos pour Zeitenlik.
Nous les imitames aussitot. Nous allUmes chercher asile
chez nos confreres du s6minaire de Zeitenlik; vers ane
heure du matin, nous ttions install6s sur des couchettes
de fortune.
Pendant ce temps, le feu continuait ses ravages. La
maison d'habitation des sceurs brilait de une heure i
deux heures. A l'h6pital francais, deux gardiens;
la Mission, le procureur et le frbre sacristain qui ne
veulent pas quitter la maison avant qu'elle soit en
flammes. Pendant toute la nuit, le frere sacristain lutte
pour 6teindre les commencements d'incendie causes
par les flammeches.
Vers six heures du matin, le feu se communique /
un hangar pres de l'6glise et l1'arriere-sacristie. Le
feu consume le corbillard, un tonneau de 700 litres de
L'6glise catholique, d6di6e
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vin de messe et differents objets servant i l'ornementation de 1'6glise. Le feu gagne les vitraux et en d6teriore quatre. Le danger pour l'eglise est manifeste, le
frere sacristain, f rre Michel, se multiplie et,aide par le
frere Lajaunie qui vient d'arriver de Zeitenlik et qui lui
fournit des seaux d'eau, il parvient a arreter et ai teindre le feu. L'6glise etait sauvie. Ace moment, le vent
changea de direction et diminna d'intensit6; dans
l'apres-midi, il soufflait du sud.
Dans la matin6e du dimanche, les confreres vont

faire un tour &Salonique. II y a grande difficulte pour
trouver un chemin a travers la ville qui brlle, mais
grice i Dieu, I'6glise est encore 1L, debout, touchie
par I'incendie, mais sauvee quand meme, bless&e, mais
encore vivante. L'h6pital francais n'a pas disparu,
grace A notre cher frere sacristain qui, presque seul, a
6teint une caisse qui deji brilait vers une heure du
matin sur la terrasse. La Mission 6tait encore intacte,
mais le danger l'environnait. Non loin, la poste anglaise
et des magasins ou des d6p6ts flambaient.
Vers sept heures du soir (du dimanche), le vent, qui
alors etait du sud, porta des tisons enflamm6s sur an
coin de notre toit au-dessus de notre terrasse. Mais
avertis a temps par des sentinelles de la rue, on parvint
a 6teindre. M. Guichard, ancien secr6taire du P&re Fiat,
soldat infirmier lI'h6pital militaire Allatini, se distingua en montant sur le toit pour 6teindre ce commencement d'incendie. Notre maison, elle aussi, avait 6t6
touch6e par le feu, mais elle I'avait vaincu.
Cependant, je songeai a jeter des M6dailles miraculeuses sur notre toit et sur les batiments qui nous entourent, d&s sept heures et demie apres le souper.
Le lendemain, dimanche soir, je retournai de Zeitenlik pour voir notre maison; Ala Mission, on avait peine
a respirer a cause de la fum6e 6paisse qui infestait
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I'atmosphere. J'y rencontrai M. Guichard, et le priai
de vouloir bien jeter ]e reste du paquet de m6dailles.
Ce qu'il fit, et I'on voit encore des m6dailles sur les
toits des maisons environnantes, qui ont Wt6 preserv6es
de l'incendie, tandis que les maisons voisines ont eti
consumees par le feu.
La preservation des flammes, soit de 1'gglise, soit de
notre maison, me parait extraordinaire et ceux qui ont
vu la disposition des lieux n'ont pu qu'admirer notre
merveilleuse preservation. Chez nous, les hommes ont
bataill contre le feu et Dieu leur a donna la victoire.
De meme l'h1pital franqais semble avoir et6 protege,
ne serait-ce pas par la reproduction de la grotte de
Notre-Dame de Lourdes?
Lundi matin, nous retournions de Zeitenlik pour nous
reinstaller difinitivement dans la Mission. Tout danger
n'-tait pas ecart6, car si le vent recommencait avec
violence, les foyers, qui n'itaient pas encore 6teints,
auraient pu nous incendier. Mais a la garde de Dieu!
Dieu qui nous avait tires sains et saqfs de la fournaise
continuerait bien de veiller sur pous.
Pendant la premiere nuit, on ne dormit que d'un
ceil et plusieurs se relevirent pour faire des rondes de
surveillance.
Nous avons perdu notre ecole paroissiale (maison,
livres et mobilier scolaire). Les soeurs ont Wte plus
6prouv6es, ayant perdu leur vaste maison et leurs
6coles, ainsi que beaucoup de leurs effets. Mais leur
malheur est moins grand devant le d6sastre universel.
Parmi nos catholiques, 44 families sont sinistries.
Mais les juifs incendiis sont la majorit6; sur 70 ooo personnes sinistr6es, So p. roo sont israelites. On n'a
guere parl6 d'accidents de personnes.
Les pertes mat6rielles sont incalculables, puisque
c'est la plus riche partie de la ville qui a bril6. Les
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magasins et les entrep6ts les mieux fournis n'existent
plus. Ce disastre n'est pas irr6parable, si les Allies
restent encore quelque temps a Salonique.
Quant a notre double famille, nous devons remercier Dieu qui a et6 si bon pour nous. Marie aussi a
manifest6 son pouvoir en notre faveur. Pour rendre
graces . Dieu, nous n'avons qu'a prendre le calice du
salut a la sainte messe dans notre eglise providentiellement conservee.
Le m6me 6crit le 18 septembre :
Dimanche 16 septembre, nous avons chant6 de grand
coeur un Te Deum solennel d'actions de graces pour la
preservation de l'6glise et de la Mission. En voyant la
misere des sinistr6s, nous comprenons mieux notre
bonheur. La pluie est enfin arriv6e le Ii septembre
avec vent. La temperature a aussit6t baisse sensiblement de 3o a 40 degres. Ceux qui sont sous des abris
de fortune grelottent sous la bise. Cette fraicheur est
d'ailleurs momentAnbe.
Les soeurs ont rouvert les classes le lundi 17 dans
une maison dont elles ont pu disposer; l'espace leur
fera d6faut. Notre 6cole paroissiale ouvrira plus tard,
quand nous aurons di materiel scolaire, bancs et
bureaux.
Dans nos malheurs, la France est venue largement
a notre secours, et, maintenant qu'elle est plus pres de
nous, ses bienfaits sont plus directs.
LORDON.
On nous communique une lettre d'un instituteur laique
sur le mDme sujet; nous en extrayons le passage suivant :

Ce qu'il y a de remarquable dans le d6sastre de Salonique, c'est que les oeuvres catholiques, bien qu'en
plein centre de la ville et region sinistree, n'ont pas
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beaucoup souffert. La maison seule des sceurs de SaintVincent avec leur pensionnat sont ditruits. La cath&drale gothique, contigue A l'immeuble sinistr6 des
Filles de la Charit6, a eu seulement deux vitraux brisis
et le carillon de la cloche continue de jeter A tous les.
echos, tous les quarts d'heure, son pieux et gai refrain:
Mere benie entre toutes les meres
Sois-nous propice a Pheure du danger, etc.

Je me rappelle l'impression de joie indicible que
j'dprouvai lorsque, apres avoir parcouru la ville - des
ruines et des ruines - j'approchai du quartier Franque
et j'entendis le carillon de l'horloge de Sainte-Marie.
C'6tait un cri de foi et d'esp6rance au -milieu de la.
disoiation.

CHINE
PROVINCE SEPTENTRIONALE
Lettre de M. BRU•NO, Prditede la Mission, aM. VENEZIANI,
assislant de la Congrigation.
6 aout gr97.
VENEREt MONSIEL-R L'ASSISTANT,
La grdce de Nolte-Seigneur soit avec nous pow jamnaist
Vous aurez eu quelques echos des douze on treize
jours de 1'empire; j'ktais alors bien pris du palaispr6sidentiel a I'h6pital francais, A cause de la petite
verole.
Le pauvre Prdsident, bien embarrassi par des.
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troubles ministiriels, en vint a demander la me-diation d'un imperialiste enrage, le genaral TchangHsun. Se rendant aux d6sirs du President, apres avoir
pos6 quelques conditions dont la premiere 6tait le
maintien du Pr6sident, il visita les ministres, excepte
*celui d'Autriche; puis, un beau matin, on vit flotter
le Dragon.
Le Pr6sideht, peu en s6ret6 chez lui, vint, accompagn6 d'un general, frapper vers dix heures du soir
a la porte de l'h6pital francais (Saint-Michel); mais
la sceur veilleuse ne I'ayant pas reconnu et, d'autre
part, n'ayant pas une declaration du medecin, condition essentielle pour I'entr&e, lui refusa cette retraite
qu'il trouva chez les Japonais.
Le lendemain, le ministre qui faisait visiter 1'h6pital avec Mgr Jarlin au d6put6 de ]a Cochinchine,
M. Dugret, se rendit a la 16gation japonaise avec un
infirmier pour le conduire a l'h6pital francais; mais il
ne fut pas liche, malgr le desir formel du President
qui refusait toute m6decine japonaise et ne voulait
que les medicaments de Saint-Michel.
Le g6neral Tchang-Hsun avait compt6 sans l'h6te :
beaucoup de troupes r6publicaines marcherent presque aussit6t sur P6kin, tandis que d'autres empechaient
les troupes du dictateur de rejoindre celles qu'il avait
amen6es avec lui a PNkin.
II y eut seulement quelques heures de bombardement intense et pen de morts. La d6bicle commenca
par Tchang-Hsun lui-m6me, qui se r4fugia chez les
Hollandais, dans la caserne allemande oi il doit 6tre
encore actuellement, gard6 a vue par les soldats
francais.
Rentr6e du President, puis nouvelle fuite a cause
d'un attentat et r6ception a Saint-Michel, oh il doit
encore demeurer. Chose curieuse! au-dessus des
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chambres du President se trouvaient d6ji installis le

his de Tchang-Hsun, le chef de son 6tat-major et un
officier superieur qui furent aussit6t desarmis.
Pas encore tout a fait en sfret6, le President demanda encore deux fidles sentinelles a sa porte,
tiche confi6e A deux Freres Maristes mobilis6s dont
l'un, bien barbu, est appelM 4 Pere spirituel , par
l'auguste i malade ,.
Nos sceurs du Ton-t'ang, la plus proche paroisse

de la lutte, je crois, furent conduites a la legation
frangaise par le ministre en personne; une vieille
sceur chinoise resta avec les vieux, ainsi que le cure,
M. Wolan (remplaqant M. Ponzi, malade), qui n'a pas
voulu suivre le ministre; c'4tait tres beau de sa part.
Except6 quelques dgiats au P&-T'ang, causes par
deux obus perdus, on n'a rien a d6plorer. Saint Vincent et la sainte Vierge ont bien prot6g6 la double
famille.
Pendant ces troubles, c'etait vraiment consolant de
voir les gros bonnets des deux partis se r6fugier chez
les Europ6ens; on nous laissera vivre desormais tranquilles pour notre ministere, puisqu'on nous t6moigna
tant de confiance, au lieu d'en profiter, comme souvent, pour nous creer des miseres.
BRUNO.
Nous completons ces ditails par un article empruntj au
Bulletin catholique de Pikin, aoitt 1917.
LA JOURNEE DU 12 JUILLET 1917

Notre but etant surtout de relater ici ce qui a rapport a la mission catholique, nous voulons d'abord
noter que le president Ly-yuen-hong, quand il put
s'6chapper de la Pr6sidence, oil il etait comme prisonnier depuis le coup d'Etat (c'etait dans la nuit du
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3 au 4 juillet, vers dix heures du soir), alia d'abord
frapper a l'h6pital Saint-Michel, l'h6pital de la mission catholique, au quartier des Legations. Dans le
manifeste annoncant sa renonciation an pouvoir, publiC apres qu'il eut quitt6 la caserne japonaise, Lyyuen-hong disait : u Quand je me suis enfui, j'avais
d6cid6 d'aller a l'h6pital dans l'esppir de pouvoir
encore faire quelque chose pour le pays. L'admission
m'y ayant 6t6 refusee et les espions 6tant partout, je me
suis entui a la l1gation japonaise pour 6viter le danger. » Nous tenons a noter qu'a ce moment personne
n'a dit qu'il s'agissait du Pr6sident; on a annonc6
seulement un malade, et comme le gardien de nuit
disait qu'a cette heure tardive ii fallait, pour admettre un malade, un billet du m6decin et donnait d'ailleurs les indications pour aller rapidement trouver le
m6decin de l'h6pital, sans qu'on ait donn6 d'antres
explications, l'automobile est partie. Celui qui accompagnait le President, interrog6 quelques jours plus
tard pourquoi il n'avait pas annonce le president Lyyuen-hong, qui assuriment aurait etC reiu de suite, a
r6pondu qu'il sentait et savait des espions, tout proches, qui les poursuivaient et qu'il n'y avait pas le
temps de s'expliquer davantage.
C'est, vers quatre heures et demie, qu'au matin du
12 juillet, kclaterent soudain la fusillade et la canonnade. II y eut d'abord deux centres principaux de
combat, l'un an Temple du Ciel, ou etaient campas les
soldats de Tchang-Hsun depuis reur arriv6e a P6kin,
et l'autre dans la ville imperiale, autour de l'habitation de Tchang-Hsun. Dans toute la partie est de la
ville, I'arm6e r6publicaine se composait des soldats
de Toan-tche-koui, neved de Toan-ki-joei, et, dans la
partie ouest, des soldats de Tsaou-koun, qui avaient
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itabli des canons sur la muraille pros de la porte de
Choun-dje-men.
Des les premiers moments oi la bataille faisait rage,
plusieurs Europiens, qui avaient voulu observer les
mouvements des troupes et les peripkties du combat,
furent blesses par des balles 6gar6es.
Des le premier instant oh la bataille commenca,
M. le Ministre de France, fid&le au r6le traditionnel
de protecteur des missions, voulut, par prudence,
envoyer un d6tachement d'une vingtaine d'hommes
pour la garde du P6-t'ang. L'incertitude de I'issue du
combat et la crainte des troubles toujours possibles i
la suite de la bataille justifiaient absolument cette
mesure. Tous les chemins ordinaires, par lesquels on
va des Legations au P6-t'ang, 6tant occup6s par les
soldats chinois en train de se battre, la petite troupe,
command6e par M. le lieutenant Maigret et guidae
par le soldat Bertrand, fit un long detour, an nord,
vers les portes Antingmen et Techengmen, et put enfin arriver an Pe-t'ang. Elle rentrait le lendemain a la
caserae Voyron; mais le geste itait fait et une precaution salutaire avait 6et prise.
Beaucoup de chr6tiens, de chr6tiennes surtout, des
paiens meme, depuis quelques jours etaient rifugies
au P6-t'ang, au Jen-tse-t'ang et a l'h6pital Saint-Vincent. Plusieurs families chr6tiennes etaient igalement
rifugi6es au Nan-t'ang, oii les Frhres Maristes avaient
pu leur donner l'hospitalite dans leur vaste collge,
actuellement vide de ses 6tudiants.
En fait, malgr6 les apprehensions bien naturelles
de tous, il faut dire bien nettement qu'A aucun moment de cette chaude journee, ni les Europeens, ni les
missionnaires, ni les chritiens n'ont eti en cause.
Celan'a pas empechi d'innombrables balles egar6es,
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quelques obus mime, de tomber dans 1'enceinte des
Legatiions, ni treize ou quatorze strangers d'etre blesses, mais sans gravitY.
Le P-t'ang et son voisinage meme ont souffert
davantage. A I'hopital Saint-Vincent, une fillette
chinoise eut lajoue travers6e par une balle, mais si.
promplement que 1'affaire n'aura point de suite. Un
obus - egar6 - tomba sur la partie est du bitiment
a etages, au centre duquel se trouve la chapelle de
Monseigneur. Les chambres travers6es par l'obus
n'6taient heureusement pas habit6es, et tout se riduit
a quelques d6gits materiels.
Un autre obus tomba au Jen-tse-t'ang, vers six heures et demie, par le toit d'un vaste dortoir oi se trouvaient, a ce moment-la m&me, one cinquantaine d'enfants occuples a changer de v&tements apres avoir
assist.: i la messe. Nous avons va les d6bris de l'obus
que I'oP a recueillis dans le dortoir oi il a 6clatA une quarantaine an moins - et pas une des nombreuses fillettes n'a eu ]a moindre blessure. .Heureux hasard, disent quelques-uns, mais pour le moins 6trange!
et les Ibneficiaires remercient la Providence, pendant
que la sceur qui nous fait visiter le dortoir bombarde
b6nit le Sacr6-Cceur, dont l'image se retrouve partout
au Jen-tse-t'ang.
Pendant que partout sifflaient les balles, cr6pitaient
les mitrailleuses et cclataient les obus, d'autres precautions
etaient prises autour des legations, dont
toutes les portes &taient fermees et soigneusement
gardees.
Des la premiere heure, M. le Ministre de France
allait chercher les Franciscaines de Marie, dont l'une
rapportait le saint Sacrement de leur chapelle a
1'Nglise Saint-Michel.
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Un instant apres, M. le Ministre, avec un petit
groupe de compagnons, partait chercher les sours du
Tong-t'ang. Au retour surtout, la canonnade et la
fusillade faisaient rage, et le cortege des soeurs et des
orphelines, conduit par M. le Ministre, s'achemina
par la rue Hatamen, k ce moment 6trangement deserte,
vers le quartier des Legations, oi la j'ourn6e et la nuit
suivantes, sceurs et orphelines camperent dans les dependances de l'6glise Saint-Michel. La nuit venue,
l'eglise elle-mame resta ouverte pour des chretiennes
venues du dehors demander un abri.
De bonne heure pourtant dans la soirie, vers
deux heures et demie, la bataille s'6tait terminee par
la victoire des troupes republicaines. D'6paisses colonnes de fumie s'6levaient a ce moment au-dessus
de la ville imp6riale : la maison de Tchang-Hsun brilait. Tchang-Hsun lui-meme, rifugi6 Lla 1egation de
Hollande, puis a la caserne allemande, voyait ainsi sa
tentative de restauration monarchique finir par un
ichec lamentable.

Kang-you-wei, le r6formateur, le tenant le plus
passionni du confucianisme, accouru

.

Pekin quel-

ques jours avant la restauration, pour conseiller
Tchang-Hsun, avait pris les devants et fui deji de
P6kin, pour ne pas voir l'6croulement de son r&ve.
Peu peu l'ordre s'est ritabli, grice en'partie a
l'attitude de la police et de la gendarmerie de P6kin
qui semblent avoir beaucoup fait dans ces jours
pour maintenir l'ordre dans la ville et riduire an minimum les inconvenients des troubles politiques et des
combats dans les rues.
Le lundi 16 juillet, de bonne heure dans la matin6e,
on apprenait que, dans la residence priv6e du president Ly-yuen-hong, un soldat avait tue on blessd
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plusieurs personnes. On a expliqu6 que cet homme
6tait subitement devenu fou. Quoi qu'il en soit, a ce
moment Ly-yuen-hong se d&cida A aller encore deý'h6pital Saint-Michel, ot il est
mander L'hospitalit6 &
encore a la date du 31 juillet et oii il est gard6 par
deux soldats frantais, Frbres Maristes mobilis6s.
La situation, meilleure qu'elle n'tait dans les premiers jours du mois, est loin cependant d'tre completement 6claircie. Bien des difficultes restent a resoudre, dont la moindre n'est pas 1'antagonisme
menacant du sud de la Chine; et nous demandons &
Dieu de b6nir ce grand pays de Chine, et d'y faire
cesser les discordes civiles.
P. CLEMENT.
La meme revue, numero de septembre 1917, donne les nouvelles suivantes:
Audience prisidentielle: Mgr Jarlix refu par Foung
Kou Tckang. - Lundi dernier, 27 aoft, Mgr Jarlin,

accompagn6 par M. Vanhersecke, vicaire g6ndral, et
M. Planchet, procureur, est all pr6senter au nouveau
pr6sident de la R6publique chinoise ses f£licitations
et ses souhaits de bienvenue, au nom de la Mission de
P6kin. L'audience, accord6e avec empressement par
le President, a eu le caractere solennel des r6ceptions
du jour de I'an.
Le Pr6sident a requ Mgr Jarlin et ses collaborateurs
debout, ayant ses c6t6s le marechal Yng Tchang, et
entour6 de son escorte.
L'ex-prisident Ly-yuen-kong ial'pital
Saint-Mickel.
- Nos lecteurs se rappellent qu'au matin du 16 juillet, le pr6sident Ly-Yuen-hong 6tait all, se r6fugier
I'h6pital Saint-Michel. I1 y est rest6 jusqu'au matin

du 29 aofit, oi ii est parti pour Tien-tsin, en train special. II a manifest6 &'plusieurs reprises, aux seurs,
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au cours de son s6jour, et particulierement au moment
de son d6part, sa satisfaction pour la manitre dont il
a t6 ,trait6; et il a promis sa visite a l'h6pital SaintMichel, quand il reviendrait a PNkin, en meme temps
qu'il invitait les smurs a aller le voir, quand elles passeraient i Tientsin.

TCHi-LY MRIRIDIO-OCCIDENTAL

RELATION SUR LES INONDATIONS

DU VICARIAT

DE TCHENG-TING-FOU EN 1917
Par Mgr de ViEsNt,

vicaire apostolique.

Le bon Dieu vient de nous envoyer une grande
6preuve. Aprbs un printemps tres sec, en juillet tomberent des pluies torrentielles, et les eaux,- descendant des montagnes situnes a l'ouest du vicariat, grossirent les fleuves au point qu'ils sortirent de leur lit
et envahirent campagnes et villages. Pour donner une
id6e de la force des eaux, il suffit de dire que la voie
ferr6e, qui traversait notre mission sur une longueur
de 200 kilometres, a et coupe en plus de cent endroits,
et que de magnifiques et 6normes ponts de fer ont 6t
emportes. Je puis dire que soit par la pluie, soit par
les fleuves tout le vicariat a 6t6 inonde.
Ma residence 6 piscopale est dans la ville de TchengTing-Fou, ville entourbe de remparts, et ayant une
porte aux quatre points cardinaux. Le 26 juillet, le
fleuve dont le lit est a 3 kilometres des mars sud de
la ville, 6tant venu couler contre ces murs, on dut condamner trois des portes pour eviter que les rues ne
fussent transform6es en fleuves.
A 7 kilometres sud-ouest de la ville, nous avons une
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ferme, ou une douzaine d'orphelins de douze & seize
ans travaillaient, en compagnie d'autant d'ouvriers,
des champs de coton, de sorgho, de millet, etc., petit
revenu de notre maison. Nous avions li tout ce que
comporte une ferme: maisons, animaux, basse-cour, etc.
Le 26 au soir, le frere charge des orphelins, voyant
l'eau du fieuve grossir, nous ramena les jeunes gens;
les ouvriers crurent bon de rester pour garder nos
biens. Vers minuit, le fleuve envahit mime nos maisons; nos ouvriers s'enfuirent malgr6 1'obscurit6 profonde et la pluie torrentielle; malheureusement deux
qui ne savaient pas nager se noyzxent. Inutile de dire
que les maisons s'6croulkrent, et les moissons furent
perdues.
Le lendemain, je recois du supirieur du petit s6minaire, situ6 aussi hors de la ville A 5 kilombtres nordouest, un billet ainsi concu : a Monseigneur, nous
sommes inond6s... de l'eau partout... les dependances
se sont 6crouldes. Pas moyen d'aller A la chapelle.
Devant guider moi-mame les ouvriers pour le sauvetage, je n'ai pas dit la messe. Voyez, Monseigneur,
si vous pouvez venir vous-meme a cheval. » Comme il

pleuvait toujours et qu'il fallait traverser l'eau, nous
primes un costume adapt6 a la circonstance, et partimes, un Missionnaire et moi, nous assurer de I'absence
de danger pour nos jeunes 6e1ves. Des degats mat6riels, il y en avait pas mal; pas besoin n'6tait d'entrer
par la porte, les murs d'enceinte 6taient en partie
tomb6s, ainsi que quelques dependances, mais les
eaux du fleuve s'itaient retirees, ei 'es enfants hors
de danger.
Je fis ensuite sur les remparts le tour de la ville. Que
d'eau ! et quelle force de courant! On nous parlait de
noy6s, d'une femme rest6e vingt-quatre heures sur un
arbre portant un bdbb dans ses bras; nous vimes de
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bons nageurs traverser le courant pour aller porter a
manger aux pauvres gens cern6s dans leurs petites
propri6tbs. Nos sceurs de charite ramenerent a leur
h6pital deux hommes qui 6taient rest6s deux jours
et deux nuits dans l'eau.
Pendant de longs jours, il me fut impossible de
communiquer avec mes Missionnaires de 1'exterieur.
Enfin pen a pen les lettres arriverent, m'annoncant
a peu pros les memes nouvelles de tons les points du
vicariat. J'en transcris quelques lignes.
C'est d'abord un Missionnaire qui a 6t6 pris par les
pluies dans les montagnes du Nord-Ouest, et qui icrit:
4 Nous sommes revenus de Ta Ti : c'est un miracle:
quinze jours de deluge et des fleuves a traverser plus
de vingt fois. Des villages entiers sont detruits, et
beaucoup de gens sont noy6s... A Tchen-Tcho-Ang,
en vingt-quatre heures j'ai vu le fleuve grossir decent
fois et peut-6tre plus. De la porte de 1'auberge, nous
pimes voir entre trois et quatre heures du soir tous
les arbres des deux rives, arrach6s et emport6s (plusieurs milliers pour ce seul village). Des terres riveraines, inutile d'en parler; elles furent creusees en
an instant, et remplacees par de gros blocs de pierre
que l'on entendait rouler avec fracas. C'est la d6solation. Une famille entiere fut ensevelie dans sa ferme
qui fut emportee pen apres. ,) Ce Missionnaire a vu un
homme se noyer en essayant de sauver deux enfants,
il parle d'un village de cinq cents families rbduit A
trente! etc.
Du Nord, a 3o kilometres, on m'6crit: c~Monseigneur,
je viens le coeur dechir6 vous parler du d6sastre dont
a &t6victime lachr6tient6 (douze cents chr6tiens) oi je
suis actuellement. Dans lanuit du jeudi au vendredi, le
fleuve a chang6 de place: il a emport6 non seulement
les r6coltes, mais les arbres et les terres au nord du
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village... Je viens vous supplier pour les malheureux
sans abri et sans nourriture... Je me confie & votre
piti6... encore une fois je vous supplie a genoux; le
besoin est pressant; les chretiens si eprouves vous
b6niront et prieront pour vous.
Voici une lettre venue de 40 kilometres a l'est :
c Les d6gats de la pluie et du fleuve sont 6normes :
le fleuve (il coule ordinairement a 5 kilometres de li)
a cern6 le village, et la r&colte est toute perdue. Le
mandarin de Ouki a trouvv dans un seul endroit, a
IS kilomitres d'ici, mille sept cents cadavres de gens
noyes. Plusieurs villages sont drtruits, et les habitants sont sous des tentes en nattes... » et ce Missionnaire me detaille ensuite les d6gits de sa maison, de
son 6glise, etc.
C'est encore un pretre chinois, qui reside
122o kilometres sud-est, et qui m'envoie un courrier : , Les
vieillards disent n'avoir jamais vu pareille inondation.
Les eaux, comme un ennemi incomparable, arriverent
en masse, du nord et de P'ouest, et couvrirent notre
jardin potager de 2 metres d'eau. Dans la rue, on va
en barque; beaucoup de maisons sont &croulbes. Le
pav6 de nos chambres et les cloisons se sont enfonces
de trois doigts. Ne pouvant plus nourrir notre vieille
mule, nous vous 1'envoyons. ,
Autre lettre du Sud, i plus de 1oo kilometres:
" Trois jours et trois nuits, c'itaient les cataractes du
ciel ouvertes. Le vendredi, a chaque instant, c'6taient
des 6boulements... beaucoup de chritiens n'ont plus
de toit, et la r&colte est &peuprýs perdue. Des paiens,
n'en parlons pas : sur dix maisons, il y en a peut-atre
sept de tomb6es. Les chapelles du dehors ont toutes
eu des digits. ,
Encore du Sud, mais a I3o kilometres d'ici : i Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini bene-
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dictum! Ici, sans exag&ration, c'est la d6solation produite par les pluies torrentielles. La rue n'est plus
qu'une ruine. , Et le Missionnaire me note toutes les
maisons 6croulees : chez nous, 6cole, dortoir, cuisine
des 61lves, dependances... 3 metres d'eau dans le
potager; chez les soeurs, cuisine, hospice des vieilles,
etc., sont i terre, de 1'eau dans I'h6pital... II ajoute
un mot qui montre 1'Ftat des choses : (c J'allais chez
nos sceurs, la superieure s'approche. A peine le temps
de dire bonjour, que je la vois disparaitre a mes
pieds dans une crevasse creusee traitreusement par
1'eau. Q'a 6t6 un moment, et je n'ai plus vu qu'une
grande fosse beante et... une cornette.. Vous pouvez
vous figurer en quel itat on l'a retiree de l?.
Je citerai encore une lettre qui vient d'arriver d'un
pretre chinois : U... En dehors de Ta-ly-yuen et Siaoly-yuen, environ les trois quarts des maisons de nos
autres chr6tientes oat 6tk d6truites : Ainsi, a Tchaopa, il y eut 3 pieds (I metre) d'eau dans la chapelle; le mur d'enceinte et les chambres servant au
temps de la mission ont disparu dans cette mer, et il
n'en reste pas 1'ombre. Dans la chr6tient6 de Che-Kiaotoo, il ne reste que la chapelle, et quelques rares maisons; beaucoup de gens sont refugi6s dans la chapelle,
ou ils restirent deux jours sans manger; le cat6chiste
ne faisait que pleurer. Je ne parle pas des autres
villages de la sous-prefecture, c'est la meme chose
partout; toute la recolte est perdue et il n'y a plus de
chauffage. »
Et notez que toutes ces lettres parlent surtout des
endroits ohu se trouvaient des Missionnaires quand ils
ecrivirent. Ils n'avaient pas pu se rendre compte de
l'ext 6rieur. Ily aurait done ý ajouter i ces extraits de
lettres les recits d6solants que nous font les chr6tiens
venus de divers points du vicariat. Je crains de fati-
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guer en rapportant ces details de maisons en ruines,
de terres entrainies par les eaux, ou recouvertes de
sables, de moissons perdues, de gens noyes, ou reduits
a la misire.
Qu'est-ce qui retient les larmes que je sens ces joursci mouiller mes yeux ? C'est la pens6e de la volont6 de
Dieu: puisque lui, infiniment bon, juge A propos de
nous eprouver, pourquoi me laisser abattre? Et puis,
n'est-il pas la Providence des malheureux : Jacta
super Dominum curam tuam, et ipse te enutriet.
Tcheng-Ting-Fou, i5 aodt 1iq7,
sous les auspices de la sainte Vierge, patronne de ce Vicariat.
J. de VIENNE,
Vicaire apostolique.

Lettre de scur LEVALLOIS, Fille de la Charitd,
a M: LouwYCK, Vicaire gineral.
Shuntehfu, Maison de Ia MWdaille-Miraculeuse, le 6 aoft 1917.

MON TRtS HONORP PfaRE,
Votre bihidiction, s'il vous plait!
Je me sens portte a vous faire connaitre l'6preuve
que le bon Dieu vient de nous envoyer et de vous demander en meme temps le secours de-vos bonnes
prieres pour rester bien abandonnees
la sainte volont6 de Dieu et bien confiantes dans son infinie mistricorde et providence.
Dans la nuit du 26 au 27 juillet, une pluie torrentielle jointe au dibordement d'un fleuve situ6 en
dehors de la ville, out amen6 une terrible inondation.
Alors, le mur du c6t6 nord de notre jardin a &tC renvers6 dans toute sa longueur et l'eau n'etant plus retenue par aucun obstacle a continue h monter et a
envahi d'abord le bitiment de nos pauvres vieilles dont
plusieurs, malades et impotentes, ne pouvaient mar-
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cher et durent etre transporties sur le dos; ensuite.
ce fut le tour de l'h6pital des hommeset des vieillards,
ou l'eau est montCe, dans la journe, par-dessus les
lits des malades, lesquels nous avions fait porter dans
un bitiment vide en construction. Dans la matinee
qui suivit cette terrible nuit, le bitiment des vieilles
s'effondra completement; heureusement qu'il n'y eat
d'accident de personne; puis les murs de la grande
cuisine chinoise et de la dipense tomberent igalement
en partie et en rendent ainsi l'occupation impossible;
il faut absolument ddtruire ce qui en reste et les re-construire de nouveau. Aujourd'hui, onzieme jour,
depuis l'inondation, notre jardin potager a encore
plus de 3 pieds de profondeur d'eau et ce serait
l'Npoque de semer les graines pour avoir les 16gumes
necessaires a la subsistance de nos pauvres pendant
une partie de l'hiver; de plus, Ie millet, nourriture
habituelle de ce pauvre pays, a augment6 consid6rablement de prix et je n'ose penser a l'hiver qui apportera avec lui d'autres besoins; et cependant, les revenus de la maison sont a peine suffisants pour la
subsistance de nos pauvres, et nous avons prbs de
2 ooo dollars de degits. Je ne veux pas m'inquieter
outre mesure, me confiant en la bonne Providence qui
voit tout, qui sait tout et qui peut tout et c'est pour
cela, mon Tres Honor6 Pere, que je me recommande
a vos charitables prieres.
Soeur LEVALLOIS.
Nous empruntons au Bulletin catholiquede Pikin la notice
suivante sur M. /aladieu:
M. Cl6estin Jaladieu, ne' Gaycre, diocese d'Albi,
le 28 f6vrier 1878, a fait ses etudes an petit siminaire
de Valence. Entr6 au grand s6minaire d'Albi en octobre
1896, il le quitte l'annee d'apres pour 6tre requ dans
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la Congregation de la Mission, et tout le temps qu'il
passe & Saint-Lazare, il mene la vie cachbe. Ordonn6
pretre en 1902, il vient en Chine avec M. Hercouet.
Aussit6t il se fait remarquer par son activiti et son
zele.
Place d'abord an Paishiang, comme vicaire, puis a
Stuntehfu, comme directeur, ii travaille avec un zele
infatigable aux oeuvres d'apostolat. Nomm6 procureur
de la Mission en 9go8, il ajoute successivement a cet
office la charge de la paroisse, des Paulistes, de Ia
Sainte-Enfance des filles et des garcons, et s'acquitte
de ces differents emplois avec tout le zble et l'esprit
d'abn6gation dont le bon Dieu l'avait abondamment
pourvu.
M. Jaladieu 6tait avant tout un homme de devoir

et de travail. Faire son devoir 6tait sa passion, et il le
faisait avec abn6gation matgre tout ce qui put lui en
cofter. II s'affectionnait aux personnes dont il 6tait
charg6 et se d6pensait sans mesure pour elles. II aimait
ses chr6tiens, il aimait ses Paulistes, ses orphelins et
ses orphelines, qui, d'ailleurs, le lui rendaient. La
meilleure preuve de leur estime est la douleur que
tous ont manifest6e a sa mort et-les nombreuses
messes qu'ils ont demand6es pour lui.
Notre confrere etait aussi un homme de travail.
Toujours occup6, il ne remettait jamais A plus tard ce
qu'il pouvait faire le jour meme. Son travail de pro-cure termin6, il pr6parait ses instructions a la paroisse,
aux Paulistes, a la Sainte-Enfance. I1 mettait par ecrit
jusqu'a la plus petite exhortation qu'il devait faire.
Les nombreux cahiers qu'il a laisses t6moignent du
soin qu'il .portait i ce devoir. Le bon Dieu lui avait
-donni l'amour et le talent de la predication, et il a
fait fructifier ce don pour le plus grand bien des Ames.
11 aimait le saint ministere et le confessional, oi sou-
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vent il passait des heures, surtout la veille des adorations et des f&tes.
Dans ses rapports avec ses confreres, il 6tait plein
d'amabilit6 et toujours pret a rendre service.
Cceur bon, il 6tait sensible aux miseres d'autrui et

malgr6 quelques paroles vives qui lui ichappaient de
temps en temps, il ne laissait aller aucun pauvre sans
lui faire une aum6ne. C'6taient surtout ses pauvres filles
de la Sainte-Enfance qui excitaient sa compassion, et
Dieu seul sait tons les bienfaits qu'elles ont recus de
lui et toutes les aum6nes qu'il leur donnait de son
argent personnel.
I1 fut aussi un religieux d'une parfaite regularit6,
surtout au lever du matin et au brivaire en commun.
I1 avait plus de vertus qu'il n'en laissait paraitre. Enclin
par temperament a voir les mauvais c6tes des personnes et des choses, il reagissait cependant pour ne
pas se laisser decourager ni abattre et pour faire son
devoir tout entier. Port6e
la tristesse et a la mrlancolie, .il les surmontait par une application constante
au travail et jamais il ne fut d6courag6.
C'est sans doute pour r6compenser tant d'abnegation
que le bon Dien lui a accord6 une mort si douce.
L'avant-veille de la Pentec6te, il &taitrest6 six heures
au confessionnal et la veille encore toute la journ6e,
malgr6 la fiivre qui le minait deja. Vers cinq heures,
n'y pouvant plus tenir, il se retire dans sa chambre et
se met au lit. Cependant, le lendemain il dit sa messe
et distribue trois a quatre cents communions. C'6tait
sa derniere messe. Apris 'office solennel auquel il
voulut assister, il ne put plus quitter sa chambre. Le
lendemain, on le transporta k l'h6pital. Une fiivre de
40o ne le quitta plus. Le docteur des Mines de Lingtcheng, M. Van Raemdonck, qui nous est si devoue et
qui en trois jours fit deux fois le fatigant voyage, ne
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put que constater l'inutiliti de la lutte. Une fievre
typhoide, compliqu&e d'h6morragie interne, l'emportait le samedi matin, 2 juin, a cinq heures et demie,
heure a laquelle chaque jour il montait a l'autel. Jusqu' la fin, et m&me dans son d6lire, il est resti calme
et a toujours pr6tendu ne pas souffrir; r6sign6 et obbissant en tout aux prescriptions de ceux qui le soignaient,
il a rendu doucement sa belle Ame a Dieu.
Puisse-t-il du haut du ciel aider de son intercession
le pauvre vicariat qu'il aimait tant et oii sa mort fait
un si grand vide !

PROVINCE MeRIDIONALE

Lettre de M. PANDEL, Pritre de la Mission,
M. KIEFFER, directeur du siminaire interne.

&

Kia-Shing, z3 septembre 1917.

BIEN CHER MONSIEUR LE DIRECTEUR,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!

Par ici, qa va toujours bien et l'on fait de son mieux
pour remplacer le moins mal possible nos chers mobilis6s. Je vous ai deja parle, je crois, de l'cuvre si
int6ressante de Kia-shing. Quand on songe qu'on est
en pays de mission et que les chr6tiens sont comme
noyes et perdus parmi tant de millions et de millions
de paiens, c'est bien consolant de voir les beaux r6sultats que l'on peut obtenir des s6minaristes chinois.
Nous suivons le meme reglement et programme d'itudes
qu'i Dax: on a Tanquerey pour latheologie, Farges pour
la philosophie, Alberts pour l'histoire, Corn6ly pour
1'6criture sainte, Brar.ly pour la physique, etc. En
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entendant la cloche sonner et les 6tudiants defiler
pour se rendre aux classes, je suis tent6 parfois de
me demander si je suis vraiment en Chine on a Dax!
Et quant aux 6tudes, je crois que beaucoup feraient
bonne figure i c6t6 des 6tudiants europiens, quelquesuns meme pourraient etre classes dans la cat6gorie
4 des lkves brillants ), comme on disait autrefois.
Cette annee, nous avons eu la joie d'en voir ordonner
trois pritres; a present deux autres se pr6parent 6galement a recevoir la pretrise pour le mois de novembreJ'entends dire que les confreres chinois qui sortent
de Kia-shing font en g6enral bonne figure dans les
diff6rents vicariats et y sont fort desires. Tout cela est
tres encourageant pour des professeurs qui avaient
toujours reve de jeter leur filet etrqui se voient retenus.
au rivage par I'ancre de l'obbissance! L'an passe
a cause d'un peu d'an6mie et de quelques fiUvrottes,
le m6decin voulait qu'on lev&t cette ancre; a present
Ca va mieux, et I'ancre doit tenir jusqu'& ce que du
renfort arrive d'Europe!... En aurons-nous cette
annie? Aux vacances, d'ordinaire, un bateau de
quelques Chinois s'annonqait. Cette fois, nous ne
voyons rien venir. A la guerre comme a la guerre! On
est d'ailleurs bien console a la pens&e que nos confreres de Chine sont pour la plupart a l'abri du danger
par leur poste d'interprete et qu'ils pourront nous
revenir, entrainant apres eux une foule de retardataires; il faut bien garder tous ces bons soldats a la
petite Compagnie qui en a tant besoin... Oh ! comme
j'ai regrett6 la perte de I'excellent M. Dagouassat. Avec ses qualites si 6minentes et son grand coeur
quel bien il aurait pu faire dans les missions! Je ne
doute pas que son sacrifice et ses prieres n'attirent
des grices abondantes aux ames et a la Congregation,
qui salt? peut-etre plus que s'il eit continue i vivre-
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Cependant c'est une bien grande perte, et c'est le cas
de rip6ter que les pensees de Dieu ne sont pas les
n6tres. II me tarde de voir le prochain numero des
Annales pour avoir plus de d6tails sur sa glorieuse
fin.

Durant ces vacances, j'ai fait une petite sortie de
quinze jours avec M. Meyer, quittant. pour quelque
temps, comme nous le disait un spirituel confrere
a le Royaume des idies n pour aller jeter un coup
d'ceil sur l'humanit! Nous sommes all6s visiter Ningpo et les lies Tchousan. C'est un voyage des plus intiressants et des plus instructifs pour ceux qui, comme
nous, n'6taient jamais sortis..%On s'embarque le soir
a quatre heures, a Shang-hai, sur un des grands
vapeurs qui font le service quotidien entre les deux
ports, et si le vent souffle du bon c6t6 on arrive a
Xing-po des l'aurore.
Nous n'y arrivames que vers sept heures du matin.
Mgr Reynaud nous accueillit avec la bonte que vous
lui connaissez et vous savez si elle est dilat6e! Je crois
du reste que les confreres que nous avons rencontres
durant notre sbjour se modelent sur leur iveque, car
on trouve partout une franche cordialit6, une union
qui fait du bien au coeur. I1 faut vous dire aussi que
I'on a un charme particulier a se rencontrer entre confreres par ici. On se voit si peu souvent, et puis le fait
que l'on est a 6ooo ou 7000 lieues de la patrie et
venus dans les m&mes intentions de gagner les Ames a
Notre-Seigneur, tout ajoute a la rencontre une joie
intime et profonde que je n'avaisjamais si bien 6prouvee ailleurs.
Je ne vous dis rien des merveilles de la ville de
Ning-po... Au reste, j'aurais bien de la peine i vous
donner une idee d'une ville chinoise sans photographie.
Je n'ai pas vu les villes du Nord, mais celles du Midi
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ont toutes quelque chose de semblable. Les rues sont
en g6n6ral tres 6troites, si bien qu'en certains endroits
on pourrait presque se donner une poign6e de main
d'6tage a 6tage. Et comme les Chinois se passionaent
pour le commerce, c'est toujours la-dedans un encombrement, un grouillis de gens qui se poussent, qui marchandent, qui crient. C'est ravissant de voir une
pareille vie chez un peuple que les images d'Europe
repr6sentent d'ordinaire si calme! J'aimais les Chinois
quand j'6tais en France, je les estime encore bien
plus depuis que je les ai vus de pres et je remercie
Notre-Seigneur de m'avoir permis de venir glaner dans
un si beau champ... Laissant done de c6t6 la ville,
que je vous dise seulement quelques mots des belles
si heureux de voir.
St6
ceuvres catholiques que j'ai
C'est M. Defebvre, directeur du grand s6minaire,
qui a eu l'amabilit6 de se faire notre cicerone et introducteur aux diff6rentes oeuvres. Nous avons commencd
comme de juste par le grand s6minaire. C'est tout
r6cent, spacieux, commode. Il y a meme un petit
moteur qui fournit de l'electricit6 & toute la maison.
L'hygiene et des soins particuliers sont, en effet, bies
necessaires aux grands s6minaristes; les etudes les
fatiguent et les affaiblissent beaucoup plus qu'eS
Europe. Au petit s6minaire, M. Dumortier nous a
donn6 le dimanche un petit specimen de ce que l'on pent
obtenir des petits Chinois en fait de chant. II y avait
encore au seminaire une cinquantaine d'61eves qui
n'6taient pas alles en vacances dans leur famille. Tout
ce monde chante chaque dimanche la messe en plainchant, et entierement. En 6coutant ces voix fraiches
et bien timbr6es, je me croyais a une de ces belles
grand'messes du Berceau-de-Saint-Vincent. C'6tait la
mmme assurance dans l'attaque et 1'ex6cution des
mesures, I'accentuation, I'adoucissement des finales,
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-avec la prononciation romaine impeccable. Je suis sir
que M. Praneuf aurait joui d'entendre cela !
Nous avons consacr6 toute une matinee a visiter les
aeavres de ma sceur Gilbert. Et comme sur notre chemin se trouvait la maison-mere des Vierges du Purgatoire, M. Defebvre n'a eu garde de manquer de nous
introduire chez elles. Un coup de cloche et voici toute
la communaut6 qui vient nous saluer, tout comme
chez les Filles de la Charit6. Comme nous ne sommes
pas tres forts en chinois, surtout en ningponais, c'est
M. Defebvre qui fait tous les frais de la conversation.
A la joie qui rayonne sur tous ces visages, on devine
aisement que cette communaute est heureuse et toute
au bon Dieu. On nous dit, en effet, que ces vierges
rendent partout dans le vicariat les plus pr6cieux services. Un petit incident: la Mbre gendrale ne distingue
pas clairement les objets a une certaine distance. Or,
M. Defebvre nous prisentait a elle comme deux jeuxes
professeurs de Kia-shing. Deux jeunes professeurs!
oh! celui-li doit avoir. tout de meme passe la soixantaine ), s'6cria-t-elle en d6signant M. Meyer! VoilU
l'inconv6nient qu'il y a h porter comme moi une chevelure clairsembe et une barbe qui n'est pas noire. On
vous octroie tout de suite trente ans de plus !
Des Vierges du Purgatoire nous sommes passes A
l'h6pital de la sceur Gilbert. J'avais la bien souvent
dans les Missions catholiques les appels de sceur Gilbert en faveur de ses pauvres Chinois et je desirais
bien voir et la sceur et les oeuvres. On ne peut voir
vraiment la premiere ni les secondes sans 6prouver et
sentir dans son cceur un plus grand amour des pauvres.
Les pauvres! Oh! comme la sceur Gilbert les aime!
Elle voudrait les recueillir tous sous son toit et demande
sans cesse de nouveaux asiles pour eux. « II y en a
tant, nous dit-elle, qui n'ont pas m6me de quoi manger,
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allez, je le sais bien. 11 ne faut pas craindre que le
bon Dieu ne nous donne de quoi les nourrir; il pourvoit toujours a ceux que je recois. Chaque fois que j'ai
recu des pauvres, j'ai eu le secours et la b6nidictioD
de Notre-Seigneur. Au contraire, avec les riches qui
payaient, je n'ai jamais reussi... Je ne veux que des
pauvres... , Et des pauvres elle en a, en effet, plusde quatre cents. C'est assurement la plus belle collection. de miseres humaines que j'ai jamais vue: des
boiteux, des muets, des aveugles, des gens couverts
de plaies, vous avez toute la s6rie. Et pourtant le plus-

bel ordre regne parmi ces vieillards et ces enfants,
chacun fait son petit ouvrage, filet, dentelle, souliers,
selon son savoir-faire et sa capacit6 physique.
La sceur Gilbert s'occupe de l'ceuvre des hommes,
nous avons aussi visiti en ville l'oeuvre des femmes.
La encore, refuge de toutes les miseres, mais vraie
ruche pour le bon ordre et le travail. Nous avons vu
tout le monde a l'ouvrage. Je voudrais que vous puissiez voir les belles choses que I'on sait y faire. Pour
moi, qui ne suis qu'un profane, je m'extasiais devant
ces fines broderies et ces delicates dentelles : on reproduit &l'aiguille aussi bien que n'importe quel pinceau
des fleurs, des fruits, et avec leurs diverses nuances...
Saint Vincent doit certainement aimer a contempler
du haut du ciel ces deux grands asiles de la charit6 et
de la charit6 industrieuse.
Apres huit jours & Ning-po, Mgr Reynaud a eu
l'amabilit6 de nous faire visiter les iles Tchousan.
C'est un voyage commode, car il y a chaque jour un
service de petits vapeurs entre Ning-po et 1'archipel.
Voyage surtout des plus agr6ables, car pendant desheures et des heures le bateau se fraye un chemin a
travers ces lies montagneuses et verdoyantes. Notre
premier arret se fit a Ting-hai, ou se trouvent une
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residence de Missionnaire et de fort belles ceuvres des
Filles de la Chariti. Nous fumes tres heureux d'y
faire connaissance avec le doyen des Missionnaires de
Chine, M. Procacci, qui compte quarante ann6es de
missions actives sans avoir jamais connu le regime
d'aucun h6pital. Les belles et pittoresques histoires
qu'il sait raconter Je ne vous en redis qu'une i l'intention de vos s6minaristes qui porteraient leur desir
vers notre CEleste Empire: En partant pour la Chine,
M. Procacci passa a Rome; il eut la joie d'etre requ
par Pie IX avec un autre Missionnaire qui allait s'embarquer pour 1'Amerique. c Oiu allez-vous? leur
demanda le pape. - Lui en Amerique, moi en Chine,
Tres Saint Pere. -Oh! en Amerique, rppliqua PieJX,
c'est comme en Europe... Mais la Chine! Venez, venez,
mon enfant. » Et le saint pape prit notre doyen dans
ses bras et l'embrassa longuement en lui disant: c Si
jamais lI-bas vous veniez a 6tre tu6, a etre empale, je
vous declare bienheureux et vous mets sur les autels
tout de suite! , Et je pleurais, je pleurais comme un
enfant dans les bras de Pie IX, 6prouvant tout de
mmme, ajoute M. Procacci, comnme une sensation de
terreur, comme un froid a l'idqe de l'empalement!...
Comme j'ai deji etC trop long et que je suis bien
decid6 a ne pas vous infliger la p6nitence d'une autre
feuille, je resume ici tout court le reste de notre interessante excursion. De Ting-hai, un autre vapeur nous
transporta A Sing-komen. C'est, comme situation, une
position id6ale, sur une montagne dominant le village
chinois et la mer, qu'on voit sillonnee de tous c6tes
par les embarcations & voile des p&cheurs. II y a l
un beau petit noyau de chretiens fervents, diriges par
un pr&tre seculier, M. Boucherie. La vue de ces braves
chretiens si simples et si pieux etait bien faite pour
nous consoler du spectacle que nous avions vu dans
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une autre ile, qui appartient tout entiere aux bnazes
et oi se font en grand les cer6monies paiennes. Le
diable a encore un regne puissant par ici; paisse-t-il
etre dtruit enfin par celuide Notre-Seigneur! Comme
alors la Chine serait parfaitement belle!
PA~ELt.

TCHe-KIANG ORIENTAL

Lettre de la Saur SAINTE-CLAIRE DEVILLE, File
de la Charitd, a M. LOUWYCK, Vicaire ghferal.
Wenchow (H6pital Jean-Gabriel), II septemhae g197.

MON TRtS HONORI

PERE,

Votre binediction, s'il vous laft !
Le 27 septembre, nous aurons pour la premiere
fois le bonheur d'avoir le saint Sacrement expose
dans notre petite chapelle.

Quant au travail, il est excessif parfois, mais nous
songeons a 1'6puisement de nos soeurs qui se devouent
dans les ambulances depuis trois ans.
Nos consolations sont grandes aussi : le diveloppement rapide de nos oeuvres, l'estime dont nous entourent chr6tiens et paiens, le bien accompli dans cette
paroisse si florissante, les progres de la foi dans les
campagnes environnantes, le nombre croissant des
chapelles, des ecoles, des catechummnes, le bon esprit qui anime les neophytes, tout cela est bien fait
pour rejouir nos coeurs et nous encourager au travail.
Les travaux de nos Missionnaires sont d'autant
plus mritoires que, dans aucune region, il n'y a jamais
eu autant de temples et de pasteurs. Wenchow 6tait
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vraiment, il y a vingt ans, le boulevard du protestantisme en Chine, et ceci explique la haine qu'il a .voune
a ceux qui leur ont peu a peu ravi ses meilleures recrues.
Il faut voir les choses de prbs pour appricier la
prudence et la perseverance qui ont ete deploy6es
durant ces ann6es de luttes.
Pour cela, il faut aussi ktudier les cartes protestantes tracees il y a vingt ans.
Dieu soit beni! Qu'il nous garde celui qui est I'ime
de tout ce mouvement, et qui est use avant 1'age par
de lourds soucis.
Pour nous, pauvres Filles, nous tachons de lutter
aussi par nos oeuvres, malgre 1'inf6riorit6 des ressources. II nous faut dans nos dispensaires et a 1'h6pital
soigner A 1'europ6enne, ce qui demande d'immenses
sacrifices de temps et d'argent. II nous faudrait un
docteur, et comment arriver a le payer? J'ai toujours
l'espoir qu'un secours providentiel nous permettra de
compl6ter 1'oeuvre.
Seur SAINTE-CLAIRE DEVILLE.

KIANG-SI MERIDIONAL

Lettre de M. de JENLIS, Pritre de la Mission,
a M. CRAPEZ, Pritrede la Mission.
Tai-ho, le 6 juillet 1917.

MON BIEN CHER CONFRERE,

La grdce de Nolre-Seigneur soit toujours avec nous !
Dans ma derni&re lettre de fin avril, je vous laissais
entrevoir l'arriv6e a la Maison-Mire, pour la fin de
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juin, de notre cher provicaire, le P. Peres, dont la
sante, depuis trois ans, laissait fort A d6sirer.
Je lui fis mes adieux a notre residence de Ki-han,
le 20 avril, jour de son d6part pour Shang-hai.
Malgr6 la grande 6nergie qu'il avait toujours timoign6e pendant sa longue maladie, qui ne lui fit
jamais abandonner le soin de la paroisse Saint-Joseph,
qu'il 6tait charg6 de desservir, le dernier jour, ou
plut6t le dernier matin passe a Ki-han, il faisait peine
a voir. Cependant, il conservait le ferme espoir de
revenir finir ses jours a Ki-han apres avoir revu la
France, la Maison-Mere et Sainte-Anne-d'Auray, sa
paroisse! - C'est peut-&tre aussi qu'il voulait nous
donner du coeur, iviter les 6motions, mais nous nous
disions bien que ce serait miracle s'il pouvait seulement entreprendre le voyage de France.
M. Peres fit ce long voyage de Ki-han a Shang-hai
oi il arriva le 28 avril, presque d6faillant, sans vouloir etre accompagn6, meme par un boy; cela par
pauvret6, et n'aimant pas 6tre a charge a personne,
ni a se laisser soigner. Depuis environ trois semaines,
il ne prenait qu'un peu de lait concentr6 avec du caf6
et du pain grill. - Notre barque le conduisit en
trois jours jusqu'i Nan-chang, capitale du Kiang-si; 1I
il se servit du nouveau chemin de fer du Kiang-si, ouf
on est passablement cahot6, pour gagner Kiou-Kiang.
Enfin, aprs quelques jours de repos a notre procure
de Kiou-Kiang, il s'embarqua seul sur un des vapeurs
assez confortables de la Compagnie du Yang-tse.
Mais pour comble de malheur, lad6pche que notre

Procureur de Kiou-Kiang envoya A Shang-hai pour
notifier I'arriv6e de M. Peres, ne fut pas remise an

destinataire, et notre cher malade dut se d6brouiller
tout seui au d6barcadere pour louer un pousse-pousse
et gagner, avec son petit bagage et d'autres colis
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qu'on lui avait confi6s, notre procure de Shang-hai,
situee maintenant sur .1'extra-concession.
II est fort a croire que 1'Nmotion contenue qu'il eut
de quitter Ki-han, la fatigue de ce long mais assez
rapide voyage de huit jours, avaient 6puis6 le peu de
forces qui restaient a notre energique provicaire. Ses
jambes, dejA enfltes a son dipart de Ki-han, le faisaient de plus en plus souffrir, et, le lendemain de son
arrivee a Shang-hai, 29 avril, qui itait un dimanche,
il dut s'abstenir pour la premiere fois depuis le d6but
de sa maladie, de dire la sainte messe et se contenta
de faire la sainte communion. Le surlendemain, M. le
Visiteur itant ve'nu le voir a Shang-hai, I'engagea a
entrer A l'h6pital Sainte-Marie; il s'effraya de la d6pense que cela causerait au vicariat, et apres avoir
pos6 ses conditions, il ob6it.
Au d6but de son s6jour Al'h6pital, il 6crivit encore
deux ou trois fois A Monseigneur, disant que le medecin prenait bien du temps Ase prononcer sur son 6tat;
il s'informait souvent pros des soeurs si le beau bateau
qu'il devait prendre pour la France n'rtait pas encore
signal6. Quand, a Ki-han, on essayait de le dissuader
de ce voyage, vu les dangers qu'il pourrait courir en
Mediterran&e, il ne s'en souciait nullement et repondait : , Quel plus beau linceul pour un Breton que la
grande mer, et ne vaut-il pas mieux 6tre mange par
les poissons que par les vers ? ,
Mais cette vie de riclusion Al'h6pital, le mutisme
du m6decin influa sans doute sur le moral de notre
cher malade, il perdit sa belle humeur et se rendit
peut-etre compte c qu'il 6tait fini , lui qui tenait tant
A la vie et qui espirait vivre jusqu'A quatre-vingt-dixneuf ans!
Aussi son entree A I'h6pital, loin d'enrayer le mal,
ne fit que 1'aggraver, et notre cher malade s'affaiblis-
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sait de jour en jour, si bien que les quinze derniers
jours il ne faisait plus guere attention aux personnes
on confreres qui venaient le voir. Aussi, dans les premiers jours de juin, on jugea A propos de lui donner
1'extreme-onction; le jeudi de la Fete-Dieu, avantveille de sa mort, il put encore faire la sainte communion, et presque aussit6t devait commencer sa' longue
et bien douloureuse agonie; et c'est seulement le
samedi de la FAte-Dieu, entre neuf et dix heures du
matin, que ce vrai fils de saint Vincent est alle recevoir la recompense de ses travaux et de ses souffrances.
S'il &tait mort a Ki-han oi il 6tait si populaire,
chr6tiens et paiens lui auraient fait des funerailles
splendides, quoiqu'il n'eat jamais 6et partisan de ce
tapage. A Sanghai, il fut satisfait, puisque tout se
passa dans la plus grande intimit6. L'enterrement eut
lieu le lundi i juin, dans la chapelle de l'h6pital
Sainte-Marie; la messe fut chant6e par M. le Visiteur,
et c'est M. Legris, ancien procureur a Ki-han, actuellement directeur a Kia-shing, qui conduisit le pauvre
P. Peres a sa dermire demeure. II repose dans notre
cimetiere de la Mission h Shang-hai, tout A c6t6 du

V6n&r6 P. Boscat qui ne le precida au Kiang-si m6ridional que d'un an (1880). On peut done dire qu'ils
furent avec le digne Mgr Rouger, dont M. Preis parlait toujours avec effusion, les cofondateurs de ce
vicariat du Kiang-si meridional qui n'a pas et jug6
digne de recueillir leurs pr&cieux restes; puisse-t-il ne
pas en atre ainsi de leurs exemples et de leurs vertus!
Mais M. Peres aimait lui-meme a faire remarquer
S(qu'on ne meurt pas au Kiang-si meridional n. II n'y
a que deux confreres europ6ens d'enterres dans notre
cimetiere de Pi-hu et ce sont deux martyrs : M. Montels, massacre par les soldats imperiaux en 1857 et-
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M. Canduglia, massacre par les Boxeurs en septembre 9go7. - A tous deux, M. Perks a fait I'honneur d'une notice qui meriterait d'etre publiee. Mais,
hMlas ! qui se chargera d'6crire la sienne?
Si ceux qui l'ont connu et aime voulaient y collaborer, il y aurait de bien bonnes choses a dire,
" sur ce Breton pur sang n, sur ce beau et vaillant missionnaire frangais, qui sous un exterieur un peu rude,
par suite de ses longues annees au milieu des Chinois,
avait un cceur comparable a celui de notre bienheureux Pere, aimant ce qu'il a aim6 : le bon Dieu, la
sainte Vierge, la petite Compagnie et ses oeuvres,
poss6dant au plus haut point 1'esprit de famille et
tachant de le maintenir entre les confreres, si dispers6s, de ce vicariat. - II n'Wtait jamais plus heureux que quand la retraite, lavisite ou quelque fete
de famille permettaient a quelques confreres de venir
a Ki-han, et cette joie il savait la faire r6gner autour
de lui, par des conversations aussi interessantes que
spirituelles. II aimait a parler de ses ann6es de probation pass6es a la Maison-Mere, et a tour de r6le
mimait a ravir le bon P. Brioude dont il 6tait, je
crois, le neveu, le P. Chinchon qui apprit a ce fougueux Breton, a son arriv6e &Saint-Lazare, a se corriger graduellement du tabac! II va sans dire qu'il avait
pour le bon P. Fiat une v6neration que nous partageons tous. Et meme pour M. Lafon notre P. Peres
aurait pass6 pour un hrudit : memoire prodigieuse,
tres calk en histoire et excellent theologien.
II avait tres peu de relations epistolaires en dehors
du vicariat, ne consentit & user de la permission de
rentrer en France que quand il vit que tout 6tait fni.
Peu connu done des confreres d'Europe, mais tres
populaire mnme dans les vicariats oi il n'avait fait
que passer en villegiature. Est-ce done exag&r6 si
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j'ose 6crire que la Compagnie et le Vicariat ont
perdu un trssor en cet humble, pieux et savant Missionnaire. C'etait I'uxique P. Perks, un de ces missionnaires qu'on ne remplace pas, mais nous, les ouvriers
de la sixikme heure,faut-il nous decourager pour cela?
C'est lui avec NN. SS. Rouger, Coqset et le veneri
P. Boscat qui restent 1'ame du Kiang-si miridional;
a nous de marcher sur leurs traces; ils batissaient de
modestes oratoires is 7ure, puis achetaient timidement des terrains extra muros, et maintenant, a Tai-ho,
Ouang-ngan, Long-tsuen pour ne parler que de ces trois
sous-pr6fectures soeurs, s'elbvent trois belles iglises
bities depuis cinq ans a peine. Demandez avec nous
B notre bienheureux P]re et a ses dignes fils de benir
nos efforts, et de tenir bon, comme nos poilus sur le
front, pour Phonnear de Dieu, de la petite Compagnie
et de la France..
Toujours bien affectieusement a vous.
R. de JENLIS.

AMERIQUE
COLOMBIE

Lettre de Mgr LARQUERE, prifet apostolique d'Arauca,
& M. LOUWYCK, Vicaire gineral.
Chita, 4 juin 1917.

MONSIEUR ET TRES HONOR- PERE,

Votre biendiction, s'il vous plait!
Voili deji un an que s'est organisie notre mission,
et nous n'avons qu'& remercier le bon Dieu des b6nddictions qu'il a bien voulu nous accorder. Cette premiere ann6e nous a m6nage quelques 6preuves, car,
depuis mai jusqu'I d&cembre, la r6gion a 6td troubl6e
par une suite d'actes de brigandage, qui ont fortement -branl6 la tranquillit6 de nos populations et,
par suite, paralys6 l'ceuvre des missionnaires. Actuellement le calme est revenu et nous pouvons sans nulle
crainte vaquer a nos occupations.
Grace a la bonne volont6 du conseil des Filles de
la Charit6 de la province, nous avons pu obtenir une
colonie de sceurs pour une fondation k Arauca. C'6tait,
au dire de tous, le seul moyen de faire un peu de
bien stable dans cette ville, en facilitant, dans la
mesure de nos moyens, 1'6ducation chr6tienne de la
jeune g6neration, qui est notre unique espoir pour
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I'avenir. Si les ressources le permettent et si la province peut nous donner le personnel necessaire, nous
avons le projet de faire deux autres fondations, l'une
h Chita, l'autre A Tame, deux centres importants de
notre mission. Je suis persuade que la presence des
seurs sera pour nous un pr6cieux concours et donnera
de 1'essor a nos ceuvres.
Durant mon dernier sejour & Arauca, j'ai pu constater que, grace au devouement et a la perseverance
de nos confreres, la vie chretienne a commence a s'6tablir. Les c6r6monies de la Semaine sainte se sont
c6lebries au milieu d'un concours de peuple qui a
6tonn6 tout le monde, et je dois ajouter que l'ordre et
le recueillement n'ont rien laiss6 a desirer. Vous
auriez et6 console de voir les Filles de la Charite commencer leur apostolat parmi les enfants qui accoururent nombreux pour se faire inscrire dans leurs
classes.
La sante des Missionnaires s'est conservee bonne
malgr6 les difficultes de l'acclimatation; cependant
nous avons eu une alerte s6rieuse en avril, par suite
d'un accident arriv6 au bon M. Catalano. Pendant
qu'il exergait son ministere dans une paroisse qui
depend de la residence de Tame, il fut mordu par un
serpent des plus venimeux; heureusement qu'il eut la
presence d'esprit de se cautbriser sur-le-champ, ce
qui eut pour resultat de conjurer en partie l'effet du
venin. Quand je quittai Tame, le 8 mai, il etait deja
hors de danger.
Par mesure de prudence, j'avais di retarder le
voyage que je projetai pour le commencement de janvier, afin de visiter la prefecture, mais cependant j'ai
pu visiter une bonne partie de notre territoire qui
forme frontiere avec le Vneizuela. J'attends la belle
saison pour faire une excursion dans la partie sud.
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qui s'6tend jusqu'aux rives de l'Orenoque. Une lettre
de M. Villanea, que je viens de recevoir, me dit que
les besoins sont tres grands dans cette r6gion, car,
depuis de longues annies, elles n'ont pas eu la visite
des Missionnaires. II nous faudra visiter une a une les
haciendas diss6min6es dans cette immense plaine, et,
pour cette mission ambulante, il nous faudra au moins
deux mois. Nous imiterons de loin ce que faisaient
nos v6nerables ancetres du temps de saint Vincent,
avec les pasteurs de la plaine romaine.
Ici a Chita, le ministere est plus facile, car la paroisse
date de I'an 2621; sa population de quinze mille habitants donne un travail assez intense aux deux missionnaires de la R6sidence, et, par suite, votre serviteur doit se resigner a faire tout seul ses voyages d'une
r6sidence i l'autre, voyages qui durent de sept A huit
jours, selon 1'6tat deschemins.
Dans sa derniere lettre, le tres regrette P. Villette
me disait : i Nous vous donnerons du renfort dans la
mesure de notre possible! , Nous avons bien besoin
de ce renfort, car la moisson est bien grande. Puissions-nous le voir venir bient6t.
tmile LARQUkRE.
Lettre du mime a M. ROBERT, secri•aire
de la Coxgregation.
S

Chita, 24juin 19L7.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,
La grace de Notre-Seigneur soil avec nous four jamais !
L'6venement religieux sensationnel dans notre
region a 6et. cette ann6e, 1'arriv6e a Arauca de la
Colonie de saurs de Saint-Vincent que la maison cen-"
trale de Cali a bien voulu mettre a ma disposition.

-

238 -

Comme toute fondation d'ailleurs, la n6tre a eu ses
difficultis et ses contretemps ;:d'aucuns disent m6me
que le diable avait multiplie les obstacles pour nous
empecher de realiser notre projet. Ce projet 6tait
d'installer les sceurs dans les premiers jours de fivrier,
mais nous avions compt6 sans un ivenement qui aurait
pu avoir de graves consequences pour notre mission,
sans les mesures 6nergiques prises par le gouvernement.
Une bande de malfaiteurs de toutes provenances,
apres avoir pris d'assautlaville de Arauca, le 3o d6cembre au matin, s'6tait imaginee de proclamer une Republique ind6pendante du gouvernement de Bogota,
avec Arauca pour capitale. Nos deux confreres,
MM. Villanea et Cabal, eurent passablement A souffrir
de la part de ces bandits et furent emprisonn6s 'espace
de douze heures. Proftantdeleur absence, les pillards
s'empartrent de notre residence et la devaliserent
complktement, emportant tout ce qui leur tomba sons
la main, de sorte qu'a lear retour de la prison les
Missionnaires ne trouverent meme pas de quoi se
changer.
Je ne sus la nouvelle de la petite revolution que le
5 janvier au matin, par un telgramme du ministre
du gouvernement, qui me disait laconiquement que la
vie des Missionnaires avait 6te respectee. Pour r6primer ce mouvement, qui, grace a Dieu, ne s'est pas
itendu au delh des limites de la prefecture, le gouvernement a di organiser une expedition militaire, mais
le manque de chemins retarda passablement la mobilisation des troupes ; d'ailleurs, quand les soldats arrivirent sur le teriain, les bandits avaient d6guerpi et
s'6taient rifugibs pour la plupart au Venezuela. Mal
'leur en prit, car, quelques jours apres, ils tomberent
aux mains des troupes v6 nizueliennes qui les firent
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prisonniers, en attendant leur extradition. Ceux qui
resterent en territoire colombien ont etC pourchass6s,
et deja cinquante sont en prison pour subir leur jugement.
Comme vous pouvez le supposer, tous ces 6v6nements n'ktaient gubre faits pour m'engager A mettre
en marche les seurs qui devaient aller aArauca; cependant, Ie 4 fevrier, sur I'assurance que me donna le
g6n6ral en chef de l'exp6dition, que la tranquilliti
serait retablie bient6t, je risquai un t16gramme A la
maison centrale de Cali et partis immediatement de
Tame, pour aller A la rencontre des sceurs et les attendre i une journee et demie de la capitale. Nous arrivimes le mame jour a la station terminus, apr&s onze
jours de voyage. J'avoue que j'admire 1'horoisme de
ces bonnes illes; les guides qui les accompagnaient
me disaient qu'ils ne comprenaient pas comment elles
avaient pu sortir de ces fondriires 6pouvantables qui
d6fient toute description! L'entrain et la bonne
humeur des voyageuses me rassura pour le reste de la
route, car nous etions encore loin de Arauca ! Parties
de Cali, le I fevrier, elles ne devaient arriver A leur
destination que le I" avril.
Du point oit je les avais rencontr6es, nous avons une
longue journee de chemin de fer jusqu'a Bogota, et
deux journaes de voiture avant d'arriver an village oiu
nous attendaient les chevaux qui nous avaient 6t6
envoyes de Chita. Pour arriver A cette premiere residence, nous mimes trois jours et dimes traverser une
des chaines de la Cordillre orientale. L'organisation
de la seconde partie du voyage nous demanda cinq
jours, car nous allions entrer dans une region compl&tement d6pourvue de ressources. De Chita a Tame, il
nous fallut cinq jours, et de Tame A Arauca quatre
jours et demi. Grace A Dieu, le temps 6tait beau et les
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fleuves relativement peu profonds, ce qui nous permit
de les passer a gu ; il y eut bien quelques cris d'effroi,
lorsque les chevaux tribuchaient contre les pierres qui
forment les rapides, et menagaient les voyageuses d'un
bain force ! Mais la route se fit sans incident notable.
De Tame a Arauca, nous eumes & traverser la grande
forit de Banadia; pendant trois jours, nous chemi-
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Mgr Larquere et sa suite en voyage.

nimes sous la voute des grands arbres sans presque
voir le soleil et nous dimes nous r6signer a passer
trois nuits a la belle 6toile. Les Indiens qui habitent la
for&t avaient &t6 avertis de notre passage et vinrent
nous saluer, meme les femmes, ce qui est chose assez
rare; il est vrai que la curiosit6 de voir les cornettes
6tait pour beaucoup dans cette visite. Bien vite elles
se mirent en rapport avec les sceurs, et celles-ci commencerent leur apostolat par une ample distribution
de m6dailles auxIndiens et aux Indiennes. Bien volon-
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tiers elles seraient rest6es avec eux, mais le moment
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n'est pas encore venu de faire une fondation dans cette
foret, qui n'est praticable que pendant les mois d'6t&.
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L'entr6e des soeurs a Arauca fut un vrai triomphe, et
elles furent accueillies avec la plus grande sympathie.
Il y avait plus de vingt-cinq ans que la fondation avait
6t6 promise et jamais r6alisee, aussi la population ne
savait comment manifester son contentement.
Aprs l'installation des sceurs, je profitai des quelques
jours de beau temps qui restaient pour aller visiter une
paroisse situ6e sur les confins de la prefecture; faute
de temps et de ressources, je n'avais pu y aller I'annee
derniere. La paroisse est form6e par deux populations,
dont l'une a nom El Viento en Colombie, et l'autre
Elorza en territoire v6nezuelien. La ligne de d6marcation entre les deux nations est tout A fait imaginaire, de sorte que plusieurs maisons sont en partie
en Colombie et en partie en Venezuela. Grace a Dieo
l'harmonie existe entre les habitants des deux nations
et j'ai 6t6 tout a fait satisfait des cinq jours que j'ai
passes au milieu d'eux. J'avais pris pour I'aller le chemin de Venezuela; la region est passablement habitee,
et deux mois n'auraient pas suffi pour satisfaire toutes
les demandes qui me furent faites ; mais impossible de
m'arr&ter d'avantage, bien a contre-cceur je dus acc6l~rer la marche. Il y avait bien longtemps qu'un pretre
n'avait pas paru dans la contrie, j'ai promis de revenir I'ann6e prochaine et de m'arreter un ou deux jours
dans chaque hacienda, pour baptiser, confirmer et
administrer les sacrements. Par suite du manque de
pretre, dans cette contree, il y a bien des mariages a
r6habiliter. Pour revenir a Arauca, je pris le chemin
de Colombie, celui-ci compl&tement d6sett et, me
dit-on, dangereux i cause des tribus indiennes qui
sont en guerre continuelle avec les blancs. Nous dfmes
chevaucher a travers des plaines immenses de quatre
heures du matin a cinq heures du soir, pour atteindre
ur village et trouver un abri pour la nuit. Les gens
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accoururent immndiatement, et nous primes exercer
notre ministere durant deux jours. Nous pimes priparer plusieurs mariages de concubinaires qui se feront
lors delaprochaine visite des Missionnaires de Arauca.
Que de fois ai-je en l'occasion de repiter en presence
de tant de nacessitis spirituelles: Messisquidem multa,
operariiautem pauci! Nous sommes sept a peine pour

cette immense r6gion! De Chita au Viento il y a au
moins 55o kilometres!
. LARQUeRE.
Le memee crit, le 8 septembre 1917, a M. Louwyck, Vicaire
gendral :

L'annexion de la paroisse de la Salina a notre prefecture doit &tredeja une chose faite; en mars dernier, Mgr le Nonce apostolique, Mgr Gasparri, a
envoy6 a la Propagande tous les details que je lui donnai de vive voix, a I'occasion de mon voyage pouraller
a la rencontre des sours de Saint-Vincent, destinies i
la fondation de Arauca. Dans son premier rapport,
envoy6 pour demander I'annexion de Chita a la prefecture, le secretaire, Mgr Cortesi, avait oubli6 de
parler de la Salina, pensant que ce n'itait qu'une
annexe de cette dernirre paroisse, comme cela etait
autrefois. Depuis cinq on six ans, la Salina avait son
cure et 6tait erig6e en paroisseind6pendante. L'6veque
de Tunja et son chapitre, lors de la cession de la
paroisse de Chita, avaient aussi c6d6 la Salina, I'annexion etait n&cessaire, vu que cette paroisse est situe
a 40 kilometres a l'int6rieur de la prefecture; le contraire aurait it, une anomalie au point de vue des
limites. 11 faut dire que l'acceptation de cette derniere
paroisse nous occasionne un surcroit de travail, surtout en hiver, lorsque la Cordillbre est mauvaise.
La Salina, comme son nom l'indique, est un endroit
oh se rencontrent des "sources d'eau salee,

en trds

-

244 -

grande quantit6. L'exploitation date de temps immemorial et occupe actuellement un grand nombre
d'ouvriers. Les fours sont la propri6te du Gouvernement, qui les loue aux particuliers et leur fournit toute
1'eau necessaire. Toutes les branches de cette industrie sont encore a l'etat rudimentaire, ce qui n'emp6che pas que les magasins peuvent fournir 300 ooo kilos de sel par.mois. Malheurement, I'affluence des
acheteurs n'est pas faite pour favoriser la moraliti;
l'ivrognerie et le libertinage rignent en maitres, et la
Salina a la reputation d'etre le refugium de tous ceux
qui, dans 1'int6rieur, ont eu maille A partir avec la
justice. II y a cependant, pour faire contrepoids, un
bon noyau de braves gens et de personnes pieuses, et
le Missionnaire a du travail lorsqu'il fait ses visites a
la paroisse. La population est de mille cinq cents habitants.
Comme je vous le disais dans ma lettre de juillet,
nous sommes mieux partagis a Chita. La paroisse
compte pres de quinze mille habitants, tous adonn6s a
l'agriculture, et- je- crois, avec quelque raison, que
c'est une des contries les mieux cultiv6es. Le centre
est assez petit; il y a onze villages dont la distance
varie entre 2 et 5 lieues espagnoles, ce qui complique
un peu le service. La visite des malades exige un
grand travail, i certaines epoques, et il n'est pas rare
de voir sortir les deux Missionnaires pour ce genre de
ministere. La population des villages est foncierement religieuse, et pendant I'annee 1916 nous avons
eu plus de quatre cents bapt6mes.
La seconde residence de la prifecture est Tame,
population situee deja dans la plaine, non loin des
derniers contreforts de la Cordillire orientale. Nous
avons choisi ce dernier endroit, comme point plus
central et a cause de son climat relativement bon.
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Le noyau de la paroisse compte de cinq a six cents
habitants, les autres vivent dissimines dans la plaine,
dans les hatos et haciendas.
Quand nous sommes arrives dans cette paroisse,
tout etait a organiser; jamais les Missionnaires qui
nous avaient pr6cidis n'avaient 6t6i
demeure fixe,
ils ne venaient que deux fois par an, et pour deux ou
trois jours & peine. Gr&ces a Dieu et au travail pers6v6rant des deux confreres qui sont IA-bas, MM. Calas
et Catalano, il s'est form6 a Tame un centre religieux,
et les offices du dimanche, comme aussi le rosaire de
chaque soir, r6unissent un bon nombre'de personnes.
Cette annie, les mois de Marie et du SacrC-Coeur
out 6t6 ce61bres tres solennellement, et, lors de mon
dernier passage, j'ai eti edifie par la tenue des fiddles
et par le nombre des communions. Les Missionnaires
de Tame sont charges du service de quatre populations situees dans cette partie de la plaine. Chacune
a sa petite chapelle et son 6cole; elles ont nom: Macaguan, a 15 kilometres; San-Salvador, a 3o kilometres;
El Bance, & 25 kilometres, et San-Lope, a 35 kilometres. Pendant la saison siche, le service de ces annexes n'offre aucune difficulte, mais durant la saison
des pluiestil devient presque impossible.
La troisieme risidence est Arauca, situie dans la
partie orientale de la prefecture; c'est une population
de quatre mille habitants, s'occupant pour la plupart
du commerce avec la r6gion voisine du Venezuela,
dont elle est s6paree par le fleuve Arauca. Au point
de vue moral et religieux, il y a encore beaucoup A
faire pour former une paroisse passable. Nous avons
bon espoir que r1'tablissement des Filles de la Charit6
sera un moyen puissant et efficace pour reveiller la
foi et la pi6t6. Depuis la fondation de la prefecture,
MM. Villanea et Cabal vivent a Arauca et visitent de
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temps en temps les populations del Viento, de Gravo,
de Todos Santos et de Arauquita, sans compter quelques populations voisines en territoire vinizuelien
d6pourvues de pr6tre et qui demandent fr6quemment
le secours de leur ministere. Jusqu'i present, leur
sante s'est maintenue bonne.
Faute de personnel pour organiser une quatrieme
residence, je n'ai pas encore visite la partie de la Cordillere ou vivent les Indiens Tunebos; je ne connais
le pays que par la relation faite par M. Potier et ses
compagnons, lors de leur excursion en 1914. J'ai cru
inutile d'entre'prendre un voyage qui n'aurait d'autre
r6sultat que d'augmenter mes preoccupations. II me
serait dur d'aller visiter ces braves gens, sans leur
laisser des Missionnaires qui pussent s'occuper
d'eux. 11 faut attendre des temps meilleurs, le personnel que j'ai actuellement suffit a peine pour faire une
minime partie du travail. Pour ne pas degarnir les residences, je me r6signe a voyager seul, en attendant
que la Providence m'envoie un confrere qui puisse
me servir de compagnon, dans les longues courses que
je dois faire pour visiter la prefecture.
Amile LARQUERE.

BRESIL
Lettrede M. FRtCHET,PritredelaMission, M. VERDIER,
assistant de la Congrigation.
Rio de Janeiro, Santa Casa da Misericordia, 8 aofit 1917.
MONSIEUR ET TRES HONORE CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nbus pour jamais!
C'est dommage que vous n'ayez pas retard6 de deux
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ans votre voyage en Ambrique. car a c6te des fetes ou
manifestations dont votre visite extraordinaire a ke
I'occasion, votre carnet de voyage aurait eu i en enregistrer une qui ne serait pas la moins int6ressante et
dont l'&clat aurait &t6 encore rehauss6 par votre pr6sence.
Je veux parler de la cel6bration du cinquantieme
anniversaire de I'arriv6e de notre vintree sup6rieure,
la sceur Lassus, A la Santa Casa da Misericordia. Vous
I'avez vue, Monsieur PlAssistant, encore alerte et ferme
i son poste, malgre ses quatre-vingts ahs, lors de votre
passage trop court dans cette maison; et, grace a Dieu,
elle continue toujours t exercer sa charge sans trop
d'inconvenient, n'6tait quelque crise passagbre, inevitable dans un age si avanc&.
Eh bien! il nous a 6te donn6 d'assister, le 17 juillet,
avant-veille de la Saint-Vincent, a une f6te qni restera
inoubliable dans les annales de la Santa Casa, et bien
propre i reposer I'esprit, &calmer les nerfs, parmi les
visions de guerre, les tableaux sinistres, dont- les
journaux nous apportent tous les jours la lamentable
et ternelle re6ptition, sans que nous puissions prevoir quand finira l'horrible cauchemar. Je suis persuad6 que depuis le jour de l'inauguration da grand
h6pital devant l'empereur Don Pedro II, en 1852, et
devant les premibres Filles de la Charit6 qui sont entries a la Santa Casa, avec la vaillante sceur Despiaux
a leur tete, I'on n'avait pas vu pareille manifestation,
aussi solennelle, aussi grandiose, en I'honneur d'une
humble fille de saint Vincent.
Au reste, il faut convenir que ce n'6tait pas une f&te
banale : cinquante ans de Santa Casa! Le fait 6tait
assez remarquable pour passer a la post6rit6. C'est en
effet le 17 juillet, en 1867, que la sceur Lassus d6barquait A Rio de Janeiro et entrait pour la premibre fois
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a la Santa Casa : et depuis ce jour elle est restie dans.
ce vaste 6tablissement, qu'elle gouverne presentement
depuis le d6ecs de la soeur Mantel, a laquelle elle a
succed6 dans la charge de soeur servante. Et malgre
toutes les difficultes, malgr le poids des ann6es, elle
fait grandement honneur a son titre, elle en soutient
la responsabilite, je ne dirai pas sans crainte, mais
d'une main ferme, avec une lucidit6 parfaite, a la
grande satisfaction de l'administration de ce vaste
6tablissement de charite, comme le digne chef de
cette administration, M. le Provedor, que vous avez
eu le plaisir de voir et de connaitre, lui en a rendu
publiquement le t6moignage solennel dans le discours
6
loquent par lequel il a cl6turi la f&te.
Eh bien! c'est cette longue p&riode de cinquante
ans que la sceur Lassus a pass6s a la Santa Casa, au
service des pauvres, au sein de ce vaste h6pital, au
milie'u des malades, des orphelins, des domestiques,
et plus tard a la comptabilit6, commenqant ainsi par
exercer, sous le nom de sceur Elisabeth, les divers offices, que plus tard la Providence 1'appellerait a gouverner : c'est ce jubile de cinquante ans de labeur,
de d6vouement, qu'elle continue d'ailleurs encore (car
vous savez qu'elle n'a jamais quitt6, mame apres sa
nomination de soeur servante, sa table de travail), que
l'administration de la Santa Casa a voulu honorer,
en organisant cette f&te magnifique, cette grandiose
manifestation.
Aussit6t que l'affaire a kt6 d6cidee, on s'est mis a
1'oeuvre avec entrain, et tout cela, bien entendu, a
1'insu de la pauvre sceur supirieure, et pour cause.
En effet, il est bon de savoir, pour votre edification,
qu'en v6ritable fille de saint Vincent, amante de la
simplicit6 et de l'humilite, il n'y a rienqu'elle deteste
autant que ces manifestations exterieures, ces d6mons-
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trations bruyantes. Depuis qu'elle occupe la place de
sup6rieure, elle n'a pas consenti absolument, elle n'a
pas tol&re la plus petite fete a son 6gard, pas meme
pour sa cinquantaine de vocation; il est vrai qu'elle
coincidait avec l'6poque de l'expulsion des congr6gations en France et de la fermeture de tant de maisons
de la Communaut6. Aussi, est-ce par hasard, on plut6t c'est la Providence, une parole sortie de sa bouche et saisie a l'improviste, qui a et6 l'origine de toute
I'affaire.
C'6tait trois ou quatre mois avant I'6v6nement, 6tant
a son bureau de travail, en compagnie de la soeur qui
lui sert de secr6taire, il lui 6chappa de dire incidemment, sans la moindre arriere-pens6e, qu'il y aurait
bient6t cinquante ans qu'elle 6tait entree a la Santa
Casa, le 17 juillet de cette annie. La seur qui entendit cette parole ne l'a pas laiss6 tomber par terre;
elle s'est dit imm6diatement: ( Cette fois-ci, ca y est,
ma Sceur s'est mise dans le sac! Qu'elle veuille on
qu'elle ne veuille pas, c'est le cas ou jamais de lui
arranger une f&te en regle!
Et, au premier moment
libre, elle n'a pas manqu6 de conter le fait a M. le
Mordome, l'intendant de la Santa Casa, qui voue une
es.time particuliere a la sceur superieure, ainsi qu'au
directeur, au m6decin en chef de I'h6pital, qui tous
les deux ont presque tous les jours des combinaisons
a faire avec elle, touchant les affaires de l'administration ou le service des infirmeries.
Je vous demande s'ils ont et% enchant6s de la nouvelle. Aussit6t ils se sont icri6s : ( Mais il faut organiser une manifestation! Comment! cinquante ans que
la sceur sup6rieure travaille a la Santa Casa, qu'elle
se devoue, et jamais elle n'a eu la moindre f&te! Eh
bien! cette fois-ci, elle l'aura!
II faut que la Santa Casa manifeste publiquement
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son estime, sa reconnaissance; il faut organiser une
fete retentissante! Moi, dit M. le Mordome, je me
charge de privenirM. le Provedor, aui, certainement,
sera de notre avis. Sealement il estl ntendu que, au
moins pour le moment, personne en dehors de nous
ne doit etre mis au courant de l'affaire. ,
Ainsi fut traine la conspiration dansl'ombre contre
la pauvre superieure qui ne se doutait de rien. Plus tard,
quand elle commenta a voir certaines demarches, du
remue-menage autour d'elle (on faisait des pr6paratifs un peu partout, particulibrement dans les appartements des soeurs, a leur rifectoire, au dortoir et surtout i la chapelle, mais dans des proportions qui
depassaient la mesure ordinaire) tout cela commenca a
iveiller sa m6fiance. A la fin, il a bien fallu dichirer
les voiles et riveler le secret, quand tout 6tait concert6, qu'il n'y avait plus moyen de revenir en arriere.
C'est alors qu'elle a regrette cette parole jetie en l'air:
a Oh! que j'ai ete b&te, s'est-elle 6criee plus d'une
fois! » Maintenant, c'btait trop tard, il n'y avait plus
qu'i laisser faire. Heureusement qu'elle en a pris carr6ment son parti, car on redoutait encore quelque
d6ception.
II est vrai qu'on avait su prendre la sour Lassus
justement par le c6ti qui pouvait, je ne dirai pas la
flatter davantage, mais qui etait le plus capable d'imposer silence a sa ripugnance et entrainer son consentement, en decidant de commencer les preparatifs de
la fete par la reparation et I'embellissement de la chapelle des sceurs a l'interieur de I'hopital. C'6tait, du
reste, une mesure trbs opportune, car on n'y avait pas
touche depuis le temps de la soeur Mantel : on ne pouvait done offrir un plus beau et plus agriable cadean
a la sceur Lassus, a l'occasion de sa fate, que sa chore
chapelle remise i neaf, tout en effet fut repeint,
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renouvele, les murs a l'int6rieur, I'autel, le tabernacle,
les statues des saints, les tableaux, la sacristie; on
installa au plafond trois magnifiques foyers de
lumiere electrique, et un autre au-dessus de l'autel :
ce fut une restauration complete. Aussi, maintenant,la
v6nerbe superieure a-t-elle raison de dire : t La fete
est passee, elle a dure une journ6e heureusement!
Mais ce qui reste, c'est notre belle chapelle, taute
rajeunie, un vrai joyau!t)
Et ainsi elle se console et se rejouit presque d'avoir
ete involontairement la cause innocente de cette fete;
au reste, elle sait tris bien que la date de ce cinquantenaire, comme M. le Provedor 1'a declare lui-m&me,
a &t6 l'occasion de rendre an timoignage public et
solennel d'estime et de consideration par l'interm6diaire de son humble personne a toute la Communaut6.
La fete a commence par la messe de communaut,, a
I'heure ordinaire, A la chapelle, dont 1'inauguration a
et6 ainsi le prelude des manifestations de la journ6e.
Et, en r6alit6, a cette heure-la, de grand matin, l'illumination 6tait splendide; on voyait un peu partout, et
surtout a l'entour de l'autel, de magnifiques bouquets
de fleurs naturelles et artificielles, disposes avec art
et symetrie : 'execution des chants a &tE parfaite, les
chanteuses se pr6paraient depuis longtemps, les communions nombreuses et ferventes, tout 6tait ravissant,
d'autant plus que tous les ceurs 6taient a l'unisson de
ces pompes ext6rieures. La messe a it6 c6lebr6e par
M. le Visiteur, qui avait ete invite expres par M. le
Mordome, qui a tenu meme a cette heure matinale a y
assister en compagnie de M. le directeur de P'h6pital.
• Notre setur visitatrice aussi etait la avec son assistante i c6t6 de la venerie jubilaire, et elle a voulu
honorer de sa presence les principales cer&mo-
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nies de la journie, de concert avec M. le Visiteur,
Apres la messe de communaut6 out commence les
salutations et compliments. Les Enfants de Marie
internes et externes dont la soeur superieure est directrice depuis de longues ann6es, avaient profite du
jour de la r6union mensuelle, le dimanche precedent,
pour d6biter leur petit compliment. Aujourd'hui,
c'itait le personnel de la Santa Casa, en commentant
par MM. les Aum6niers, les employes de 1'administration; puis sont venus les infirmiers et le reprisentant
de chaque groupe, a la suite d'un petit discours bien
tourni, offrait a la soeur superieure un bouquet magnifique, dont quelques-uns reprisentaient la valeur de
So et m&me 80 francs : a chacun la sceur superieure
repondait fort a propos, avec beaucoup de cordialit :
c'6tait vraiment touchant, on aurait dit une aieule au
milieu de ses petits-fils.
Aprs cela, la sceurLassus,toujours accompagnde de
la sceur visitatrice, s'est rendue au parloir, pour recevoir les compliments des personnes du dehors, des
midecins de l'h6pital, qui sont venus la saluer en
grand nombre, des sup6rieures de diverses maisons
de Rio, des reprisentants d'autres communautbs, de
families distinguees de la capitale, en particulier de
la colonie frantaise : tout ce monde-la venait avec
empressement, la joie sur le visage, offrir leurs hommages 6mus et leurs felicitations a la v6enree jubilaire, qui avait un mot delicat pour chacun.
Jusqu'a present, c'6tait comme la fete de famille :
bient6t allait se derouler la fete officielle au nom de
l'administration de la Santa Casa, mais toujours avec
son cachet religieux en harmonic parfaite avec la profession et le caractire de la jubilaire, comme aussi
avec les traditions d'un 6tablissement essentiellement
religieux. Vers les dix heures est arrive M. le Prove-
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dor, accompagni de plusieurs membres de sa famille,
de quelques-uns des principaux dignitaires de l'administration, pour amener la sceur Lassus a la messe
solennelle, qui devait &trec61ebr6e a son intention a
1'6glise de la Misericorde, par l'aum6nier s6culier de
la Santa Casa : -c'itait Ia partie principale du programme de la f&te.
Alors s'est form6 le cortege, M. le Provedor en
tete, ayant a sa droite la Sceur superieure; puis, apres,
venaient la soeur visitatrice et son assistante, M. le
Visiteur et les trois aum6niers de la Santa Casa,
M. Renault, superieur de notre maison de Botafogo,
et la plupart de nos confreres; a la suite, les soeurs
servantes des asiles qui d6pendent de la Santa Casa,
les repr6sentants de diverses communaut6s et autres
personnes de distinction : tous ont defiI6 entre deux
rangs form6s par les enfants des asiles de la Santa
Casa a la charge de nos seurs, qui jetaient des fleurs

a pleines poignbes, il fallait voir avec quel enthousiasme, au passage de la sceur sup6rieure, dont la
cornette 6tait ainsi bigarree de toutes les couleurs, pendant' qu'aux fen6tres de I'h6pital de nombreux malades et infrmiers applaudissaient avec chaleur. Et
ainsi on est arriv4e
l'6glise de la Misericorde, qui
comme vous savez, est a c6t6 de l'h6pital; a l'entree
stationnait la fanfare form6e par les enfants trouv6s
de la Santa Casa, qui, a l'arriv6e du cortege, a attaqub la Marseillaise avec un entrain et une precision
remarquables.
II y avait bien longtemps que l'6glise de la Misericorde n'avait vu pareille assistance, si nombreuse et si
distingu.e. Aupres de I'autel 6tait la place reservie a.
M. le Provedor et a sa droite la sceur Lassus, la tete
penchie, toute recueillie, on aurait dit qu'elle 6tait
plus absorb6e que d'ordinaire; puis venaient i droite
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et a gauche se ranger a co6t de prie-Dieu pr6pares a
l'avance, suivant 1'indication de M. le Mordome, les
representants des autorites : d'abord un chanoine de
la cath6drale repr6sentant S. Em. le cardinal archeveque de Rio; des officiers reprisentant M. le president dela Republique, MM. les ministres de la Guerre
et de la Marine et le prefet de police; les principaux
dignitaires de la Santa Casa avec leur famille, puis
des membres d'autres families religieuses, et une couronne de Filles de la Charit6. M. le ministre de
France, qui avait deja eu l'occasion de voir la soeur
Lassus, emp&ch6 ce jour-l1, avait envoy6 son secretaire; M. le commandant du cuirass6 Marseillaise,
arriv6 a Rio pour la fete du 14 Juillet, avait promis
d'assister an cinquantenaire, mais matheureusement il
dut s'embarquer la veille.
J'oubliais de dire qu'on remarquait aussi dans I'assistance des membres de la Chambre des d6putes,
entre autres deux frbres d'une de nos soeurs de la
Santa Casa. Au cours de la messe, le c6lbrant prononqa une 6loquente allocution, dans laquelle il exaltait la salutaire influence des institutions de charite,
et en particulier, cela va sans dire, de celle a laquelle
appartient la v6n&rable jubilaire.
La messe terminee, le cortege est sorti dans le m&me
ordre de l'6glise, pour se rendre au grand salon d'audience de M. le Provedor, tres bien decor6 pour la
circonstance, avec grande profusion de bouquets
magnifiques, et oh la sceur Lassus, toujours a. c6t de
M. le Provedor et de notre sceur visitatrice, devait
recevoir les compliments des personnages officiels
deja nomm6s. En premier lieu est venu le representant du cardinal, qui lui a remis une lettre de Son Eminence tres flatteuse avec une benidiction spciale;
puis les officiers, au nom des autorites civiles qu'ils
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representaient : c'a etC ensuite un interminable d6fil
de families, de soeurs, des Filles de Marie, d'anciennes enfants de la Santa Casa, etc. Les journaux
aussi se sont occupis de cette fete, plusieurs ont

publiC des articles elogieux avec le portrait de la soeur
Lassus, et le grand journal 0 Commercio, le doyen de
la presse bresilienne, a publii un article magnifique,
contenant une notice biographique, dui i la plume de
M. le Mordome de-la Santa Casa.
A deux heures, nos soeurs se sont r6unies A la salle
de communaut6, en compagnie des d6ligations des
diverses maisons de Rio, entre lesquelles se distinguait la vniarable doyenne des Filles de la Charit6 de
la capitale, ha sceur Ouin, du Mattoso, qui porte vaillamment le poids de ses quatre-vingt-six ans d'ige et
de soixante-huit de vocation; et la, par I'organe de
l'une d'entre elles, elles ont offert aussi leurs hommages en famille et dans I'intimit6 a leur v.n6rde
sup6rieure, apres avoir chant6 avec entrain un hymne
en rapport avec la circonstance; car vous savez, an
Brisil, il n'y a pas de fete sans musique. Apres quoi,
M. le Visiteur, qui 6tait pr6sent, a donn &a
la chapelle
la b6nediction solennelle.
La conclusion de la f&te a 6t6 le Te Deum solennel
A la chapelle des sceurs, a sept heures du soir, avec
l'assistance de M. le Provedor et des principaux
membres de l'administration. Ensuite M. le Provedor,
apres s'etre excus6 de deroger un pen i la rigle du
silence a cette heure si avanc6e, a manifest, le d6sir
de se rendre A la salle de communaut6, qui, comme
vous le savez, est A c6t6 de la chapelle, et 1a, en presence des aum6niers de la Santa Casa et de toutes les
soeurs presentes, avec des accents 6mus, debout A c6t6
de la soeur superieure, ii a prononc6 une touchante
allocution.
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II a commenc6 par dire avec beaucoup de grace
qu'il venait restituer la seur Lassus h la Communauti,
a sa place de Sup~iieure, car, pendant cette longue
journee si fatigante, elle avait et6 simplement
comme anciennemcnt la seur Elisabeth, docile, obhissante, s'etant prethe volontiers aux ordres de tout le
monde, pour l'exicution du programme de la fete.
Maintenant la fete terminie, la sceur -Elisabethredevenait la soeur Lassus, rendue avec toute son autorit6
a sa charge de sup&rieure.
Apres cet aimable pr6ambule, il a tenu a renouveler
en termes touchants les sentiments d'estime et de
ven&ration qu'il eprouvait a son 6gard, depuis qu'il
avait 6t6 appel6 k la tete de l'administration pour col-

laborer avec elle pour le gouvernement et les interts
de la Santa Casa da Misericordia, rappelant les nouvelles ceuvres entreprises, et menees a bonne fin, les
reformes realisees avec le concours et le devouement
de la sceur Lassus, aussi bien que de ses compagnes,
car aujourd'hui, a-t-il dit, en appuyant sur les mots,
la Santa Casa entend honorer dans la personne de la
sceur Lassus toute la communaute des Filles de la
Charit6, dont les membres se divouent en si grand
nombre depuis de longues ann6es ici, dans ce grand
h6pital, et dans les maisons qui dependent de la Santa
Casa.

I1 a cite ensuite le nom des Provedor sous I'autoritA
desquels elle avait travaill6, tonjours en harmonie
parfaite avec eux, ajoutant qu'elle jouissait a ses
yeux de la meme confiance. Et, par une pens&e ingenieuse, il a compar6 la Santa Casa aun navire dont
elle est le pilote ferme et vigilant; et il 6tait assure
que ce vaisseau naviguait en toute sicurite malgri
tous les 6cueils et les tempptes, parce que la main de
Dieu 6tait a ses c6tes pour la guider et la soutenir.
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Enin il a termin6 en s'excusant de quelque manque
d'6gard involontaire, et en se recommandant a ses
ferventes prieres, affirmant avec energie quil avatt la
confiance, non par ses merites, mais par la misricorde
divine, qu'apres avoir travaillA ici-bas . ses c6tis pour
les pauvres et les desh6rites de ce monde, il sexait
aussi un jour r6uni a elle pour toute I'iternite.
C'etait on ne peut plus touchant, car a l'impression
de sa physionomie, au son de sa voix, on voyait que
M. le Provedor parlait avec une conviction profonde.
En terminant, il a-bais6 respectueusement la main de
la Superieure, qui s'est contentle de r6pondre : ccJe
suis toute confuse, M. le Provedor; je n'ai qu'une
chose a dire, je tacherai d'etre jusqu'i la fin une Fille
de la Charit6 humble et obbissante. *"
Telle a 6te, Monsieur l'Assistant, la c61bration de
cette fete solennelle, qui a laiss6 dans tous les cceurs
la meilleure impression de joie intime, de satisfaction
veritable, dont la conclusion naturelle, comme l'a tres
bien dit .le pr6dicateur a Ia messe, eleve notre cceur
vers Dieu, nous fait aimer, estimer davantage notre
sainte religion, qui, seule, peut inspirer ces devouements sublimes, ces institutions admirables de la charit6 chritienne, qui imposent le: respect et la v6neration mCme aux gens du monde.
C'est bien long, n'est-ce pas, pour une f ete! Je ne
dis pas le contraire, mais vous etes trop indulgent pour
ne pas me pardonner. Avouez aussi que le fait est
assez rare et en meme temps assez important pour
meriter d'etre signal6. Cinquante a.ns de Santa Casa,
d'une vie si pleine, si active, cela valait la peine d'etre
racont6 un peu en d6tail. Et puis, c'6tait si touchant,
si impressionnant, qu'il m'a sembl que le r6cit pourrait vous interesser, vous surtout dont la memaire est
encore remplie des bonnes choses que vous avez vues,
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et encore mieux raconties de 1'Amirique du Sud, et,
en particulier, de notre chore province du Brsil.
Benjamin FRECHET.

CHILI
Lettre de M. OLIVIER, Prilte de la Mission,
4 M. VERDIER, assistaan de la Congrigatiax.
San Esteban, 4 septembre 1917.
MONSIEUR L'ASSISTANT,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous potu jamaisr

Depuis longtemps, je pensais vous ecrire, mais vraiment ma vie errante et occupee m'en a jusqu'ici
emp&ch& Pourtant, je sais que vous avez emporti du
Chili une excellente impression et que les ceuvres de
la ripublique des Andes vous interessent. Je viens
done vous parler de celle a laquelle depuis six ans,
par la volont6 de mes Superieurs, je dois travailler,
de I'(Euvre de la Propagation de la Foi.
Malgre la longueur de la guerre, malgr6 la crise
que nous traversons, nos bons Chiliens, qui ont la foi
et qui aiment leur religion, sont vraiment devouss a
notre ceuvre. A deux, avec le bon frre Joseph, nous
faisons ce que nous pouvons; mais il est certain qu'on
arriverait a un meilleur resultat si nous ktions deux
pr&tres, comme par le pass6. L'ann&e 1916 nous a
donn 66ooo pesosquise sont convertis en oooo francs.
Mgr I'archeveque, dans une lettre adress6e au clerge
et aux fideles de son diocese, en date du 31 janvier
de cette annie, en meme temps qu'il constatait ce
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resultat, les exhortait a continuer dans leur genereux
concours. La voix du pasteur a 6t6 entendue, et, pour
cette annie, tout s'annonce bien. Mgr le Nonce a bien
voulu nous donner une b6endiction apostolique sp6ciale, nous disant combien il etait content de savoir
qu'au Chili on aimait et on favorisait cette grande-

ceuvre.
La visite du Missionnaire des petits Chinois donne
occasion bien souvent, dans les paroisses, a des neuvaines et des triduums qui sont comme une petite mission, oii, pour gagner l'indulgence de I'ceuvre, beaucoup se confessent et communient. Ici a San Esteban,
d'oi je vous icris, j'ai pu de cette fagon exercer mon
saint ministere. Du reste, M. le Visiteur qui se voit
priv6 du concours de bien des n6tres, retenus a la
guerre, m'a dija employe pour diff6rentes retraites
qui, comme il le dit lui-meme exactement, ne peuvent

qu'attirer sur la Propagation de la Foi les ben6dictions du bon Dieu.
Fernand OLIVIER.

URUGUAY

Un Missionnaire nous envoie la notice suivante, que nous
ins&rous avec plaisir dars les Annales.
- VIE ET MORT DE M. JEAN-BAPTISTE BOUVIER
(1865-1916)

La vie et la mort de M. Bouvier, dont on desire
une notice, ont ety vraiment la vie et la mort d'pn
vrai fils de saint Vincent, la vie et la mort d'an saint.
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N6 au Rosaire Oriental (Uruguay), le 21 juin 1865,

le jour de saint Louis de Gonzague, dont il devait
rappeler I'ang6lique puret6, notre confrere eut pour
parents des Savoisiens, plus riches des dons de la foi
que de ceux de la fortune. Ceux-ci virent leur mariage
b6ni par la naissance de douze enfants, dont Jean-Bafliste 6tait le kuitieme. Doui d'une constitution robuste
et d'une taille plus que moyenne, Jean fut toujours un
grand travailleur. Son caractere doux et presque
timide cachait une ame tres sensible et naturellement
portie k l'impatience; mais, l'empire qu'il avait acquis
sur son humeur 6tait tel que seule la rougeur du
visage trahissait parfois la violence qu'il se faisait
pour reprimer la.colkre. I1 manifesta aussi, d&s son
enfance, un serieux et un jugement peu communs aux
enfants de son age. La pikt6 surtout qu'il suca avec
le lait de sa mxre, l'inclina bient6t a embrasser la carriere ecclesiastique. Apres quelques annees pass6es
dans un des colleges de sa ville natale, il dut suivre sa
famille qui vint s'tablir i Buenos-Ayres; et il ne
tarda guere a entrer dans l'ecole gratuite de SaintVincent (calle lorea). Quant aux details qui suivent,
sur son admission a 1l'cole apostolique des PP. Lazaristes, c'est a sa seur ainee que nous les devons.
Docile a la voix interieure qui l'attirait non seulement au sacerdoce, mais a la famille religieuse de
saint Vincent, il fit part de ses intentions a sa bonne
mere, qui alla aussit6t le presenter, comme candidat
a l'tcoie apostolique, au v6nerable M. fiveillUre,
alors visiteur des Pr&res de la Mission, dans la province Argentine. Celui-ci, soupconnant que la vocation
pourrait bien lui venir de sa mere plut6t que du bon
Dieu, ou simplement pour l'eprouver, demanda i l'enfant qui lui avait conseill de se faire pretre: a C'est
sans doute ta bonne maman? - Non, mon Pere, re-
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pondit I'enfant. - Et qui done? - C'est ma tate, repliqua-t-i!, en portant la main au front. - Oh! s'il en
est ainsi, je t'admets a li'cole apostolique; c'est saint
Vincent qui t'envoie. a C'est done vers l'an 1878, que
Jean entra a fl'cole apostolique. II se montra, d&s le
principe, le module de ses condisciples.
Laborieux, intelligent et d'une regularite parfaite,
il laissa entrevoir a ses maitres ce qu'il serait plus
tard, un bon Missionnaire. Bient6t mir pour le s6minaire interne, ii commenca son noviciat, I'an 1882.
C'est l• que se d6veloppirent rapidement toutes les
qualitbs, dont nous avons djA parle, mais surtout sa
profonde humilit6 et son angelique puret6. Ilne con-.
nut jamais ce que c'est qu'une amitie particulibre;
ayant 6galement horrur de tout ce qui s'appelle compliments ou caresses, il ne pouvait supporter qu'on
lui fit des 6loges: a lui s'appliquaient ces paroles:
qui me laudal, me flagellat. Plus admirables encore.
6taient sa prudence et sa d6licatesse avec les personnes

du sexe. Elles allaient si loin, que, plus tard, arrive
au sacerdoce et oblige d'en exercer les fonctions, ce
n'6tait qu'avec repugnance et par devoir qu'il entrait
au confessionnal, pour entendre les femmes. MWme en
dehors du tribunal de la penitence, il ne traitait avec

elles qu'en courant et juste le temps necessaire pour
les affaires a traiter. II n'y a pas jusqu'a nos seurs

qui firent toutes la remarque que, lorsqu'elles l'appelaient au parloir, il ne les invitait jamais a s'asseoir.
Ecoutant avec un doux sourire et les yeux modeste-

ment baisses ce qu'elles avaient a lui dire, il leur
r6pondait avec une respectueuse bont ; mais, aussit6t atteint le but de la visite, sa conversation cessait
et un silence un peu austere et qui trahissait sa modestie, 6tait pour ses visitantes comme une invitation
indirecte h se retirer.
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Mais n'anticipons pas. Ce fut en 1885 qu'ayant acheve
son s6minaire et aussi commenc6 ses 6tudes, des circonstances particulieres amenerent ses Superieurs
majeurs a l'appeler en France avec plusieurs de ses
condisciples, pour y continuer et y completer son cours
de philosophie et de thiologie. C'est 1i que ses professeurs reconnurent bien vite le pricieux tresor qui
leur arrivait de l'Argentine. M. Fiat surtout (plusieurs
de ses lettres intimes a M. Reveillere en font foi)
manifesta les grandes esperances qu'un tel sujet lii
donnait pour l'avenir.
Ordonn6 pr&tre en 189o, il fut envoy6 a BuenosAyres, comme directeur de l'Ecole apostolique et du
college Perboyre. De nouvelles circonstances amenerent ses Superieurs A le rappeler a Paris, o& le rdcamait le Sup6rieur g6ndral. C'est alors que, a son
retour d'Europe, vers la fin de l'annie 90o6, ii fut
envoye auChili, comme directeurdel' Ecoleapostolique
de Santiago. Mais la province Argentine ne pouvant
se r6soudre a la perte d'un sujet si accompli, M. Bouvier fut rappelM de nouveau de Santiago et envoye a
I'Union, comme cure et comme superieur.
C'est sur ce nouveau et dernier th6etre de son zile
que brillerent plus que jamais toutes les vertus de son
ame, vraiment sacerdotale. Cette double dignit6 de
cure et de superieur pesaient tellement a son humiliti
qu'il ne perdait aucune occasion de demander & en
ktre d6charg4. Mais comme les superieurs savent tris
bien que ce sont ceux qui fuient les honneurs qui en
sont les plus dignes, ils se montrerent sourds a ses
instances. Forc6 done de rester a son poste et avant
tout obbissant a I'autoriti comme & Dieu lui-m&me, il
dut en prendre son parti et se livra corpset ame a ses
nouvelles fonctions. On peut dire en toute veriti que
depuis ce jour il ne sut plus ce que c'est que se repo-
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ser. Moins les dix jours qu'il s'absentait de la paroisse
pour aller tous les ans faire sa retraite aux pieds de
la Vierge de Lujan, tout son temps fut consacre au
soin de ses ouailles. Tous ses paroissiens furent I'objet
de sa plus paternelle sollicitude. Mais on pent dire
que sa predilection fut pour les enfants et pour les
malades.
Les enfants! Oh! comme il les aimait! II ne sortait
guere pour ses visites, sans que quelques-uns se joignissent a lui pour 1'accompagner. Et, chemin faisant,
suivant la pratique et la recommandation de saint
Vincent, il leur enseignait la doctrine et ne les renvoyait qu'apris les avoir btnis et leur avoir donn6
quelque image ou quelque midaille. Quant aux classes
de catechisme, aux confessions des enfants, des garcons surtout et des retraites de premiere communion,
.la grosse part du travail etait toujours pour lui. On
aurait dit que cette besogne, comme on sait tres
penible et o6 I'amour-propre ne trouve guere son
compte, lui 6tait presque exclusivement r6serv6e. Mais
d'autre part, comme les enfants aiment ceux dont ils
se sentent aimrs, nous allons voir bient6t comment, les
jours de sa maladie, de sa mort et de sa s6pulture, iIs
se distinguerententre tous par les plus touchants t6moignages d'affection et de reconnaissance.
Apris les enfants, ce furent les malades qui occuphrent la place d'honneur dans sa belle ame de cure.
Non seulement il volait a leur chevet pour leur administrer les derniers sacrements, mais, lorsque leur
maladie se prolongeait, il aimait A les revoir, i leur
donner une nouvelle absolution. Inutile d'ajouter que
c'est a pied que presque toujours il faisait ses visites,
bien qu'elles fussent parfois trs elo.ignbes et nonobstant le froid et la chaleur.
Pour no pas etre trop long, nous ne dirons qu'un
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mot des cinq vertus qui constituent l'esprit de notre
Congregation et qu'il poss6dait a un tres haut degre.
Sa simplicit6, d'abord, se rivblait dans 1'exhortation
ordinaire qu'il faisait a ses p6nitents et qui consistait
a repbter sans cesse : Faites tout en Dieu et pour Dieu!
montrant par la que ces paroles etaient comme sa
propre ligne de conduite.
Inutile de revenir sur son humilite; on la connait
deja. Qu'il nous suffise d'ajouter qu'il ne parlait jamais
de lui-meme et que, dans les programmes de fetes, il
taisait toujours le nom du pr6dicateur, se contentant
de dire: un Peie de la Mission. Quant a sa douceur,
il l'avait acquise A un tres haut degre, au prix de continuels efforts sur son temperament. Que de fois
l'avons-nous vu aux prises avec quelques-uns de ses
6leves du college Perboyre, dont il fut le directeur,
et qui, par leur indiscipline et leur d6sobbissance,
m6ritaient d'etre mis a la porte; ou bien, a la sacristie,
traitant avec des personnes grossibres, leur repetant
jusqu'a cinq ou six fois la meme chose et avec autant
de patience la derniere fois que la premiere, sans
jamais s'alt6rer. Une aussi parfaite douceur suppose
deja une grande mortification, un grand empire sur
tons ses sens. Et en effet, a table, ý l'exemple de son
patron saint Jean-Baptiste, il ne prenait ni vin, ni
viande, ou c'6tait fort rare; quant aux autres aliments,
on renarqua qu'il les acceptait tels quels, sans jamais
les assaisonner avec du sel, du poivre, de 1'huile et du
vinaigre... Et si, parfois, il prenait quelque chose en
dehors des repas, ce n'6tait que par n&cessite.
Enfin sera-t-il necessaire de prouver apres ce qu'on
vient de lire, qu'il avait un grand ztle pour la gloire
de Dieu et le salut des ames? En dehors des timoignages antdrieurs, nous dirons que ses pr6dications
simples ettoujours a la portee de son auditoireCtaient
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continuelles. II lui est arrive assez souvent de remplacer les lectures qui d'ordinaire se font pendant
certaines neuvaines et se font pendant les mois de
Marie ou du Sacre-Cceur, par de courtes mais pieuses
pr6dications qu'on 6coutait avec le plus grand interet.
Tant de zele pour l'instruction de ses paroissiens
ne pouvait que lui concilier I'affection et l'estime de
tous: on Ie regardait comme un saint et s'il eut un
d6faut, ce fut celui d'etre trop bon et d'avoir travaille
au dela de ses forces.. Comme c'est un dimanche, a
la premiere des deux messes qu'il devait dire, qu'une
grande fatigue l'empecha- de lire les avis paroissiaux
et de donner la communion aux fiddles, tout le monde
s'apercut de son indisposition et courut, apres la
messe, k la sacristie, s'informer de sa sant6; mais le
pauvre malade se sentait dji si mal qu'il eut toutes
les peines du monde a arriver a sa chambre pour s'aliter immidiatement; et bien que personne ne soupconnat encore la graviti de son mal, on ne cessa, ce jour1L et les jours suivants, -de venir demander de ses nouvelles; ce fut depuis lors une vraie procession de
fiddles de tout age et de toute condition, qui, peu
rassur6s par les r6ponses de plus en plus alarmantes
que nous pouvions leur donner, firent des prieres et
des communions, envoyerent meme dire des messes,
pour Ie r6tablissement du cher malade... Et lorsque
enin l'on apprit qu'il avait rendu son ame a Dieu, ce
ne fut partout que pleurs et tristesse; on peut dire
que toute la paroisse voulut avoir la consolation de le
voir une derniere fois dans son cercueil et de prier
pour le repos de son ame.
Quant a son enterrement, nous nous sentons impuissants a en decrire la triste beaut6; il faudrait lire la
description qu'en firent plusieurs journaux et revues,
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dont les rddacteurs out une plume mieux taillhe que la
n6tre... Plus de mille personnes de tout rang et de tout
age formerent son cortege, depuis l'Union jusqu'au
cimetiere de Bucco; toutes, Mgr Isasa en tete, voulurent accompagner le dignefils de saint Vincent i sa
derniire demeure; mais ici encore ce furent les enfants
(portion chirie de son coeur) qui r6clamrrent et obtinrent les principaux honneurs de cette triste cir-monie;
on les vit groupks et compacts, autour du catafalque,
priant, pleurant plut6t, pour celui qu'ils appelaient
leur pere; et bien que les feuilles publiques fissent i
I'envi l'61oge du d6funt, elles reconnurent que son
pan6gyrique le plus 6loquent fut cette masse imposante
d'enfants et de fidles qui, nonobstant la fatigue du
long trajet k faire,'ne voulut se s6parer des restes mortels de leur pasteur que lorsque l'obscurit6 de la
tombe vint les soustraire a leurs regards.
Sa m6moire a 1'Union est imperissable! Mais nous
avons mieux I faire que de nous souvenir de lui; nous
devons, nous qui avons eu le bonheur de le connaitre
et de respirer le parfum de ses vertus, nous devons
remercier Dieu de cette grace, car c'en est une bien
grande que de travailler en la compagnie d'un saint
confrere; nous devons en outre nous consoler de favoir
perdu, par la pensie qu'itant deja mfr pour le ciel,
M. Bouvier miritait bien d'aller en jouir au plus t6t.
Nous devons enfin travailler de notre mieux a aller le
rejoindre an sein de la gloire, et cela par rimitation
de ses vertus de pr&re et de Missionnaire.
Pritre di la Mission.
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VARIETES

SLETTRE INEDITE DE SAINT" VINCENT
A LOUIS LEBRETON,

PRETRE DE LA MISSION,

A ROME.

Si l'on excepte deux passages fort courts, publies
l'un dans le recueil des Lettres du saint (t. I, p. 268,
lettre 256), l'autre dans la vie du frere Alexandre
Veronne (Notices, t. III, p. 544), la lettre de saint Vincent que nous donnons ici est inidite. L'original appartient a M. Gloutier, vice-prisident des h6pitaux de
Langres, qui l'a recu de ses parents, avec un portrait
de son arriere-grand'tante, la sceur Humblot, Fille de
la Chariti en 1790, et un tableau italien fort curieux
des principales institutions de saint Vincent.
tcrite le 12 octobre r63o, la lettre 4tait a Rome ie
4 novembre. Apres l'avoir lue, son destinataire la plia
et 6crivit au dos un risum6 du contenu: c Envoy de
Missionnaires a Aiguillon, a Alet, a Geneve et en Lorraine. - 2 5oo lires par mois. - II amene plusieurs
damoiselles. - Mort sainte de mon maistre M. de la
Sale et maladie extreme de deux freres. - Alexandre.
Aage de M. Vincent. D6sirs pour le P. Jule. ,
Le frere Ducournau eut plus tard la lettre en main.
Apres la mort du saint, il nota en marge d'un trait de
plume les passages ; extraire, qu'il 6numbra sur la
page r6servee a I'adresse: , La mort de M. de la Sale
- Dieu luy fait la grace de ne pas convoiter les
hommes. - Fievre ordinaire. ,
La lettre fut soumise en 1881 a l'examen et a l'approbation de Mgr GuiIlaume-Marie-Frederic Bouange,
4vEque de Langres, qui consigna son jugement sur la
lettre meme: a Nous avons reconnu authentique cette
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lettre, dictee par saint Vincent de Paul et signee de
sa main, et nous permettons de 1'exposer a la v6n6ration des fideles dans les gglises et chapelles de notre
diocese. Langres, le 2 juillet 1881. Guillaume-MarieFrederic, 6veque de Langres.,) Et pour qu'on ne se
m6prit pas sur la port6e de son attestation, il ajouta
au-dessous des lignes trac*es par Louis Lebreton et le
frere Ducournau : Tout ceci est d'une autre main que
celle du secr6taire de saint Vincent; c'est un r6sume
de la lettre. Guillaume-Marie-Frd&eric, eveque de
Langres. , Si Mgr Bouange avait pu comparer le document avec d'autres originaux, il se serait apercu que
la lettre du 12 octobre 6tait non dict&e, mais 6crite
tout entiere par le saint, meme l'adresse, et il aurait
ais6ment reconnu l'Ncriture du secr6taire dans les mots
qu'il affirme n'etre pas de sa main.
La dicouverte de ce document vient accroitre le
nombre dbji grand des lettres inedites du saint Fondateur. Ce nombre serait plus grand encore sans doute si
les membres denos deux families voulaient se donner la
peine de signaler l'existence des lettres qu'ils ont vues
ou dont on leur a parl6 et contribuer par 1. aLrendre
plus complete et plus exacte l'edition qui se pr6pare.
P. COSTE.
346. -

A Louis Lebreton, i Rome.
Paris, du 12 octobre 1639.

MONSIEUR,
MONSIEUR,
La grdce de Nalre-Seigneur soit avec nous pour jamais!

J'ai requ la v6tre du 13 septembre et quelques autres
auparavant, auxquelles j'ai fait r6ponse depuis mon
retour de Troyes, et vous redirai par celle-ci que j'ai
pri6 M. le cur6 de Saint-Leu, qui a fait le Martyrologe
francais, de me donner les m6moires qu'il a de sainte

-

269 -

Veneranda; et qu'avant que la prisente parte, je le
ferai voir encore pour le prier de m'envoyer ce qu'il
en a, et le vous enverrai par meme moyen.
Quant aux frais des missions, vous les ferez, s'il
vous plait, quand vous y irez, voire pour ce bon pr6tre
siennois aussi, s'il n'insiste au contraire.
Pour les litanies de J6sus, je voudrais bien que vous
obteniez la permission de les dire au chaeur le matin
media voce size cantu, comme nous avons accoutume.

Quand je vous ai parle de vous envoyer des Missionnaires, ce n'6tait qu'une simple proposition. II
nous serait impossible, a pr6sent que nous avons augment6 le nombre des Missionnaires d'Aiguillon, que
nous en avons donne quatre pour fonder a Alet et que
nous en allons envoyer autres quatre dans le diocece
de Genbve, oii M. le commandeur de Sillery a fait une
fondation, et qu'outre les Missionnaires de Toul, nous
en avons envoyi a Nancy, a Verdun, a Bar-le-Duc et
en allons envoyer i Metz pour assister corporellement
et spirituellement le pauvre peuple des champs retiresdans ces villes: corporellement, en leur departant
pour 5oo livres de pain par mois en chaque ville,
qui reviennent & 2 5oo livres qu'il faut que nous
trouvions par mois; et, par la grace de Dieu, cela
n'a point manque jusques a pr6sent; et si j'espere
que nous n'y manquerons pas; pour le moins
avons-nous des fonds pour cette ann6e; et spirituellement, en leur enseignant a tous les choses
n6cessaires Asalut et lear faisant faire une confession
g6n6rale de toute leur vie passie d'abord, et continuer
de deux ou de trois en trois mois. Notre frere Matthieu,
qui fait des merveilles pour cela, selon la grace que
Notre-Seigneur lui a donnCe toute sp6ciale, a pens6
qu'il ferait bien d'en amener en France le plus qu'il
pourra. II en emmena cent le mois pass6, entre les-
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quels ii y avait quarante-six filles demoiselles et autres,
qu'il a conduies et nourries jusques en cette ville, oit
l'on en a d6ji plac6 la plupart- et en attendant, I'on
les nourrit en une maison ou I'on a pris soin des
enfants-trouvis de cette ville. Quelques bonnes dames
font des merveilles pour nous aider en cela. Tout
cela pos6, vous voyez bien, Monsieur, qu'il nous est
impossible de vous envoyer du secours pour le pr&sent; ce sera quand nous le pourrons. Nous en allons
faire partirdouze ou treize pour envoyer en ceslieux-li.
Voili des nouvelles qui vous consoleront; mais en
voici une qui contristera bien votre cher cceur; c'est
la nouveile de la mort de notre bon feu M. de la Salle,
qui ai'a a Dieu le jour de Saint-Denis, entre trois et
quatre Leures du matin, en suite d'une fiivre pourpre,
en laquelle il a 4t6 si attach6 & la volontf de Dieu
qu'i! n'en est pas sorti un moment, de sorte qn'il se
peut dire que sa mort a repondu a sa vie. Un jour
avant mourir, il tira sa chemise, pour mourir nu, avec
taut de propret6 que chacun a admird comme quoi un
corps qui ne remuait plus il y avait deux jours avait
pu faire cela. Et, en effet, je lui demandai pourquoi il
s'etait mis nu, et il me fit une r6ponse non articule,
que je n'entendis pas; mais M. Dehorgny nous dit
qu'il croyait qu'il 1'avait fait pour imiter saint Francois ou, pour mieux dire, Notre-Seigneur, pour ce
qu'il le vit, I'ann6e pass6e, fort touch6 de cet acte de
saint Francois, le jour que l'on en lisait la vie.
Notre-Seigneur semble n'en vouloir pas demeurer
l1, car, A l'heure que je vous parIe, nous avons deux
de nos frires dans l'extr&me-onction, dont notre cher
et admirable frere Alexandre en est 1'un. Je recommande a vos prieres le mort et les vivants et vous prie
de nous faire d6pecher l'autel privil6gi6 avec la dispense du nombre pr6fix de neuf messes. 1 s'en dit

pour I'ordinaire des quinze on vingt; mais il arrive
parfois, quand l'on va . la mission, qu'on n'est ici que
quatre on cinq piatres. Mgr Ie cardinal vient d'envoyer cians pour faire demander si nous en avons un,
avec ordre d'y faire dire des messes pour feu Mgr le
cardinal de la Valette.
Mon Dieu, Monsieur, que cette supplique est longue
a faire! Je vous supplie, Monsieur, de la hiter; et,
quoi que die ce bon prilat et plusieurs autres, standum
estproposito.Je viensde parler de cette affaire avec notre
bon M. Callon, qui estime comme moi la chose absolument ncessaire, et m'a dit de si bonnes choses pour cela
que j'en ai le cceur tout attendri, entre autres 1'argument de saint Thomas: quae applicanturprime et ultima
debent esse immobilia. Ce bon M. Callon, c'est un docteur en theologie qui travaille incessamment a la mission devers Aumale. Faites done, Monsieur, je vous
en supplie. Je ne sais s'il n'aurait pas tc kAsouhaiter
que vous vous fussiez.adress6 d'abord . Mgr le cardinal Antonio, ni si la personne que vous savez n'en
veut pas faire une vache a lait pour avoirencore de
l'argent on service qui l'iquivale. Plit a Dieu que vous
eussiez quelque autre moyen en main pour faire la
chose; c'est la pensee de M- de Cordes, pourvu que
cela se peut sans rien giter! Ceci soit dit a l'oreille de
votre cceur et non jamais . aucun autre. Que si vous
trouvez do danger au changement des moyens, zr nomine Domini, tenez -vous a celui que vous avez. Voyezvous, Monsieur, nous sommes mortels. Je ne la puis
pas faire longue, car j'entrerai an mois d'avril prochain en ma soixantieme. Ajoutez a cela les accidents
qui peuvent arriver. Le m6decin vient de sortir d'avec
moi, qui me vient de dire que voilk M. Dehorgny qui
Sa la fivre. Pour celle que j'ai i present, c'est mon
ordinaire.
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Je suis plus touche que je ne vous puis dire de I'heureux rencontre que vous avez faite de ce bon pr&tre
siennois. O Monsieur! que je le serais parfaitement
s'il plaisait a la bonte de Dieu de l'unir a vous en son
esprit; je le dis positis ponendis; il me semble que
Notre-Seigneur me fait la misericorde de ne pas convoiter les hommes que lorsque sa providence les
attire. H1las! Monsieur, que nos souhaits sont vains
et fautifs! Je prie Notre-Seigneur cependant qu'il
donne sa bneidiction sur la nouvelle vie que vous
allez commencer ensemble dans votre maison et a la
mission a laquelle je me persuade que vous etes maintenant. J'ose me donner la confiance de le saluer
tres humblement avec tout le respect et la reverence
que je lui dois et me recommander a ses saintes pribres.
Je salue pareillementcet autre bon pr&tre duquel vous
me parlez pour faire peut-etre le troisieme.
Vous m'avez parle du R. P. Garanita quasi par toutes
les lettres et de tout le bien qu'il fait. Quoi que ce
soit, je ne puis que louer Dieu de la grace qu'il vous
fait, comme aussi de celle que vous a faite ce bon
prelat qui fait cette Academie d'ecclisiastiques. J'e
prie Notre-Seigneur qu'il verse ses ben6dictions sur
eux de plus en plus.
Jesus! Monsieur, que je suis console du memorial
que vous avez present6 pour avoir la faculte de tra,
vailler et des indulgences pour la Compagnie! Je vous
prie de me I'envoyer des que vous I'aurez obtenu. O
Monsieur! que je sens tendrement Ia grace que vous a
faite en cela Mgr le cardinal Bagni et que je prie Dieu
de bon coeur qu'il le conserve de dongues ann6es! Je
vous dirai deux choses de lui : 'une, que je n'ai
jamais vu une bonte plus rapportante & celle du
bienheureux Francois de Sales, 6veque de Geneve,
que la sienne; l'autre, que je garde son portrait fort
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cherement, et n'en ai point d'autre que le sien et celui
de notre bienheureux prilat. Je vous supplie, Monsieur, de l'assurer de mon ob6issance, d'avoir soin de
votre sant6 et de m'aider par vos prieres pour obtenir
mishricorde devant sa divine Majest6 pour moi et de
lui demander la grace de mieux vivre pour bien mourir, comme a fait Mine la prisidente Goussault, qui a
fait un divin usage de la maladie qui a precede sa
mort, qui a Wte longue et douloureuse, et est morte
avec joie et jubilation.
Je suis, en I'amour de Notre-Seigneur, Monsieur,
votre tres humble et tres obbissant serviteur.
Vincent DEPAUL.
De Paris, ce-t2 octobre 1639.
Suscription: A M. Marchand, banquier en cour de Rome,
pour rendre, s'il lui plait, h M. Lebreton, Pretre de la Mission, a Rome.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

LrTTERAE ENCYCLICAE
DE PRAEDICATIONE DIVINI VERBI
AD PATrIAUCHAS, PRIMATUS, ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS ALIOSQYZ
LOCORVY
ORDIlNRIOS PACEM
T COMMYNIONEM CVM APOSTOLICA
SEDE HABENTES.

BNeolICTUS PP. XV .
VeneraBiles Fratres,salutem el afostadicam beiedictiorew
Humani generis Redemptionem lesus Christus in aa Crucis moriendo cum consummaiuet, velletque adducere homines ut, suis praeceptis obtemperando, compotes fierent aeternae vitae, non alia usus
est via quam suorum voce praeconum qui, quae ad salutem credenda
faciendaque essent, hominum universitati denuntiarent. Placil Deo

per siuiamin frieatcdm ioms salvos acere credentest. Elegit igitur Apos.
i. Cor.

1,

21,
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tolos, quibus cum per Spiritum Sanctum doua infudisset tanto muneri
consentanca, Euntes, inquit, in mundum uuiversum raedicate Evangeliumt. Quae quidem praedicatio faciem orbis terrae renovavit. Nam,
si Fides christiana mentes homiuum a multipliri errore. ad veritatem,
animosque a sordibus vitiorum ad omnium virtutum excellentiam convertit, profecto ipsius praedicationis ope convertit : Fides ei auditu,
auditus autem per verbum Ckristi'. Quapropter, quoniam, Dei natu,

iisdem causis quibus procreatae sunt, resconservantri, patet praedicationem christianae sapientiae ad continuandum aeternae salutas opus
divinitus adhiberi; et earn in maximis gravissimisque rebus iure numerari : in quam propterea curae cogitationesque a Nobis praecipuaeconfcrendae sunt, maxime si aliqua ex parte, a nativa integritate,cum suae
efficacitatis detrimento, deficere videatur.
Id enimvero est, venerabiles Fratres, quod ad ceteras miserias horum
temporum quibus Nos ante alios sollicitamur, accedit. Etenim, si circumspiciamus quam multi sint qui verbo Dei praedicando dant operam,
tanta occurret coa'ia, quanta fortasse numquam fuit antea. Si autem
consideremus, quo loco sint publice ac privatim mores atque instituta
populorum, crescit in dies vulgo rerum quae supra naturam sunt, des-

picientia et oblivio; sensim a christianae virtutis severitate disceditur,
maioresque ad probrosam ethnicorum vitam quotidie regressus fiunt.

Horum quidem malorum varide sunt multiplicesque causae: nemo
tamen negaverit deplorandum esse quod eis malis a ministris verbi non
satis afferatur medicinae. Numqud sermo Dei talis ese desiit, quails
ab Apostolo dicebatur, vivus et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti? Num gladii huius aciem usus diuturnitas hebetavit? Vitio certe
tribuendum est ministrorum qui non fractant, quemadonodn oaportet,

hunc gladium, si is non omnibus locis vim suam exerceat. Neque eCim
dici potest melioribus, quam nos, temporibus Apostolos usos esse, quasi
tur aut plus esset docilitatis ad Evangelium aut minus contra divinam
legem contumaciae.
Omnino igitur, quod Nos apostolici officii conscientia admonet duorumque proximorum Decessorum exemplum hortatur, huc summo
studio, pro rei gravitate, incumbendum Nobis esse intelligimus, ut
praedicationem divini verbi ad eam normam, ad quam Christi Domini
iussu Ecclesiacque statutis dirigenda est, ubique revocemus.
Principio, venerabiles Fratres, quaeramus o p ortet, quas ob causas in
hoc genere de via declinetur. Iam istae causae ad tres redire videntur :
aut is ad praedicandum assumitur qui non debet; aut id muneris non
eo e&ercetur consilio quo debet; aut non co modo quo oportet.
Etenim praedicationis munus, ex Tridentinae Synodi doctrina, Epiwoporam praecipum est 3. Apostoli quidem, quorum in locum successere
Episcopi, hoc maxime suarum partium esse duxerEnt. Ita Paulus : Nos
enis wisit me Christus baplisare, sed evanglisaret. Ceterortim autem
Apostolorum ea fuit sententia : Non est aequum nos derelinquere wverbu
Dei, et ministrare mensiss. Etsi autem proprium id est Episcopornm,
x. Marc. xvi, iS.
2. Rom. x, 17.

3. Sess. XXIV, De Ref., c. IV.

4. I Cor. I, 17.
5. Act. vr, 2.
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tamen, quoniam variis distenti curis in suarum gubernatione ecclesiarum, nee semper nec usque quaque ipsi per se possunt, necesse
est etiam per alios huic officio satisfaciant. Quare in hoc munere quicumque praeter Episcopos versantur, dubitandum non est quin, episcopali fungentes officio, versentur, - Haec igitur prima lea sanciatur, ut
munus praedicationis sua spoute suscipere liceat nemini; sed ad illud
exsequendum cuivis opus sit missione legitima, quae, nisi ab Episcopo,
dari non potest : Quomodo fraedicabrnt, msi miltantur?I Missi sunt
enim Apostoli et ab Eo missi qui summus est Pastor et Episcopus animarum nostrarum'; missi septuaginta duo illi discipuli: ipseque Paulus, quamvis constitutus iam a Christo vas electionis ut nomen eius coram gentibus et regibus portarets, turn demum iniit apostolatum quum
seniores, Spiritus Sancti mandato Segregate mini Saulum n ofar
(Evangelii) , obtemperantes, eum cum impositione manuum dimisissent.
Id quod primis Ecclesiae temporibus perpetuo usitatum est. Omnes
enim, vel qui in sacerdotum ordine eminebant, ut Origenes, et qui
postea ad episcopatum evecti sunt, ut Cyrillus Hierosolymitanus, ut
loannes Chrysostomus, ut Augustinus ceterique Doctores Ecclesiae veteres, sese ex sui quisque Episcopi auctoritate ad praedicandum contulerunt.
Nunc vero, venerabilesFiatres, lonc aliud venisse in consuetudinenm
videtur. E sacris oxatoribus non ita panci sunt in quos apte cadere illad
dixeris quod queritur Dominus apud leremiam: Non mitbaew prop•hetas, e ipsi arre6ant . Nam cuicumque vel ex ingenii indole vet aliis
quibusvis de causis ministerimm verbi suscipere libuerit, facile ei patet
aditus ad suggests templorum, tamquam ad palaestram in qua quivis
suo arbitratu sese exerceat. Itaque ut iam de medio tollatar tanta perversitas, vestrum est, venerabiles Fratres, providere; et quoniam de
pabulo vestris gregibus praebito reddenda Deo Ecclesiacque a vobis ratio est, ne sinite ut quis, iniussu vestro, in orile se inferat, et ores
Christi ad suum arbitrium pascat. Nemo igitur in dicecesibus vestris,
nisi vocatns probatusque a vobis, iam nunc sacras conciones habeat
Hic vero summa cum vigilantia attendatis volumus quibus manus.
tam sanctum demandetis. Qua in re Episcopis hoc tantum, Concili
Tridentinideereto, permittitur ut idoaeos eligant, id est qui possint officium Praedicatian s lMr4er exsequi. Saaubriter, dictum est-notate verbum quo rei continetur norma -non elfeuelter, non cam plass mudienhium, verum cum unimaram fructu, ad quem, tamquam finem, divini
verbi administratio pertinet - Quod si pressius definiri a Nobis cupitis
quos reapse habeatis idoneos, cos dicimus in quibus divinae vocationis.
argumenta reperietis. Nam quod requiriter ut quis ad sacerdotium admittatur : Nee qairuam suamit sibi honorem, sed pai vocarr a Deo 6
idem opus est at quis ad praedicandum habilis aptusque iudicetur.
Quae quidem vocatio baud difficile deprehenditur. Christus enim, Do-minus et Magister Noster, cum in eo esset ut in caelum adscenderet,.
nequaquam dixit Apostolis at illico, diversi abeuntes, praedicare inci-

r. Rom. x, X5.
2. I Petr. nI, 25. - 3. Act. xx, i5.
4. Act. xii•, a.
5. Ierem, xxil, 21. -6.
Hebr., v, 4.
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perent : Sedele, inquit, in tivilate, qgzodusqu' irduarinivirtluk ex llol
Hoc igitur erit indicio quenipiam divinitus ad id muneris vocari, si is
virtute ex alto sit indutus. Qmod cainsmodi sit, licet ex iincolligCee,
remerabiles Fratres, quae in Apostis, statim at virtfte
desuper
acceperint, scimus evensse. Ubi enim in eog Spiritu Sanctus des.
cendit-ne miifica, quibus aucti snt, charismata attiagamum-ex rudibus
ifirmisque hominibus docti perfectique evascrunt. Sit igitur sacerdos
quispiam congruenti tarn scientia tr vuirtute psaeditus - modo ei doma
matrae suppetant quae necessaria suat ne tentetor Dems-recte ad
praedicationem vocatus videbitur, neque erit car. ab Episcopo ad hoc
maua non possit assumi. Quod ipsumn vult Tridentina Synodns cam
edicit, ne quos Episcopus praedicare sinat qui non sint mori6sa d o nm trobri2. Itaque Episcopi est eos, quibus praedicandi munusdeferre
cogitat, diu multumque experiri ut qaae quantaque sit coram et docIrinae copia et vitae sanctimosia cognoscat. Qui si remisse negligentaque segesserit,is profecto in re gravrssima deliquerit, et in eius caput
eulpa recidet vel errerum quos impernts praedicator fuderit, vel offensiona malique exempli quod improbas dederit.
Quo autem faciliores in hoc vestras, venerabiles Fratres, reddamus
partes, volumus ut qui praedicandi potestatem petunt,non secus ac qui
confessiones peccatorum excipiendi, de eorom moribus et eruditione
posthac duplex severumque fiat iudicium. Quisquis igitar in alteratro
mancas et claudicans repertus sit, nallo rei cuiusquam respecta, repellatur ab eiusmodi munere cui non esse eum idoneum constiterit. Postubt id vestra ipsorum dignitas, quorum vices a praedicatoribus geretur,
at diximus; flagitat Ecckesiae sanctae utilitas, quandoquider se derraes
et luxjmunai esse , si quis alius, is debet qui in verbi ministerio versatur.
His probe consideratis rebus, ultra progredi ad explicandum quem
sacrae praedicationis et finem et modum esse oporteat, supervacaneum
potest videri. Nam si ad ear, quam memoravimus, regulam sacrorum
oratorum delectus exigatur, quid est dubii quin, congruis ornati virtutibus, dignam in praedicando et causam sibi proponant et rationem
teneant? Sed.tamen prodest haec duo illustrare capita, ut eo melius.
appareat, quare interdum boni praedicatoris forma in nonnulis desideretur.
Quid praedicatoribus debeat in suscepto munere exsequendo esse
propositum, licet intelligere ex eo quod ii possunt ac debeat de se idem,
quod Paulus, affirmare : Pro Christo legaione jangimutr. Si autem
legati sunt Christi, illud ipsum velle debent in legatione peragenda
quod Christus voluit in danda; immo quod ipse, dum vixit in terris,
sibi proposuit. Neque enim Apostoli, et praedicatores post Apostolos,
alio missi sunt atque Christus : Sicut miit me Pate et ego ansto vos .
Scimus autem clius rei giatia Christus de caelo descenderit: aperte
enim declaravit : Ego ad ho veni in mundum, ua testimonium perkibeam
venmtai. * Ego veni, ut vitam habeant '.
i Luc. xxiv, 49. 4. II Cor. v, 2o.

a. Loc. ci. -

3. Matth. v, B3, t4.

5. Ioan., xx, zz - 6. Ibid. xvIII, 37. -

7. Ilid. I, so.
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Utrunque igitur persequantur oportet qui sacrae praedicationi daNt
opexam, id est, ut traditae a Deo veritatis diffundant lumen et ut in is
qui audiunt, supernaturalem excitent alantque vitam; brevi, ut animaumm quacrendo salutem, Dei promoveant gloriam. Quare, sicut perperam appelletur medicus, qui medicinam non faciat, vel alicuius artis
doctor qui earn non docent axtem, sic qui praedicando non curet ad
pleniorem Dei cognitionem et ad aetenae salutis viam homines addscere, eum declamatorem vaniloquum appellari licet, praedicatorem
vangelicum non liceL Atque utinam huiusmodi declamatores nali
sint! - Quid vero est quo ducuntur maxime? Aliiquidem inanis gloiae
cupiditate : cui scilicet ut satisfaciant : a Student magis alta quam apta
dicere, facientes apud infirmas intelligentias miraculum sui, non ipsorum
saiutem operantes. Erubescuat humilia ct plana dicere, ne sola haec
scisse videantur... Erubescunt lactare parvulos f.
Cumiue lesas
Dominus ex humilitate auditorum ostenderet se eum esse qui exspectabatur : Paueres emnieisanir %, quid non moliuntur isti, ut ex
urbinm celebritate atque ex primariorum dignitate temploeum commeadationem suis sermonibus acquirant? Quoniam autem in rebus a Dee
revelatis quaedam sunt quibus corruptae humanae naturae perterreatu
in&rmitas, quaeque ob earn causam accommodatae non sunt ad evocandam multitudinem, ab iis caute se abstinent eaque tractant in quibus,
si loci ralioaem excipias, nihil est sacium. Ac non raro contingit at in
media pertractationererumacternarum labantur ad politica, praesertim
si quid-eins generis animos audientium vehementer teneat occupatos.
Omnino unum hoc iis esse studium videtur, placere audientibus eisqe
morem gercre quos Paulus frwuietes aribass dicit. Hinc ile gest•
non sedatus et gravis, sed quails in scaena aut in concione populari solet
agi; hinc illae vocisvel remissionesmilliores, wel contentiones tragicae;
hinc illud orationis genus proprium ephemeridum; hinc sententiarau
ilia copia ab impiosum et acatholicorum petita scriptis, non a divisis
Litteris, non a Sanctis Patribus; hinc denique ilia et, quac ad eoum
plerisque usurpaturvolubilitas tanta verborum, qua obtundant quidem
aures et admirationem moveant audientibus, sed nihil his boni aferant
quod domum reportent. Iam vero mirum quantum piaedicatores isti
opinione falluatur. Habeant licet quem tanto cum labore nec sine
sacrilegio petunt plausum imperitorum : num preiaum est opeae,
qaando simul subeunda eis est prudentium omnium vituperatio et,
quod est mains, formidandum Christi severissimum iudicium?
Quamquam, venerabiles Fratres unice quaerere praedicando noa
omnim est qui a regula normaque aberzant. Plerumque huiusmodi
signifcationes qui captant, ideo captant ut eas ad aliud assequendam
dirigant rel minus honestum. Nam, oblivioni dantes illud Gregorii :
a Non pxaedicat sacerdos at comedat, sed ideo at praedicet, manducare
debet a hand ita rari sunt qui, cam ad alia munera, quibus decenter
alerentur, non se factos ease intelligerent, ad praedicationem
rse
contalerant, an ministeuii sanctissimi rite exercendi, verum quaestus faciendi

l.
2.
3.
4.

Gillebertus Ab. in Ca•s. Casticor., serm. xxvlr, a.
Matth. 5.
II Tim. xv. 3.
In I Regar, lib. III.
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quaerendum ubi maior sperari possit fructus animarum, sed ubi plus
conficiatur praedicando lucri.
lam vero, cum ab his nihil exspectare liceat Eccesiae, nisi damnum
et dedecus, summopere vobis, venerabiles Fratres, est vigilandum, ut,
si quem inveneritis praedicatione ad suam gloriam vel ad quaestum
abuti, eum sine cunctatione amoveatis ab officio praedicandi. Nam qui
rem tam sanctam polluere non veretur tanta perversitate propositi, non
sane dubitabit ad omnes indignitates descendere, ignominiae labem
aspergens non sibi tantum, sed ipsi etiam sacro muneri, quod tam prave
administrat.
Eadem autem erit adhibenda severitas in eos qui quo decet modo
non praedicent, propterea quod ea neglexerint, quae ad recte hoc ministerium obeundum necessario requiruntur. Haec vero quae sint, docet
exemplo suo is qui ab Ecclesia cognominatus est Praedicatorveritais,
Paulus Apostolus : cuins similes praedicatores utinam, De; miscrentis
beneficio, multo plures habeamus.
Primum igitur quod discimus a Paulo hoc est, quam bene paratus et
instructusad praedicandum venerit. Neque vero hic loquimur de doctrinae studiis in quibus, Gamaliele magistro, diligenter versatus erat.
Scientia enim in co fer revelationem infusa, obscurabat ac paene obruebat ear quam ipse sibi comparaverat : quamquam hanc quoque non
parum ei profuisse ex eius Epistolis apparet. Prcrsus necessaria est
praedicatori scientia, ut diximus, cuius quidem lace qui caret, facile
labitur, ex Concilii Lateranensis IV verissima sententia : Ignorantia
est mater cunctorum errorum. i Non tamen de qualibet rerum scientia
volumus intelligi, sed de ea scilicet quae propria est sacerdotis, quacque,
at in pauca conferamus rem, cognitione sui, Dei, et officiorum continetur : sui, inquimus, at suas quisque utilitates omittat; Dei, ut omnes
ad eum et cognoscendum et diligendum adducat; officiorum, at ea
seret et servari praecipiat. Ceterarum rerum scientia, ista si desit, iflst
nec quicquam prodest.
Illud potius videamus, qualis in Apostolo praeparatio fuerit animi.
Qua quidem in re tria sunt maxime consideranda. Primum ut se totaum
Paulus divinae voluntati dediderit. Visdum enim, cum iter faceret
Damascum, Iesu Domini virtute tactus est, ediditillam Apostolodignam
vocem : Domine, quid me vis iacert ? Nam promiscua illi statim coeperunt esse pro Christo, sicut perpetuo fuerunt poster, laborare et quiscere, egere et abundare, laudari et contemni, vivere et mori. Non est
dubium quin ideo in apostolatu tantum profecerit, quod se Dei voluntati pleno cum obsequio permisit. Quae similiter ante omnia obsequatur

Deo quisquis praedicator ad salutem animaruim uititu; ut nihil quidquam sit sollicitus quos auditores, quem successum, quos fructus habiturus sit :denique ut Deum dumtaxat, non se respiciat.
Hoc autem tantum Deo obsequendi studium animum postulat adeo
comparatum ad patiendum, ut nullum fugiat laboris molestiaeque
genus. Quod alterum in Paulo fuit insigne. Nam, cum de eo dixisset
Dominus: Ego ostendam ijli, quanta oporteas eum pro nomian arn ftdoi
i. AcL IX, 6.

.. Act. ix, x6.
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ipse deinde aerumnas omnes tanta cum voluntate complexus est ut
scriberet : Superabundo gaudio in omni Iribulaiome nostra4. lam vero
haec laboris tolerantia in praedicatore siemineat, cum quicquid humani
in eo sit, abstergeat, ac Dei gratiam ei ad fructum ferendum conciliet,
turn incredibile est quam eius operam christiano populo commendet.
Contra, parum ad permovendos animos ii possunt, qui quocumqLe
venerint, ibi commoditates vitae plus acquo cousectantur, ac dum suas
conciones babeant, nihil aliud fere attingunt ministerii sacri, ut appareat plus eos propriae servire valetudini, quam animarum utilitati
Tertio denique loco sPridum orationisqui dicitur, necessarium praedicatori esse intelligimus ex Apostolo; qui ut primum vocatus est ad
apostolatum, Deo supple ease instituit: Ecce enim orat. Etenim n-n
copiose dicendo nec subtiliter disserendo aut vehementer perorando
salus quaeritur animarum: qui hi consistat praedicator nihil est nisi
aes soxnms ant crm6alum tinnierss. Id quo fit ut vigeant humana verba
mirificeque valeant ad salutem divina est gratia : Deus incremenium
dedil 4. Dei autem gratia non studio et arte comparatur, sed precibus
impetratur. Quare qui parum aut nihil orationi est deditus, frustra in
praedicatione operam curamque consumit, cum coram Deo nec sibi nec
audientibus quicquam proficiat.
Itaque, paucis cpncludentes quae hactenus diximus, his Petri Damiani verbis utamur : Praedicatori duo sunt permaxime necessaria,
videlicet at sententiis doctrinae spiritualis exuberet, et religiosae vitae
splendore coruscet. Quod si sacerdos quispiam ad utmmrque non sufficit, at et vita clarus et doctrinae facultate sit profluus, melior est vita
procul dubio quam doctrina... Plus valet vitae claritas ad exemplum,
quam eloquentia vel urbanitas accurata sermonum... Necesse est at
sacerdos, qui praedicationis officio fungitur, et doctrinae spiritualis
imbribus pluat, et religiosae vitae radiis splendeat: instar illius Angeli,
qui natum Dominum pastoribus nuntians, et splendore claritatis emicnit, et quod evangelizare venerat, verbis expressit.. a
Sed,ut ad Paulum redeamus, si quaerimus quibus de rebus consuevisset praedicando agere, ipse sic omnia complectitur : Non enim iudicavi me stire aliquid inter vao, nisi lesum Christu, et huxt crwmifwixm S.
Efficere ut lesum Christum homines magis magisque cognoscerent et
quidem cognitione quae ad vivendum, non modo ad credendum, pertineret, hoc est quod omni apostolici pectoris contentione laboravit.
Itaque Christi dogmata et. praecepta omnia vel sereriora sic tradebat
at nihil nec reticeret nec molliret, de humilitate, de abnegatione sui,
de castitate, de rerum humanarum contemptu, de obedicntia, de venia
inimicis danda, de similibus. Nec vero timide illa denuntiabat : inter
Deum et Belial eligendum ease cui serviatur, utrique non posse; omnes,
ut e vivis excesserint, tremendum manere iudicium; cum Deo non licere
transigi; ant vitam aeternam sperandam, si universae obtemperetur
legi, aut, si cupiditatibus indulgendo deseratur officium, ignem aeterx. II Cor. vu, 4.

a. Act. ix, ix.

3. I Cor. xm,
4. Iid,
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5. Epp. lib. I, Ep.

6. I Cor. u, a.
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num esse exspectandum. Neque enim Praedicator vriiatis unquam
putavit abstinendum ab huiusmodi argumentis propterea quia, ob corruptionem temporum, nimis dura viderentur iis, ad quos loquebatur.
- Apparet igiiur quam non probandi sint ii praedicatores, qui quaedam
christianae doctrinae capita, ne fastidio sint audientibus, non audent
attingere. Non medicus quisquam inutilia remedia dabit aegrotanti,
quia is ab utilibus abhorreat? Ceterum inde probabitur oratoris vixtus
et facultas, si quae ingrata sunt, ea grata dicendo reddiderit
Quae autem tractanda susceperat, quo modo ? Apstolus explicabat?
Non in pers'uasiilibushkmanae safieaiaeverbis . Quanti refert, venerabiles Fratres, hoc omnibus esse exploratissimum, cum videmus non
paucos e sacris concionatoribus ita dicere ut Scripturas Sanctas, Patres
Doctoresque Ecclesiae, theologiae sacrae argumenta praetermittant;
nihil fere nisi rationem loquantur. Perperam profecto: neque enim in
ordine supernaturali humanis tantum adminiculis quidquam proicitur.
- At illud opponitur : praedicatori qui quae divinitus revelata sunt,
urgeat, non haberi fidem. - Itaue vero? Sit sane apud acatholicos :
quamquam cum Graeci sapientiam, nimirum huius saeculi, quacrerent,
Apostolus tamen eis Christum crucifixum praedicabat2. Quod si oculos
convertamus ad gentes catholicas, in his ii qui alieni sunt a nobis, Iere
Fidei radicem retinent : mentes enim obcaecantur co quod animi corrumpuntur.
Postremo qua mente praedicabat Paulus? Non ut hominibus, sed at
Chisto placeret; Si hominibus placerem, Christisermus non essen*. Cum
animum gereret incensum caritate Christi, nihil quaerebat practer
Christi gloriam. O utinam qui in verbi ministerio elaborant, omnes
vere lesum Christum diligant; utinam possint illa usurpare Pauli :
vi'ere
Propi•t quem (lesum-Christum) omnia detrimenim fecik; et MAlii
Chrisusr est s. Tantum qui amore ardent, cetexoA infammnare sciunt.
Quare S. Bernardus ita praedicatorem admonet : a Si sapis, concham
te exhibebis et non canalem* ,; hoc est : quod dicis, eo plenus ipse
esto, et ne satis habeas in alios transfundere. a Verum, ut idem Doctor
addit, canales hodie in Ecclesia multos habemus, conchas vero per7
paucas!
Hoc ne eveniat in posterum, vobis omni ope atque opera cnitendum
est, venerabiles Fratres: quorum est et indignos repellendo, et idoneos
eligendo, conformando, moderando, effcere ut praedicatores, qui sint
secundum Dei cor, iam plurimi existant. - Respiciat antem miscricors
gregem suum Pastor aeternus, Iesus Christus, Virgine Sanctissima quidem, ut Matre augusta ipsius Verbi incarnati et Regina Apostolorum,
deprecante; ac spiritum apostolatus in clero refovens, plurimos esse
iubeat qui studeant a scipsos probabiles exhibere Deo, opearios inconfusibiles, recte tractantes verbum veritatis 8 a.
Auspicem divinorum muncrum ac testem benevolentiae Nostrae
vobis, venerabiles Fratres, vestroque Clero ac populo apostolicam benedictionem peramanter impertimus.
I. I Cor. u, 4.
a. Ibid. 1, 22. 23. - 3. Gal. I, 1o.
4. Philip. Ill, 8. - 5. Ibid. I, 2l.
6. In Cant. serm. 18.
7. Inid. - 8. Tim. II, x5.
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Datum Romae apud S. Petrum die xv iunii, in festo Sacratissimi
Cordis Icsu, anno McxxvI, Pontificatus Nostri tertio.
BEZNxIcrTs PP. XV.

SACRA

CONGREGATIO

CONSISTORIALIS

NORMAE PRO SACRA PRAEDICATIONE
Ut quae Beatissimus Pater nuper in Encyclicis Litteris Humani generis redeptionem de sacra praedicatione docuit ac praestituit ad prxim
facilius dedacantur, Eminentissimi Patres S. C. Consistoriali praepositi,
ipso Summo Pontiice plene adprobante, sequentes sancivere normas,
quibus RBi locorum Ordinarii uti debeant ut tuto in re tam gravi procedant; easque eadem Sanctitas Suastatim exsecutioni mandandas praecipit, quo scilicet quod Apostolus nominat ministerium weri cos afferat
fructus in tuitionem ac propagationem fdei christinaeque vitae custodiam, quales et divinus Magister Chritus intendit et catholics Ecclesia
sibi iure promittit.
\
CArP
I
A auibus e qua ratione praedicatses Verbi Di sint eligenii.
x. Rmi locorum Ordinarii illud ante omnia semper pira oculis
habeant, quod Sacra Tridentina Synodus, anteriores praescriptiones
innovans ac perstringens, cap. IV, sess, 24, De Reform., sancit; ubi,
eae,
postquam monuit praedicationismanus Episforpum fraecifu
sic sequitur : Mandat (S. Synodus) ut in Ecdesia sus ipd (Episcopi)
per se, aut, i legitime imedili Ierint, fer cos qu-s ad predicaioisoffcium assuiaet;in aliis autem Edlekis pr parockos, siv, iis impedidis,
per alios ab Episcofis (impensis eorum u i as praestare at te-eniar ve
soent) depulandes, in civitate ast in quacumque parte diwoesis censtrmun
expedire, saltem doinidis et solemnioribsdiebis jestis...saasScriPt•re
divina ue legem annuatiwnt. Nulus autem sactularis sie regularis,etlia
in Ecclediss orum Ordinum,contradicenteEpiscofo,praediacre pfresumt.
Quod plane in novo ecclesiastico Codice conirmatur can. 1x32, s3aB
et x337.
a. Cum igitur ad Episcopum loci Ordinaum pxaedicandi munus
praecipue spectet, cumque ad eumdem pertineat, assure ac deutare
qui ipsum substituant proque ipso suppleant in hoc gravissimo ministerio, etiam specifice in casu quo praedicationis impensae, aut ex iure
aut ex consuetudinc, ab aliis sint persolvendae; nullus nec valide nec
licite eligere aut advocare concionatorem quempiam etiam pro ecclesia
propria; nullusque de clero aive saeculari sire regulazi, hbinsu odiinaitationem licite acceptae potert, nisi intra limites ac modos in sequcntibus articulis slatutos.
3. Parochi, vi missionis habitae in eorum electione, sicut ad confessiones excipiendas habilitantur, ita etiam facultate condac andi gaudent, salva quidem lege residentiae salvisque conditionibus ceteis quas
Ordinarius necessaxio vel utiliter apponendas censuerit. Idem de Canonico Thelogo diceadum quoad lectiones Scripturac sacrae.
4. In reliquis casibus universis ad praedicandum populo fidelium i
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publicis templis vel oratoriis, etiam regularium, et a sacerdotibus etiam
regularibus, necesse est ut facultas obtineatur ab Ordinario dioccesis.
5. Huiusmodi facultas, ad normam corum quae in Codice praescribuntur can. 1341, j x et 2, petenda est :
a) a prima Capituli dignitate, audito tamen Capitulo, pro praedica.
tionibus, quae ex lege vel voluntate Capituli fiant in ecclesia propria;
b) a Superiore regulari, servatis respectivi Ordinis, vel Congregationis regulis, pro ecclesiis religionum clericalium;
c) a parocho pro ecclesia parochiali aliisque ecclesiis ab ea dependentibus;
d) et si agatur de parocho ecdesiae spectantis ad Capitulum vel ad
Ordinem religiosum, ab eodem parocho pro coocionibus quae ab ipso
pendent, secluso Capituli vel religionis interventu;
e) a sacerdote primicerio vel capellano confraternitatis cuiuslibet pro
ecclesia propria;
)} a sacerdote ecdesiae rectore, quique sacras ibidem functiones de
iure peragit, pro omnibus ecclesiis aliarum corporationum moralium
non clericalium, aut religionum laicalium, monialium, privatorum.
6. Ad tramitem decisionum S. C. Concilii in Sutriwa, 8 maii 1688, et
in Ripfaa, a maii 1707, qui praedictam facuitatem postulat, debet tantur concionatoris nomen proponerr, idque subordinate ad beneplacitum Ordinarii, qui solus uti potest verbis eiginas et defp•amws ad apstulaIionem N. N., etc.
7- Postulatio ad obtinendum concionatorem aliquem facienda est ternpore utili et opportuno, ut Ordinarius commode queat informatioues
necessarias de eiusdem persona habere (Codic., can. x34s, § 2) : hoc
autem tempus, generatim loquepdo,haud erit inferius duobusmensibus,
ut iam statuit S. C. Concilii in Theanen., 19 aprilis z728 et 3o aprilis x17g;
salva tamen Episcopis facultate tempus aliud statuendi etiam brevius
pro genere et gravitate praedicationis et pro qualitate concionatoris,
dioccesani vel extradioecesani.
8. Quicumque, obligatione petendi facultatem posthabita, sacerdotem
quempiam ad concionandum invitaverit; itemque sacerdos quilibet, qui
tali modo invitatus scienter acceptarit et concionatus fuerit, puniendi sunt
ab Ordinario poenis eius arbitrio statuendis, non exclusa suspensione a
divinis.
9- Facultas praedicandi, quando agitux de concionatore extradioecesano, scripto tribuenda erit, designato etiam loco et genere praedicationis, pro quibus concessa fuerit.
o0.Ordinarii, onerata graviter orum conscientia, facultatem concio.
nandi nemini concedent, nisi prius ipsis constiterit de illins pietate,
scientia et idoneitate, secundum praescriptiones quae sequenti capite
tradentur : si veto agitur de sacerdotibus extradioecesanis vel de religiosis cuiuscumque Ordinis, nisi prius respectivum Ordinarium et Superiorem interpellaverint ac responsionem favorabilem habuerint.
zs. Ordinarius et Superior regularis, qui ab alio Ordinario de informationibus interrogati fuerint circa pietatem, scientiam atque idoneitatern ad prasdicandum cuiuspiam eorum sabditi, tenentur sar gravi
eas
pro veritate tradere, secundum scientiam et conscientiam prout in can.
134t, §5 , novi Codicis praescribitur. Ordinarius vero qui illas recipit,
tentur eisdem se conformare, secretum de acceptis notitiis
absolute
servando.
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sa. Ordinarius qui, ob informationes ut supra acceptas aut aliam ob
caussam, censuerit in Domino concionandi facultatem alicui denegare,
sufficit ut idipsum petenti facultatem significet quin aliud addat, soli
Deo rationem de sua sentenia redditlrus.
CAPCT II
Quo facto constare debeat de idoneitatelconconaloria.
13. Genexatim loquendo, sicut ad tribuendam sacerdoti cuivis facultatem pro ministerio excipiendi fidelium confessiones Ordinarii arctissime
obligantur certitudinem acquirese de eius idoncitate et culpa se innexos
reputarent si ad tantum munus admitterent qui moribusforetindignus,
vel scientiae debitae defectu incapax; ita et non aliter iidem Ordinarii
debent se gerere, antequam aliquem assumant et destinent ad ministe.
rium verbi.
z4. Medium ordinarium ad dignoscendam cuiuspiam idoneitatem ad
praedicationis officium, praesertim quoad scientiam et quoad actionem,
est examen a candidato voce et scripto subeundum coram tribus examinatoribus, qui arbitrio Ordinarii possunt seligi vel inter examinatores
synodales vel etiam inter sacerdotes extradioecesanos, aut etiam e clero
regulari.
Cognita autem idoneitate quoad scientiam et actionem, vel etiam in
antecessum, haud minori studio, imo etiam maiori, inquiret Ordinarius
num idem candidatus pietate, honestate morum et publica aestimatione
dignus sit qui verbum Dei evangelizet. ,
z5. Pro huiusmodi dupticis ezaminis exitu, poterit Ordinarius candidatum declarare idoneum aut generatim aut pro aliqua solummodo
praedicationis specie, ad tempus vel ad experimentum et certis sub
conditionibus, ant absolute et non in perpetuum, dando illi pagellam
praedicationis ea omnino ratione qua datur pro confessionibus, vel ei
facultatem praedicandi simpliciter denegando.
z6. Non prohibcntur tamen Ordinarii, in casibus particularibus et per
exceptionem, quominus aliquem ad praedicandum, sine praerio examine de quo supra, admittant, dummodo aliis iisque certis argumentis
de eius idoneitate constet.
17. .etitum tamen absolute esto diplomata, ut aiunt, praedicatioiis
subditis etiam propriis impertiri, vel subditis etiam propriis sed honoris
titulo aut in aestimationis signum.
18. Servata, pro regularibus et religiosis exemptis, corum Ordinariis
facultate deputandi subditos, quos secundum regulas et constitutiones
Ordinis noverint dignos et idoneos, conformiter tamen semper ad praescriptiones Codicis, can 1338, ad praedicandum intra septa domus religiosae vel monasterii; si tamen destinare aliquem volucrintad conciones
habendas in publicis ecclesiis, sno exlusis Ordinis propriis, tenentur
illum coram dioecesano loci Ordinario sistere ad examen subeundum
iuxta superius disposita articulis i3, 14, z5.
CAPUT III
Quid in sacrd fraedicatiou sertvadum sit vel vitandum.
9g.Quoniam santca siatIe tractaind

swlt, nemo praedicationem sus
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2o. Argumenta concionum sint essentialiter sacra (Cod. can. i47).
Quod si coacionator alia argumenta tactare voluerit non stricte sacra,
semper tamen domui Dei conveientia, facultatem a loci ordinario
petere et obtinere debebit; qui quidem Ordinarius eam numquam concedet nisi re mature considerata eiusque necessitate perspecta. Concionatoribus tamen omnibus de re politica in ecclesiis agere omnino et
absolute sit vetitum.
21. Elogia funebria nemini recitare fas erto nisi praevio et explicito
consensu Ordinarii, qui quidem antequam consensum pracbeat, poterit
etiain exigere at sibi manuscriptum exhibeatur.
22. Concionator prae oculissemperhabeat et in praxim deducat quae
S. Hieronynas Nepotiano commendabat : Divina Scrifturas saepius
lege : iMo mnquawm de manimbs tis racra lectio depanwtur... Sermo presyterri Scitrarrm lectione condilus sit. Studio autem Scripturarum
sacrarum iungatur studium Patrum ac Doctorum Ecclesiae.
a3. Citationes ac testimonia scriptorum aut auctorum prophanorum
sobrietate summa adhibeantur, multoque magis dicta haereticorum,
apostatarm et infidelium : nnquam vero personarum viventium auctoritates proferantur. Fides et christiana morum honestas non his egent
adsertoribs ac defcnsoribus.
24. Concionator ne plausus auditorum aucupetur, sed quaerat unice
animarum salutem et commendationem a Deo atque Ecclesia. Deoeste
Se in vedesla non clamor popuf, sed genitus sucitetur. Lacrymae adilorum lader tune sint (Hieron. ad Nepotian.)
25. Usus, qui alicubi invaluit, ephemerides vel plagulas typis impressas adhibendi tur ad auditores aucupandos ante praedicationem,
tum post praedicationem ad concionatoris meritum extollendum, reprobandas omnino est et damnandus, quorisid praetextu boni fiat. Curent
Ordinarii, quantum poterint, ut ne id usu veniat.
a6. Quoad actionem in concionando nil melins praescribi potest quam
quod S. Hieronymus Nepotianum admonebat : Ndo te decdmatorem et
ralam
garrulumrp
sne ratione, red mysteriorum pferim m et scrame;eIsrm Dei erudilirsman.Verba olvere, e cdeeritate dicesdi apad imferitm vulgus admirationem sU facere, indoetoram omiaum es... Nihi
tam facile quam vilem plebePlam et indoctam concodem linguae admbilitale decifere, guae quidguid non intelligit fls miratur.
27. Quamobrem concionator tam in ratiocinatione quama in linguae
usu sese communi auditorum captui accommodet; quoad vero actionem
ac recitationem, earn observet modestiam et gravitatem, quae liK conrenit qus pro Christo legatione fungitur.
28. Caveat item semper ac diligentissime ne sacram praedicationem
in quaestum vertat, quaerendo quae sun sunt, non qmae Iesu Christi:
Me sit igitur trrpir luicri cidus nee vanae gloriolae lenocinio se cap?
sinat.
Numquam vero ex animo permittat excidere quod, secundum Evangelii et Apostolorum doctrinam et Sanctorum exempla, idem Hieronymus Nepotiano suggerebat : Non conjundant opera iun sermonem
Iaum; ne can in ecdesia loqueris, lacils uilibet resrondeat : Car ergo
haec fuae diis, itse non fais ? Delicatus magisterest aui,
pleo ventre, de
ieiuniis loquitur... Sacerdotis os, mens manusque cocordent.
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Cui el quomedo iterd*ceda fraedicatio.
29. Concionatores, qui praescriptiones superoroi capite editas negligant,

si emendatioais spem praebeant et graviler son ofenderint, prima
alterave vice ab Episcopo moneantur ac reprehendantur.
3o. Si vero emendationem neglexeriat aut graviter cum fidelium
scandalo peccaverint, Episcopus, ad tramitem Codicia, can. 134o,
2aet 3.

a) si agatur de propiio subdito aut de religioeo cui praedicandi facldtatem ipse dederit, concessam facultatem, nullo hominum respectu, aut

ad tempus revocet aut omniao abrogct;
6) si autem de saceidote extradioecesano agatlr vel de religioso cui
non ipse fageiam impestiverit, praedicationem illi in dioecesi sua
interdicat simulque de re moneat tam Ordinarium proprinm quam enm
qui praedicationisfageliea eidem concessit; in casibus autem gravioribus
ne omittat ad S. Sedem referre;
c) poterit etiam Episcopus, imo et debebit pro diversitate casuum,
concionatore graviter peccante, coeptam praedicationem ipsi intercipere.

31. Interdici pariter praedicatione oportet, satem adterus et fro
aliguo loo, quicumque aut pro sua vivendi ratione aut quavis alia de
causa, etsi inculpabiliter, publicam bonam existimationem amiserit, ita
ut ministerium suum inutile vel damnosum evaserit
32. Ordinarii dioecesani commissionem vigilantiae pro praedicatione,
unusquisque in sua dioccesi, instituent, quae iisdem sacerdotibus componi poterit ac commissio pro examine candidatorum.
33. Quia vero nec Episcopi nec commissio vigilantiae adesse ubique
in dioecesi poterunt; quum agetur de praedicationibus maioris momenti
in locis dissitis, Ordinarii exigent his desuper a Vicariis Foraneis vel a
parochis informationes peculiares et tutas iuxta normas superius traditas.
CAPUT V

De

fraearatione

remota ad miisterium

fraedicatimnis.

34. Ordinarii et Superiores religiosorum stricte obligantur proprios
clericos ad sanctam salutaremque praedicationem ab ipsa iuvenili aetate
formare suldiornm tempore, tun ante tum post susceptum sacerdotium.
35. Curabunt igitur at dicti clerici, dum sacrae theologiae dant
operam, de variis.praedicationam generibus doceantur; praeque manibus habeant et gustent exemplaria insignia quae in omni concionum
genere Sancti Patres reliquerunt, praeter ilia quac in sacris Evangeliis,
in Actibus et Epistolis Apostolorum ubique accessemunt.
36. Studebunt item Ordinarii ut iuvenes instituantur de actione et
pronunciatione in concionibus servandis, at cam deinde gravitatem,
simplicitatem et concinnitatem praeseferant, quae nihil histrionem
sapiat, sed verbo Dei conveniat, probetque concionantem pas animi
persuasione et ex corde loqui sublimemque spectare finem, qui ministerio suo est praestitutus.
37. Haec dum in seminariis vel studiorum locis peragentur, Superiores
scrutabuntur quod genus praedicationis singulorum alumnorum dis-
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positioni magis respondeat, ut deinde ca super re ad Ordinarium referant.
38. Initialem autem institutionem, quam clerici in seminaiis vel in
studiorum domibus habuerunt, Ordinarii, etiam post sacros Ordines
susceptos, perficiendam curabunt.
39. Quamobrem, iuxta informationes de unoqioque habitas, cos facilioribus primum ac humilioribus praedicationibus occupabunt etexercebunt, ut in tradenda pueris christiana catechesi, Evangetio breviter
explicando, iisque similibus.
4o . Poterunt demum Ordinarii suis clericis praescribere ut, aliquo
annorum spatio, examen de praedicatione in curia quotannis subeant
tam voce quam scripto, ea quidem methodo quae ipsis magis probabitur,
conformiter scilicet ad praescriptiones Codicis pro examinibus annuis
a clericis subeundis post sacerdotii susceptionem.
Ex S. C. Consistoriali die 28 iunii in pervigilio SS. App. Petri et
Pauli anno 1917.
7 C. Card. DE LAI, Ep. Sabinen.; Secretarist.
L. f S.
- V. Sardi, Archiep. Caesarien., Adresor.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

541. - Lucien MISERMONT, Pr&tre de la Mission.
atudes sur lean Le Vacker, consul de France et vicaire

apostolique. Le martyre (28 juillet 1683). Paris, Gabalda, rue Bonaparte, go; 1917.
L'auteur nous indique dans l'avant-propos qu'il vent u pr6senter .
aujourd'hui la mort glorieuse de M. Le Vacher, dans son vrai jour,
en montrant qu'elle remplit toutes les conditions du ,rai martyze *.
On dirait un plaidoyer d'avocat parlant devant la Congr6gation des
Rites.
II commence par faire la critique des sources auxquelles i puise:
documents de premiere main, ouvrages de seconde main. La bibliographic est abondante : M. Misermont a beaucoup lu.
La plaidoirie se resume en un syllogisme dont voici la majeure, 1
mineure et la conclusion.
Maje're : Trois 616ments essentiels constituent le martyre : " Ia mort
reelle ordinairement violente du chr6tien; 2 la haine de la foi dans le
tyran; 3 I'acceptation volontaire du supplice ches la victime.
(Page 8.)
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Mineure : Ces trois elements se trouvent rnunis dans l'execution
cruelle de M. Le Vacher. Les preuves nombreuses, solides qui It demontrent nous viennent d'Alger, directement ou par Saint-Lazare,
maison principale des Pretres de la Mission k Paris, depuis saint Vincent de Paul et jusqu'k la Revolution francaise. Cette partie est traitte
de la page 8 i la page 26.
L'auteur ajoute i sa preuve : I* les signes surnaturels qui out
. 'Le Vacher; 2* le respect profess6 pour les
accompagn6 la mort de
reliques de l'athlte de Jesus-Christ: 3* la persistance de la renommee
et de la tradition du martyre.
Coclsion : Elle devrait etre : Done M. Le Vacher est martyr. Mais
I'auteur connalt lea dicrets du pape Urbain VIII, il ne vent pas nuire
& la cause par une affrmation prematurie, il se contente de dire modestement (p. 5o) : a Ne dirait-on pas qu'il ne manque an martyre de
Jean Le Vacher que la consecration de l'Eglise romaine. *
II nous semble que la conclusion n'est pas plus large que les prd.
misses et que le syllogisme est bon quant k la mati-re et quant k la
forme.

542. - Lucien MISERMONT, Prktre de la Mission.
Atudes sur Jean Le Vacher, consul de FraLIce et vicaire

apostolique. Les articles our le procks de beatification.
Paris, Gabalda, rue Bonaparte, go; 1917.
e crit
C'est one vie de IM Le.Vacher,

cm

vw de failitr sa• ps

L'ouvrage est divis6 en deux cent neuf paragraphes
de biatificatio.
dontchacun commencetoujours par ces mots a C'est la verite que... * et
se termine toujours par la phrase suivante %comme il sera prouv6 par
des documents authentiques on par des t6moignages tris sirsn, on en
abregeant par ce simple mot a comme... a. Cette forme donne un cachet particulier i l'ouvrage.
Dans le chapitre qui termine cette biographic, I'auteur prouve que
a c'est la v'rite que M. Le Vacher pratiqua jusqu'k I'heroisme les vertus de foi, d'esperance, de charit6 enoers Dieu dans les quatre espccs
d'amours de complaisance, de compassion, de bienveillance, de conformite, de charite envers le prochain, de prudence possidant i un degrC
pen ordinaire les trois el6ments qui la constituent, de force, de justice,
et de temperance. *
Puisse ce livre, revctu de I'lmprimatlr de M. Villette (ce qui a &ti
sans doute une de ses derni&res actions) contribuer & la bdatification de
M. le Vacher.
Dans les deux ouvrages que nous venons d'analyser, il est fait mention plusieurs fois d'une relation injdite du bombardement d'Alger de
x683, 6crite en italien. Cette relation a pare in extenso dans le Bulletin
de la Section de geografhie, t916, presentee par M. de la Roncire,
conservateur du d6partementdes iiprimes, cartes et plans de la Bibliotheque nationale, en une petite preface oh ii indique que c'est v au
cours de laboricuses recherches sur le consul Jean Le Vacher que
M. l'abb6 Lucien Misermont a eu la bonne fortune de decouvrir et
d'achcter & Rome a ledit manuscrit.

543. -
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Antonio CASELEGNO, Prete della Missione.

Esercisi spirituali a sacerdoti. Istruaioni. Sarzana, Collegio della Missione, 1916.
Voici les sujets traites dans ce livre : Fin du sacerdoce. Renovation
dans 'esprit de la vocation. La Priere. La M6ditation. L'Ofice divin.
La Messe. Le Sacrement de Penitence. La Pridication. La Science.
La Sainte Ecriture. La Mortification. La Chastete. Le Bon Exemple.
TI est dit sur la couverture du volume que 'ouvrage parait con approm
vawnoe eclesiastice. C'est PIeavre d'nn confrere a qui 6tait an temoi gnage de M. Venezia2i, parmi les Missionnaires les plus appreciks pour
la predication au cerge a.

544. - Filippo TRUCCO, Prete della Missione. La
mente e il cuore di Maria, studiate sel u Magnificat ,.

Sarzana, Collegio della Missione, 1917.
C'est une etude ascetique du MAagnifcat destinee i augmenter notre
divotion enverw Marie et anous donner une intelligence plus grande
de ce cantique sublime que la sainte Eglise met tons les jours sur les
lIvres de ses ministres. C'est le fruit d'une meditation amoureuse
L'auteur commence par trois observations destindes & faciliter 'etude
du tete inspire.
II partage ensuite le Magni)icat en quatre strophes. La premi&e
nous montre I'amour reconnaissant de Marie, son humilitd exaltee, sa
gloire future pr6dite.
La seconde strophe nous rappelle comment la puissance, la sainteti
et la misnricorde de Dien se sont manifesties dans la maternite divine de
Marie.
La troisieme strophe expose les quatre lois suivant lesquelles s'opete
la rtdemption du genre humain. Enfin ladernire strophe est un hymne a la fid6lit6 de Dieu dans ses
promesses.
L'auteur fait ensuite la synthese du cantique et il en degage l'ide dominante.
La seconde partie de l'ouvrage est une 6tnde trbs belle et tres pieuse
des qualiths intellectuelles et morales de Marie, autrement de son intelligence et de son cCeur, tels qu'ils se revilent dans le Magnicat. L'anteur y compare en particulier le cantique d'Anne et celti de Marie et il
digage les vertus qui se maaifestent dans lea paroles du chant lyrique
sorti de l'esprit et du cocur de la Vierge des vierges.

545. - Filippo TRUCCO, prete della Missione. La
Presentasione di Maria al Templo. Discorso. Savona,

tipographia D. Bertolotto E. C., 1917-

C'est un discours qui a 6tC prononcC le 2i novembre 1916 dans une
maison de seurs enseignantes.
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L'auteur, dans une premi&re partie, compare la presentation de Marie
k un bouquet de fleurs qui ripand un triple parfum : action de graces,
consecration, preparation. On 'peut dire quil se d6gage de cos consid&rations un parfum exquis propre k attirer les Ames virginales.
Dans des notes oi il s'appuie sur les plus hautes autorit6s comme le
Souverain Pontife Benott XIV, le Diction•aire de la Bible, M. Trucco
a soin de sepaxer ce qui est certain, le fait de la Presentation, de ce qui
est incertain, les circonstances. L'auteur rappelle que ces circonstances
sont emprunties aux erangiles apocryphes et il cite a ce sriet les annotations sur la Presentation composees par le cardinal Lambertini, plus
tard pape.,
M. Trucco analyse ensuite les vertus que Marie, jeune fille, a pratiquies
d'apris saint Ambroise, dans la maison de ses parents; il les raimne i
la purete, la foi, la pi6te, la mortification, l'obeissance, la charite et il
montre & ses auditrices qui sontmantresses d'&cole que leur grand devoir est non seulement d'instruire, mais encore et surrout de former leurs
6ltpes aux vertus pratiquies par Marie enfant.
Ce discours sera une excellente lecture spirituelle pour les Lmes
pieuses et divoutes a Marie; il est fait de doctrine solide, de tendre
pi&te et de simplicit6 apostolique.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
36. Dillies (Francois), pretre, d6c6de le Ir aoit 1917,
A Toursainte (Provence); 70 ans d'Age, 47 de vocation.
37. Tchang (Paul), pr&tre, decd6 le 8 aoat 1917, a
Ning-tsing (Chine sept); 67, 37.
38. Ponzi (Joseph), pr&tre, dec6d le 16 aoft 1917, a
Toun-tang (Chine sept); 60, 44.
39. Grotschl (Jean), pretre, d6cid&i Budapest (Hongrie); 45, 27.
40. Murray (Jacques), pr&tre, decedI le ii aoit 1917,
A Sheffield (Angleterre) 45, 2o.
41. Ravera (Jean), coadjuteur, decd6 le 22 aout 1917,
A Rome, Apollinaire; 79, 42.
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42. Gineste (Henri), pretre, d6ecd6 le 28 aout 1917,
(Aquitaine); 59, 40.
43. Albis (Louis), clerc, decede le 22 aoit 1917, a
Turin; 23, 744. Tsay (Mathias), pr&tre, decede enaoit 1917, aSanKiao (Chine m6r); 52, 12.
45. Baudelet (Charles), pretre, d6eced en aoit 1917,

a Guayaquil 9]quateur); 74, 5o.
46. Diez (Vite), coadjuteur, d6c6de le 2 aout 1917, a
Tacubaya (Mexique); 66, 32.
47. Benedict (Jules), coadjuteur, d&eced en (Allemagne); 46,27.
48. Byrne Jacques), pretre, decede le 20 septembre
1917, a Malvern (Australie); 73, 53.
49. Englink (Francois), coadjuteur, d6eced en septembre 1917, a Rio de Janeiro (Bresil); 68, 43.
50. Prosseda(Ange), pretre, dc6d6ele " octobre 1917,
a Perouse (Rome); 47, 1951. Taylor (Jacques), pretre, dced6 leII octobre 1917,
a Castleknock (Irlande); 37, 14.

52. Ly (Andre), coadjuteur, d6eced en octobre 1917,
a Chala (Chine sept); 34, 4.
53. Lehoucq (Leonard), pr&tre, d6ced6 le 26 octobre
1917, a Lyon; 49, 32.

54. Vauloup (imile),

coadjuteur, d6c6de le 3o octobre

1917, a la Maison Mere; 73, 3o.
NOS CHRES S(EURS
Marie Oberti, dcid6e ala Maison Saint-Joseph de Grugliasco
(Italie), 25 ans d'age, 6 de vocation.
Addle Coury, Maison de Chariti de Beyrouth; 55, 33.
Florence Smith, Hospice de la Providence A Washington
(itats-Unis); 29, 9,
Marie Tonlza, Hbpital de Sainte-Foy; 6r, 38.
Rita Ilia, Bienfaisance de Albaida(Espagne); 5,,3o.
Agnes Szweda, Ambulance de Malbork (Pologne); 40, i5.
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Marianne Pfirschke, Ambulance de Malbork Pologne);32, 13.
Trinidad Reyes, Maison Centrale de Madrid; 23, 3 mois.
Thirise Sartre, Maison de Chariti, Paroisse Saint-Philippe,
a Paris; 84, 6o.
Marie Guyonnet, Hospice de Saint-Alban; 72, 49.
Lucie Marchand, Hospice Greffulhe de Levallois; 57, 31.
Marie Drevon, Maison Principale, a Paris; 86, 60.
Marie Descluzeaux, H6pital de Rethel; 65, 42.
Marie Bonlen, Maison Sainte-Madeleine de Rouen; 63, 43.
Marie Toirac, Maison de Charite de Montolieu; 34, 12.
Honora Smith, Maison Centrale d'Emmitsburg (Itats-Unis);
8, 57.
Rosalie Vernet, Maison de Charite de Clichy; 79, 61.
Francisca Garces, Maison Centrale de Madrid; 26, i mois et

demi.
Marie Rolland, Maison Notre-Dame des Anges, a Boudja;
75, 53.
Cl4mentine Gillet, Maison Notre-Dame des Anges, a Boudja;
75, 53.
Marie Villain, Maison de Chariti de Clichy;65, 44.
Mamesta Valderrama, H6pital Saint-Vincent de Santiago;
56, 30.
Caroline Faver, Asile de Bussana (Italie); z5, 3.
Micaela Lete, Asile des alienes de Tolide (Espagne); 75, 5o.
Maria Lopez, Maison San Diego de Valdemoro (Espagne);
53, 27.

Canuta Garcia, Asile des aliiens de Seville (Espagne); 71, 46.
Philomene Vianello, Hospice des Artisans de Constantinople;
75, 56.
Mathilde Picavet, Asile d'Aoste (Italie); 67, 44.
Teresa Casinros, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 47, 27.
Cicile HebrarddeVeyrinas, Infi rmerie Marie-Threise, . Paris;
82, 57.
Marie Trophardy;. Orphelinat de Fecanmp; 8o, 61.
Marie Tartwright, Maison de Charit6 de Santiago (Chili);
64, 38.
Catherine Savy, Maison du Gros-Caillou, a Paris; 88, 64.
Jeanne Vasquez, H6pital Saint-Vincent de Santiago; 30, 7Ernestine Pailard, Hospice de Burgo de Osma (Espague);
61, 35.
Julia Ryan, H6pital Sainte-Agnes de Baltimore; 9a, 5.

Marie Davy, H6pital de la Paix de Coastantinople; 78, 52.
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Tersilla Battu, Maison Centrale de Turin; 29, 9.
Josefa Gutierrez,Maison Saint-Nicolas de Valdemoro;72, 45.
Josefa Iriondo, Asile de Valence (Espague); 56, 34.
Sceur Ducoulombier, Maison de Chariti de Blandain (Belgique).
Jos6phine Zelazowska, Maison Centrale de Cracovie (Pologne); 3o, 1o.
Marie Loston, H6pital de Bon-Secours,h Metz;6o, 33.
Anna Baroni, H6pital de Tolentino (Italic); 58, 34.
Marie Costello, Creche de Londres; 82, 59.
Ermelinda Dcl Grande, Maison Centrale de Sienne; 23, 3.
Dominica Ardaiz, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 38,20.
Juana Aguerrevere, College de l'Immacul6e-Conception de
La Havane (Ile de Cuba); 75, 44.
Maria Elustodno, Fourneau de Sdville (Espagne); 68, 42.
Elisabeth Miiller, Maison Centrale de Cologne; 28, 8.
Maria Goblet, Maison Centrale de Cologne; 67, 46.
Pauline Bersebrugge, H6pital d'Eintrachtstraze; 47, i8.
Elisabeth Heinon, Maison Centrale de Cologne; 32, r3.
H6.oise Lardet, Maison de Charit6 de Clichy; 77, 59..
Euphrasie Arnal, Hospice des Enfants-Trouv6s de Pernambuco; 79, 6o.
Marie Page, Maison de Chariti de 1'Hay.; 75, 54.
Alice Bolland, Asile des ali4nis de Buffalo (•tats-Unis);77, So.
Marie Camon, Maison Saint-Jean-Baptiste de Belleville, i
Paris; 39, i5.
Maria Huguet, H6pital de Mahon (Iles Baldares); o8, 57.
Jeannette Lamy, Maison Centrale de Lima (Pedou); 89, 67.
Maria Meier, H6pital de Damas; 35, 9.
Maria Guillon, Maison de Chariti de Chiteau-l'Eveque ;6o,33.
Anne Forge, H6pital italien de Londres; 5o, 27.
Charlotte Moreau, Maison de Chariti de Montolieu; 54, 24.
Adble Cigalla, Maison Centrale de Turin; 58, 34.
Marie Barr6, Maison de Chariti de Clichy; 76, 5i.
Zoe Plumier, Maison Saint-Nicolas-du-Chardonnet, a Paris;
58, 33.
Marie Saint-Jeannet, Cite de Carcassonne; 54, 32.
Jeanne Solle, Hospice de Vic-Bigorre; 69, 5I.
Marie Gautron, Mis6ricorde de Fort-Dauphin (Madagascar);
60, 36.
Marie Debarry, Maison Principale, a Paris; 62, 42.
Ldonie Bonvelot, Maison de Charit6 de Boisguillanme S1, 26*
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Marie Le Bigot, Orphelinat de Saint-Servan; So, 61.
Henriette Craedey, Maison de Charit6 de Royan; 36, i5.
Francisca Rodriguez, Asile de Cadix; 81, 59.
Maria Arnalde, H6pital de Valladolid; 78, 52.
Cl6mence Magniol, Maison Saint-Vincent de l'Hay; 88, 61.
Marie Joffres, Maison de Charite de Clichy; So, 58.
Virginie Bailly, Maison de Charite de Syracuse (Italie); 75,53.
Maria Guillen, College de Guanabacoa (Ile de Cuba); So, 31.
Marie Lissac, Providence d'Alger; 8o, 59.
Jeanne Szampera, Hapital de Cracovie (Pologne); 71, So.
Therese Verdone, Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Italie);
79, 52.

Marie Pinciroli, Hospice de Sassari (Italie); 32, to.
Marie Holpp, H6tel-Dieu de El Paso (ttats-Unis); 44, 22.
Emilie Berchiet, Infirmerie de Posen (Pologne); 68, 45.
Mary Murphy, H6pital de Buffalo (ttats-Unis); go, 62.
Marie Bourgis, Maison Principale, A Paris; 42, 2o.
Lucie Egger, Maison de la Providence, A Fribourg; 38, i5.
Jeanne Carry, Maison de Charit6 de Clichy; 81, 6o.
Maria Silva, Orphelinat du Sacre-Coeur, k Bahia (Bresil);
66, 47.
Marie Cances, Asile de Cointe (Belgique); 57, 3o.
Marianne Trono, Maison Centrale de Turin (Italie);87, 63.
Clara Lagos, H6pital de Conception (Chili); 53, 26.
Marie Jalork, Misdricorde d'Alexandrie (Pgypte); 80,49.
Melitona Jauregui, H6pital civil de Seville (Espagne); 57,40.
Celie Devors, Maison de 1'Immaculde Conception, a Paris;
74, 5o.
Ernestine Challier, H6pital Thermal de Bagneres; 3o, 7.
Marie Maggia, Maison Centrale de Turin; 53, 3o.
Maria Meineri, Maison Centrale de Turin; 37, 14.
Marie Roiron, Maison de Charite de Montolieu; 6i, 39.
Anais Marican, Hospice de la Grave, a Toulouse; 49, 19.
Genevieve Clerc, Maison Saint-Pierre, a Nice; 55, 27.
Marie Pialloux, H6pital Gindral d'Angers; 91, 62.
Genevieve Vidarte, Hospice de Jaen (Espagne); 5x, 26.
Enriqueta Herrera, Asile de Valparaiso (Chili); 72, 5o.
Marie Brasier, Maison de Charitd de Rennes; go, 67.
Marie Guillemant, Maison Saint- Lambert d'Herstal(Belgique);
67,45.
Bridget Battle, Orphelinat de Tudhce (Angleterre); 43, 13.
Anne Garel, Asile de Bourbon-lArchambault; 78, 54.
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Felicita Gallichio, Maison Centrale de Naples; 49, 29.
Augustine Raimbault, H6pital de Sedan; 75, 51.
Th&rese Montagnid, Orphelinat d'Aix; 95, 77.
Marguerite Fox, Orphelinat d'Albany (Etats-Unis); 77, 53.
Marguerite Henny, H6tel-Dieude la Nouvelle-Orleans ; 52,25.
Jesus Gutierrez, H6pital de La Havane; So, 26.
Maria Castro, College de La Havane; 5z, 3i.
Celedonia Engui. Hospice de Madrid; 53, 35.
Maria De Pandis, Orphelinat de Caltanisetta (Italie); 32. 5.
Marie Malbranche, Maison Saint-Joseph Parmentier,hParis;
-60,

38.

Fanny Cosnard, Maison de la Providence Sainte-Marie,
Paris; 76, 53.
Josefa Marquesau, Hopital General de Madrid; 37, 13.
FranciscaXena, 1cole de Barcelone;78,49.
Maura Sedano, Asile de Teruel (Espagne); 33, i5.

Le Ghcnt: CH. SCumunUa.

inprinmerie de J. 1)mUmolia, & IMn

a

EUROPE
FRANCE
PARIS ET LA MAISON-MERE
" nrovembre, - M. le Vicaire g6neral officie. Le
culte des morts reste bien vivant a Paris; beaucoup de
monde aux offices, anx cimetieres; les cloches sonnent
partoutle glas funebre. Autrefois cependant, il semble
que catte f&te 6tait plus lugubre encore, si I'on en juge
par le vieux coutumier d'avant la Revolution : a II
faut faire sonner les quatre grosses cloches pendant
les deux premiers psaumes des vepres des morts; on
les fait sonner encore ala fin des complies, avant et
apres les matines, apris 'Angelus du soir et. aprs
I'examef g6n6ral. Et le' lendemain, avant et aprs.
I'oraison, apres les petites heures, puis a sept heureA
et demiej sept heures trois quarts et a huit heures pour
la granid'messe, apres la grand'messe et enia avant et
apres le diner, mais non pass6 midy et a chaque fois,
on emploie a sonner environ un quart d'heure. Le jour
des Morts, apres I'oraison du matin, toute la communaute se rend a I'6glise pour y psalmodier les matines
et les laudes des morts. Apres lesquelles ceux qui ont
coutume d'assister & Foffice divin ordinaire restent au
chour pour y psalmodier les petites heures de I'octave.
On chante la grand'messe & huit heures,-A l'issue de
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laquelle un pr&tre avec une 6tole blanche donne la
communion au clerg6. Tous les prktres sont obliges
d'appliquer leurs messes pour tous les fiddles tripass~s
selon l'intention g6n&rale de l'tglise et satisfont par
U a leurs obligations particulires. II n'y a en ce jour
n'y r6petition d'oraison, n'y conf6rence, n'y chapitre. )
On voit par ces d6tails combien nos peres honoraient
les morts.
3 novembre. - Le coutumier de I838 sp6cific que
l'on chantera en ce jour un service solennel pour les
associbs d6funts de la Propagationde la Foi tant que
durera l'oeuvre. L'euvre durant encore par la grace
de Dieu, nous avons chant6 une grand'messe et nous.
souhaitons de la chanter jusqu'a la fin des temps.
5 novembre. - Paris celebre en ce jour de grandes
solennites patriotiques en l'honneur de Guynemer, ce
jeune h6ros de vingt-trois ans, capitaine, officier de la
Legion d'honneur, vingt fois cite a l'ordre de.larm6e,
deux fois bless6, mort il y a quelques jours apres avoir
abattu cinquante-trois avions ennemis. II y a des c6r-monies religieuses et civiles. On a expos6 dans la cour
d'honneur des Invalides un des appareils sur lesquels
il montait, et des foules innombrables vont d6filer
devant 'armne de I'as des as, de lenfant cheri de la
France. Ce jeune homme a fait ses etudes au college
ecclisiastique Stanislas, il communiait fr6quemment;
le voilk entr6 dans la gloire terrestre et,'ce qui est
mieux, dans la gloire celeste. Nous suivons la maltitude
et nous d6filons comme les autres devant I'appareit;
les femmes font le signe de lacroix; le cadre est grandiose; tout autour, on voit les canons, mitrailleuses,
obusiers, taubes, pris a l'ennemi dans les batailles
cklebres de la Marne et de Verdun. Devant nous se
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dresse la chapelle des Invalides, ou I'on ioit &c6ti des
vieux trophies remport6s par Louis XIV et Napoleon
ceux plus r6cents de la guerre actnelle. Plus loin, c'est
le d6me incompa;able qui domine tout 1'difice et qui
couvre le tombean de Napoleon. A droite et a gauche
s'6levent les grands bitiments des Invalides, qui furent
confies pour le spirituel a la direction des Lazaristes
jusqu'i la Revolution et oi nos sceurs demeurnrent jusqu'en 19o4. Nous sommes done un peu chez nous ici; du
reste, one chapelle de l'6glise est d6di-e a saint Vincent
de Paul; elle est surmont&e d'une statue du saint, ceuvre
de Malknecht. Ily avait, an dix-huitieme siecle, 24 missionnaire? : 12 pr&tres, 8 clercs et 4 fr.res'coadjuteurs
pour assurer le service religieux. Its avaient une petite
maitrise d'une vingtaine d'enfants a qui ils faisaient la
classe et qui ex6cutaient les chants et les cermonies,
aid6s de deux sacristains, de deux chantres et d'un serpent. Nos confrires occupaient le logis situ6 a l'occident de l'6glise; its avaient leur cuisine, leur rifectoire, leur
jardin. Les archives de cette maison constatent que les
invalides &taient tres idifiants et qu'qn les voyait
souvent i la chapelle demander pardon au Dieu des
armies des fautes qu'ils auraient pu commettre dans
I'ardeur des combats.
1
l novembre. - Amniversaire de la mort du Trls
HoaorePere Villette. -Ce souvenir jette un voile de tristesse sur la fete du bienheureux Perboyre. On se rappelle avec emotion ce g~naralat qui promettait tant, ce
d6vouement, cette ardeur avec lesquels le P. Villette
se lanna dans la carriere et, h6las! cette chute si
prompte apris laquelle le Trbs Honore Pere ne fit plus
que se trainer piniblement avec des alternatives de
bien relatif suivi de chutes de plus en plus meurtriires.
8 novembre. -

La vie est faite de contrastes.
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Le Roi est mort, disait autrefois le h6raut,et ilajoutait imm6diatement, vive le Roi.
Hier* nous pleurions M. Villette; aujourd'hui un
salut solennel nous rappelle 'anxiversaire de Ia proclamalion de M. Louwyck comme Vicaire gixiral.
9 xovembre. - Centenaire de la prie depossession de
rkitel de Lorges par les Lasarstes.- Combien de confreres, clercs ou freres ont v6cu a la Maison-Mere du
9 novembre 1817 au 9 novembre 1917? Nous laissons le
soin de faire ce calcul aux minutieux archivistes.
Rappelons seulement les principaux de ces h6tes : il
faut mettre au-dessus de tous, le Bienheureux Perboyre;
c'est une consolation de penser qu'il a sanctifih ces
murs comme saint Vincent et le BienIteureux Clet
avaient sanctifht ceux de 1'ancien Saint-Lazare. On
montre encore au siminaire l'endroit ou logeait le
Bienheureux Perboyre.
Si notre bienheureux- Pere n'a pas habit6, sa vie
durant, la maison de la rue de Sevres, il y demeure
quant a ses reliques depuis I83o, sauf une interruption
de quelques annies en 1848. En 1907, par crainte d'une
revolution, le corps. de saint Vincent fut de nouveau
Ans pres
enleve de la Maison-M-re et transport6e
Liege avec les corps des deux bienheureux. Le P. Fiat
a proteste plusieurs fois en public qu'il n'&tait pour
rien dans cette mesure et qu'il s'6tait content6 de laisser
faire. Cette mesure fut douloureuse pour les confreres,
et tous ceux qui 6taient presents a la reptition d'oraison
qui suivit ce depart se rappelleront longtemps la touchante exhortation que nous fit a ce sujet le bon
P. Forestier.
Ind6pendamment de ces h6tes b6atifies dont peut
s'enorgueillir le Saint-Lazare actuel, il est fier i bon
droit de tant de confreres remarquables. II a vu
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M. de Wailly, le venerable M. Salhorgne, le digne
M. etienne' dont il conserve les restes pr6cieux, le
savant M. Bor6, le bon M. Fiat, le regrette M. Villette,
Plusieurs assemblies g6nerales se sont tenues dans
ses murs et ont reuni les confreres les plus venerables
des diverses provinces de-la Compagnie. Les assistants
de la Congr6gation ont fait 1'dification de la jeunesse
et un pea aussi son tourment lorsqu'il fallait passer
devant eux les examens semestriels.
Rappelons les noms des principaux : MM. Boullanger et Le Go qui ont servi de trait d'union entre la
Compagnie d'avant la Revolution et celle du dix-neuvikme siecle, M. Aladel le directeur de la v6nerable
sceur Labouri, M. Poussou qui fut en meme temps
Vicaire g6n6ral dans des circonstances penibles,
MM. Grappin, Martin, Vicart, Peyrac; et dans les temps
plus modernes : MM. Chevalier, Bourdarie, Delteil,
Allou; nous ne parlont que des morts. N'oublions pas
les venerables assistants italiens qui n'ont pas en an
petit m6rite d'oublier leurs us et coutumes pour se
plier aux n6tres :MM. Baccari, Fiorillo, Sturchi,
Stella.
Sortons-du corridor des assistants, entrons dans la
chambre de I'assistant de la Maison-Mere et demandons lui la permission de visiter en detil la vieille
maison. Cette chambrea bt& sanctifi6e par M. Boury,
auteur du fameux trait6 de prononciatidn; M. Vicart
Eugene, dont on rencontre ch et la des conferences si
belles qu'on regrdtte qu'elles n'aient pas 6t4 recueillies
en un volume. M. Perboyr& Gabriel, l'infatigable
auteur de nos mimoires; M.Fiat, le rigide observateur
de la sainte pauvrete i M. Ghinchon aux rep6titions
d'oraison si onctueuses.
SMaintenant.que nous sommes en regle, parcourons
de haut en bas, de long en large notre chore Maison-
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M&re. CommenCons par le bitiment du g3. Tel qu'il
est, il remonte i 1869. II contient les chambres des taudiants. Le nombre de ces derniers se multipliait prodigieusement. En 1853, ils n'ataient que 37; en 1857,
ils atteignaient 53; en 186o, ils arrivaient 72; en 1866,
ils itaient 88. Oh s'arreteraitun tel accroissement? Du
reste, les retraitants avaiept besoin d'un bitiment
special. Le P. Etienne fit construire cet edifice A

cinq etages, tres pricieux en cas de bonqbardement.
Les 6tudiants continuerent leur ascension jusqu'en
1876, 6poque oi ils furent iog. Jamais plus ils n'ont
atteint ce chiffre. Dans ce meme batiment se trouvent
la cordonnerie, la couture, la pharmacie, le petit rifectoire.
Passons des etudes au seminaire; c'est le contraire
qui se fait actuelleient, mais il n'est pas defendu de
faire du seminaire de r6novationinmme quand on est
dans les ceuvres. Entrons dans cette chambre basse,
petite, froide en hiver, chaude en &t6,oh ont vecu tant
de saints directeurs.
Nous revoyons par la pens6e la figure austere de
M. Martin Pierre; le visage doux et fin du P. Chinchon, deji nommi; la rigidit6 exterieure du
P. Alauzet sous laquelle se cachait un cceur qui ne
s'ouvrait que dans I'intimit6. Que de vocations se sont
affermies, que de saintetes se sont manifesties,
que d'humiliations se sont operies, dans cette cbaambre! II serait curieux de voir si le plancher n'est pas
use I 1'endroit ofD des milliers de bouches se sont posees
plus on moins amoureusement. Le seminaire est tout
pres; allons revoir ces lieux chers Anos premiers ans.
Voici la salle des exercices qui a retenti du Paztitentiam agie; voici la chapelle o6 un incendie qui s'itait
declare aurait brWl6 toute la maison si la treizieme
station du chemin de la croix n'avait, en tombant,
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riveill6 ceux qui couchaient au-dessous; voici les
petites toiles youlees comme autrefois et dans le fond
le tableau si instructif de la Sainte Famille de Nazareth. Rien n'est change sinon que la salle est presque
vide. Autrefois, la ruche 6tait si remplie qu'elle essaimait a Saint-Charles, A J'annexe, a Saint-Augustin, elle
a compt6 en effet 84 abeilles en 1897, c'est son maximum rtoutes les abeilles sont industrieuses, ne faisons
pas le freloo au milieu d'elles et laissons les se sanctifier in silentio et quiete.
Au-dessous du s6minaire, c'est de nouveau le quartier des 6tudiants. Dans I'ancien Saint-Lazare, il avait
l'honneur de renfermer la chambre de 1'assistant de la
Maison-Mire qui pour lors avait le soin principal de
la gent ecoliere; maintenant, c'est le directeur des &tudiants qui assume cette charge que d'aucuns trouvent
ingrate,,ce en quoi ils onttort. Experto crede...
C'est dans l'amphith-atre de la philosophie, dans la
salle de th6ologie, dans le cabinet de physique que se
sont formis ces savants confreres qui sont alles dans
les grands skminaires, les colleges et autres 4tablissements de la Congregation r6pandre la science ecclesiastique. Si ces.murs pouvaient parler, ils nous rediraient les nombreuses objections posees et resolues,
les savantes explications des professeurs de dogme,
les pratiques deductions des regents de morale, les
brillantes thbeses qui a certains jours 6taient le prelude
de joutes intellectuelles. Quelle soinme de travail tout
cela represente et comme il coirient de t6moigner
notre profonde reconnaissance a tous les professeurs
qui ont form6 cette jeunesse un peu turbulente, mais si
attachante et si solidement vertueuse. La chaire de
dogme a et6 illustrie par MM. Husson Etienne, Huet,
celle de morale par MM. Lacombe, Roug6 Antoine,
Tournier; nous ne parlons, il est bon de le redire pour
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la seconde fois, nous ne parlons que des morts; les
sciences peuvent se glorifier des noms de )M. Poitevin
et surtout de M. Armand David, l'illustre naturaliste.
Descendons ,encore d'un etage, nous somgnes au
foyer, au calorifere de la saintet, ,i la salle d'oraison.
Elle a quelque chose de monacal avec ses grosses
colonnes, ses stalles en gradins, sa profondeur, son
demi-jour. Que d'extases peut-Atre en ces lieux t C'est
le secret de Dieu. Que de distractions! Ce n'est pas un
jugement tim6raire. Que de convictions acquises!
C'est la que le Pere Etienne a d&roul9 ses longues piriodes sur, I'avenir magnifique de la Congr6gation.
C'est a1que le Pere Fiat a demand6 inlassablerment le
retour a l'esprit primitif.
Au-dessous, c'est le grandiose rifectoire, immense
rectangle sans la moindre colonne. Chacun sait en
effet que. le bitiment que nous visitons pieusement est
construit de telle sorte qu'il est soutenu par le haut.
Des chaines de fer solidement accroch.es &des poutres que supportent les murailles descendent du troisieme tage et viennent soutenir le plafond du refectoire. Il remonte a 1847. II y a toujours la table des panvres qui est celle du Supirieur g6enral, la table des' 6~&ques, celle de I'assistant de la Maison-Mbre, pais tout
autour les tables des pretres qui encadrent celles de
la jeunesse. Un silence" perp6tuel rigne en ces lieux;
il n'a &tCtroubl6 dans l'espace de cent ans que lorsqu'un Prince de l'fglise, un Cardinal, a daigan s'y
asseoir. Comme 1'homme ne vit pas seulement de pain,
la parole de Dieu j est toujoursservie dans la fameuse
Bible agnothe par un confrere qui avait le soucid'une
bonne accentuation; les quelques versets de la sainte£criture sont suivis de lectures variees plus on moins
interessantes, parmi lesquelles il convient de citer au
premier rang la fameuse Histoire uiverselle de
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rAglise catk:lique par Rohrbacher, qui a 6gay6 plus
d'une gen6ration. Sortons du rifectoire pour aller r6citer pieusement A la chapelle le Miserere pour les
bienfaiteurs. Le style de notre 6glise n'est peut-etre
pas tres pur, mais on peut bien prier, mnme dans un
6difte que les critiques d'art attaquent. Elle remonte
a 1827; on y ajouta en 1853 la chapelle de la Passion;
en i859 et 1866, les has c6tes.
Cette chapelle est chore i. tous les Missionnaires
par-dessus toutes les chapelles : c'est 1l en effet que la
plupart ont entonne joyeusement le Dominusparshereditatis mea, qu'ils ont fait le pas dkfinitif, qu'ils ont
requ les pouvoirs divins sur le corps eucharistique de
Jisus et sur son corps mystique. Cette douce chapelle
aux riches couleurs a vu des c&remonies magnifiques
et impeccables comme savaient les faire nos ancatres.
Qui dira le nombre des offices pontificaux pr6sides
par le Nonce, par l'Archev&que de Paris! On y afait
des conscrations 6piscopales, des c6r6monies patriotiques, des r6unions de Ia Sainte-Enfance, de Dames
de la Charitk, d'associes de la Sainte-Agonie, d'Enfants de Marie qui se pressaient jusqu'a s'6touffer.
Les chants, sans etre aussi' c6-lbres que les c6r6monies, ont valu cependant une certaine r6putation a
notre maison,et l'on peut lire encore dans un guide de
Paris d'il y a uncertain nombre-d'annees que les chants
y sont bien execut6s. Comme rien n'etait laiss6 ;
l'arbitraire, nous savons, grace aux coutumiers des
pr6chantres et pr6fets de choeur, ce que l'on a chant6
pendant le cours da siecle. C'est la messe de Du Mont
qui a eu tons les honneurs. La messe du premier ton
se faisait entendre au* f&tes tres solennelles, celle du
second ton aux. fetes moins solennelles, celle du
sixieme ton, trois fois seulement. Depuis quelques
annres, la gloire de Du Mont a p&li & Saint-Laztre ft

-

304 -

jamais plus ne r6sonnent les ecbos de notre chapelle
de ces messes a en plain-chant musical appel6es messes
royales, propres pour toutes sortes de religieux
et religieuses de quelque ordre qu'ils soient n.C'est le
titre que porte l'exemplaire conserve la Bibliotheque
nationale. La Semaine religieuse de Paris, parlant du
nouveau repertoire du diocese, annonce qu'on y insirera le texte des messes de Du Mont r6tabli par
MM. Guilmant, Gastou6 et Brun, et elle ajoute : a Si
la commission eft •it tentee d'exclure ces messes, elle
se fit souvenue que Pie X, aux fetes de la b6atiication de Jeanne d'Arc, n'avait pas dissimul son admiration pour notre Credo francais. n
Pour accompagner ces chants, il y avait an debut le
l1gendaire serpent aupres duquel M.
etienne luim&me, alors qu'il Etait a la fois secretaire et procureur
general, ne dedaignait pas de faire prichantre. Le
vieil ophicleide fut remplac6 par de belles orgues
Cavaill-Coll; MM. Santoro et Gaillard les ont fait risonner avec talent; depuis, ce sont ordinairement des
aveugles. Parmi les morceaux de leur repertoire, le
plus gofith 6tait le chant du d6part; lorsqu'on annoncait
a I'organiste qu'un jeune pretre allait partir pour ''6tranger, il tirait les grands jeux et nous sortions 6mus
de lachapelle en entendant les notes vibrantes du cantique fameux dont nous redisions tout bas les paroles.
Onracontequ'il arrivaitk I'organistede setromper quelquefois par suite de la malice de quelque chantre et
que la comiaunaut6 n',tait pas peu 6tonnie d'entendre
cet hymne tout fr6missant d'enthousiasme alors qn'il
s'a~gissait tout simplement du placement d'un confrere
a Saint-Flour ou ailleurs; nous ne garantissons pas
l'exactitude de cette histoire.
Sortons' de la chapelle par le couloir di fond.
Nous sommes au-dessous des appartements occupes
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par M. le Procureur general. C'est li que MM. ]tienne,
Viallier, Salvayre, Bettembourg, Mailly, Villette ont
veille attentivement sur le nerf de la guerre. Passons
devant la loge du concierge, oi le bon frhre G6nin a
recueilli tant de milliers de francs pour les Missions.
Nous voici dans le bitiment parallele a la chapelle,
Tel qu'ilest, il date de 1863-1864. Au rez-de-chaussee,
ce sont les parloirs, c'est la salle des reliques apres laquelle commence lacl6ture que les femmes ne peuvent
franchir, pas m6me les seurs. Sur le meme plan, c'est
la salle des pretres utilis6e surtout en hiver pour la
recr6ation; elle sert aussi pour les assemblies, tant
domestiques que generates, et c'est 1A que nous irons
baiser la main de celei que Dieu a destine au gouver'nement de la double famille de saint Vincent.
Plus loin, c'est la grande salle des 6tudiants, o I'lon
voyait-autrefois une grotte de Lourdes et ou se faisaient les petites r6unions.de famille, le soir de nos
fetes intimes: on sortait les vieux transparents aux
multiples couleurs,derrire lesquels se consumaient de
pauvres bougies; on chaptait .quelque cantate et le
Suplrieur-gne&ral ouvrait son cceur en une exhortation aprbs laquelle on goftait davantage le bienfait
de la vie de communaut6: Ecce quam bonum et quam
jucundum. Ce bitiment remonte a 1857.
Pris de cette salle, nous trouvons la porte des caves.
Entrons et explorons' les lieux, car si les bombardements par avionsse produisent, c'est Ia que nous pouvons nous trouver en sirete relative, a condition que
nos ennemis ne lancent pas d'obus asphyxiants, car
alors la condition serait pire qu'au premier etage.
Puisque les bombes ne tombent pas pour Ie moment,
nous pouvons nous Aventurer au dehors des caves et
nous pouvons m&me bravement monter aax Atages.
Voici au premier les belles et hautes chambies avec
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alc6ve et petit cabinet de toilette, c'est presque du
luxe; au second, les corridors Saint-Jean et Saint-Luc;
au troisieme, la bibliothbque, qui mkrite un coup
d'ceil. Elle est propre, bien cir&e, bien range ; a droite,
en entrant, les trois gros bouquins qui constituent le
catalogue et qui sont une xeuvre de patience benedictine. Avancons : a droite et a gauche des espices de
mansardes ouvertes sur le milieu et dans lesquelles sont
ranges des polyglottes d'1criture sainte, des Bullaires
de papes, des in-folio de saint Augustin, des livres
de liturgie, des sermons de predicateurs, etc., tout ce
qui peut etre utile a un Missionnaire. Notre bibliotheque est tenue a jour, grace a une somme mise Ila
disposition du bibliothbcaire et Pon peut tirer de ce
tr6sor nova et vetera.
De la bibliothbque, gagnons le ,bitiment central,
perpendiculaire aux deux que nous.venons de parcourir.
Voici I'annexe du s6minaire : des cordes qui y pendent nous rappellent que le clocher est tout pres; grimpons-y pendant que les cloches ne sont pas en branle
et que i'heure ne sonne pas. II y a quatre cloches pour
les sonneries et trois pour l'horloge. Ces trois dernitres, plus petites, ont respectivement om. 34, om. 3
Z
et o m. 4o; elles ne portent aucune inscription. Examinons les autres. La plus grosse a o m. 65, on y a
grav6 ces mots : Marie, regina sine labe cowcefta; eUe
porte d'un c6t6 une croix avec deux personnages et
de I'autre la Vierge avec l'enfant Jesus; ces representations se retrouveront sur les autres cloches sauf
que la croix sera entourbe de deux anges.
La seconde cloche ao m. 58, elle porte cette inscription : Vincent, hic fralrum amator.
La troisieme a o m. 52. Joseph, virginitatis custos.
La quatrieme a o m. 49. Louise, in caritate dilexi t.
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Les quatre cloches portent le nom duifondeur :
A. Hildebrand, a Paris, fondeur de 1'empereur, et la
date 1863-1864.
- Depuis longtemps djai le carillon des quatre cloches
a cess6 de se faire entendre, on ne sonne plus qu'une
cloche, ptme le jour de Piques, et quand il faudra, le
jour de la paix, sonner les quatre clochesa toute volCe
pour le grand Te Deum, notre jeunesse ne saura pas
les mettre en branle avec nombre et mesure ; car c'est
un art difficile. Prire aux confreres mobilis6s, anciens
sonneurs, de se tenir prits pour ce grand jour.
Descendons du clocher; prenons bien garde de ne
pas briser les fils; brossons-nous, lavons-nous les
mains et descendons ki-'6tage infirieur; c'est le-corridor des professeurs; au-dessous, ce sont les appartements du Sue6rieur g6naral; les chambres sont inoccupees, ce serait le bon moment pour les visiter; mais
nos grandes constitutions d6fendent, pendant la
vacance du siege, qu'on en retire -aucun papier sans
etre accompagn6s d .Vicaire gen6ral, de deux assistants au moins et du Secr6taire de la Congr6gation, et
comme nous ne voulons pas etre accuses de larcin et
que nous n'osons pas mobiliser tous ces personnages,
passons outre; aussi bien le Secretariat est tout pros et
avec la permission du chef de l'ofice, nous p6n6trons
dans ce riduit oui sont entass6s, en temps ordinaire
cinq pretres et trois freres; c'est ici que,se conservent
les archives de la Congregation, les vieux parchemins,
les cahiers du Conseil, des Assemblkes g6n&rales, c'est
done le lieu secret, secretariat. M. I'archiviste, avec
son amabilit6 ordinaire, nous ouvre. les armoires,
tiroirs, et l'on a plaisir & toucher ces papiers sur lesquels se sont penches les saint Vincent, les AImeras,
les Jolly. Conservons au souvenir de lapost&ri4 les
noms de MM. fltienne, Salvayre, Doumerq, Wargnier,
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Devin, Bore, Terrasson, Pemartin, Milon, qui oat
dirigk cet office et donnons une mention honorable i
M. Gabriel Perboy;e qui a tant copi6, a MM. Frontigny
et Thibault qui ont tant &critde lettres.
Au-dessous se trouvent le salon vert et le salon
rouge oi sont recus les grands personnages.
Nous voici sur le pas de la porte qui conduit a la
grande cour. C'est 1U que les pretres et les ktudiants
prennent la r6creation. 11 y a trois bassins, dont celui
du milieu remonte k 1864 ainsi que la galerie allant
S1'infirmerie.
Plus loin, A droite, c'est le-Thabor oi les s6minaristes parlent du chapitre qu'ils ont lu dans leNouveau
Testament et de certaines autres choses aussi, je suppose. La galerie'fermie quilonge le bAtiment de la rue
du Cherche-Midi a eti construite en 1j82; on a reconnu qu'elle itait peu hygi6nique et en 1900 s'aleva
la galerie ouverte perpendiculaire A la premiere.
Nous sommes pris de I'inirmerie, allons. nous
rendre compte des ameliorations que le regrett6
P. Villette y a oper6es. Elle a eti 6largie an rezde-chausse, ce qui a permis d'augmenter le nombre des salles et des chambres et d'6tablir une petite
cuisine ; ne chapelle a &t construite a l'extremitk,
du c6t6 de la cour du Seminaire; cet edifice n'a rier
de remarquable, i l'exterieur, an point de vue architectural; mais au moins il m&rite le nom de chapelle, il
est pieux avec ses vitraux, ses stalles ajour6es,,ses
tableaux, son chemin de croix, sa tribune qui permet
aux malades du premier ktage d'assister facilement.r
la
messe. Le vitrail qui se trouve derriere l'atel reprisente la mort de saint Vincent, il suggere done des
pens6es s6rieuses. La chapelle est chauffie. Nos chers
malades sent bien, autant qu'on pent I'tre quand on
est malade. En sortant de l'infrmerie, disons une petite
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priere aupris du monument de la Vierge qui a t6
construit, depuis les soubassements jusqu'd la toiture,
en 1866, sous le P. Etienne.
Nous avons fini la visite de Ia chore Maison-Mere;
on nous excusera d'en avoir parle un peu longuement;
apres tout, il n'y a qu'une Maison-Mere; elle est
comme la tete et le coeur de la Congregation. Ad mul-

tos annos.
15 novembre. - On avait invite M. le Suphrieur
general des Lazaristes i une conference avec projections cinematographiques. 11 devait etre question des
Missions. M. le Procureur general fut sur l'estrade
d'honneur, i gauche du vice-amiral BienaimA. Je ne
raconterai pas tout ce que nous avons vu et entendu;
je dirai seulement que notre clrer confrere, M. Sarloutte, ne se doutait pas k ce moment qu'un public
parisien choisi applaudissait a plusieurs reprises l'aum6nier de l'ie Ionad d6filant sur '6cran, c616brant
la messe, parlant aux enfants, passant la revue, conversant avec les notables, haranguant lesmiliciens, etc.
Cest surtout cette partie, qui fut interessante pour
nous; car elle nous permit de vivre quelques minutes
en imagination sur le rocher ou depuis-longtemps en
r6alite vit et peine notre cher confrere. Que Dieu lui
permette d'aborder bient6t a Beyrouth et de reprendre la direction de sa maison d'Antoura. La musique
militaire du 230* territorial execute des morceaux
patriotiques. Une chorale chante des airs bretons pendant que les films du ministere de la Marine nous font
faire des voyages mouvement6s.
17 novembre. - M. le Vicaire genaral nous annonce
que M. Hertault surcharg• de travail a la grande procure ne peut continuer son office d'6conome de la
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Maison-MWre et que M. Colliette lui succkdera en cette
charge.
23 oveumbre. - Saixte Catherixe. - Le Coutumier du
dix-huitieme siecle rappelle que: a Les etudiantschantent une grand'messe apres les petites heures. II n'y
a point de communion. C'est le regent de philosophie
qui officie avec ses &coliers. i
25 novembre. -

Nous empruntons au Bulletin de la

Sainte-Agonie Particle suivant :
Les noces dor de leur Institut out eti brillamment celibries chez les religieuses de la Sainte-Agonie, rue de l'Ebre,
1 Paris. En raison de l'absence de la Mere supdrieure, qui
s'etait rendue a Mazamet, la fete commemorative avait 6td
renvoy6e dti'iau 25 novembre. Ndanmoins, pour que les religjeuses ne fussent pas totalement priv6es.au jour anniversaire
de leur jubile, le sous-directeur de 1'Archiconfrdrie s'4tait
rendu, ce jour-l1, rue de P11bre et avait celbre une messe
d'actions de grices pour l'Institut des Sceurs.
La grandt solennit6 eut done lieu le aimanche 25 novembre. Tout avait 6tf prepare sous la haute direction de M. le
Vicaire general Lapalme pour que la fete f-it bien c6librie :
elle Pa •t maguifiquement. La chapelle 4tait orn6e comme
aux plus grands jours: de nombreuses et belles oriflammes
rappelaient par leurs inscriptions les dates bien cheres &
I'Archiconfr~rie et k 1'Institut de-la Sainte-Agonie.
D. s le matin, il y eut une nombreuse assistance aux messes
de sept heures, huit heures et neuf heures et demie. M. Larigaldie, Lazariste, M. le chanoine Lapalme et ]M.Meut,Lazariste, offrirent le saint sacrifice et adresserent aux fidles
quelques paroles inspirdes par le souyenir qu'il s'agissait de
c6lebrer. M.'le Vicaire general dit en quelques mots le sens
de cette fate, dans laquelle les habitants du quartier de la
Glacibre t6moigneraient leur reconnaissance aux religieuses
qui se d6vouent aupres d'eux depuis environ vingt ans..
M. Meut, dans une allocution qui fut trbs goat6e, parla des
souvenirs de la jhapelle : il parlait eat6moin qui a va.
C'est le soir que la fete revatit son .caractire le plus solennel. Se souvenant que le fondateur de cet Institut qui cdle-
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brait ses noces d'or, etait un Lazariste, M. Antoine Nicolle,
M. le chanoine Lapalme avait invite M. Louwyck, vicaire
general de la Mission,-& presider la cer6monie.
Apris le chant des vapres, M. Larigaldie prit la parole et,
prononca un eloquent discours. L'historien du P. Nicolle et
de Mere Therase rappela des souvenirs bien chers aux Associ6s, venus tres nombreux &cette c6remonie; les plus anciens
d'entre eux virent revivre avec emotion une epoque dont les
contemporains commencent a disparaitre.
Apres ce discours, M. le chanoine Lapalme prit la parole
pour exprimer la reconnaissance de tous, pour les sours,
pour les missionnaires, qui ont depens6 un bien grand zble
dans ce quartier populeux, restd longtemps trop etranger aux
iddes religieuses. 11 eut un souvenir plein d'a-propos pour la
Mere supdrieure, qui n'6tait plus li, pour trouver dans cette
fete, qu'elle avait pr6par6e, uue recompense legitime poor
son long divouement. Ajoutons ce que M. le Vicaire general
np pouvait pas dire au sujet de son propre d6vouemen,
depuis qu'il exerce k la blaciere un apostolat des plus fructueux : ce qu'il n'a pas dit, tous ceux qui l'ont vu 1 Pceuvre
'ont pens6. M. 'abb6 Schitz, appele k continuer son apostolat, en qualit6 d'administrateur de la chapelle, trouvera sa
tAche bieu preparie : un bel avenir religieux semble desormais reserve a cette portion du grand diocese de Paris.
Labenediction du saint Sacrement donn6e par M. Louwyck,
Vicaire general ds.Lazaristes, en un salut tres solennel, termina cette belle et touchante fete de famille.
Parmi ceux qui y prirent part, nous devons nommer M. le
Curd de Sainte-Anne de la Maison-Blanche, dont les habitants de la Glaciare sont les paroissiens : il dot eprouver, ce
jour-li, dans son cceur de bon pasteur, une bien rtelle satisfaction; M. le Sous-Directeurde PArchiconfrerie de la SainteAgonie, enfin les d6vouds auxiliaires de M. le chanoine
Lapalme, MM. Jacquemot, Guibert et -Meut, tons trois si
assidus pour le service de la chapelle de la Sainte-Agonie.
Des chants blea prepares et parfaitement executes, de nom.
breux enfants de choeur, bien recueillis, accomplissant les
ceremonies saintes dans le plus bel ordre, tout contribua en
cette fete N laisser l'impression la plus ediiante a la foule
nombreuse et sympathique, venue pour prier en actions de
graces dans l'humble et pieux sanctuaire de la Sainte-Agonie.

J. B.
29
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26 novembre. - M- le Vicaire g6neral et M. Cazot
assistent aux funbrailles du T. R. P. Bailly, Superieur general des Augustins de 1'Assomption.
27 novembre. - S. Em. Ie Cardinal Amette, & peine
de retour de Rome, fait a nos soeurs le grand honneur
d'officier pontificalement dans leur chapelle. Apris la
ceremonie, notre archeveque annonce qu'il a obtenu
du Souverain Pontife la permission de donner la bn-n&
diction papale pendant trois mois aux communautes
qu'il visitera et d6clare qu'il est heureux de commencer par les Filles de la Charit6.
Le soir, M. Jean, professeur d'tcriture sainte, mis
en sursis d'appel, expose trbs heureusement les lemons
que renferme le texte qu'il a pris : Erit quasi signum

it.
manu tua.
28 novembre.-Siance de rentrie t Institutcathoique.
-Un grandnombre d'6veques sur l'estrade, mais celui
qui attire l'attention, c'est le v6ener cardinal de Reimsquit depuis plus de trois ans s'obstine & demeurer
sous les obus et sous les bombes, pres de son peuple
et de sa cath6drale mutilie, donnant ainsi le magnifique exemple du bon pasteur qui se refuse a quitter
son troupeau lorsqu'il est assailli par 1!ennemi n.
Mgr Lugon r6pond modestement que a ce qu'il a fait,
chacun l'aurait fait comme luiet mieux.que lui ,).
Nous
ne dirons rien des rapportsqui attestent la vitalith de
I'Institut catholique; avouons cependant humblement
que nous y contribuons pour notre petite part, puisque
I'un denos jeunes 6tudiants suit cette ann6e les cours
de 'Institut.
Mgr Baudrillart a rappel6 delicatement que le cardinal de Reims vient d'etre decor6 de la L6gion d'honneur par le President de la Ropublique lui-meme.
Mgr Izart, archeveque de Bourges, a fait un trs beau
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discours dans lequel il a oppose la philosophie kantiste et la philosophie scolastique, montrant dans la
premiere la source des principales erreurs modernes
et dans la seconde la sage, la- robuste, l'immortelle
iducatrice de l'esprit humain n.
"' dicembre. - L'Acadimie des sciences morales et
politiques decerne au cardinalMercier le plus grand prix
dont elle dispose, et le president fait un 6loge magnifique de l'archeveque de Malines. Nous regrettons de
ne pouvoir Ie citer en entier. II exalte son ind6pendance et son courage, il rappelle la protestation solennelle qu'il a fait entendre (ainsi que Ie pape) contre
1'envahissement de la Belgique; il le montre avec sa
haute taille, sa t&te fine, puisant son 6nergie dans Ie
Crucifix, symbole de Fhumanit6 douloureuse et source
du devoir sacre; il rappelle ses mandements fameux,
ses lettres au gouverneur allemand, ses predications &
Sainte-Gudule, ses protestations contre les enlbvements
des populations. La salle est fremissante lorsque le
president redit cette phrase du Cardinal qui rappelle
les paroles d'Athanase: uJe le dis sans haine ni esprit
de reprisailles, je serais indigne de cet anneau episcopal que l'eglise m'a mis an doigt, indigne de cette
croix que je porte sur ma poitrine si j'h6sitais a proclamer bien haut que le droit violentk reste toujours le
droit et que l'injustice appuy&e sur la force n'en est
pas moins l'injustice. )
2 dcembre. - Journ
de
derparationet de supplication des veuves de la guerre & Montmartre. C'est un touchant spectacle que ces milliers de femmes en deuil
consacrant leur douleur au Sacr6 Cceur pour obtenir sa
mis6ricorde.
3 dicembre. -

La Semaine religieuse a annonc6 que

-

314 -

a l'EEuvre de la Propagationde lafoi c616brera aujourd'hui la f&te de saint Francois Xavier, apotre des
Indes et patron de cette ceuvre. A neuf heures, messe
a la chapelle des Missions 6trangeres, rue da Bac, 128,
c6Clbrbe par M. l'abb6 A. Louwyck, Vicaire general de
la Congr6gation de la Mission et des Filles de la Chatitb, benediction du saint Sacrement. ,
TRIDUUM POUR LE TROISIkME CENTENAIRE
DE

LA

FONDATION

DES

CONFRERIES

DE LA CHARITE

6 dicembre. - C'est en 1'6glise Saint-Sulpice que se
cle6bre ce triduum. On nous a avertis a l'obbissance
que la c6remonie commengait a trois heures;.nous nous
rendons un peu avant l'heure marqu&e. Pen de monde
encore; une partie de la nef centrale seulement est
occup6e. En attendant que la c&6rmonie commence,
parcourons ce long 6difice de 143 mitres de long. La
d&coration est sobre : quelques inscriptions ca et lI
sur les piliers rappelient les dates et les lieux desconfr&ries de la Charit&. Allons faire une priJre a la chapelle Saint-Vincent-de-Paul qui a 6et peimte par Guillemot, en 1824; voici, i gauche, le saint haranguant
les Dames de la charit6, c'est tout a fait de circonstance; a droite, on voit notre bienheareux, PNre assistant Louis XIII mourant; A la vofite on admire la glorification du saint; dans la chapelle, une statue en
marbre par Cabuchet, elle est de i857; elle est
remarquable non seulement par son ex6cution, mais
encore parla pose que l'artiste a donn6e & saint Vincent; le Pere des pauvres est assis; il parait (noss ne
garantissons pas le detail) que c'&tait la premi.re fois
qu'on representait saint Vincent dans cette situation;
on dit meme que cette attitude a choque quelques
esprits pointilleux qui pr&tendent que l'activit6 inlas-
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sable du grand ap6tri de la charit6 ne s'accorde pas
avec le repos qu'il semble prendre; ne nous arr&tons
pas a ces menus d6tails et admirons la bonne figure
de notre saint fondateur; elle est vraiment expressive,
affectueuse, douce; on y sent un amour immense pour
le prochain, surtout pour ces chers petits qui sont l1
pris de lui. L'an repose entre ses bras, I'autre est
debout t ses c6tes.
Mais pendant que nous prolongeons outre mesure
notre s6jour a la chapelle de saint Vincent, I'orgue se
fait entendre, la maitrise commence. Tous les journaux
le Veni Creator, et celui qui
affirment qu'on a chantc
ecrit ces lignes a entendu le Magnificat. Qui a raison?
Le chant est termin6, la nef se remplit, le clerg6
vient se mettre au banc d'euvre; Mgr Rivibre, iveque
de Perigueux, monte en chaire. II prend pour texte :
Charitas Ckristi urget os. Son exorde d6veloppe cette
idWe que les commencements de l'oeuvre desDames de
la charit6 ont &t6 modestes comme ceux de l'Pglise.
c On ne fit pas mettre dans les gazettes de Paris ni de
Lyon la pensee que l'on avait et 'on n'6crivic pas tous les 6v&ques de France pour leur annoncer qu'on
venait de trouver un nouveau moyen de sauver la patrie.
Les grandes choses, dans la loi de Dieu, c6mmencent
toujours petitement, et celles qui entourent leur naissance de tapage et de manifestations 6clatantes finissent
ordinairement bienvite dans 'oubli. w
L'orateur rappellera d'abord ce qu'est la charit6; it.
montrera ensuite comment l'euvre des Dames a rempli
parfaitement le programme de la charit6.
Mgr de Perigueux s'arr&te un moment: a N'y a-t-il
pas comme un paradoxe de parler de la charit6 g l'heure
oi1 n'ous nous trouvons ? Est-ce qu'elle vit encore au
monde, la charite? N'est-ce pas, a 1'heure qu'il est,
le rigne de la haine ? Avons-nous le droit de parler de
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la charit6 ? Oui, mes frbres, oui; il faut surtout parler
de charit6 lorsque la haine sevit. *
La premibre partie de ce sermon parut empruntte
an Trait de l'amour de Diew de saint Francois de
Sales, tellement elle en cut 1'16vation et l'onction.
Mgr Rivi&re nous fit voir d'abord la chariti en Dieu,
dans les trois personnes de la sainte Trinite; ensuite
la charit6 de Dieu pour l'homme qui se manifesta
d'abord par la creation
I'6tat surnaturel, puis par
I'incarnation de Jesus-Christ.
En retour, Dieunemande a l'homme de l'aimer de
tout son cdeur, de toutes ses forces de tout son esprit
et d'aimer son prochain pour Dieu.
II faudrait tout citer. Donnons le passage suivant :
, Et alors de meme que pendant toute l'Aternit6 circule entre les trois personnes de la sainte Trinite la
divine charite, de meme par la volont6 de Dieu devra
circuler entre Dieu et'la creature tout un circuit, tout
un courant d'amour divin qui va et qui vient. ,
La seconde partie rappelle d'abord I'origine des
confr6ries; I'orateur c6lbre surtout le genie d'organisation de saint Vincent; il montre ensuite que cette
institution venait i son heure. Sans doute, la charite
n'a jamais cessi de se manifester dans rFglise; mais
&de nouveaux maux, de nouveaux remides, et pendant
que l'humaniti priparait la misere, Dieu par saint
Vincent de Paul et par les Dames de la Charit6 pr 6 parait la mis6ricorde. Mgr de P6rigueux aborde l'Ftude
du rfglement des confr&ries. 11 montre successivement
quel en est le but, le patron, quels en sont les membres,
quelles leurs occupations. II insiste sur le c6t4 surnaturel de la charite.
, Vous entendez, mes f rres, vous entendez larPgle,
la volont6 absolue du grand saint de la charit6, ce
n'est pas seulement comme le veulent tons ceixI qui
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oat tout laicis6, ce n'est pas seulement I'amour des
corps, la piti6 pour la souffrance des corps, le salut
pour les corps; la charite, c'est surtout le salut apporti
pour l'Ame, le soulagement dans le pechU, la gubrison
6ternelle. Le premier devoir de celui qui a la foi, c'est
de donner Dieu aux ames et de donger les ames &Dieu.
N'oublions jamais cela. '
L'orateur convie cependant m&me les incroyants
aux oeuvres, parct que la charit6 couvre la multitude
des p6ches.
II dit un mot des Filles de la Charitd : Elles commencirent par etre une armee de secours, une reserve
et les Dames de la Charit6 6taient le principal.
c Maintenant, c'est vous, mes Sceurs, c'est vous qui
etes le gros de l'arm6e et ce sont les Dames de la
Charit6 qui sont vos aides, vos secours et quelquefois
vos remplaqastes. Eh bien! tous ensemble, Dames de
la Charite, Filles de la Charit6, sous la conduite de
ces v6ner6s Pr&tres- de la Mission qui forment cette
trinit6 admirable des oeuvres de saint Vincent de Paul
avec vous, allez, continuez cette oeuvre. Plus que jamais
le monde est dans la misere et, par consequent, plus
que jamais le monde a besoin de misiricorde; plus
que jamais les yeux pleurent et ont besoin .d'etre
sechis; plus que jamais le sang coule et a besoin d'tre
arr&t6; plus que jamais les ames sont d6couragees et
ont besoin d'etre remonties et portbes vers le bon Dieu.
Allez done, continuez vos oeuvres. Etendez de plus en
plus sur le sol de France et sur le sol de Phumanit6
votre grand arbre et que par vous de plus en plus dans
le monde regne la charit6. Charit6! charit6! charite qui
etes Dieu, charitE qui avez cr66 l'homme, charit6 qui
avezsauv6 le monde, charite, r6gnez encore parmi nous
ohl venez, 6teignez le flambeau de la haine dans les
flots de l'amour. Charit ! charit ! faites l'union entre
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tous les cceurs. Chariti qui venez de Dieu, aidez les
hommes * retourner vers Dieu. CharitY, appelez-nous!
Charite, divorez-nous! Caritas Christiurget xos! ,
Cette p&roraison prononcke avec conviction gagne
les coeurs des auditeurs; vraiment ce fat un beau discours.
C'est M. Louwyck, Vicaire gnebral, qui donne le salut

ce jour-lI.
7 dicembre. - L'auditoire est plus nombreux aujourd'hui. Dbja les journaux ont parlM du premier jour, on
commence a se presser. L'orateur devait etre Mgi Lenfant, 6v&que de Digne; mais la mort itait venue le
frapper alors qu'il commenqait i peine son ministere
6piscopal, Mgr Heny, vicaire g6neral de Verdun, voulut
bien prendre sa place; c'est rorateur cher h Paris, il
preche souvent et dans toutes les chaires de la capitale.
Mgr Henry commente la parole avangalique :
cPriez Ie maitre de la moisson d'envoyer des ouvriers.n
c Mes bien chers frires, c'est en toute simplicitl
que je viens ce soir vous adresser la parole. Si cette
simpliciti vous deconcerte, vous vivrez des souvenirs
d'hier et des esperances de demain et vous me par-

donnerez d'avoir t6 P'ancien el6ve de Saint-Sulpice
qui ne pouvait rien refuser a Saint-Lazare. On nous a
appris et nous nous en souvenons, a nous airmer, et c'est
jusqu'a notre dernier soupir que, freres du mame Dieu,
. ous serons heureux de dire : Ecce quam bonum et
jucundum habitare fratres in unum. D'ailleurs, en
priant M. Vincent, il m'a sembl- qu'il approuverait et
binirait cette simpliciti : a Je lui consacre ma bonne

volonth. .
L'orateur indique ensuite son plan : c Ce qu'a etC
dans le pass6 la Dame de Chartt: Souvenir; ce qu'elle
sera dans 1'avenir : Espirance.
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La premiere partie d6bute par un coup d'oeil rapide
sur le r6le qu'ont jouk les femmes aupres de J6susChrist et aupres des ap6tres : a De quoi n'etes-vous
pas capables quand vous etes purifies du levain du
pich6 originel, que, fideles a votre bapteme, vous etes
resplendissantes de foi, transparentes de purete, irradi6es de zile; quand, utilisant toutes les ricbesses et
tous les tr6sors de votre nature delicate, fine, intelligente, passionnie pour le bien. et capable, jusqu'a en
avoir besoin, de sacrifice et d'immolation, oui, Mesdames, de quoi n'&tes-vous pas capables?
,
Nous arrivons a saint Vincent de Paul et a ses Dames
de la Charit6. C'est du tres petit, mais Dieu en a fait
du tres grand : a I* par le nombre, elles se multiplient
rapidement; 2 par la qualit6, elles viennent, les grandes
dames de France, s'ennoblir encore en servant les amis
de Jesus-Christ; 3* par leur action, elles 6meuvent les
rois, les reines, tous les riches; 4' par leur g6nerosith,
elles d6tachent de leurs oreilles les bijoux qui les'
paraient, elles sunplifient leur vie, elles puisent dans
des bourses jusqu'alors inexplortes; 5' par leur humiliti et leur obbissance a un humble pr&tre; 6* par le
zele ardent qu'elles ont pour leur sanctification personnelle et.celle des autres. C'6tait du tres petit, Dieu en
a fait du tres grand. De la ruche de Paris sont parties
des reines abeilles qui sont allies essaimer dans le
monde entier. » Avant de terminer cette remarquabie
premiere partie, I'orateur salue les Filles de laChariti,
qui sont nombreuses dans 1'6glise. c Je vois comme
des ailes de colombe vos coiffes blanches planer sur
cet auditoire, j'en prends occasion pour faire echo an
respect de Vincent de Paul pour les soeurs auxquelles
vous succedez si dignement et dont vous perpetuez le
divouement, la chariti,la saintet6. Honneur aux Filles
de la Charit6 il
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La seconde partie, consacrie &a'avenir des Dames
de la Chariti, d6roula & nos yeux en un brillant tableau
les miseres qu'elles ont a soulager et comment elles
doivent le faire.
Les mis&res a soulager : A i* hier, c'etait la ferme
de Chitillon; demain, ce sera sur toute notre frontiere,!
sur le front d6chiri, impr6gn6 de sang, r6pandant
.une odeur depoudre et de fumee, des villes et des villages qui sont ditruits, des foyers dimolis, des maisons
en ruines. £coutez les eveques de Reims, de Verdun,
de Soissons, d'Arras qui' vous crient : Mesdames,
femmes, femmes chritiennes, anges de la Charit6, la
moisson est grande; 2 hier, c'6tait P'H6tel-Dieu de
Paris, 1'h6pital g6neral. Demain, quand cette guerre
sera termin&e, quand nos hopitaux, nos hospices regorgeront de ceux qui ont vieilli plusvite qu l' ordinaire sons les coups de P6preuve, de ceux qui se sont
enerves et dont le sang s'est appauvri preparant des
maladies douloureuses et inguerissables, de ceux qui
auront tremble au bruit du canon, de ceux qui se seront
fatigu6 les yeux a attendre l'6poux prisonnier ou bien
les fils qui ont succomb6, etc., &ces h6pitaux,vousserez
pr sentes; 3' hier, c'itaient les enfants trouv6s, abandonnis. Demain, demain, demain, h6las! ce seront les
orphelins de la guerre. Entendez la voix de Vincent
vous dire : a Or sus, Mesdames. U Et si 1'on veut
I'aiciser leur dducation, si on leur distribue les secours
parcimonieusement parce quecatholiques, dressez-vous
pour les prot6ger, pour faire respecter dans 1'Fme de
I'enfant d'un mort la foi, la religion que leurs pres
admirables leur ont 16guee; 4' hier, c'etaient les
rifugids chass6s, les Irlandais accueillis, les .vagabonds innombrables. Vos ainees se sont intdressies &
eux. Demain que restera-t-il chez nous en notre France
apris ce va-et-vient de tant de peuples et de provinces?
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Le programme est immense. II faut condenser dans
vos ames les resolutions d'oui naitront a l'heure
voulue les manifestations charitables, c'est pendant
ce triduum qu'il faut les pr6parer, les achever, les
mettre en -vapeur afin qu'I la premiere occasion,
il s'en kchappe de saintes et embaumies 6manations. )
Quels sont les moyens qu'il faut utiliser? D'abord
l'intelligence. du pauvre. Voir J6sus-Christ en lui,
s'occuper de son corps, ne pas oublier son Ame. Les
Dames du temps de saint Vincent veillaient A ce que
les enfants fussent baptisds, elles pr6paraient les malades a la confession g6nerale, elles s'occupaient de
faire rehabiliter les liaisons illicites, elles pr6paraient
les mourants au grand voyage. a Et lorsque dans vos
visites, vous allez vous asseoir A ces foyers desh6rit6s,
oui, donnez le pain, donnez la piece d'or, donnez les
v&tements que vous avez caches sons votre manteau,
mais ne vous en retournez pas sans avoir dit un mot de
pibt6. Le vitement s'usera, la piece d'or se d6pensera
le pain sera mang6, le mot que vous aurez dit, la parole
qu'ils auront entendue leur restera. Ce sera la lumiere,
la force et la chaleur dans leur Ame. a , Pendant que
le canon gronde encore, et que le sang coule toujours,
m6ritons que l'arc-en-ciel brille a rhorizon en promettant A Dieu que nous combattrons la cause des
ames et que nous deviendrons, dussions-nous en souffrir, des sauveurs d'Ames. n Le second moyen, c'est la
g6ndrosit. (a Quand les dames se plaignaient a
M. Vincent que les ressources baissaient, il leur dit:
Il y a dans les maisons tant de nigauderies dont on
4 pourrait se passer n; ah! chores Mesdames, dans la
toilette f6minine, que d'itoffes transparentes! que de
luxes! que de raccourcis! que de fautes commises par
le luxe et la vanitd! II y a' dans le foyer, il y a sur la
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table, il y a sur le corps, assFz de nigauderies dont on
pourrait se passer. a
La peroraison egale au reste du discours diveloppe
ces deux pens6es : , Nous ne nous defions pas de vous,
Mesdames, car nous vous avons vues a l'ceuvre depuis
1914. Ne vous difiez pas de ce que vous pouvez
faire. , Une priere a saint Vincent pour que 'oeuvre
des Dames de la Charite compte longtemps de saintes
ouvrieres. a C'est le vceu que j'exprime en vous blnissant au nom de M. Vincent. Amen. n Autour de moi,
je vois des larmes qui coulent desyeux et qui attestent
l'iloquence prenante de l'orateur.
M. Garriguet, Vicaire geniral, suorieur de la
Soci6et de Saint-Sulpice, a bien voulu donner la benediction do saint Sacrement. Les merveilleuses
orgues nous font entendre leurs suaves harmonies et
les artistes ecoutent. avec ravissem'ent ces sons si purs
qui semblent un 6cho de la musique du ciel.
8 dicembre. - Fite de flmmaculde-Conception. Troisibme jour du triduum.
11ne convenait pas que notre petite chapelle fft
tout a fait d6laiss&e pendant ces jours de fate, aussi
S. LAm. le Cardinal voulut bien y celebrer la sainte
messe et y donner la sainte communion aux Dames de
la CharitA. Apris la messe, notre vener6 archeveque
se defendant de faire un discours parce que nous en
avions deja entendu deux et que nous devions en
entendre un troisieme, nous d&clara qu'il s'unissait a
nos actions de graces pour remercier Dieu, anteur de
tout don. II nous montra saint Vincent se rejouissant
dans le ciel, il invita les Dames a se renouveler dans
le zble pour leur euvre, il leur montra les mishres
immenses a soulager et il attira leur attention sur les
malades tuberculeux. C'est un mal qui va grandissant,

-

323 -

les blesses le gardent lorsquq leurs blessures sont fermees, les prisonniers le contractent et Ie rapportent
parmi nous, il ne fant pas laisser a des laiques le soin
de ces malades. Le Cardinal a de6j demand6 aux
Sceurs de ne point les n6gliger, il engage les Dames
a s'en occuper avec les Seurs. J e suis bien sfir que saint
Vincent serait le premier ; vous exhorter a pratiquer
cette charitY. II demande & Dieu de benir, de multiplier les Dames de la Charit6 et de leur donner la
r6cempense Aternelle.
Le soir, a Saint-Sulpice, I'auditoire n'est pas clairsem6; l'edifce est rempli; le s6minaire du diocese est au
complct,maisiln'a de placeque sur les degr6s de l'autel.
Le Cardinal est an bane d'oeuvre, Mgr loucket est en
chaire; le silence se fait, et pendant une heure un
quart nous sommes sousle charme de cette parole si
franqaise, de cette diction si nette, de ce geste si
goble. II parle de la vocation de la femme frangaise
au sein de la nation francaise. II peint trois grandstableaux d'histoire pour nous repr6senter les meres'de
la patrie, Genevieve, Clotilde, Jeanne d'Arc. II
esquisse plus rapidement, car le temps passe, celles
qui ont et6 Ies servantes de la patrie, Radegonde,
Blanche de Castille et parmi celles-lI il place les
Dames de la Charit6. II redit I'excellence de la charit6, ses difficultis, son cr6ateur Jesus-Christ, son
organisateur Vincent de Paul. L'excellence de la charit6 se manifeste par le point de vue chretien, elle
fera le partage des 6lus et des damn6s; par le point
de vue social, elle est un grand facteur d'apaisement.
Ses dificult6s. S'il ne s'agissait que d'aimer le
corps humain jeune, frais, souriant, ensoleill6 de
grace, baigni de parfums, lumineux de jour, ce serait
chose facile et naturelle. Mais il ne s'agit pas de cela.
a Debout les etranges, debout les paradoxaux qui se
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vouent au culte de la loque humaine, des corps uses,
des corps flitris, des corps rougis par toutes les
epres, des corps empuant6s par la maladie, des corps
qui portent sur leur front je ne sais quelle grimace de
la mort! Debout les Vroniques de l'humanitA gravissant n'importe quel Golgotha! Debout les sublimes
idialistes dont I'ceil prodigieusement construit dcouvre d'&ge en age la beauti du Christ sous le voile de
hideur que tissent les maladies cruelles et les infirmitis r6pugnantes. )
Le criateur de la charitt
celui qui a fait jaillir
d'une parole des legions de charitables, c'est JesusChrist. II a dit : e Bienheureux les pauvres. Le bien
que vous aurez fait ; I'un d'entre eux, cest & moi que
vous l'aurez fait. Ce fut
f une parole divine.
c Parmi ceux qui ont entendu cette parole, plus que
n'importe qui, un homme qui a vicu au temps de
Louis XIII et de Louis XIV; l'ami de.tous les saints
pr6tres de cette 6poque, de M. Olier, et il est trws
bon que nous fassions cette fete dans l'%glise de
M. Olier; il fut l'ami des puissants et des petits;
quand on le voyait passer, il se presentait sous. Ies
aspects d'un pauvre pretre, de tense trss propre. Son
visage respirait au premier coup d'ceil la bonhomie,
au second une fermet6 quasi indomptable. Ses yeux
eussent petilli de malice gasconne s'il ne les avait
pas volontairement 6teints, II avait une attitude humiliee et pourtant quand il le fallait il savaitparler
tres fermement aux puissants de la terre. Sa parole
n'avait jamais rien de n6glig6, elle 6tait simple, cordiale. En certaines occasions, elle s'l6eva jusqu'aux
cimes de la plus touchante eloquence, une ~loquence
admirablement sympathique et 6mouvante. 1I aimait
1'Eglise, sa hierarchie, les prelats, les cures, les Ames,
son pays passionniment. On le reprbsente souvent
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portant dans son manteau un enfant qu'il protege
contre la neige. On aurait pu lui mettre bien autre
chose sur les bras : des provinces entieres qui perissaient de faim et qu'il nourrissait, la ville de Paris
d6vorle par la disette, etc:; on aurait pu lui mettre
tout cela sur les bras, car il portait tout cela. On l'a
appel6 qpelquefois le Titan de la charit6. Le mot est
un peu romantique, mais il exprime bien la verit6. S'il
est. vrai, comme l'a dit Lacordaire, que ce qui est
adorable ici-bas ce n'est pas la cendre de l'esprit,
mais celle du cceur, Vincent de Paul, M. Vincent
serait le plus grand homme du dix-septieme siecle. ,
Apris le portrait du fondateur des confreries, voici
le r6sume de ce que font les dames. Mais les dames
ne peuvent pas consacrer tout leur temps, Ne pourraiton pas trouverdes bataillons de volontaires qui donneraient leur temps, tout leur temps? Des religieuses?
Mais alors, on ne concevait pas les religieuses hors
du cloitre. Une religieuse dans la rue, c'eut 6t6 un
scandale. Vincent se trouvait pris entre la tradition et
son g6nie. II pria, il re'flchit, et fnalement il 'osa :
a Allez mes filles! plus de cloitre! plus de grilles!
plus de voiles! Allez par les rues et les mansardes,
allez partout oi le malheur geint et la misere gronde;
allez jusqu'aux casernes, jusqu'aux champs de bataille.
Allez. La charit6 de J6sus-Christ vous gardera. C'6tait
une r6volution. D'elle sont sorties toutes les religieuses que nous admirons; les petites soeurs des Pauvres,
les petites sceurs de lAssomption, petites seurs de
l'Ouvrier, les Dominicaines gardes-malades, les Auxiliatrices, smurs de I'Esperance, petites seurs de toute
nature. C'est pourquoi la f&te des confr6ries est si
interessante et si importante pour la France entiere.
C'est que les confreries ont 6t& le nid duquel sont sorties les Filles de la Charit6, et sur le type des Filles
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de la Charit6 se sont formes tous les autres instituts.
de charit6. Saint Vincent est le patriarche des instituts
de charit6 comme saint Benoit est le patriarche de
tous les grands ordres monastiques. n
La p6roraison fut une superbe envolee sur la France
telle que l'ont faite les mires et les servantes de la
Patrie. - II y a deux choses qui portent le. rnm de la
France a tous les vents : la vaillance du drapeau tricolore, le devouement universel de nos cornettes. »
t Femmes de France! que vous etes belles! Votre
oeuvre a &t6 sublime! C'est vous qui avez fait la
France. Lorsque le dernier acte de ce drame sera
fini, lorsque le tablier se sera abaiss6 sur la derniire
scene de carnage, votre ceuvre ne sera pas moindre, iI
faudra nous refaire la France. ,
Apres ce magnifique discours, le Cardinal donne la
benediction papale et se rend a l'autel pour le salut
du saint Sacrement. Le seminaire Saint-Sulpice
fusionne avec nous dans les stalles; on chante le
Virum Miseicordic et 1'on demande a" Dieu par JesusChrist que toutes ces ceuvres de charit6 darent toujours et que la flamme de 1'amour consume ceux qui
s'y appliquent.
Tot pietatis opera
Fac, Christs, semper vigeant
Quibus haec credis munera
Ardore Pari compeant
ea

0 Vincent, que par vos prieres 1'humilite nous preserve icibas et que la charit6 couronne dans le ciel les travaux de tous
vos enfants.

Vincentii da frecibus
Nos kic servet huailitas
Piis functos iaboribus
Coelo coronet carits.
Amen
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Qu'elle est simple et belle cette vieille prose a 1'air
naif, aux paroles touchantes! Non vraiment, nous ne
faisons pas mieux que nos peres.
Apres la b&nediction, pendant que Widor execute
une.sortie triomphale sur l'orgue qui compte cent dixhuit registres et six mille cinq cent quatre-vingt-huit
tuyaux, la foule s'ecoule, nous allons diposer le surplis
dans la chapelle de la tour de droite et nous rejoignons Saint-Lazare; non sans jeter un coup d'oeil sur
le portail construit par Servandoni, sur la fontaine
des quatre grands orateurs et-sur le grand bltiment
aux petites fenetres qui 6tait autrefois le s6minaire,
Saint-Sulpice, qui devait etre une annexe du. musee
Luxembourg et que les circonstances ont forc6 de
devenir c le Secours de guerre ,.
Io dicembre. -,Beaucoup d'avions au-dessus de
Paris. Qu'y a-t-il? Sommes-nous menaces d'un bombardement? 11s volent tres bas; vont-ils nous pulveriser? Ils lancent,.. non pas des bombes, heureusement,
mais des petits bouts de papier. Sur I'un d'eux est
icrit ce qui suit :
Les catholique* frangais ont toujours compris que, pour
le salut du pays, ce n'est pas seulement du saig qu'il faut
donner. Aujourd'hui comme hier, nos eveques nous demandent de confier A l'ttat I'argent indispensable pour dcarter
de nous la aine de nos int6rkts mat6riels comme des
autres.
Pour nous, d'ailleurs, en'me-e temps quefrangaise a lutte
est religieuse. Car nous pensons qu'il s'agit.par la victoire de
sauver ce patrimoine de droit et de jqstice pour tous les
hommes et pour les peuples que le Christpar I'kglise qu'il a
fond4e a donn6 au monde.

Cela vaut mieux assurement que des torpilles ou
des obus A gaz asphyxiants. Aussi tout le monde a le
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nez dehors, et c'est . qui ramassera ces petites invitations.
Ce m&me jour, dans l'apres-midi, grande cienmoin
religieuse et patriotique d la Madeleine. Le Cardinal
preside, entoure de plusieurs &vaques. Mme Poincari,
des academiciens, des s6nateurs, des deputes, des
officiers de l'arme et de la marine, des magistrats,
des financiers occupent des places sp6ciales. Le
P. Sertillanges prononce un discours qu'il resume ainsi
lui-mime : a Laissez-moi, mes freres, vous quitter sur
une phrase qui evoque en quatre mots ce que e voulais exposer devant vous, esporant la fixer en vos peasees et la rendre agissante en ce point culminant de
la guerre. II y a quatre champs de bataille : le front,
l'usine, le trisor public, nos coeurs. Le front fait des
prodiges; l'usine s'efforce inlassablement; le trisor
public tient le credit a un niveau que vous allez rehausser en participant giunreusemaent-a ses ceuvres;
nos coeurs sont le soutien de tout. u Au salut, des.
chants de Gounod sont executes par la maitrise de la
Madeleine et par des artistes. Heureux ceux qui ont
pu trouver une place, meme debout, comme celui qui
6crit ces lignes. Combien d'autres ont attendu long_
temps dehorset finalement n'ont pu entrer.
16 dicembre. - On chante a Notre-Dame an Tr
Deum pour la prise de Jerusalem. L'Osservatorerormana
avait publi6 ces jours-ci la note suivante de la.
r6daction :
L'eatrie Jfrusalem des troupes anglaises a &t6 accueilliec
avec satisfaction par tous et spicialement par Ies catholiques,
lesquels ne peuvent pas me point 6tre joyeux da fait que la
Ville sainte soit aux mains d'une paissance chretienne plat6t
que d'uue puissance non chr6tienne.

De son c6te, le Cardinal vicaire de Rome avait or-

-

329 -

donni un Te Deum dans la basilique Sainte-Croix de
Jirusalem :
Catholiques romains, une des dates les plus memorables de
l'histoire chretienne a kt~ inscrite ces jours-ci sur la citA
sainte arrosee du sang du Ridempteur divin, attrait etpatrie
de tous les cceurs rachetis -par lui.
Catholiques remains, que la consecration religieuse de ce
grand 6venement terrestre parte done de Rome qui est devenue par la volonte de Jesus-Christ la nouvelle Jerusalem
terrestre.

A la suite de Rome, Paris a chanti son Te Deum
dans l'iglise Notre-Dame. Les fidelesetaient accourts
innombrables malgr6 le mauvais temps, I1 semblait
que revivait I'enthousiasme qui fit frumir la chr6tient6
en og99 lors de la prise de J6rusalem par Godefroy
de Bouillon. Dans l'assistance, on voit les representants
du president de la Republique, du ministre des
Affaires etrangeres et des membres des grands corps
de l'tat.
Apres les vepres, le Cardinal monte en chaire et
prononce l'allocution suivante:
Est-il besoin de vous expliquer pourquoi Nous vous avons
convi6s h venir aujourd'hui, dans cette basilique nationale de
Notre-Dame, rendre A Dieu de, solennelles actions de
graces ?
Plus d'une fois, sans doute, au cours de la guerre, il eiut
pu paraitre juste d'adresser au souverain Maitre de toutes
choses l'hommage public de notre gratitude pour la protection visible accord6e par lui- nos armes, dans les batailles
i jamais fameuses de la Marne, de I'Yser, de Verdun et en
tant d'autres.
Nous avoi's cru devoir coni,.ir aans nos coeurs l'expreSsion de notre reconnaissance jusqu'au jour de la deliberation"
totale du sol national et de la victoire complete et definitive,
Mais, a P'annonce de la dilivrance de Jerusalem, nou.
n'avons pu retenir notre cantique d'actions de graces.
La delivrance de Jerusalem, en effet, ce n'est pas simple-
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ment un succbs militaire, si glorieux soit-il ; c'est un iv&ne
ment de la plus haute portee historique, morale et religieuse.
Jerusalem! Quels echos ce nom n'eveille-t-il pas dans toutes
les ames ouvertes a P'intelligence et au culte de ce qu'il y a de
plus auguste et de plus sacr6 sur la terre? Votre immense
affluence k cette ceremonie en est le timoignage.
Jerusalem ! C'est le lieu pridestinE qui, depuis trois mille
ans, occupe la premiere place dans 'histoire religieuse de
l'humanite.
Aux yeux mimes de ceux qui ne partagent pas notre foi,
c'est le berceau de cette civilisation chrCtienne k laquelle tous
doivent rendre hommage, et queles armees alli~es defendent,
dans cette guerre mondiale, contre les retours de la barbarie.
Mais pour nous, chretiens, Jerusalem, c'est la Ville sainte
par excellence, celle oi se sont accomplis les plus grands
mysteres de notre religion. C'est 1i que le Fils de Dieu fait
homme a enseign6, IA qu'il a fond6 son tgliseet institud son
chef-d'oeuvre, l'Eucharistie. C'est 1&qu'il a souffert, qu'il est
mort et ressuscit6; c'est la qu'il a laiss- son tombeau glorieux, et c'est de 19 qu'il est remont6 vers le ciel, aprbs avoir
etabli ici-bas son rigne qui n'aura pas de fin.
Or, depuis sept cent trente ans, la Ville sainte. subissait le
joug des infiddles.
En vain, an cours du moyen age, a huit reprises successiyes,
POccident chrdtien s'dtait leve, dans un elan magnifique de
foi et de bravoure, pour la reconqudrir. Le succhs de la premiere Croisade avait dt6 ephembre ; le royaume fondd6 Jerusalem par Godefroy de Bouillon avait dure moins d'ua
siicle.
En vain, par deux fois, en mars 1248 et le 1i juin 127o0
notre saint Louis etait venu, pieds nus, en cette cathddrale
de Notre-Dame, alors dans tout l'eclat de sa jeunesse, recommander I Dieu l'exp&dition sainte qu'il entreprenait B son
tour pour ddlivrer le tombeau du Christ. En deux campagnes
malheureuses, couronndes par une' sainte mort, il n'avait
reussi qu'd imposer aux ennemis du nom chretien i'admiration de sa vaillance et de celle des Francs, avec la vdnaration
pour ses vertus.
Et voici qu'apres sept siecles se realise ce que n'avaient pa
faire saint Louis et les croisds. La croix reparait triomphante
aux lieux ou elle-a 6t4 plantee pour la Redemption da
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monde. Des puissances chritiennes reprenent possession de
ce domaine inalidnable que leur a acquis le sang de JesusChrist, resolues a ne plus s'en laisser depouiller tout en y
respectant la liberte des consciences 6trangeres a leur foi.
Aux c6tes de 1'Angleterre, sa grande allide, et de 1'Italie, sa
soeur, la France est iL; elle y occupe sa place, la place a laquelle elle ne saurait renoncer sans abdiquer ses droits sicu]aires et ses plus nobles traditions.
Oui, vraiment, il fallait bien celebrer un tel evinement par
de solennelles actions de graces.
Faisons-les done monter ardentes vers le ciel, et redisons
ensemble, dans 1'6motion de nos ames : Te Deum laudamus,
te Dominum confitemur. Nots vous louons, 6 Dieu; 8 Seigneur, nous vous glorifions!
Ils vous benissent avec nous et avec vos anges, les ProphEtes qui ont chant6 les grandeurs de Jerusalem et pleur sur
ses malheurs; les Ap6tres, qui ont rego dans son sein leur
divine mission; les Martyrs, qui Pont arros6e de leur sang.
et cette sainte Eglise qui y a pris naissance, et qui, k cette
m6me heure, dans la Jirusalem nouvelle oit sibge son chef
vinirg, le successeur de Pierre, vous adresse de reconnaissants hommages, Te gloriosus A ostolorum chorus, te Propketarum laudabilis nuagerus, te Martyrum candidatus laudat
exercitus, te per orbem terrarum sanct- confltetur Ecclesia.
Et en vous remerciant, Seigneur, nous vous supplions.
Nous vous conjurons de venir en aide I vos serviteurs dans
lalutte qu'ils soutiennent pour la justice et pour laliberte legi-:
time des peuples : Te ergo, quasumus, famulis tuis subvenil
Nous voulons voir'dans 1'1vinement que nous cellbrons un
sourire de votre Providence i notre cause, et la promesse de
la faire ddfinitivement triompher. Hitez, Seigneur, l'heure.
de ce triomphe! Qu'il vienne bient6t, le jour ou nous pourrons chanter sons ces voites le grand Te Deum final, dont
celui d'aujourd'hui n'est que Te prelude Seigneur, nous mettons notre confiance en vous : elle ne sera pas confonducIn te, Domine, sferavi, non conjundar. Amen. -

Inutile de dire que le Te Deum fut vraiment grandiose
dans cette vaste enceinte, cianti par ces milliers de
poitrines. Que les chants oil tout le peuple prend part
sont done impressionnants!
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Le meme jour, dans la soiree, l'Union cetrale der

syndicats professionels /miniis .avait organise une
seance solennelle en Fhonneur de M. de Mun.

La vaste salle d'Hortictlture est remplie tdes jeunes
syndiquees et de leurs parents. Un certain nomnbre
d'eccl6siastiques sont aux premieres chaises.
Les syndiquies executent fort bien uneppi;&ce sociale
intitulee : 'Ent'aide,qui retrace les derni&ies greves,
en analyse les causes et en tire les conclusions.
M. de Lamarzelle pare: ensuite de la carrikre sociale

de M. de Mun.
Enfin, Son PLminence donne quelques conseils :
Vous continuerez de vous grouper dans vors syndicats
chritiens. Vous ferez de la propagande autour de: VoLS ponO
accroitre le nombre de celles q ui viendront se riu.inr dans ces
associations destinees &d6fendre, d'une mani:re eigitime, vos
int6rets legitimes. Les explriences recentes m.wreanst combien il est necessaire, mes chb~res enfants, que les trava.illeurs
et les tiavailleuses catholiques se groupent entre e•- et entre
elles pour d6fendre au besoin leurs inturets, afi:a de n'etre
pas exposies a recourir k des associations qu'iuspire I'esprit
antichritien et de ne pas courir le risque de se trrw've :melees,
dars-certaines revendications I~gitimes, a des caimpagnes antireligieuses menies par ceu 'qui font profession d'impieti et
ne craignent pas de l'afficher dans leurs discours cnomne dans
leurs actes. Eh! bien, pour ne pas vous laisser expose'es A ce
piril, soyez done fiddles A rous grouper dans ces syndicats
-chrtiens, que je soubaite voir s'accroitre, se mn.liplier dansmon diocese et que je binis avec mon affection paternelle.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a pI'asieurs
groupes de ces syndicats, quai partagent, et . titte 6gal, ma
sollicitude et mon afection. Voos avez les syndicais .ainis :
ceux de 1'Abbaye, et les syndicats plus jeunes de la. rue de
Shze et de la rue Vercingetorix. Les uns ei les autres sont
animis du meme esprit de devouement sincfre elt clair&.
.Conime Mie la Prisidente me le faisait remuarizuez tout k

!'heure, et c'est ainsi qu'elle a voulu me souhaiter la bienvenue, les uns et les autres s'in spirent des traditions de PiEglise
et chercbent toujburs D raiaser la paix sociale p;a .Paccom-
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plissement de tousles devoirs et le respect de tousles droits,
ce qui constitue la justice. ls cherchent &pratiquer entre eux.
et envers les patrons ce qui est la perfection de la justice et:
assure son resultat bienlaisant, c'est-1-die la charite.
Perseverez dans cette voie. Marchez-y d'n pas de plus en
plus ferme, amenant avec vous des sceurs animies du mimme
esprit que vous, et que Dieu bUnisse votre travail, votre present et votre aveair pour ce monde et pour l'autre. Je vous
binis en ce moment de tout mon coeur.

Nous venons d'entendre le cardinal parler des syndicats tenus par nos sceurs et recommander aux jeunes
filles de s'y afflier: Sans trahir les secrets, nous pou-vons dire qu'il s'est tenu i la Maison-Mere de la rue
du Bac une reunion de visitatrices dans les premiers

jours de dicembre et que ces respectables soeurs oit
entendu le 2 d&cembre au ,soir uu entretien stir les
syndicats. On leur a dit que ces organisations devien-

nent actuellement nicessaires, que la Communaate
encourage leur formation; on a parle des recentes,
tentatives faites AMarseille; on a emis le souhait que
l'on organise dans les grandes villes une section centrale rattachie aunsiege social de l'Abbaye et des sections filiales dans les diffirents quartiers. On a parlti
egalement de cercles d'6tudes et on est all6 vojr 'organisation d'une de ces reunions, dirigee-par notre
confrere, M. Crapez.

On a bien voulu nous communiquer k ce sujet les
lignes suivantes, que nous nous faisons un plaisir dereproduire :
Le Cercle d'cldtdes 4 Catherine,Labouri A est organisi,
au siege central des syndicats professionnels f6minins, 3, mue
de 1'Abbaye; en vue de donner aux jeunes filles un enseignement religieux solide et suffisamment complet. Les reunion.s
ont lieu tous les samedis, de troisa quatre heures, a l'intention des professionnelles syndiquees qui jouissent de la
semaine anglaise, et desirent combler les lacunes de leur formation catholique.
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Apres la ben6diction du trbs saint Sacrement et les pribres
d'usage, M. Crapez salue d'un mot reconnaissant les ven6rables auditrices qui se sont groupies autour des jeunes filles
venues participer au Cercle-.
JL'on commence par la lecture du saint lvangile, que tout
le monde entend debout, par respect pour la parole inspirie.
I1 s'agit du bapteme de Notre-Seigneur dans le Jourdain,
suivi de la tentation de Jesus au d6sert, d'apres saint Mattbieu.
Un rapide commentaire, emprunt6 an P. Leonce de Grandmaison, dans son magistral article: J4sus-Christ, du Dictionnaire aplologitique, souligne les traits k retenir de ce passage
de la vie du divin Maitre.
Puis, Plon pose la question principale qui va faire l'objet
du Cercle. Par une heureuse coincidence, en ce premiersamedi de decembre, l'on va parler de la tres sainte Vierge:
Pourquoi etudier le coeur de Marie? Que faut-il entendre par
son Coeur Immaculd? Pr6ciser la nature du privilbge, esquisser l'histoire du dogme de l'Immacul6e-Conception.
Quelques reponses sont donnees et apprdcides par le president, qui livre ensuite seA propres conclusions.
Enfin, l'on entend une objection actuelle. Co jour-li, on
doit faire justice du quatriRme argument de Sebastien Faure
contre Dieu createur, dans ses dauze preuves de 1'inexistence
de Dieu. La r6ponse.est donnie brivement.
Avant de cl6turer la reunion, M.Crapez remet ea chacune
des vrenrables visitatrices de France, le programme general
de ces cercles exprimant le d6sir qu'un Bulletin vienne sous
forme abrigee donner le compte rendu ie ces reunions
d'&tudes.

Nous n'en dirons.pas davantage sur les diff6rents
exercices de la r6union des visitatrices, ce serait vraiment etre indiscret. Ce en quoi nous sommes plus
libre's, c'est pour r6sumer ce que nous avons entendu
auxdeux assembl6es g6n6rales del 'Unioncentrale des
syndicats auxquelles on nousa fait I'honneur de nous
inviter.
Disonsd'abord que ces syndicats, au nombre de huit,
ont une vie religiense commune: retraite annuelle,
le 28 octobre; fete patronale A la rue du Bac, le 28 d6-
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cembre; pilerinage aa Sacre-Caeur. le 6 janvier. De
plus, chaque syndicat a sa vie religieuse particuJibre.
Le syndicat des institutrices priv6es a eu sa messe
propre & Notre-Dame-des-Victoires le I3 mai 1917;
celui des dames employees a eu sa journee an Sacr&Cceur le 24 juin, etc.
Les syndicats ont une vie sociale commune par le4
deux r6unions de l'Union centrale au debut de l'annie.
On y resume A grands traits les principaux 6v6nements
de chaque syndicat. La comtesse de Castellane, trbs
divou-e a l'oeuvre, d'un devouement qui ne se manifeste
pas seulement par des paroles et des encouragements,
preside- les deux r6unions avec une parfaite intelligence des questions etudibes. La Communaut6 est
representee par la--espectable sceur assistante, par
plusieurs soeurs-servantes.
Disons- un mot de chaque syndicat:
I" Institutricesxpivies.-Eles sont plus d'unmillier,
malgr6 la faiblesse des tr4itements. Autour d'elles, tout
le monde regoif un salaire plus l6ev6; elles n'ont
presque pas d'augmentation; s'il est vrai qu'on ne vit
pas seulement de pain, il est vrai egalement qu'on ne
peut pas vivre sans pain.
2* Dames employees.- Elles sent officiellement plus
de quatremille; on a dit qu'il y avait pois de huit mille
demandes. C'est le syndicat le plus vivant. Mile Monnier parcourt les sections tous les jours, et elle a avouk
qu'elle nese couche guere depuis quelque temps avant
minuit, une heure. Elles ont eu leur assembl6e gin6rale sous la presidence du cardinal Amette; Mgr Baudrillart y a parl6 ainsi qne M. Lefas, deput6, et
M. Broliqui6, docteur en droit. On y a 6mis les voeux
que le travail prolong6 des femmes ne se fasse plus
dans les troisiime et quatrinme sous-sol et dans des
mansardes surchauffies en kt6; que la semaine anglaise
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soit etendue aux employies du commerce et de l'industrie; que les salaires insuffisants soicnt relevis. Ce sont
dAs revendications honnetes, modre&es, n6cessaires.
On va faire des demarches aupres des grands magasins
dans ce sens-l1. On a signali une petite lacune, c'est
quetoutes les syndiquies ne payent pas leur cotisation.
3' Ouvmrires de l'kabillement. - Elles sont trois
mille. On ne les a pas vues parmi les grevistes de
mai 1917; mais leur puissance est reconnue parle gouvernement et leur vice-prisidente, Mile Leconte, et
leur secretaire, Mile Deiss, ont 6t convoquies par le
ministre du Travail pour r6gler un certain nombre de
questions sociales. Nous avons entendu le compte
rendu extrimement int&ressant de ce qui s'est passe
chez le ministre. Si les catholiques savaient s'unir!
4* Le minage. - Elles sont plus d'un millier'. Elles
travaillent par leur formation, leur vie consciencieuse
a reconstituer une soci&t vraiment catholique. Elles
ont entendir avec plaisir M. Ren6 Bazin vanter leur
profession de domestiques et v mettre en garde les
jeunes filles contre cet orgueil trs b&te - et il l'est
presque toujours - qui leur fait prendre en moindre
consideration les situations de bonnes. Servir, c'est la
profession de tous; tre domestique si l'on se rapporte
a l'origine du 1ot, c'est faire partie de la maion, de
la famille. Cela devrait etre, cela.est encore plus sou-,
vent qu'on ne le pretend. Comme me le disait un religieux ces jours derniers: le module des serviteurs a
6th le Christ lui-meme. n c.O meaveille de 1'rglise
catholique, oi0 nul n'est trop grand pour servir ni trop
petit pour rendre service. ) Nous ne pouvons multiplier ces citations. Mile Deiss a reconnu que parmi les
jeunes filles qui viennent suivre ses cours professionnels, il y a, disons-le tout bas, des filles de grands
personnages.
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50 Garde-malades. - La guerre a disperse aux quatre
coins de la France et de l'Europe les membres de ce
syndicat; un certain nombre ont 6t6 deoandies pour
s'installer pros des usines oui il y a toujours des accidents a riparer, des blessures a guirir, des pansements
a faire. 11 y a des milliers d'infirmiires qui sonl dans
les h6pitaux, les ambulances. N'y aurait-il pas quelque chose i faire pour grouper ces femmes isolkes, les
encourager, les remonter, les surnaturaliser? Que
ferait saint Vincent s'il voyait toutes ces personnes
errant comme des brebis sans pasteur?
.6* Maitresses-minag.es.- On a parlt des orphelinats agricoles, de l'avantage qu'il y a d'en cr6er pour
ramener a la campagne tant de pauvres enfants qui
perdent leur corps et leur ame i la*ville et ce rapport
a iti ecout6 avec un tres grand int6ret.
7* Stino-dactylograpkes.- En ayant parl, dans le
dernier numero, nous n'en dirons nen dans celui-ci.
8* Ouvrikres d'usine. - Ce syndicat est le benjamin
de ceux de l'Abbaye; il date d'hier, il ne comprend
par consequent qu'un petit nombre de membres. Et
cependant ce syndicat est n6cessaire. Quand on songe
que d'autres syndicats antireligieux ont enr6l6 des
milliers et des dizaines de milliers de membres, on
tremble pour les g6nbrations de demain. Et cependant
beaucoup de ces syndiqudes ne sont entrees dans ces
groupements rivolutionnaires que parce qu'il n'y en
avait pas d'autres, et on a vu des jeunes files avec
l'insigne du Sacri-Cucur couter. a la Bourse du travail des discours impies.
II nous faut done avec le cardinal, avec beaucoup
d'6veques, de s6nateurs et de deputis catholiques £6liciter les personnes qui ont eu l'inspiration d'entreprendre cette euvre et leur souhaiter persxevrance et
succes.
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20 dicembre,.- Siance solennelle ca l'nstitut pour les
prix de vertu. - Les acadimiciens sont en grand cos-

tume. M. Boutroux prononce le discours.
Signalons parmi les r&compenses celle de 2000 francs
qui fut accordee ; une Fille de la CharitA de SaintVincent-de-Paul de Paris.
Nous donnons la petition qui avait &tC adressee par
les habitants de l'arrondissement:
Les soussignis sont heureux d'apporter a la soeur N... le
t6moignage de leur profonde sympqthie en attestant le rble
de bienfaisance et de bonti accompli par elle chaque jour
pour soulager et secourir les mistres. T6moins de ses bienfaits, c'est un devoir pour nous de t4moigner la profonde
reconnaissance que gardent i la soeur N... toutes les families
pauvres de notre arrondissement au service desquelles elle
n'a cessd de mettre tout son devouement, toute son intelligence et tout son coeur.
Sans subvention officielle aucune, elle a r6ussi a crier un
ouvroir qui fournit du travail a domicile a plus de quatre cents
femmes dont les maris, freres et fils sont aux arm6es et son
euvre s'occupe de plusieurs centaines de petits enfants qu'elle
a recueillis et nourris.
Aussi est-ce pour nous unejoie que d'avoir l'occasion d'apporter notre temoignage d'admiration et de reconnaissance
emue a la soeur N... dont la charit6 et la bont6 proverbiales.
dans notre arrondissement, trouvent chaque jour une nouvelle facon de se manifester pour le .plus grand bien de nos
malheureur.

Mentionnons igalement le prit de vertu d6cern6 i
l'CEuvre gen6rale des patronages de Paris dans lesquels
nos sceurs ont une si heureuse influence. Voici le texte
du discours de M. Boutroux concernant ce dernier
prix :
Au

2

aolt 1914, 1'euvre comptait

filles, dont 270

&

8io patronages de jeunes

Paris et 45o dans les pays actuellemeat

occupes par. les Allemands. En 1917, le nombre des jeunes
filles inscrites s'ef1ve, pour Paris, a 5538o.
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Ces patronages offrent aux enfants des cours de couture, de
cuisine, d'hygiene, de pansement, de menage, de blanchissage, de comptabilitd, d'anglais, de stino-dactylographie, de
chant, de violon, de mandoline, etc. Us comprennent: 1'Puvre
des trois v6tements, lceuvre du trousseau, I'ceuvre du bon
conseil, les r6p6titions de catichisme, les bibliothbques, les
r6cr6ations th6itrales, les thes, les visites aux malheureux, les
ventes de charitd, etc. C'est toute I'education, sinon l'instruction; c'est la preservation des contagions funestes, et c'est
une saine, chr6tienne et pratique pr6paration a la vie.

21 dicembre. Parmi les decisions prises au
Comiti diocesain qui s'est tenu aujourd'hui, indiquons
celles qui peuvent intiresser la double famille de
saint Vincent.
D'abord, I'envoi d'une somme de 10000oooo francs i
M. Lobry pour les' pr&tres mobilises a Salonique qui
avaient adress6 un appel emouvant A le'urs confreres
de Paris.
SLa commission des ceuvres charitables a fait remarquer que tl 'Association des Infirmieres-visiteuses de
France a donnk satisfaction dans certaines paroisses
et a ite pour d'autres l'objet de r6serves. On rappelle
que les Dames de Charit6 qui exercent depuis trois
cents ans ce ministare de visiteuses se sont d6jA en
plus d'un cas munies des diplbmes n&cessaires et que
le diocese de Paris compte par centaines, presque par
milliers, des religieuses garde-malades ou visiteuses
de pauvres : Franciscaines, Dominicaines, Benedictines, petites soeurs de l'Assomption et une infinit6
d'autres de tout vocable dont la competence n'a d'6gal
que le devouement. )
La commission des oeuvres de pi6t6 a examin6 deux
questions, l'une morale et I'autre d'ordre intellectuel.
La premiere a et6 celle de 1'emploi de la vie de beancoup de jeunes flles qui n'ont plus I'esperance dre
fonder un foyer ou de veuves dont l'avenir a et&
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brisk. Le Comiti estime qu'en dehors de la vie religieuse a laquelle toutes ne peuvent pritendre, bien que
les formes en soient tr&s variees, les comitis paroissiaux, les associatioqs de Dames de Charite et de
Dames catichistes paroissiales, les Ligues f6minines
catholiques offrent un champ presque sans limites a
leur activit6 et a leur devouement. II faut en effet
dans ces oeuvres, et en grand nombre, des personnes
qui s'assujettissent avec perseverance A d'humbles,
meritoires et fructueuses besognes. Son. tminence
fait en particulier I'eloge du groupement Louise de
Marillac fonde pour les jeunes dans I'association des
Dames de Charit6.
Puisque l'occasion se prisente de parler de cette
euvre, fondee par le regrette P. Villette, disons un
mot de son but, son organisation, ses pratiques.
Le but: Honorer Notre-Seigneur J6sus-Christ comme
source et mod/le de toute charit6 en visitant les pau-.
vres malades.
L'organisation: Elle se compose de jeunes filles soit
de families aisees, soit de condition plus modeste
comme les jeunes flles des patronages; lesselves internes des pensionnats et des orphelinats peuvent en
faire partie. II faut avoir Iautorisation des parents,
etre Agte de seize ans r6volus. Chaque association est
dirig6e par un conseil qui se compose d'un directeur,
une directrice, une prisidente, une secretaire et une
tr6soriere. Le directeur est de pr6f6rence le cur6.
Pratiques : La visite des pauvres malades an moins
une fois par semaine. -

Reunions mensueles. -

Fete principale : l'Immaculbe-Conception.
22 dicembre. Un bruit de moteur ayant 6t6
signal4 i 2o h. 20 dans la direction du Nord-Est,
1'alerte numbro 2 a &t6 immidiatement donnae i Paris.
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Quelques obus 6clairants ont et6 tires par un poste dedefense de la grande banlieue. L'alerte a pris fin
21 h. 15. Nous pouvons done prendre notre repos sans.
frayeur.
23 dicembre. -

La communaut6 des melchites

grecs catholiques de Syrie, Palestine et Liban doit
remercier Dieu solennellement aujourd'hui- pour la
prise de J&rusalem. La cer6monie se fait dansTl'glise
Sait-Juliea-le-Pauvre. C'est un vieil edi*ce qui remonte audouziime siecle. II a eu ses heures de cilebritL.Au temps ou les ecoliers de l'Universite etaient
d6vots, on y faisait les elections des delegu6s de la
faculte des arts et surtout celle du Rector magnificur
de I'Almar pwaeis. A certains jours aussi, le Pr6v6t de
Paris venait jurer solennellement qu'il garderait les
privileges de la gent sorbonniere. Plus tard, SaintJulien-le-Pauvre perdit de sa gloire. En 1643, nous y
voyons comme prieur, Pierre de la Vallette. En i65r,
I'6glise fut d6couronn6e par la suppression de son
portail gothique et de ses deux premieres trav6es. Un

certain architecte crut faire merveille en y construisant un portail renaissance. C'6tait 1'6poque oh
I'H6tel-Dieu, i 1'6troit sur la rive droite de la Seine,
cherchait &s'Alargir sur la rive gauche. Les administrateurs achetirent toutes les maisons qui entouraient
Saint-Julien et cette petite 6glise devint chapelle de
l'H6tel-Dieu ena 655. Tout cela se passait du vivant de saint Vincent. Ses Dames de la Charit6, ses
filles, lui-m&me peut-tre, vinrent prier dans.cet 6difice. C'est sans doute pour cela qu'on y remarque une
grande statue de notre saint Fondateur. Avouons en
passant qu'elle n'a rien d'artistique et qu'elle est
demesurement trop grande pour lapetitesse du lieu.
Depuis 1886, Saint-Julien est affectk an culte grec

-

342 -

melchite; voila pourquoi un grand iconostase s6pare
le sanctuaire de la nef centrale. Sur ce monument incrustb de nacre, on voit des ic6nes ou images saintes
devant lesquelles brilent des lampes suspendues.
L'iconostase a trois portes et est surmont6 d'un crucifix et des images de la sainte Vierge et de saint
Jean. Sur l'autel principal, on remar4ue un ciborium
qui abrite une colombe renfermant les saintes Espices.
Des deux c6tes de la croix byzantine, il y a, outre les
chandeliers, des especes d'iventails appe sesRipidiox.
La voate est remarquable avec ses six petites vofites
dktermintes par les deux arcs ei ogive auxquels est
venu s'ajouter un doubleau.
L'6glise a trols nefs, des fen6tres interessantes,
des statues m6diocres, des chapiteaux remarquables.
La foule commence a arriver; cessons notre inspection. On a reserv6 des places spwciales pour M. Gout,
directeur an ministere .des Affaires 6trangires;
M. Mesureur, directeur de l'Assistance publique.
Parmi les personnages ecclesiastiqpes, il y a le cardinal Amette, Mgr Le Roy, les repr6sentants des
communaut6s religisdses qui out des 6tablissements
en Palestine et a J6rusalem.
La liturgie commence. On est un pen d6route.
D'abord la matiere du sacrifice est pripar6e
un
autel lateral appele Protkhse. Chacun sait que le pain
est ferment6. On se sert de la langue grecque et nous
aurons souvent a dire en guise de r6ponse aux litanies
ou aux oraisons : Kyrie eleison.
Le livre des evangiles est port6 solennellement
apres les premieres litanies et le diacre le prisente
au
peupl6 en disant : (( Voici la Sagesse, tenez-vous
debout. n Apres cette procession, nous entendons
les
oraisons, le celebre Trisagion que l'iglise latine
n'emploie qu'au Vendredi saint (Agkios o Theos, Aghios
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Ischiros, Agkios Atkanatos, eleiso imas); puis l'ppitre,
apres lequel Mgr Baudrillart monte en
l'vangilq,
chaire.
II parle sur Iirusalem dilivrie. II montre que J6rasalem est pr6cieuse au coeur religieux de 'humanit6
parce qu'elle est la ville sainte par excellence (c'est
sa premiere partie); que J&rusalem est chbre au patriotisme francais parce que depuis plille ans la France a
convert los Lieux saints de son amour et de sa protection. C'est dans cette seconde partie que 'orateur
rend hommage & 1'ardeur apostolique avec laquelle nos
missionnaires se sont devouas sur la Terre saintepour honorer la patrie de Notre-Seigneur et pour engendrer Jesus-Christ dans l'ime des infideles; il mentionne en particulier les Lazaristes et les a Sceurs de
-Chariti, ces filles de saint Vincent de Paul vhner6es
par les musulmans eux-mames comme des 6tres a demi
i
c6lestes Y.
La liturgie se continue. On porte triomphalement
la matiere qui doit ftre consacr&e. On recite le Credo
et la Pr6face qui ne sont jamais chant6s. A ce moment
les rideaux sont tir6s et le sacrifice se poursuit sans
que nous puissions rien voir. Les paroles de la cons,-cration sont dites'i haute et intelligible voix et les
fideles disent Amren pour manifester leur foi. Suivent
les mementos des vivants et des morts, le Pater Nostr
recit6 par un servant. On ouvre alors les rideaux et
Les fid&es du rite grec viennent communier sons les
deux especes. La messe se termine par la b6nediction
et le NuM dimittis.
24 dicembre. - Le thermomitre descend bien audessous de z6ro. Le Cardinal avait autorisk les messes
de minuit. On nous avertit
l'obtissance 'q~e la
Maison-MB re ne profiterait pas de cette autorisation
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et que nous devions rester dans notre lit, cdlebrant,
par nos reves seulement, l'heure solennelle ou le Fils,
de Dieu naquit de la Vierge Marie.
Pour nous consoler de cette mortification imposde
par les circonstances, ouvrons le vieux coutumier
d'avant la Revolution et repassons dans notre esprit
ce qui se faisait alors.
(4 La Vigile de Noel; il est jeune d'obligation.
t On dine a onze heures et demie comme i l'ordinaire des jours de jeune. On collationne le soir a
cinq heures, ensuite on va i lI'glise dire l'Agdlar
apres lequel on fait 1'examen general, et puis 1'on va
se coucher. Et l'on fait la visite des chambres i six
heures et un quart pour voir si tout le monde est conche et les chandelles eteintes.
t Les Clercs ont soin de se confesser pendant
l'apras-midy, depuis trois heures jusqu'a cinq beures,
et ne doivent point le faire pendant Matines, afin que
les Pretres et les Clercs assistent tous a l'office. ..
ccOn se leve promptement a neuf heures, et il faut
se rendre en diligence a la sacristie a neuf heures an
quart pour commencer Matines. On communie k la
grand'messe de minuit.
a Apres les laudes, on va se chauffer en silence MM. les Pretres dans leur infirmerie, les Exercitants
dans la salle des Retraites, Jes Thkologiens dans la,
salle des Entretiens et de Saint-Denis, leq Philosophes
dansla salle de Saint-Joseph et les Rh6toriciens dans
la salle Saint-Vincent. Apres quoi on va se coucher!
K On ne commence les messes basses de la nuit
qu'apres l'offertoire de la grand'messe, en sorte qu'on;
ne fasse point la consecration aux messes basses, avant
qu'elle soit faite la messe solennelle.
fII est a, observer qu'& cette messe de minuit on
sonne les cloches pendant le Gloria in excelsis.

-

345 -

Parmi les avis particulies&doner a nos frires, signaIons le cinquieme.
a Ceux des Freres qui font la visite pendant I'office

doivent aller par toute la maison, dans les galleries
et les corridors, dans la basse-cour, et jusques vers la
serrurerie et le moulin, en fermant la porte de la basse-cour apres eux, et s'arreter aux Pensionnaires, et ecouter s'ils ne font point de bruit, ou de tentatives pour
se sauver.

n-

Parmi ,es particularitbs du 25 decembre, avant la
Revolution, signalons les suivantes :
ai On se ltve le matin a cinq heures et demie, et
l'on se rend de bonne heure a I'gglise pour commencer
la meditation a six heures. On entend la messe de i'aurore que I'on commence a six heures et demie.

ti A sept heures, apres avoir recit6 les litanies, on
va prendre des surplis a la sacristie, pour chanter
Prime, apres quoi on va dejeuner.
- On sonne le premier coup de la grand'messe A
huit heures et un quart, et on, se rend exactement a la
sacristie a huit beures et demie pour chanter Tierce.
( II y a depuis Noel jusqu' l'PIpiphanie, un benedicite et des graces propres pour les repas avec un
psaume particulier qu'on recite les jours de fetes; il
faut apporter son diurnal au r6fectoire. »
En cette annie de grice, 1918, nous nous sommes
lev6s a quatre heures comme d'habitude, nous avons
commence nos trois messes vers cinq. heures et c'est
M. le Vicaire general qui a offici6.
I"' janvier. -

La circulaire traditionnelle a pour

objet la confiance en Dieu, nous donnons de ce document ce qui concerne l'6tat de ta Congregation:
En FRANCE, la grande guerre qui se prolonge et s'6tend
plus qu'on ne le peosait d'abord, fait souffrir presque toutes
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nos ceuvres; mais la protection divine n'abandonne pas uos
Missionnaires. Nos confrires mobilisis, qui appartienneiti
nos provinces de Chine, out tous ett designes pour remplia
Ioffice d'interprkte aupres des ouviiers chinois qui sont ea
France, et bon nombre de confrires de differentes provinces
qui 6taient dans 'enseignement en 1914, ont et6 mis.en sursis
conform6ment A un decret ministeriel qu'on nous a appliquq
avec bienveillance. C'est ainsi que nous avons pu donner 4
bons professeurs A nos 6tablissements de France et d'Algerie.
Les autres qui sont encore nombreux dans les tranchdes, daas
les ambulances et dans les dep6ts, nous donnent de conslantes nouvelles.
Ceux qui sont aum6niers militairesattitres, comme M M.farbet, Ryckewaert, Theveny, Sarloutte, Levecque, Krimer, Costant, Kesternich et Van den Heuvel, et ceux, bien plus nosbreux, qui font l'office d'aumbnier .sans en avoir 11 titre,
iprouvent beaucoup de consolation dans le ministere spiituel qu'ils exercent avec devouement aupres des soldats sW
les champs de bataille ou dans les ambulances.
Parmi les victimes de la guerre, no/s comptons 7 prttres,
12 clercs et 5 coadjuteurs. Les prEtres sont : MM. FayaA
Bozec et Dagouassat, qui sont tomb6s au champ d'honneur,et
MM. Duthoit, Leflon, Bilieres et Dennetiire, qui sont mort
victimes de leur devouement aupres des malades dans It.
ambulances.
Puisse ce sang ginereusemnent verg peser dans la balant
divine et faire pencher vers nous la bonti misdricordieuse4d
Dieu.
Dans nos maisons de formation, il y a pen d'6tudiantset.
seminaristes, puisque les jeunes gens qui sont valides.soat
tous appelis a la caserne; maisle grand nombre d'enfants q1O
frequentent nos icoles apostoliques nous font concevoir lp:
meilleures esperances pour I'avenir; ils ne sont pas seul
ment nombreux, mais fort bien formfs par des Missionnaire
divouis.
ALe tricentenairede 'oeuvre des Dames de Charitd a &tdcomm
uns rayon de soleil au milieu de Forage. II nous a montri lI
vivacit6 de cette oeuvre de notre bienheureux Pere et fait Let
sortir le bien immense op6rd par ces Dames et par les FiJ
de la Charit.
La BELGIQUE, I'ALLEUAGNE, I'AUTRICHE et

la
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toujours comme des champs cos dont les nouvelles ne noa
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arrivent que par bribes. Nous savons indirectement que les
confreres de ces pays sont tous a leur devoir.
On peut en dire autant des provinces de SYRIE et'de Constantinople. A Salonique, oiutse trouvent bon nombre de
confreres de cette derniire province, on mene ung vie trzs
active i cause du surcroit de population qui se trouve dans ce
pays. Un incendie qui a ravage une grande partie de la ville a
detruit notre maison d'ecole et la maison des Filles de la harite, mais il a epargn6 notre eglise et notre maison de mission.
Tout le monde s'etonne, dit M. Lobry, de voir debout cetre
eglise et 'cette maison, alors que les.alentours n'offrent k la
vue que.des dcombres.'
Dans les provinces d'IRLANDE, d'ESPAGNE et d'ITALIE, chacun

se livre avec succes au ministere qui lui est confie. II en est
de m&me dans les provinces d'AMERIQE. Plusieurs confreres
d'IRLANDE se sont engages comme aum6niers militaires -et
s'acquittent avec zele de ce genereux office aupres de leurs
compatriotes sur le front ou dans les ambulances. La province
de Naples a mis A la disposition des refugids et des blesses
une grande partie de sa maison de la rue Vergini. La divine
Providence tiendra compte de ces d6vouements et de ces ginerosites.
On a confie k fnotre province de COLOMIE la prefecture
apostolique d'Arauca sous la direction de M. Larqucre, qui a
le titre de prefet apostolique. Ce dernier nous dcrit a la date
du 4 juin 1917 : " Voiia deja un an que s'est crganisde notre
mission et nous n'avons qua remercier Dieu des benedictions
qu'il a bien voulu nous accorder. Cette premiere annee nous
a menage quelques epreuves, car, depuis mai jusqu'a decembre, la region a etE troublee par une suite d'actes de brigandage qui ont fortement ebranle la tranquillite de nos populations, et par suite, paralys
l'oeuvre- des Missionnaires.
Actuellement, le calme est revenu et nous pouvon- sans
crainte vaquer a nos occupations... Grace au d6vouement et.
a la perseverance de nos confreres, la vie chretienne commence a s'etablir: les ceremonies de la semaine sainte ont .et
celebrees au milieu d'un concours de peuple qui a tonne tout
le monde et je dois ajouter que I'ordre et le recueillement
n'ont rien laisse a desirer. J'attends la belle saison pour faire
une excursion dans la partie sud qui s'etend jusqu'aux rives
de l'Orenoque. ,
La province du MEXIQUE est toujours tres eprouvee. Dans
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ce pays, on a decrite l'abolition de toutes les congrigations
Jtigieuses et la confiscation de tous les biens eccldsiastiques.Lin
ministres du culte y sent considfeis comme-de simples personnes qui font une profession et, pour exercer le mninistiw,
il est niqessaire d'etre Mexicain de naissance. Ces disposition
legislatives out naturellement jeti le trouble dans nos ceuvres;
de dix maisons qui existaient en 1914, il n'en reste que si:
celle de Monterrey et les trois de Merida sont fermues sam
espoir de les ouvrir bient6t. 11 est I craindre que sous peale
confreres espagnols, qui se trouvent dans cette province, ae
soient obliges de quitter le pays. De loin, je leur efivoie man
sympathique encouragement et mon affectueuse estime.
La province de CPINE a failli passer par une nouvelle crise
occasionnde par le changement.de gouvernement. GrIce
Dieu, nos confreres qui sent restis dans une sage reserve, n'ost
pas eu trop a souffrir ni de ces evenements ni mime des com-

bats auxquels les partis se sont livres dans les rues de Pekia
La divine Providence les a singulierement proteges. Plusieum
obus sont tombes dans leurs maisons sans causer aucun acdc
dent de personne ; M. Clement, dins une int6ressante relation,
envoyee aux Missions catholiques, rapporte qu'un obus tomha
au Jen-tse-tang, le 12 juillet vers six heures et demie du mati
et 6clata dans un vaste dortoir oh se rrouvaient nue cinquaa-.
taine d'enfants occu.pes i changer de vetements apres ava
assiste i lamesse. Pas une enfant n'a eu la moindre blessurel
Notre vicariat de Tcheng ting-fou a et& s6rieusement eproIn6
par une inondation extraordinaire qui a detruit des villagel
entiers, emporte recoltes, arbres et maisons. Elle a jetis
desolation dans le pays et fait des milliers de victimes pani
les chretiens .t les paiens. Plusiqurs Missionnaires ont 44
surpris par les eaux, mais aucun n'y a perdu la vie.

'6 janvier. - C'est le jour fixb pour les prieres nationales. L'anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc
nous apparait comme un bon augure et, nous nows:
laissons aller a l'esperance que cette ani&e sera It
derniere de la guerre. II vant. mieux etre optimiste que
pessimiste. C'est M. le Vicaire general qui officie. 0R
chante Veni Creator avant la grand'messe et Sub tuma

aprks. I y a une priere speciale au salut da saipt
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Sacrement. La foule s'est port6e aux sanctuaires qui
lui sont chers: Montmartre, Notre-Dame-des-Victoires,
Sainte-Genevieve.
C'est surtout en ce dernier Adifice, pres du Pantheon,
que les fidiles affluent. Nous sommes en effet dans la
neuvaine de la patronne de Paris; de plus c'est
Mgr Henry qui pr&che. Entrons dans l'6glise Saintttienne-du-Mont, qui a le privilege de garder la chisse
de sainte Genevieve. P'oint n'est besoin de demander
oi se conservent les reliques de la sainte bergere; a
peine entr6, des milliers de cierges qui brfilent dans
une chapelle v6us avertissent que c'est I~.
L'kdifice oh nous sommes a de belles proportions;
il est de style gothique, ce que ne faisait pas prevoir
le portail renaissance qui lui donne acces. Un beau
jub6 fait la joie des archbologues, mais peut-6tre pas
celle des fiddles & qui il cache en partie la vue des
c6rimonies. Cette 6glise a 6th consacree en 1626 par
Mgr Francois de Gondi, premier archeveque de Paris.
Une des chapelles est dddi&e a saint Vincent de Paul.
On y remarque un portrait de saint Vincent au sujet
duquel on lit ce quisuit .dans 'Histoire et Description
de [Iglise de Saint-.tienne-du-Monl, par M. le comte
L. Clement de Ris (Paris, Plon, s. d.), p. 31o :
Saint Vincent de Pau.-- Toile. Hauteur, i mitre. Largeur,
o m. So. Sign6 : peint par Bourdon en 1649.
Le saint, de grandeur naturelle, est vau mi-corps, de face,
vatu d'un surplis blanc. De la main droite, il tient une barrette; la gauche s'appuie sur un livre. La toile a 6t6 l6argie;
la trace des sutures est visible. La signature est inscrite sur la
portion ajout6e; elle n'est done pas authentique. II est probable qu'elle rdpete une premiere signature qui aura .-t
enlevee. En outre, il est tres douteux que la partie ancienne
qui seule a 6t6 conservie (c'est celle qui contient le portrait)
soit de la main de Bourdon.

La meme 6glise renferme dans la chapelle du Sacre-
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Coeur un tableau qui se trouvait autrefois dans l'eglise
Saint-Lazare et qui a 6t peint sur les indications
d'Abelly.
Voici la description qu'en fait l'auteur que nous
avons cit6 d6ja pour le portrait de saint Vincent.
ccAu sommet de la composition, dans le ciel, les neuf
choeurs des anges adorent le Sacr&-Coeur de Jesusrayonnant dans un nimbe enflamm6.
c En bas, au premier plan, un ange v&tu d'une robe
jaune d6veloppe une banderole sur laquelle on lit :
Accessistis ad montem Siox Jerusalem Caelestlm civitatem Deiviventis et mullorum millium,angelorumfrequeaiam. »
Or, nous lisons dans un m6moire sur M. Lichery, la.
A I'Acadimie en 1692, une description detaillUe de ce
tableau. Ala place du SacrC-Coeur, uil y a dans le centre.
d'oiz partent les rayons, en lettres h6braiques, le nom
de Jehovah qui est le nom ineffable de Dieu r&vl66 a.
Moise, comme il est marqu6 dans le chapitre vI de
l'Exode. ,>On a donc substitui le Sacr6-Coeur au nom
de Jehovah a une date postirieure A 1692.
Mais laissons 1l ces modifications subies par 1c
tableau et &coutons Mgr Henry qui a 6tudie pendant
cette ootave la question de la vocation. C'est un vrai.
plaisir de 1'entendre tirer de la vie de sainte Genevieve
les considerations les plus belles et les plus pratiques.
sur ce sujet.
8 janvier. - Le president d'"ge fait I'allocution
d'usage A la rentr6e du Senat. II d6clare entre autres
choses qu'a la gloire de tous les enfants de France lapost&rite redira la noble devise: Gesta Dei per Francos.
Nous le souhaitons de tout notre coeur et nous esp&rons, nous, Missionnaires, y contribrier pour notre
petite part.
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22 janvier. - Le v6enrable M. Forestier baissant de
plus en plus, on a jugA i propos de lui donner
l'extreme-onction.
24 janvier. - On va visiter notre digne doyen de
Saint-Lazare. 11 est souriant dans son lit, il accaeille
avec affabilitY, il donne sa benbdiction avec esprit de
foi; c'est le soir d'un beau jour; c'est le Nunc dimittir
du juste.
25 janvier. - Ce matin, le bon P. Forestier a rendu
sa belle ame & Dien. Lui qui a tant aim6 et servi la
Congregation, il meurt au jour anniversaire de la conception de la Compagnie. Lui qui a 6t6 si fidle au
lever de quatre heures et 4a 'oraison, il s'en va quatre
heures et depmie commencer l'oraison iternelle, telle
oi Flon n'a plus besoin de prendre de rIsolutions et o0.
l'on se contente des considerations et des affections.
On expose le corps de M. Forestier a la salle des
Reliques. Le Cardinal est venu prier quelque temps
auprks de la depouille mortelle de notre digne confrere.
27 janvier. Enterrement de M. Forestier. - Nous
avons fait un bel enterrement a notre regrett6 patriarche. On avait expos6 le corps dans-la salle des Reliques, comme on fait pour les grands personnages.
Beaucoup de -pr&res distingu6s de Paris n'ont su sa
mort qu'apr s les funtrailles; autrement nous aurions
eu une assistance nombreuse de personnes 6trangeres,
a la Congr6gation. M. Forestier avait 6t6 si longtemps
assistant de la Maison-Mire qu'il s'itait fait deaombreuses relations dans le monde ecclesiastique. Quoi
qu'il en soit, la c6r6monie a 6th belle. Beaucoup de
confreres sont venus rendre les derniers devoirs au.
v6nerable M. Forestiec. La procession partie de la
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salle des Reliques a long6 les parloirs, a traverse la
cour d'honneur et est entree dans la chapelle par la
porte qui se trouve pres de l'autel Saint-Joseph. A
cause du petit nombre de jeunes gens et de la retraite
de la Sainte-Agonie, on n'a pas chant6 l'ofice des
Morts, on s'est contenti de la grand'messe. Beaucoup
de Filles de la Charit6 dans notre chapelle. A neuf
heures, le corbillard s'ebranle et transporte le corps a
sa derniere demeure, pres de son cher frere, M. Louis
Forestier, avec lequel, autrefois, il 6tait venu si souvent,
particulibrement le dimanche soir, faire une priere i
Montparasse pour les confreres de la Maison-Mere
qui y sont enterris.
Nous nous sommes rappels a cette occasion ce que
l'on faisait au commencement du dix-huitidme siecle
pour les Missionnaires qui d6cedaient a Saint-Lazare.
( Sit6t que la personne est morte, on tinte trois coups
des quatre plus grosses cloches en commencant par la
plus petite des quatre, ce que I'on r6itere jusqu'a trois
fois, aprbs quoi on fait sonner trois volces de, quatre
cloches, ensemble et cela pendant environ un demiquart d'heure pour chaque vol6e. Si c'est de nuit, on ne
commence a sonner qu'k quatre heures du matin avant
I'oraison. Aprks cela, on ne sonne plus qu'aprbs I'Axgelus du matin, de midy et du soir et encore une courte
volee apres l'examen general et le matin avant 1'oraison.
- La coutume est d'enterrer les pr&tres dans le'

J choeur, les 6tudians dans la chapelle de la SainteVierge, les s6minaristes dans la chapelle de SaintLazare et nos freres coadjuteurs dans la nef. La face
des pr&tres et des clercs dans le cercueil est-toujours
dcouverte et chacun d'eux est rev6tu par-dessus la
soutanne des ornements ecclisiastiques violets suivant son ordre avec un bonet quarr6 & Ia t6te et des
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pantoufles aux pieds; ils ont aussi un crucifix entre

les mains. On met un coussin sous la t&te du defunt.
Si c'est un frIre coadjuteur, on l'ensevelit tout a
fait dans le cercueil et l'on met le drap mortuaire pardessus. ),
Le meme jour oiu nous faisions les funerailles de
M. Forestier, il y avait r6union des cheminotes, des employ6es des postes et tbligraphes a Notre-Dame. Les
femmes n'ont pas voulu rester en arriere des hommes.
Les cheminots catholiques sont deja une vieille organisation, bien puissante certes, par le nombre et la ferveur de ses adherents. Les cheminotes catholiques
datent d'hier et elles remplissent d6ji la basilique de
Notre-Dame. On apprend avec 6dification que ces
jeunes filles et femmes sont groupies en nombreux
cercles d'6tudes, oi le soir, apris avoir conduit leurs
trains, accompagn6 leur m6tro, exp6di des telIgrammes au monde entier, donn la communication par
t6elphone, elles viennent s'enquirir du train qui conduit au ciel et 6tablir des correspondances sans fi avec
Dieu et les saints. II se fait certainement un travail
intease dans les Ames et le regne de Dieu arrive petit
a petit dans les individus, dans les families,: dans les
professions, prilude du rtgne de Dieu dans les soci6t6s. Gloire aux ouvriers qui ne comptent pas avec la
fatigue pour activer 1'avenement de ce regne.
2 jamvier. -

On nous annonce que le r6gime de la

cate de pain (3oo grammes) commencera mercredi
prochain 3o janvier; on nous remettra. chacun un.
morceau dtment peseiet chacun devra avec sa portion
suffire a son app6tit pour les denx repas de la journ&e et pour le petit d6jeuner du matin.
.On nous avertit 6galement que nous sommes exposes
St &re bombard6s. An signal qui sera donn6, chacun'
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peut se retirer dans les caves ou. s'abriter dans cer-

tains corridors, ou s'il le prtfEre, rester dans son lit.
II est absolument d6fendu d'allumer quoi que ce soit,
lalumiere pouvant servirde cible aux ayiateursennemis.
29 janvier. - Cl6ture de la Retraite de la SainteAgonie, pr&chee dans notre chapelle par M. Thomas.
Cette retraite a &t6 bien suivie.
Le laid d'avions ennemis annonci
31 janvier. s'est produit cette nuit. L'alerte a etC donnie a onze
heures et demie. Les sirenes font entendre leurs sons
stridents et lugubres, les trompes des pompiers donnent I'alarme. On percoit les detonations de nos batteries antiairiennes qui essayent de barrer le passage
aux oiseaux meurtriers. Des projecteurs fouillent
I'horizon, on s'efforce de reperer les taubes par le
moyen de fusbes &clairantes. Tout a coup les bombes
commencent a eclater en plein Paris, elles ne cessent
qpe vers' une heure et demie. Nos adversaires out
d6clar6 qu'ils avaient jete 14ooo kilogrammes d'explosifs sur la ville de Paris. Le fait est qu'un grand
nombre d'obus sont tomb6s, obus de toute sorte et de
tout calibre, bombes incendiaires pour les maisons,
bombes meurtrieres pour les habitants. Trois h6pitaux
ont et atteints; on compte quarantl-neuf morts et
deux cent six blesses dont un grand nombre sont des
femmes et des enfants. Trois maisons de nos soeurs
ont souffert de ce bombardement. S'il y a eu des degits
mat6rieis, il faut remercier Dieu de ce qu'il n'y a pas
eu de victimes soit parmi les sceurs soit parmi les tres
nombreuses enfants de ces maisons.
Dans l'une, au signal donn6, les smurs avaient fait
descendre les enfants et les jeunes filles au rez-dechauss6e. On passa le temps- en prieres. Trois ou.
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quatre jeunes filles se sentant .indispos&es remonterent dans leur dortoir. Elles y 6taient a peine depuis
dix minutes qu'une torpille s'abattit sur le dortoir
voisin, p6n6tra dans la cage de 1'escalier et clata
au troisieme 6tage, faisant une immense briche dans
la maison, projetant lits et matelas, brisant les
armoires et les portes. Si les jeunes filles externes qui
couchent habituellement dans ce dortoir ne l'avaient
pas quitte avant I'explosion, elles couraient grand
risque d'etre tubes ou blessbes, soit par les eclats, soit
par la commotion; nous sommes allis le surlendemain
nous rendre compte des d6egts; on voit encore des
lits suspendus dans Ie vide; le trou fait par la bombe
est b6ant; il n'y a pas moyen d'avancer au del d'un
certain endroit; ce serait dangereux; quant aux
quatre jeunes filles qui 6taient remonties dans le bitiment perpendiculaire a celui qui a ite atteint, elles
n'ont rien eu, sinon une peur parfaitement comprehensible en pareille circonstance; aussi plus mortes que
vives, a titons, cherchant dans l'obscurite l'escalier
qui n'avait pas 6ti endommag6, marchant sur' les
eclats de verre, elles revinrent bient6t rejoindre
leurs compagnes, les rassurer sur leur sort et dire avec
elles et lýs soeurs leur reconnaissance au bon Dieu et
a la sainte Vierge pour cette protection merveilleuse.
La supirieure a promis d'envoyer une d6legation &
Laurdes pour remercier potre bonne Mere du ciel.
Dans une autre maison, la sup6rieure avait entendu
dire que par suite des obus asphyxiants il pouvait 6tre
dangereux de se r6fugier a la cave; elle 6tait all6e
demander avis an president du Comit6 d'administration; celui-ci, apres avoir r6flichi et pris conseil, enga-,
gea la soeura faire descendre tout son monde dans les
caves. L'obeissance de la sup6rieure fut le salut des
enfants. A onze heures et demie done, quand les pom-
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piers donnerent le signal, les sceurs passerent dans les
dortoirs et firent lever les trois cents ou quatre cents
jeunes.filles et enfants.qui composent le personnel
de la maison. On s'habilla la hate et I'on descendit
dans les caves. A peine la derniere enfant avait-elle
franchi le seuil de l'abri qu'une bombe iclata dans le
boulevard voisin, a un metre de la maison. La grande
porte cochere fut renvers6e, toutes les vitres et fene-;
tres qui donnent de ce c6te furent brisees, le dortoir
des moyennes fut en un clin d'oeil rempli d'&clats de
verre; des ppves soulev6s par la bombe furent projetes
Sune certaine hauteur; I'un d'eux brisa une persienne
de la maison et vint s'abattre sur un lit. it Si c'est vrai
qu'il n'y a pas une seule enfant blessee, disait un
ouvrier, il faut avouer qu'il y a un Disu qui les
protege. ,,
Une des bombes meurtrieres de ce raid est tombee
A une petite distance de chez nous. Heureusement,
elle n'a pas eclat&.
Rappelons pour m6moire que c'est la dix-neuvieme
fois que nous sommes visites par de semblables malfaiteurs.
Le Cardinal archeveque de Paris a proteste contre
ce bombardement (a au nom des principes de a civilisation chr6tienne, en union avec le Souverain Pontife
qui a r6prouv6 plusieurs fois les attentats de ce
genre.
.)
Iz fvrier. - Conf6rence sur les vertus remarquees
dans M. Forestier. Comme nous nous proposons de
donner une notice sur ce digne confrere dans un des
prochains numeros des Axnales, nous y intercalerons
les faits qui ont fti rappeles.
5 fivrier. - M. le Vicaire genral nous annonce que
I'6tat de sant6 de M. Gleizes ne lui permettant plus
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de remplir ses fonctions de sous-assistant de la
Maison-Mbre, ce digne confirre a demandi A etre decharg4 de vet office; pour le remplacer, M. le Vicaire
general nomme M. Bettembourg : les postes qu'il a
occupes precedemment, I'exprience qu'il a acquise,
le d6signent tout naturellemenz, a dit M. Louwyck.
7 fivrier, noces d'or de la Socidte bibliograpkique.11 y a grande reunion a l'Institut catholique. Le digne
president de la Societ& jubilaire ayant envoy6 des
cartes d'entrie aux bons Missionnaires-Lazaristes, nous
pouvons assister a cette fete pr6sidee par le cardinal
Amette. SurI'estrade, a c6t6 de Son Eminence, il y a
M. Ren6 Bazin et les sommitbs intellectuelles catholiques. M. Geoffroy de Grandmaison retrace la vie de
l'ceuvre pendantles cinquante ann6es coulkes. M.Ren6
Bazin c6lbre l'apostolat intellectuel.
Le cardinal conclut par une allocution qui rend a
chacun ce qui lui est dfi et qui sait donner les conseils
les plus appropri6s. La conclusion de cette seance est
qu'il faut r6pandre les bons livres pour opposer le
contre-poison i l'influence perniciese des mauvais
livres.
8 fivrier. - Les journaux annoncent une r6unionde l'(Euvre apostolique & Saint-Germain-des-Prbs et
une conference par M. I'abbe Demuth des Lazaristes,
sup6rieur &Ispahan (Perse). Nous donnoxis plus loin
le resume de cette conf6rence.
9 Ivrier. - Union sacr6e a la Sorbonne. II parait
que ce fut trbs beau. Nous avons, avec un millier de
personnes, pratiqub la vertu de patience aux portes de
1'edifice jusqu'k ce qu'on vint nous dire qu'il n'y avait
plus de place.
Notre adorationperpituelle commence ce soir. Il y a
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peu de monde actuellement i la Maison-Mere; cela ne
rend que plus m&ritoire la pit6 de ceux de nos confrhres et freres qui ont multipli6 leurs heures d'adoration jour et nuit. On a commence a mettre en pratique
les recommandations que nous fait Ie cardinal sur .,
priere dans son mandement de careme. C'est le boa
moment devant le saint Sacrement de faire le tour de
ses affections et de prier surtout pour la double famille
-de saint Vincent, en particulier pour ceux de nos chers
confreres qui, mobilises sur Ie front, font une tout
autre veille que celle qui se fait actuellement cher
nous. D'une part, on veille pour semer la mort dans
les rangs ennemis; d'autre part, on veille pour ripandr
la vie viritable dans les hommes, quel contraste! Dans
l'une, on a les nerfs tendus, la main crispie sur les
armes a feu, on se terre, les etoiles brillent, la lune
ne r&chauffe pas la terre refroidie; dans lautre, on a
le coeur dilate, ouvert, repost, bien que le corps soit
un pen fatigue, et on est 1A devant le soleil de justicequi inonde les Ames de ses clartes, de ses feux bienfaisants.
Io fivrier. - JournIe de r6paration des jeunes gens
A Montmartre; c'est le pendant de celle des jeune
illes dont nous avons parl6. Toutes ces c&r6monies sressemblent et, cependant, on ne se lasse pas de les
voir. Non la foi n'est pas morte; i y a de belles fleat
sur 1'arbre de notre patrie; €lies nous promettent de
bons fruits.
M. Nevent a ouvert ce soir la s&rie de ses pr6dica?,
tions sur la sainte Eucharistie. II a comment6 aujourd'hai le texte de I'Invitatoire. Venite adoremus 9P
procidamus ante Deum. II a indiqui, en un discours
simple et A la port6e des fdeles, pourquoi et comment
nous devons adorer le saint Sacrement.
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I 1 fvrier. - Deuxieme sermon sur le devoir de la
reparation. M. le Vicaire g6naral se sent fatigue, il
est venu cependant encore A tous les exercices, m&me
a celui du soir devant le trbs saint Sacrement. i
12 fivrier. - Cl6ture de l'adoration perp6tuelle.
Sermon sur 1'action de graces. M. le Vicaire general
est de plus en plus fatigu 6; il ne s'est pas senti la force
de venir officier; c'est M. Bettembourg qui le remplace.
On a fait une petite innovation que tout le monde a
go6tee; an lieu d'aller faire la prire du soir A la salle
d'oraison, on I'a faite a la chapelle.
13 ftvrier. - M. le Vicaire gen6ral a votlu venir
recevoir les cendres. C'est peut-6tre une imprudence.
La vertu de prudence est cependant obligatoire pour
tout le monde, pour les supirieurs comme pour les
inf6rieurs.
Saint-Lazare a failli briler aujourd'hui, ni plus ni
moins. Pendant une des messes dite au maitre-autel,
le feu a pris au conopke, la flamme a pris de grandes
proportions; heureusement que nous avions les extincteurs destines A arreter les incendies qui seraient occasionn6s par les bombes. En un clin d'ceil, le feu a
cess6.
14 fivier. - M. le Vicaire giniral garde lachambre:
forte fievre matin et soir; il n'a pas sa connaissance.
i5 fivrier. - On a transporti M.,Louwyck a Pinfirmerie. M. Bettembourg le recommande aux pri&res de
la Communaut6.
Mgr Neveut, coadjuteur de Reims, fait une conf6rence sur les malheurs de sa ville 6piscopale. II r6fute
les erreurs qui ont &t6 r6pandues en certains pays sur
la pr6tendue utilisation de la cathidrale pour la defense
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du pays; ii parle avec 6loge de I'hiroisme del autoriths
civiles et religieuses, en particulier des Sceurs de la
Charit6.
16 fvrier. - L'etat de M. le Vicaire g6enral deyient
plus inqui6tant; ce serait une congestion pulmonaire
d6termin&e peut-etre par la grippe.
17 fivrier. - Le bienheureux Clet nous a pris notre
Vicaire g6n6ral comme le bienheureux Perboyre nous
avait ravi le Superieur g&enral. A l'obeissance, M. Bettembourg avait annonc6 que l'etat de sant6 du cher
malade empirant, MM. les Assistants avaient d&cide
de donner les derniers sacrements a M. Louwyck.
Toute la communaut- s'est don'c transportee a l'infirmerie. M. Verdier a adress6 quelques mots fort touchants i notre Vicaire g6neral; il l'a exhorte, en particulier, a recevoir avec confiance la visite que lui faisait
Notre-Seigneur pour le preparer. au grand voyage du
temps a l'iterniti; il I'a exhort a&pardonner a tous
ceux qui auraient pu sans le vouloir lui faire de la
peine et a demander pardon des fautes qui auraient pu
lui 6chapper. II a dit entre autres choses que la Communauti des Filles de la Chariti ttait presente par la
pens6e et par le coeur a cette c6rimonie et que Ol'o
priait beaucoup pour lui la rue du Bac:
Par une attention de la Providence, M. le Vicaire
general a repris connaissance; ii a remerci la double
famille de saint Vincent de tout ce qu'elle a fait pour
lui, en particulier de l'avoir supportS; it a protesti
de son unique d6sir de faire la volonti deDieu a la
vie, A la mort; il a termini en disant qu'il mettait sa
confiance dans la sainte Vierge.
Immediatement apres la cirimonie, MM. les Assistants ont envoy6 aux visiteurs la lettre suivante :
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MONSIEUR ET T.ES CHEr CONFRERE,
La grdce de Notre-Seigneur sit avec nous pour jamais!
Par la pr6sente lettre, nous venons remplir auprks de vous
et des Missionnaires de votic province un pinible devoir.
La sante de M. Alfred Louwyck, Vicaire general de la Congregation de la Mission, atteinte depuis plusieurs jours, nous
inspire, en ce moment, de serieuses inquietudes.
La maladie, une congestion pulmonaire, suit son cours
normal et durant quelques jours, nous allons assister! la
lutte entre le mal et ses poussdes ih•idieuses on violentes,
d'une part, et Ia r6sistance de l'organisme, bien affaibli, il
faut le reconnaitre, d'autre part.
Qui triomphera?
L'espoir, malgrd les.craintes trop fondees, l'espoir ne nous
est pas interdit. Mais, dans cette lutte dont une pricieuse vie
est Penjeu, doivent intervenir les moyens spirituels. Dans nos
deux Maisons-Mbres, on prie beaucoup; les supplications
montent ardentes et nombreuses vers saint Vincent de Paul
et la venerabie Mare.
Unissez-vous A nos pribres, M. le Visiteur, et demandez A
tous les pretres et freres de votre province de s'y associer
egalement, au saint sacrifice de la messe, dans la sainte communion et par de speciales oraisons.
Aux soins attentifs que les medecins et les frbres de l'infirmerie prodiguent au venere malade, il nous a paru bon, apros
avis des docteurs, d'ajouterle secours des sacrements de notre
sainte Mere I'glise pour le soulagement spirituel et corporel
de ses enfants parvenus am seuil des derniers combats.
M. le Vicaire general a regu avec pietd et reconnaissance le
saint viatique, Pextreme-onction et la binediction apostolique avec l'indulgence pleniire in articulo mortis.
De tout coeur, il a donn6 a tous les membres de la famille
de saint Vincent sa paternelle bEnadiction.
Prions beaucoup. La mistricorde divine se laissera toucher
et nous conservera, nous aimons A l'esperer encore, des jours
precieux.
Nous sommes, dans l'amour de Notre-Seigneur et de Marie
Immaculee,
Vos tout devoues confrbres,
F. VKRDIER.

MEUGNIOT.

VENEZIAN.
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Dans la soiree, le midecin constata une amhliortion qui donnait quelque espoir. Pendant le souper,g
vint precipitamment avertir M. Verdier que le malade
etait & toute extremit6: ii 6tait oppress., le coeurfiichissait; on commenga les prieres des agonisants;
apres s'etre dibattu quelque temps, le cher malade a
calma et rendit son ame a Dieu : on 1'exposa dans i
soiree a la salle des Reliques et, pendant troisjours,ce
fut un cortege ininterrompu de missionnaires, de
smurs, de personnes du monde venant prier pros desa
d6pouille mortelle.
Pendant la nuit, nous avons eu une alerte. On a
sonn6 le signal d'alarme annoncant la venue des Zeppelins. Les uns sont descendus aux caves, les autare
sont allis dans les corridors, d'autres sont rest6s das
leur lit; il s'est trouv6 que, pour cette circonstance,
ces derniers ont et6 les plus prudents; car c'itait uar
fausse alerte.
Runion des prtres A la salledes assmbles. - M. Verdier preside : apres quelques motsý ap
le triste 6venement de la mort de M. Louwyck, t
annonce a la Communaut6 qu'il prend la direction de
la double famille de saint Vincent jusqu'I i'electioa
d'un Sup6rieur general; il declare qu'il n'a pas l'into
tion d'exercer d'une maniere directe et immidiatelo
superioritA de la Maison-Mere,-qu'il en laisse tootk
soin a M. Bettembourg sans rien changer an titre
sous-assistant que conservera cc dernier; en consi
quence M. Bettembourg pr6sideratous les exercices,rcitera toutes les prieres a la salle d'oraison, au r6fec
toire, A la chapelle comme si M. Verdier n'y etait pas.
18 fevrier.-

19 fivrier. - La Sociiet des Amis de Cart litugiqW.
se reunit I Saint-Pierre de Chaillot, on y traite drS
cantiques populaires. C'est dommage que nos Missio*-.
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naires missionnants n'aient pas pu y assister; ils
auraient entendu de trbs belles paroles et de bons
cantiques. II est utile de se mettre eacontact avec des
hommes intelligents et ponder6s qui ne sont pas fanatiques du passe comme s le present ne valait rien et
qui ne sont pas entiches d present comme si le passe
itait a jeter au panier.
On a lu ce soir a la communaute la circulaire suivante :
- Paris, I8 fevrier g918.
MESSIEURS ET MES TRkS CHERS FRkL.S,

La grace de Notre-Seigneur soil avec vous

four jamais!

Hier dimanche, 17 f6vrier, une lettre partait de Saint-Lazare
pour faire connaitre a MM. les Visiteurs les inqui6tudes que
nous causait l'4tat de santd de M. Alfred Louwyck, Vicaire
gendral de la Congregation.
Cette lettre disait, avec nos craintes, hilas ! trop fondies,
la lueur d'espoir qui nous restait encore.
Vain espoir! g'a Etd la catastrophe ; si rapide qu'elle a surpris tout le monde. Que la sainte volonte de Dieu soit faite!
M. le Vicaire ge6nral s'est 6teint le jour de la fete du Bienheureux Clet, vers les sept heures et demie do soir; apr4s
avoirreu a deux heuresapres midi le saint viatique, I'extremeonction et la benddiction apostolique avec I'indulgence ple-

nitre in articulomortis.
Ce nous est une consolation et vous la partagerez avec nous,
Messieurs et mes tres chers Frbres, de penser au calme, k la
piete, a lPdification avec lesquels le venere defunt a regu les
derniers sacrements.
L'esprit lucide et comprenant Plimportance de 1'acte qu'it
accomplissait, il avait fait, dans la matinee, sa supreme et
dernibre confession, resigne a tout, acceptant toute entibre la
volonte de Dieu.
Avapt de recevoir le saint ;viatique, il dit et fort distinctement quelques paroles de remerciewent ' la Communautd, a
la Congregation, renouvela l'acceptation de la volonte de Dieu
et se recommanda aux priires de tons. Au cours de la pieuse
ceremonie, il put s'unir aux rites sacres repondant aux versets
et aux invocations. Puis, a la fin, prie de donner h-toute la

-364famille de saint Vincent une dernibre b6nidiction,il prononua
N voix tres intelligible la formule Benedictio Dei omnifotentis,
pendant que sa main affaiblie se levait et tragait sur I'assistancele signe de la croix. Cette benediction d'un mourant qui
fut notre pere a tous, je vous la transmets demandant .Dieu
qu'elle vous soit un gage de faveurs spirituelles.
Nous fimes d'autantplus touuh6s de cette remarquable luciditi d'esprit manifest6e-par le cher malade, durant tout le
temps de la cirdmonie, que la fatigue et l'abattement des
deux ou trois jours precddents la rendaient-plus improbable.
C'a eti une grace que lui a obtenue notre hienheureux Frare
Clet, dont il avait ,t6 un des successeurs dans l'office de
directeur du Seminaire interne de Saint-Lazare.
Je vous disais'plus haut la surprise commune devant la
rapidit6 du denouement fatal; en effet, riea ne la faisait pr6voir. Mettant les choses au pire, la maladie devait durer plusieurs jours avec les alternatives de haut et de bas avant le
dernier coup de la mort, s'il devait etre porte. Et precis&ment, cette journee du 17 fevrier qui devait etre la derniire
s'annonla par une certaine amelioration : fiAvre diminude,
tete plus libre, risistance soutenue du coeur. Malheureusement
vers les sept heures un quart du soir, une crise cardiaque survint soudaine et violente, qu'on ne put conjurer. Quelques
minutes suffirent a l'emporter, tandis que pris de son lit mortel on r4citait les prieres des agonisants.
Il repose en pair, pros de Dieu, pros de saint Vincent, ddhs
les rangs de la Mission da ciel.
Toutefois, comme les secrets de Dieu sont impdnatrables,
nous accorderons i l'Pme du defunt les suffrages que la justice et la pidtc filiale demandent de nous.
Dans ce sentiment de pitd filiale et en l'absence d'un texte
r6glant les suffrages dus au Vicaire general d6cidant en cours
de charge, MM. les Pr&tres de la Maison-Mbre sont invites,
sansy etre obliges pourtant, h c6lbrer quatre messes pour le
repos de son ame; les Fares clercs et coadjuteurs, I offrir
deux communions et reciter deux rosaires ou offices des
morts.
Les pretres des autres maisons de la Congregation sont invites de la meme maniere et dans le meme sentiment i cdlebrer
deux messes. Les frbres clercs et coadjuteurs offriront une communion et r6citeront un rosaire ou office des morts.
Le souvenir de M. Alfred Louwyck vous sera cher et vous
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le porterez souvent devant Dieu, au saint sacrifice de la messe,
dans vos communions et dans toutes vos communications
avec Lui.
Et maintenant, Messieurs et mes tres chers Freres, apres
avoir demandi le secours de vos pritres pour l'me du regretti
defunt, je vous le demande avec grande insistance pour celui
qui vous ecrit et qui, selon nos Constitutions, par sa qualite
de premier assistant, doit prendre la direction de la petite
Compagnie et remplir les foactions de Vicaire gne&ral.
Vous saves en quelles difficiles conditions m'6choit cette
obligation.II me faudrait, pour n'etre point au-dessous de ma
tache, de nombreuses qualites dont je suis d6pourvu, je ne le
sens que trop.
Les pribres que je sollicite de votre chariti m'aideront a ne
point etre un obstacle au bien de la famille de saint Vincent.
Pour m'aider, avec vos pritres, j'aurai le concqurs devou6,
eclair6 des membres du Conseil avec qui nous avons 6td et
serons toujours par la misdricarde divine Cor unum et anima
Mna..
Je vous demande aussi de tres ardentes supplications k
Dieu et k la Vierge Immaculee pour que bient6t notre chere
Congregation puisse se donner un Superieur g6neral dont
l'autorite definitive et assur6e du lendemajn, la dirige vers les
destinies que la Providence lui reserve.
Daignez agrder, Messieurs et mes chers Freres, 'assurance
de mon religieux respect et me croire en Notre-Seigneur et
Marie Immaculee,
Votre tout devou6 confrere,
F. VERDIER,
I. P. d. I. M., Vicaire gendral.

20 fivrier.- Congris diocisain,prisideparleCardinal.
- Le matin, on parle de I'ignorance religieuse. On a
signalI parmi les causes la diminution du nombre de

pretres et le Cardinal a fait appel.aux religieuses et
aux dames pour les supplier daos ce ministare. Mais
pour enseigner convenablement, il faut bien savoir :
d'oi n6cessit6 plus grande pour ces personnes de bien
apprendre le cat6chisme. On a meme dit, cela s'et
fait tout haut, nous pouvons bien le redire ici tout
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bas, que les pr&tres n'etaient peut-etre pas innocents
de cette ignorance, en ne pr&chant pas suffisamment
1'-vangile. Ah t que saint Vincent avait raison d'obliger ses Missionnaires de precher en mission le petit
et le grand catechisme!
Le soir, on a parle d'abord des syndicats professionnels feminins et nous avons 6te heureux d'entendre
le Cardinal nommer par son nom la soeur qui a fond6
les syndicats de la rue de l'Abbaye.
M. Groussau, d6pute du Nord, fait un expose
simple et clair de la loi sur les orphelins de la guerre
et il supplie les catholiques de tirer de cette -loi tous
les avantages possibles; en particulier, il les conjure
de prendre part aux elections qui vont avoir lieu pour
loffice national et les offices dipartementaux. Son
Eminence appuie le deput6 sur ce point et annonce
qu'Elle se pr6sente comme candidat & Paris. II parait
que certaines communautes religieuses n'ont pas bien
compris leurs devoirs et leurs intr&ts a ce sujet et que
le ministare mime a &tC 6tonn6 de ne pas les voir user
de leur droit.
FUNERAILLES DE M. LOUWYCK
VICAInE C±tNaAL Dz LA CONG3ctGATION DE LA MISSION
ET DE LA COMPAGNIE DES FILLLS D
LA CHARITt

I fitiei.

- La levee du corps a lieu a neaf heures

dix. Elle est faite par M. Verdier."Les coins du poele
sont tenus par MM. Meugniot, Veneziani, Bettembourg et Delanghe. On suit le meme itineraire que
pour M. Forestier.
La messe est chant6e devant le Cardinal archeveque
de Paris et devant Mgr Le Roy, superieur general des
Pares du Saint-Esprit; Mgr Schoepfer, 6veque de
Tarbes 'et de Lourdes; Mgr de Cotrmont, &v6que
d'Aire et de Dax.
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Nous avons remarque dans les stalles Mgr Phares,
reprisentant du Patriarche maronite; Mgr Legoux,
M. Adam, vicaire gen'ral; M. Dutoit, vice-recteur des
facultis catholiques de Lille; le chanoine Collin, le
chanoine Clement, secr6taire paiticulier du Cardinal;
les cures de Saint-FranCois-Xavier, de Saint-Sulpice,
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, de. Clichy, etc,,
M. Garriguet, superieur de Saint-Sulpice; M.Delmas,
superieur des Missions etrangeres; le P. Constant,
des Freres pr&cheurs; le P. Tournade, de la Socit6.
de Jesus, etc.
Parmi 'les laiques, signalons le reprisentant du
ministre des Affaires etrangeres; M. D'Hendecourt,
president des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul;
M. Geoffroy de Grandmaison, president de la Societe
bibliographique; M. Guasco, 4e la Propagation de la
foi; plusieurs Dames de-la Charit6, des-d61-guees de
differentes communautes religieuses de femmes, les
pr6sidentes de la plupart des syndicats de la rue de
I'Abbaye.
Les chants sont executes par la maitrise de SaintFrangois-Xavier. Le Cardinal donne l'absoute. Le
corbillard emporte la d6pouille mortelle du v6n6rable
d4funt i sa dernitre demeure; il est accompagn6 par
les Missionnaires, les Filles de la Charit6 et differents
groupes d'orphelins, d'orphelines, d'enfants et de
jeunes flles des itaisons de soeurs de Paris.
M. Louwyck avait entendu mercredi dernier la
parole liturgique : u Souviens-toi, 6 homme, que tues
poussiere et que tu retourneras en poussiere. NNul ne
se doutait alors qu'elle allait se realiser si promptement.
Nous avons recu un grand nombre de t6elgrammes,
de lettres et de cartes de condoleances.
Mentionnons en premier lieu la lettre suivante du
cardinal Gasparri a M. Verdier, Vicaire general.
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SEGRETERIA DI STATO DI SUA SANTITA

Dal Vaticano, 15 mars 198.
TRks RjvtREND VICAIRE GBENRAL,
J'ai recu votre bienveillante missive du 19 fMvrier dernier,
et je me suis empress6 de placer sous les yeux du Saint-Pere
la lettre par laquelle vous lui avez annonc6 le dicis de votre
ven6r6 Vicaire gen6ral, le T. R. M. Alfred Louwyck, survenue le 17 du meme mois en votre Maison-Mere de Saint-

Lazare,

a Paris.

Le Souverain Pontife a appris avec peine cette douloureuse
nouvelle, et, partageant le deuil de votre Congregation, II
prie Dieu d'accorder au regrett6 defunt l'6termelle recompense de ses mirites.
Appel6 par la Providence, en vertu de vos Constitutions,
1 diriger la double familie de saint Vincent de Paul jusqu'a
P6lection dq nouveau Supdrieur general, vous aver tenu a
deposer aux pieds de Sa Saintet6 U'hommage des sentiments
de vineration, d'attachement et d'ob6issance qui furent ceux
de votre glorieux fondateur et de ses successeurs.
Le Saint-Pere a agrde avec bienveillance ce temoignage de
filial divonement A Sa Personne et au Saint-Siege, et, implorant comme gage d'abondantes faveurs celestes qui vous
assistent a remplir dignement votre charge, II vous accorde
de tout coeur, pour vous et pour vos deux Communautis,
Missionnaires et Filles de la Charit6, la bdn6diction aposto-

lique sollicitie.
Avec mes meilleurs

vceux / personnels, veuillez agrier,
Tres Redvrend Vicaire gendral, I'expression de mes sentiments devoues en Notre-Seigneur.
Cardinal GASPARRI.

Parmi les eccl6siastiques qui nous ont 6crit des
lettres de condoleances,mentionnonsplusieurs veques
qui parlent de la v6ndration qu'ils avaient 4 pour ce
saint pretre, pour ce vaiUant et pieux successeur de
saint Vincent n. Ne pouvant tout citer, reproduisons

au moins I'article de la Semaine religieuse de Montpellier.
Un nouveau deuil, doublement douloureux par sa soudai-
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nete et les circonstances dans lesquelles ii se- produit, a
frappe la double famille de saint Vincent, les Pretres de la
Mission et les Filles de ]a Charite. M. Louwyck, qui depuis
la mort de M. Villette rempkissait les importantes fonctions
de Vicaire general, a ete emport6 en quelques jours, par une
affection dont on n'a pu arraterles rapides progres.Cette mort
inattendue, moins de quinze mois apres l'entrde en charge de
M. Louwyck, alors que les circonstances actueJles rendent
tres difficile, sinon impossible, l'lection d'un nouveau Superieur general, est pour les Lazaristes et pour les Filles de la
Charite, une douleur vivement ressentie.
M.. Louwyck etait ag6 de soixante-sept ans; par son origine, il appartenait au diocese de Cambrai. Entr6 dans la
Congregation de la Mission, il avait ete successivement professeur au grand sEmjinaire de La Rochelle, d'Amiens, puis
visiteur, et enfin en 1914, premier assistant. II avait et4 designe par M. Villette, le Superieur general, pour remplir la
charge de Vicaire general jusqu'a L'Plection d'un nouveau
Supdrieur.
Nous prenons une part bien sincere an deuil qui atteint la
double famille de saint Vincent, et plus specialement les
communautes qui font beneficier notre diocese de leur devouement : nos prieres se joignent aux leurs pour le repos de
Pl'me du tres digne et tres estim6 Vicaire, giinral. Nous
adressons aux deux assistants, a M. Verdier, notre compatriote et ancien superieur du Grand Seminaire, et & M. Meugniot, ancien supdrieur du Petit Seminaire de Saint-Pons et
chanoine honoraire du diocese, nos respectueux et profonds
'sentiments de condoleance.
M. G.
- Jeudi, a 1'heure meme ou se faisaient A Paris les obsaques de M. Louwyclr Son Iminence celebrait la joesse pour
le repos do son ime, dans la chapelle de lH6pital general.
Les diverses maisons des Filles de la Charite de Moptpellier
etaient representies. Mgr Crouzet, M. Romon et plusieurs
de leurs confreres ainsi que les aum6niers des h6pitaux
avaient pris place dans le chceur. Mgr Halle ainsi que
M.l'Archipretre de la cathedrale etaient presents a la cfremonie. Son Eminence etait assistee a l'autel par NN. SS. Coulondre et Vernier, vicaires g6nEraux.
Avant de donner 1'absoute, le Cardinal exprima en quel-
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ques mots les regrets que la perte rapide de M. Louwyck

apporte a lafamille de saint Vincent; il sollicita les prieres
qui obtiendront pour le vinfrd d6funt la mis6icorde de
Dieu.
Plusieurs pr6lats et cures de Paris se sont excuses
de n'avoir pu assister aux funirailles. Les sup6rieurs
des communaut6s religieuses nous ont assures de leurs
prieres pour celui Aqui avait pour elles une veritable
affection de pere, qui itait courageux, plein de foi,
abandonnu6
la Providence ,.
les
laiques,
mentionnons en premiere ligne
Parmi
1'6loge' de M. le ministre des Affaires Atrangeres :
a M. Louwyck avait pendant quarante annies de sa vie
contribu6 par son d6vouement a favoriser le succis
de l'ceuvre franiaise poursuivie t l'itranger par les
Lazaristes, et je tiens a vous assurer de la part que
mon d6partement prend au deuil de la Congr6gation. n
M. Paul Cambon, ambassadeur; M. Dubail, ministre
plenipotentiaire; des consuls, des secretaires d'ambassade; M. Mithouard, president du Conseil municipal; M. Groussau, depute; des acad6miciens, des officiers superieurs on[ envoy6 leurs condoleances, ainsi
.
que plusieurs Dames de la Charit.
Pour les confrerqs et les soeurs, cette mort fut une
surprise et un sujet de.douleur. Voici ce que M. Lobry,
visiteur, 6crit a M. Verdier, vicaire gn6ral.
Salonique, 23 f.vrier 1918.

Votre ddpeche m'arrive aujourd'hui, bien que datie du 18;
elle m'annonce une nouvelle et grande 6preuve, tant pour
la Compagnie que pour vous et MM. les Assistants. Du
plus profond de mon ame, je partage votre epreuve qui est
aussi celle de nous tous. En priant pour le repos de I'Ame de
notre vinerr d6funt, M. Louwyck, je prierai specialement
pour vous dont le fardeau va considirablegent s'alourdir.
Une fois de plus, nous corstatons que les desseins de Dieu
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sont impindtrables; II mine tout selon des vues qui nous
6chappent. Notre ressource, bien marqu6e par saint Vincent,
est de nous loger I 1'enseigne de la Providence.
C'est one bonne et douce figure qui disparait de la MaisonMbre. Comme l'on y aura senti piofond6ment, douloureusement, la disparition de celui qui Etait comme identifid avec
cette chbre Maison! A la suite des divers postes qu'il a occup-s, c'est tout Saint-Lazare qui redit sa pidtd, sa vie de travail, son dEvouement pour les s6minaristes, les etudiants, les
freres, les Missionnaires et pour la Congregation. Doud d'un
esprit pratique et positif, en tout il voulait de la clartE: Qui
ne lui salt grd des travaux qu'il a faits sur les choses de la
Compagnie, sur nos diverses assemblbes, etc.
- II m'est toujours apparu comme le bon, le vrai, 1'excellent
ouvrier de saint Vincent dans la Compagnie. Surement, au
seuil de son. ternite, Notre-Seigneur lui a dit : - Bon et
fiddle sýrviteur, v·enez recevoir votre r6compense. »
M. Louwyck s'en est alld rejoindre le regrettd P. Villette,
le v6ndrd P. Fiat. J'ai la confiance que ces trois Supirieurs,
enlev6s a la Congregation depuis le commencement de-aI
guerre, nous feront arriverbien des graces.
LoBRY.

Un des Missionnaires conclut sa lettre par les
paroles suivantps qui nous serviront de bouquet spirituel.
( Prions pour la chbre petite Compagnie, afin que
ceux qti president i ses destin6es soient eclairis des
lumieres d'en haut et sachent sous cette inspiration
prendre les mesures les plus opportunes pour son v&ritable bien. »
M. Verdier Fran;ois, qui prend la succession du regrett6 M. Lquwyck, est ne le i- mars 1856 1 Lunel,
diocese de Montpellier; il a kt6 reqa dans la Congregation le 7 d'cembre 1874; il a fait les voeux le 8 decembre 1876 devant le P. Bor#, Superieur gn&eral; il 4
ktd ordonn6 pretre en 188o; il fut alors plac6 au
grand s6minaire de Nice oii il resta jusqu'en 1887 ; il
fui re.u cette ann6e-lk docteur en theologie a Rome
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et l'anade suivante docteur en philosophie; de 1887 a
1893, il fut directeur au grand smninaire de Marseille,
puis superieur du grand seminaire de Montpellier de
1895 a igo3. Les grands siminaires furent fermis en
France pbur les Lazaristes; ii fut alors nomm6 supPrieur du seminaire de Noto (Italie). La derniere
assemblee gen&rale le nomma deuxieme assistant de
la Congr6gation et la double mort du Tres Honore
PerA Villette et de M. Louwyck lui met entre les mains
les renes de la Compagnie. Que son saint patron,
Frangois Xavier, le conserve en bonne sante, plein de
vie et le rende'heureux dans sa charge ! Consevreteun
et vivifcet eam et beatum facial eum !

LA GUERRE
LES AUMONIERS
Nou avons annonc6, dans le dernier num6ro des Annales,
F1tat grave de M. Constant par suite des gaz -asphyxiants.
Notre cher confrere a passe depuis ce temps par des alternatives de haut et de bas. II est actuellement a la Maison-Mwre
des Filles de la Charit6, 6difiant tout le monde par sa patience,
sa pi6te,sa resignation ~ la volonte de Dieu. Ii va bien mieux.
Nous avons dejh donne trois citations. obtenues par
M. Constant; en voici d'autres :
3o septembrc 1917.

Aum6nier divisionnaire qui a le plus haut sentiment
du devoir. Prodigue les soins de-son ministire aux
endroits les plus dangereux; au cours.d'un coup de
main, le 29 aoft 1917, a accompagn6 le groupe d'exCcution qu'il a enflamm6 par son verbe et son magnifique exemple.
- 17 novembre 1917.

Le 29 octobre 1917, a, une fois de plus, prouvy

la
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haute conception qu'il a de sa mission, en accompagnant les colonnes-d'assaut jusqu'aux lignes ennemies,
donnant par sa presence une aide morale des plus precieuses pour le commandement.
7 decembre g197.

La medaille militaire a e6t confree k I'aum6nier
volontaire Copstant Auguste-Jean (R. A. T.), d'un
groupe de brancardiers divisionnaires.
La presente nomination comporte l'attribution de la
croix de guerre avec palme.
Nous avons djik donn6 une citation obtenue par M. Tkiveny.
En voici deux autres:
Le 8 octobre 1917.

Aum6nier des plus distingues et .d'une rare modestie, anime d'un esprit de devoir remarquable. Pendant
les combats du 2o au 27 aoit xi9i7s'est impos6 A tous,
officiers et soldats, par son devouement hors de pair,
son entrain, son absolu mepris du danger, son esprit
d'abnegation et de sacrifice et sa constante bonne
humeur, s'imposant les privations les plus p6nibles et
les fatigues les plus dures, toujours aux endroits les
plus dangereux, parcourant le champ de bataille de
jour comme de nuit; aux yeux de tous, il apparait
comme le type le plus parfait de I'aumonier militaire.
24 novembre 1917.

Aum6nier d'un courage admirable. Le22 novembre
a accompagn6 les hommes jusque dans les tranchees
ennemies; est rest6 une partie de la nuit sur le terrain
des attaques a la recherche d'un bless6.
On nous communique une lettre d'un aumonier militaire
qui dit de MWSanson, notre confrere :

Si vous saviez eombien il fait du bien a tous! Les
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chasseurs l'adorent. Les chefs ont pour lui une estime
et une confiance illimitbes. C'est un veritable ap6tre.
A son ecole et avec lui il fait bon se d6vouer, je vou&
assure, et nos braves jeunes gens chr&tiens, dont le
nombre augmente chaque jour, prient ardemment pour
le voir revenir parmi eux.
M. Azmasr 6crit le 28 decembre 1917 :
Nous sommes toujours aux abords des tranchees,
dans un bois, sous la neige, ou le froid est.trss vif,
mais dont on arrive i avoir raison par le mouvement,
et le feu. Neuf jours en ligne, neuf jours en reserve
de premiere ligne, neuf jours au repos, q'est ainsi que
notre temps se d&compose.
Les rondes des avions ennemis ne m'ont pas permis,
de cilbrer la messe de minuit; les hommes en ont tC
tris affliges et moi beaucoup plus qu'eux. Nous sommes
constamment alertes en prevision d'une attaque toojours possible. De plus en plus, je vois la nicessit6 de
mieux faire le sacrifice de ma vie et s'il plait & Diet
de 1'agrer,. d'offrir i la Congregation par ma mort ce
que mes pauvres oeuvres ne lui auront pas donnk.
M. Bertrand icrit le 4 novembre

1917

:

Bien que nous trouvons que la guerre soit bien longue, le temps passe vite... On est to t etonn6 de
voir une semaine se terminer alors qu'on la croit aL
peine coqmmencee... Notre secteur est toujours calme:
en temps habituel:. de temps en temps, quelques petits
riveils de coups de main soit de notre. part, soit d
celle des Allemands. Et alors, dans ces moments, c'est,
le roulement de tambour des pieces d'artillerie, I~
vagissement des torpilles de tous calibres, le cr6pite:
ment des mitrailleuses... toute la sarabande, quoi !..
Lorsque les n6tres partent pour ces petites expedi-
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a leur tranchee de depart. Dix sur trente-huit s'itaient
confess6s, la derni&re fois, et A tous j'ai donne 1'absolution lorsqu'ils ont franchi le parapet. Pendant le tir
de barrage, je reste avec les brancardiers dans une
sape profonde, attendant qu'on vienne appeler pour
porter secours a un bless6.
Nous avons passe les f&tes de la Toussaint sans
avoirpu faire de.grandes ceremonies : les deux bataillons qui sont en ligne n'ont pas pu assister A la messe.
Un pauvre petitParisien de la classe 17 me disait le
lendemain en pleurant : t Mon pere vient d'&tre tue
dans le Nord etje n'ai meme pas pu aller a la messe
poor lui au 2 novembre! a Ah ! queide douleurs et de
sacrifices de tputes sortes A supporter pour tous ces
braves enfants!
Si vous pouvez encore leur procurer quelques livres,
c'est la meilleure maniere de leur etre agreable. Les
mauvais livres sont toujours nombreux, et on les lit souvent parcequ'on n'en trouve pas d'autres.

BRANCARDIERS ET INFIRMIERS
M. Goupet a ~t l'objet de la citation suivante :

Soldat tres brave et d'une_ haute valeur morale.
Vers6, sur sa demande, d'une ambulance dans une
unit& combattante, s'est fait , remarquer par son
courage et son dfvouement en toutes circonstances,
notamment an cours. des combats de Barleux et de
Biaches, en septembre et octobre 1916. Venu dans
1'artillerie comme brancardier, a fourni la preuve de
ces m6mes qualites en aidant, en juillet 19t7,autransport des bless6s de toutes armes 1 travers un village
violemment bombarde par l'ennemi.
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&critle 27 decembre 197 :

Depuis dix jours, mon bataillon est en reserve dans
une immense grotte, prise aux Allemands, et qu'ils.
avaient organis6e d'une facon merveilleuse. Nous y
avons c61bre de tres jolies fetes de Noel: messe de
minuit dans une chapelle organis6e, improviseo par
nos poilus. Une petite chorale ex&cuta les noils populaires. A huit heures, messe de l'aurore; a neuf heures
et demie, grand'messe; a deux heures, vepres solennelles, salut du saint Sacrement; apres les vepres une
petite seance recr6ative.
M. RSd, de son cote, a pu organiser de belles ftes de Noel
Nous avons done pu avoir la messe de minuit. En
ligne, ce c'est pas commode; trouver un local, c'est-idire une sape souterraine assez spacieuse, chauffe (car
la neige est tombte depuis quatre ou cinq jours) et
r6unir 11 nos artilleurs, sans que le service en souffre,

constitue parfois une difficult6 qui arr&te les meilleures bonnes volontes. Grace a des officiers complaisants, ces difficult6s ont &t6 vaincues. Notre poste de
secours s'est agrandi, transforme en chapelle; le commandant qui me servait la messe 4 fait installer an
t6lephone tout pres de lui, pour qu'il put donner les
ordres necessaires en cas de besoin. Et ainsi nous
avons eu la messe de minuit; notre local, meme agrandi,
itait bien petit pour coptenir tons les assistants. Uw
choeur de voix basques et pyr6nnennes' chantant des3
noels populaires, me rappelait le temps ou, 6leve do
Berceau, les voix sonores des jeunes gens de PonyB
venaient parfois rompre le silence de nos 6tudes. Up;
petit nombre de communions a couronn6 cette cr&-'
monie... et le souvenir m'en restera comme d'an coinl
de ciel bleu, pergant les sombres nuages.
Cyprien RUL.
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Le frre Wintaerietk n'oublie pas la meditation et il fait
ainsi sa rep6tition d'oraison a M. Louwyck :
3 janvier 1918.

Vous savez ce que tous d'une meme ame et d'une
meme ardeur, nous d6sirons : c'est la glorification de
Dieu,le triomphe de la verit6 sur l'erreur, la diffusion
la plus large de I'Avangile et de la grace divine, pour
le salut des ames dans l'6ternit6, pour ]a paix et le
bonheur des hommes et des peuples dbs ce monde. Je
communie de toutes mes forces a ce sublime id6al, qui
est bien celui de l'ap6tre et du Missionnaire, n'est-ce
pas, monTres Honor6 Pere, et l'id6al meme de l'iglisel
et je viens vous offrir toute ma bonne volont- de correspondre, avec amour, foi et virile 6nergie A votre
direction.
La vie particulibrement p6nible que nous menons
peut devenir, si nous le voulons, une formation serieuse.
et profonde pour une ame appele au sacerdoce, par
la vision nette et precise des grandes rialit6s de la vie,
et la singuiiere evidence de .ses vanit6s en presence de
la mort, par la conn•issance immediate des faiblesses
et des infirmites de notre humanitC, par la sollicitation
pressante de nos besoins, par 1'exposi brutal du problhme des relations sociales d'homme a homme, de
societ6 &societ6, de peuple a peuple. N'est-ce pas pour
nous, mon Tres Honor6 Pere, le moment et le moy-en
de faire la preuve experimentale de la verit6 de notre
croyance catholique, et d'enraciner en nos cceurs une
volont6 plus r6flchie, plus- ardente aussi parce que
plus 6claire, de nous d6vouer sans compter A la diffusion de la vwriti et au bien de nos frres ? Le temps
de l'6preuve accompli, avec quelle g6nerosit6 nouvelle
nous nous donnerons & Dieu et a saint Vincent, pour
devenir sous sa regle mieux comprise et mieux aimee,
de bons Missionnaires selon son coe ur. Je vous offre,

-

378 -

mon Tres Honore Pere, mon vif d6sir de mieux profiter de 1'6preuve que je ne 1'ai fait jusqu'ici.
Laissez-moi vous offrir encore mes souffrances et
mes prieres; que Notre-Seigneur daigne les regarder,
les unir aux siennes dans son ininie -misiricorde, et
les rendre aussi trks f6condes pour votre bonheur et
la r6alisation de vos saints d6sirs! Puisse I'rglise
rejeter ses voiles de deuils, et la paix extkrieure et
int6rieure r6gner sur le mond'e, dans notre belle et
vraie France, celle qui souffre, qui peine et leve son
ame ~ Dieu. Je fais des voeux et des prieres pour que
la petite Compagnie, sons votre surnaturelle et trs
sage direction, remplisse toujours avec le mime zele
et la meme simplicit6 la mission divine qui lui est confibe. Oh ! mon Tres Honore Pfre, ne pensez-vous pas
que les souffrances pr6sentes, le martyre de nos frires
tomb6s au champ d'honneur,- auront forge de nombreuses ames, g6nereuses et belles, br-iantes du d6sir
de se devouer a la cause du Christ, et an salut des
ames dans notre vocation? La lutte n'est point finie ;
peut-tre verrons-nous reparaitre les heures les plus
tristes et les plus angoissantes de l'histoire, mais la
confance et l'amour de Dieu, sa grice sainte soutiendront nos courages et nos volontis. L'immense souffrance des ames chr6tiennes, unies aux souffrances
redemptrices de Jesus, sera toujours une semeuse de
vie chretienne intense, un germe de pair et de prosperit6 pour le monde.
Que votre b6endiction descende sur moi, mon Tres
Honor6 Pere, au debut de cette ann6e; elle me sera
une force, un encouragement et une r6compense...

J. WINTZENRIETH.
Le frere Gros est brancardier d'une batterie d'artillerie. II
s'est trouv6 dans un secteur-peu tranquille et. dipourvu de
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pretres, en sorte qu'il a 6t- longtemps sans secours religieur.

I1 ecrit le i8 octobre :
Je viens vous donner de mes nouvelles qui sont tres
bonnes, grace a Dieu, malgre que'tout ne soit pas rose
dans notre situation pour le moment. Nous sommes en
position tres avanc6e et a la-veille d'une attaque; c'est
vous dire que Ca chauffe! Les Allemands ne pouvant
pas ignorer ce qui se prepare, nous bombardent suffisamment et nous ont deja fait plusieurs victimes. J'ai
eu l'occasion d'exercer mon office de brancardier dans
ce qu'il a de plus pinible et dangereux : transport
des blesses, pendant la nuit, dans des chemins
impraticables, dans la boue jusqu'aux genoux, et,
ce quii est plus grave, sous Ie bombardement. Jamais
je n'avais eu A fournir un effort 'semblable. L'imminence du danger semble centupler les forces et on fait
des choses qui sembleraient vraiment impossibles en
temps ordinaire. Enfin, nous sommes dans une situation bien dangereuse.
J'ai deja ressenti les effets d'une protection toute
particuliere de la divine Providence, car j'ai vulamort
de bien pres!

INTERPRETES, CONTROLEURS POSTAUX,
VAGUEMESTRES, CHEMINOTS, ETC.
M. AVoulis 4crit au sujet des Chinois dont il est interprete-r
La Machine, 17 septembre 1917.

Peu de nouvelles dans le riant pays qu'est La Machine et point trop de tumulte parmi mes C61estes.
Malgr6 mon inexperience tris grande des Chinois, j'ai
reussi assez bien a acclimater les -travailleurs. Les
ennuis qu'ils me causent sont peu nombreux et, relativement A d'autres groupements, je n'ai point a me
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plaindre de trop de paresse on de trop d'indiscipline.
Quelques fortes t&tes - afin de se calmer - ont eu
besoin d'un bref s6j our auviolon municipal; mais- cela
mis a part - ii n'a pas 6t& nicessaire de multiplier les
punitions pour maintenir 1'ordre. La direction est trbs
bienveillante a mon 6gard, tres deferente mame et
respectueuse; j'ai d'ailleurs souvent loccasion d'&tre
invite &diner chez MM. les Ingenieurs oi je recois le
meilleur accueil.

MouLIs.
Le 5 d&embre 1917.

Mes cinquante-quatre Cl6estes que, seul, je dois
diriger et surveiller me tiennent attach6 & La Machine
d'ou je ne puis guere m'absenter. Et pourtant ce n'est
pas le d6sir qui me manque de revoir notre chbre
*Maison-MWre et de me retrouver aupres de vous pour
entendre vos conseils et recueillir votre binidiction.
La solitude et 1'eloignement de tout confrere me serablent choses bien dures et bien penibles surtout aux.
jours oiu je devine toute la famille r6unie et en fete...
Ainsi le 7 novembre, ainsi le 27...
Je n'ai pas a me plaindre de ma situation materielle:
les Chinois du groupement sont calmes, assidus au
travailet dociles. Du ministire, j'ai eu des f6licitations.
La direction est A mon 6gard tres bienveillante, prvenante meme et je n'ai qu'a me louer des relations de
sympathie ou d'amiti6 qui m'unissent & MM. les Ing&nieurs. LaProvidence a 6t6 tres bonne pour moi, et je
lui dois des remerciements... Mais, malgr6 tout cela,
le.bonheur complet me manque, car je suis loin de ma
chere Mission et en dehors des ceuvres auxquelles
j'aurais voulu consacrer toutes les annies de ma vie...
MOULIS.

-

M. Angelloa
ment

38, -

compte onze cents Chinois dans son groupe-

Et nous ne sommes que deux interpretes francais
pour tout ce monde-la. C'est dire que le travail ne
manque pas; mais grace a la souplesse du Chinois et
A son bon esprit, on en vient a bout.
Nos confreres qui sont interprites k Dunkerque sont plus
exposes que les autres; tembin cette lettre de M. Wattkdi
M. Louwyck.
28 novembre 1917-

MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Votre benxdiction, s'il vous plait !
J'avais esp&r6 venir A la chore Maison-MBre, soit en
permission, soit en escortait des Chinois. Une crise
du foie m'en a emphchb. Grace A Dieu, grace a I'air de
la mer du' Nord, me dit le major anglais (un vieux
des Indes), me voici sur pied. J'ai repris mon service :
professorat pour les Chinois, etc. Les Allemands
nous donnent un peu de r6pit en ce moment : le vent .
violent, la brume et la presence des artilleurs francais
nous valent ce r6pit. Quatre jours sans taubes,.quatre
nuits surtout de sommeil paisible, quelle aubaine! Ces
maudits oiseaux nocturnes 6taient bien pour quelque
chose dans ma maladie, puisque, ces mois derniers,
its nous ont laisse passei bien peu de nuits au lit.
Notre maison, an coin du cantonnement chinois, est
entouree de trous de bombes; plusieurs incendiaires
sont tombies A quelques metres de ma porte, une
6norme torpille a.convert notre toit de debris, nos
vitres ont disp3au depuis longtemps, et c'est miracle si
aucun de nous n'a 6te tuo on bless6. Nos pauvres Chinois ont 6t6 moins 6pargn6s, ils ont eu deux tuis et
de nombreux blesses, A c6t! de nous, sous nous-memes
puisqu'ils 6taient dans notre cave. Aujourd'hui, nos

Chinois connaissent les avions allemands, les sirines,
laa vache , de Dunkerque, a l'enragee de Malo; is
distinguent les taubes et gothas au ronflement du moteur. On leur a fait des abris ; is s'y precipitent. II
n'en &tait pas ainsi au debut. Les nombreux projecteurs qui fouillent le ciel, de Dunkerque an front, les
coups de nos 75, le sifflement meme des obus les intiressaient. Nous avons du, des nuits entibres, parcourir
le cantonnement pour faire mettre les Chinois a I'abri,
faire iteindre les lumieres,,ramasser morts ou blesses,
sous les bombes.
Si 1'usine fonctionne toujours, ce n'est pas la faute
de nos ennemis. Dunkerque-citeeal'ordre du jouirarecu desbombes, des torpilles, des 38:venant du front,
de la mer, des airs et sans cesse Dunkerque a souffert,
mais rarement sans que nous ayons une attention toute
spiciale. Heureusement I'Allemand maladroit a rarement r&ussi & nous faire un mal s6rieux. 11 vise notre.
oasis et ne r6ussit qu'4 tuer de pauvres Chinois on i
labourer le sable.
Nous avons eu deux grtves, suite du bombardement
et d'autres miseres. Notre cher commandant du groupement,. M. Louison, des Missions 6trangiees, a tCgrievement blesse au moment de la derniere grave.
Nos.Chinois nous donnent bien des tracas, mais cela,
n'effraye plus un vieux de 'a brousse; nous voici de
nouveau en Chine, et cela nous maintient dans notre
connaissance de la langue chinoise.
Henry WATTHE.
M. Lignier, qui est au mime cantonnement que M. Watthe,

4crit le 28 dEcembre 1917 :

Nous avonis eu trois morts et sept blesses graves,
quinze bombes autour de notre maisoi A moins de
5o metres et une en plein dedans qui a compl&tement
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ditruit la chambre voisine de la mienne. Je dormais,

je n'ai rien attrapk. C'6tait une surprise, ni les sirenes
ni' les canons n'avaient averti. Ce sent les inconv6nients du m6tier.
M. Calmet, qui est au contr6le postal I Calais, ecrit le
3o novembre:

Calais est assez sombre au physique et au moral. On
y redoute les taubes et le soir aucun kclairage. Des
six heures, le clairon sonne le couvre:feu et chacun se
calfeutre derriere les rideaux opaques. Calais ressemble a un monastire.
M. Collard, quaod i! 6tait vaguemestre k Bordeaux (cela

commence a devenir ancien), aimait k recueillir les souvenirs
de saint Vincent on concernant saint Vincent. Voici ce qu'il
6crivait le3o juillet 1917 :

Vous vous intiressez toujours a ce qui concerne
notre saint Fondateur. Figurez-vous que j'ai decouvert,
il y a quelques jours, dans I'antique 6glise Saint-iloi,
exprimie par les choses, une id6e merveilleuse. Voici
c'est I'id6e de la manifestation au monde de la charit6
divine. II y a, dans cette 4glise, une chapelle dediie
-au divin Cceur de Jesus. Or, le vitrail,'formant diptyque, qui surmonte 1'autel, repr6sente d'un c6t6 la manifestation du Sacr6 Cceur a la bienheureu'e Marguerite-Marie et de l'autre, devinez quoi? - Saint Vincent
de Paul recueillant les enfants et les pauvres... double
manifestation de la charit6... l'une par le Cceur divin,
1'autre par l'ap6tre de la charit6... Et comme pour
affirmer cette idee, sous 1'autel, l'unique ornement se
trouve tre Ie sceau de. la Compagnie des Filles de la
Charit6, le Coeur enflammb, et le Crucifix, avec, en
exergue, la devise: CharitasChistiargetnos. Et ce n'est
pas I~ un simple hasard. En effet, un autel jumeau,
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d6die aux Cinq Plaies, a comme sujets de sa double
verriire deux 6pisodes qui se rejoignent dans une
seule id6e : celle de la d6votion aux blessures sacrees
de Jesus : le premier reprisente la scene de saint
Thomas reconnaissant le Maitre en placant sa main
dans le divin c6t6, et l'autre l'impressiondes stigmates
a saint Francois d'Assise. D'oi ii est a conclure que
ce rapprochement de saint Vincent et du Sacr&Cceur
est 1'execution voulue d'une belle ida. : Dien s'est
servi de saint Vincent comme de la bienheureuse Marguerite-Marie pour manifester son amour au monde.
Seul le mode a t6 different. Sous le tableau des apparitions du Sacrb-Cceur, on lit, peint sur une banderoe :
Diliges Dominum Deum tuum; et sous celui de saint
Vincent: Et proximum tuum sicut teipsum... Les deux
offices de la vertu de charit6 : aimer Dieu et le prochain pour I'amour de Dieu.
Le meme M. Collard d6crit ainsi la fete de saint Vincent h

Ph6pital des enfants de Bordeaux.
Deux fois par an, on conduit les btbes de la creche
.et les tout petits a la benediction du tres saint Sacrement... et la f&te de saint Vincent est lune de ces
deux occasions. C'est vraiment touchant de voir tons,
- ces innocents r6unis 1l autour de l'autel, ponrs sur les
bras des nourrices ou des employees, ou encore, debout
contre la table de communion, que le front de beaucoup n'atteint meme pas... Naturellement se prbsentent
Sl'esprit
deux scenes qu'evoquent et la penske de
Notre-Seigneur qui est la sur le Thabor, et celle de
saint Vincent de Paul, dont on fait la f&te... C'est
d'abord le delicieux 6pisode du Maitre qui dit i ses
lpotres : Sinite parvulos venire ad me. C'est aussi la
fameuse reunion des Dames de la Charitt, et le discours que couronne la p&roraison si connue : ( Or sus,
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Mesdames )i, etc. Et j'avoue que sons ces impressions
et ,dans ces souvenirs, je ne songeais pas & trouver
discordants les vagissements et les pleurs que ces
enfants m6laient aux harmonies des chanteuses...
M. Genowille est toujours cheminot dans la region de Dunkerque. II Acrit It 19 octobre 1917 :

Maintenant que vous avez lu les communiques relatant la fr6quence et la violence des bombardements de
Dunkerque; maintenant que vous avez lu l'article dans
lequel Tardieu souligne l'hMroisme de cetteville, citee
dernimrement, je crois, a l'ordre de l'armee, vous comprenez l'apparente importunit6 de ma correspondance... Oui, je connais les episodes atroces que
relate le journaliste, et d'autres encore. Nous avons
couru les risques de ces bombardements dont il parle.
Quotidiennemient, pendant uie p-riode, beaucoup
trop longue ; notre gre, les avions ennemis nous ont
menaces; une nuit surtopt, ils nous ont brutalement
assaillis. Nous la connaissons, cette fameuse piece de
380 dont parle 1'ecrivain; une nuit, les avions commencerent, j'ai compt6 alors vingt & vingt-cinq explosions de ses formidables obus, projetes d'une distance
de 38 & 42 kilometres. Chaque a d6part n nous itait
signale par les sifflements, les beuglements, les g6missements des sirenes, et lon se disait: ( Oi tombera-t-il,
celui-ci? Est-il pour nous? ) Et l'on songeait & la
course effrayante du projectile monstrueux & travers
1'espace; deux on trois minutes apres, se produisait
1'exploslon, et chacun donnait son appreciation : a II
Oui, j'ai vu des families
doit &tretomb6 & tel endroit. G
l'heure fatale, -dans la
ville,
A
entibres deserter la
penombre ou dans l'ombre, surtout dans la lumiere
p&le de cette lune que j'ai benie tant de fois, avant
qu'elle fut l'inconsciente complice de tant de cruautes.

-- ,386 Je la benis encore, car elle est Fceuvre de Dieu, cr6e
pour 6clairer les nuits. Les hommes,- les ennemis
en font une conspiratrice! Oui, j'ai vu des scenes
poigaantes J'ai vu des petits enfants ravis brasquement a leurs berceaux, a leur sommeil d'anges, et emportes a la hite, dans les bras d'une
mere anxieuse et tremblante, au fond d'une pauvre cave
de solidit6 douteuse, ou dans un appartement au-dessus
duquel s'bchafaudaient deux, trois 6tages. Qui dira les

gemissements de ces tout petits? Qui surtout racontera l'anxi&te des meres... et des peres?... A Dunker-

qu'e, quand les parents tremblent, ce n'est pas pour un
enfant, vous le savez : c'est pour quatre, cinq, six, huit
on davantage!... Triste spectacle qu'offraient

ces

fugues, ces exodes pr&cipiths, dans le soir, dans la
nuit, apres trop de confiance ou trop de tembrit6 peutetre! Je viens de parler des tout petiis. Un jour...
non... une nuit, devant moi, 'un d'eux posa a sa
maman cette question naive : c Maman, y a plus de
bobo? , Et les sirenes continuaient de jeter leurs cris
d'alarme, et les bombes continuaient de tomber, faisant
peut-6tre, & chaque fois, de nouvelles victimes!
Oui, j'ai entendu des paroles bien tdifiantes, inspirees, les unes par la bravoure, le stoicisme; les autres
par une confiance inibranlable en Celui qui tient le fil
de nos jours. Plus d'une fois, le pere, la mere, la
grand'mere me dirent, en chceur, avec un calme, une
religion que j'ai toujours admir6s et que j'envie : a Mon
Pere, nous n'avons pas peur; nous sommes bien tranquilles, ici

!...

Regardez le Sacri-Cceur !... w Et je me

plaisais a promener, de nouveau, mon regard sur cette
sainte image, suspendue, clouee un pen partout, voire
meme a I'exterieur de la porte d'entree. It y a trois
ans que je 1'ai salu6e pour la premiere fois, cette image
benie; il y a de trbs longues annies qu'elle protege ce
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foyer qui l'honore, et j'ai la ferme conviction-que cet
humble toit est invulnerable; si farouche, si barbare
que devienne la guerre, on pourra jusqu'k ia fin, y
vivre et y dormir en paix !
Quant a I'heroisme des pompiers de la ville, il m6rite
une admiration sans bornes. Us oat chacun leur
prilleuse mission. Pendant la nuit oi lobjectif le long
duquel stationnait notre train fut bombardS, j'ai crois6
deux d'entre eux : deux cyclistes, charges de courir
aux informations, en vue d'un rapport sur les endroits
atteints, les d6gits causes, on, helas! le nombre des
victimes tomb~es. Je lear serrai la main et les felicitai
de toute mon ame de leur admirable devouement :
( Ah! Monsieur, me dit l'un d'eux, depuis quelque
temps nous menons une bien triste vie!... mais que
voulez-vous?... C'est notre devoir! )
Pauvres gens, qui volent, pour ainsi dire, sur les
traces de la mort, afin de pouvoir mieux connaitre et
condamner ses crimes! Ils se rendirent a l'endroit que
je leur indiquai, comptirent, le long de notre train,
dans la terre meuble, cinq on six vastes enthnnoirs,
d'un diamftre d'environ 2 m. So, d'une prof•ndeur
d'environ 2 metres; puis ils partirent ailleurs, pour
de nouvelles enquetes': telle est la vie de ces h6ros t...
Et ceux qui s'efforcent d'&teindre les incendies parfois
violents, et cela sous Ia mort qui continue de planer et
de s'abattre !...
Je m'arrete, mon vlner6 Pire, car le temps me
manque.
Ici, quelle tranquillit, relative! Le tocsin n'a sonn6
quetrois fois, dans l'espace de sept ou huit jours... et...
Sil n'y a pas eu de bobo , I
GENOUVILLE.
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LES COMBATTANTS
M. Dtroita obtenu la croix de guerrean Chemin des Dames,

A Hurtebise. Nous n'arvns pas le texte de sa citation. Notre'
- cher confrere 6crivait le 2 novembre 1917:

Depuis mai dernier, nous sommes en ligne. Apres La
Royere, Hurtebise, Ailles, nous voici pres de SaintQuentin. Les pertes out &t6 asses skrieuses; la vie a
&et ptnible. Point n'&tait-besoin du livre de m6ditation pour nous rappeler le c pourquoi de cette vie ,.
- M. Avisou a
26 octobre :

eUt
envoyE sur le front en aoit 1917. II Ccrit le

Tous les. joqrs, quelquefois deux fois par jour, on
montait aux batteries pour les ravitailler du pain
d'acier destind afix Allemands. Quelle horreur! Une
centaine de nos pieces toutes voisines, nops envoyaient
la fumee et le feu en pleine figure! Pouvez-vous vous
faire une idee du spectacle sinistre produit par quinze
mille pieces d'artillerie qui crachent a l'envi la mort
dans les rangs ennemis! Six jours d'acharneinent! Les
r6sultats ont pay6 nos peines. Comme vous pouvez
vous en convaincre par les communiqu6s da front de
l'Aisne. J'ai vu de jolis troupeaux de prisonniers.
Depuis mon passage a Paris, j'ai fait quatre cantonnements. Quand est-ce qu'on me cantonnera a Montevideo.
Le meme a &t envoyi en Italie. II d6crit ainsi le quatrimme
Noel de guerre:
Dans notre groupe il a ti~ splendide. M. le curt du
village oii nous. itions. cantonnis m'avait dit que ce
a'6tait pas 1'habitude dans sa paroisse de c616brer une
messe de.minuit. Je lui ai fait remarquer que pour les
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Francais il n'y a pas de Noel s'il n'y a pas de messe
de minuit: il mn'a laiss6 pleine libert6. M. le commandant tenait Forgue; un capitaine, frere d'un ivique
francais, remplissait le vaissean de 1'6glise de sa voix
puissante et melodieuse; lieutenant, adjudant, major,
vhtbrinaire, chefs et autres officiers formaient un
choeur qui ne laissait rien a d6sirer. Le ( Minuit, chr&tiens! ', la messe de Dumont, l'Adeste fideles, le « U.
est ne, le divin Enfant » ont &t6interpr6t6s d'une facon
parfaite. M. le' cur a 6t6 si ravi qu'il a demandk avec
instance qu'on lui chantit les vepres pour que ses
paroissiens pussent jouir des chants francais. On a
acc6d, I ses desirs : risultat incomparable. Je dois
ajouter qu'un certain nombre, quoique restreint, de
soldats et d'officiers se sont approch6s des sacrements.
Au dire de M. le cure, il Natale degli francesi lasciara
un ricordo eterno in Priabona.Je crois que nous avons
fait quelque chose pour la gloire de Dieu et aussi pour
I'honneur des Francais et de la France, car, par ici, on
etait loin de s'attendre a de telles manifestations de
la part d'officiers et de soldats francais. Aujourd'hui,
on a fait un pas-en avant de 25 kilometres vers le front
qui demeure encore a 8 on Io kilometres.
Le frere Dutrey a Et± plusieurs mois dans les Flandres; il
a couru de grands dangers; son regiment y a gagnd deux citations N 1'armne, ce qui lui donne droit & la fourragere jaune,
couleur de la midaille militaire.
Le frere Pommier a ea la croix de guerre. Nous ignorons
le texte de la citation. Voici ce qu'ecrivait ce cher etudiant le
12 aoit i9M7 :

Je viens de passer une periode de dixjours en ligne,
sur la rive gauche de la Meuse, a gauche de la fameus'e
cote 304. (a nous, a vain autant de nuits a blanc, et
quelques boas bains de boue.Nous sommes descendus
bier, en auto, mais ce ne sera pas pour longtemps.
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Le meme ecrit le 5 novembre 1917 :

Je vous Ccris ces quelques mots, des premieres
lignes oui je suis mont6 hier, mais rassurez-vous, mon
secteur, situ6 au milieu des bois d'Argonne, est bien
calme.- Nous y avons deji fait un s6jour d'une vingtaine
de- jours, apres lesquels, nous avons eu le temps igal
de repos, un peu & Parribre.
C'est ce qui m'a pernis de c~lebrer tranquillement
la fete de la Toussaint et celle des Morts : tous ne
peuvent pas en dire autant. De tout le temps que je
suis mobilise, je n'avais jamais et- aussi tranquille que
ces quinze derniers jours. Log6, tout seul, dans une
bonne petite chambre, dans un village 6vacue par la plus
grande partie des habitants, mais encore A moiti6 conserve; sans presque de corv6es, j'ai pu, entoute liberte,
me distraire utilement, dans l'assiduitA de la messe,
des iisites au saint Sacrement, et dans la priere, ou
la lecture. En me promenant, je suis all, revoir 1'h6pi-_
tal des Filles de la Charit6, a Clermont-en-Argonne,
que j'avais d6ej vu il y a dix-huit mois. II n'a pas recu
d'aatres obus, mais le manque d'entretien et le passage des troupes le d6etriorent tous les jours un peu.
II n'en reste pas moins Ie temoignage de la protection
de Dieu, et de I'hroisme de ma seeur superieure. Je croyais y rencontrer Fr. Tournebise, mais il 6tait
remont6 en ligne depuis quelques jours, et a l'autre
extrkmit6 de la for&t d'Argonne. J'ai eu la consolation
de me retrouver dans un petit coin de la Congr6gation, et d'en retrouver quelques souvenirs, dans les
images de saint Vincent, du bienheureux Perboyre,
dans les circulaires des Supe6ieurs g6enraux; ialheureusemerit, tout cela est bien en dksordre dans la
sacristie.
Ce mois-ci nous rappelle le souvenir de la a Mission
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de l'autre monde n. Quelle sainte lignke j'y puis d6-

couvrir! La guerre l'a augmentee a notre insu. Comme
il est consolant de songer que ceux'que la mort a ravis,
nous restent unis Il-haut et travaillent toujours pour
la Congregation. Mais je n'oublie pas le devoir qui
m'incombe de prier pour ceux qui pourraient rester
en purgatoire. Et puisque je puis tous les jours, m6me
ici, communier, je leur consacrerai plusieurs communions.
J.-B PomXMER.
Le frere Gimalac a et6 nommd aspirant ;il ecrivait le I ocz
tobre 1917 des Sables-d'Olonne, ok il suivait un cours de mitrailleurs :

Peu de travail, une grande libert6 dont je profite

pour me rattraper, an point de vue spirituel, de mes
disettes de Saint-Maixent, oii je ne pouvais communier
que le dimanche. Ici, tous les matins, j'ai le bonheur
de la visite de Jesus-Hostie et, le soir, j'assiste avec
un sbminariste, aspirant comme moi, aux c6remonies
du saint rosaire.
Ensuite, les ceuvres de Dieu tendent a Clever vers lui
nos coeurs. Ici, j'ai le vaste ocean et ses grandeurs
infinies... Le soir, 'nous allons faire des exercices
juste sur la c6te.. et nous manceuvrons la mitrailleuse,
pendant qu'a c6te les flots grondent et se brisent
contre les rochers. C'est vraiment magnifique... Mais
quand done aurai-je fini de voguer sur la grande mer
de l'6preuve et de l'exil pour me refugier pour toujours dans le port si tranquille et si desir de la petite
Congregation?... Je l'esperet. le bon. Dieu nous fera
bient6t cette grande gr&ce...
Louis GIMALAC.
Le frere Adam ecrit le 3o octobre 197
soir:

a huit heures do
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Je vous icris dans des circonstances tris partictlieres, puisque mon masque protecteur contre le gaz.
est l~, prbpare A c6t, de moi. Car les Allemands
essayent de profiter d'une douce brise nord-est pour
nous empoisonner l'air pur et respirable que le bon
Dieu nous a fait. Je suis sorti, il y a un instant pour
rassembler une corv6e. Les yeux me piquaient tellement qu'une fois mon travail fini, an lieu de r6der
de-ci de-la dans les trous on cagnas abandonnees, j'ai
di r6int6grer mon gourbi. Nous sommes sur les pentes
du Mort-Homme qui offre le spectacle de la d6vastation la plus complete, singulier avant-goit de ce que
sera le bouleversement general a la fin du.monde.
Le travail de nos obusiers a &t6-prodigieux. De
vastes crat-res pleins d'eau b6ent a la lune froide des
jours de gelbe. Quelques-uns que l'averse n'a pu rassasier montrent le fond de 1'entonnoir i 1o metres
au moins du nivean du sol. J'ai eu I'occasion de visiter
un des trois tunnels creus6s par les Allemands. A
17 metres de profondeur, nos obus de 420 ont fait cr*
quer les voites pourtant solidement etayies par
d'6normes rondins et des rampes de fer a toute 6preuve.
J'attends impatiemment la fin de la guerre pour rejoindre le s6minaire recto tramite et n'en sortir que pour
courir sus a l:autre ennemi qui devaste les cceurs et les
ames.

-

Bernard ADAM.
Le frbre Fressel s'est couvert de gloire et deboue; son rigiment a en la fourragire; il ecrit le 19 octobre 197 :

J'arrive de Verdun tout 6reint6, tout enrhumn. Si
j'ai la vie sauve, c'est grace a une sp6ciale protection
de la Providence, car, humainement parlant, il 6tait
impossible de passer a travers ces tirs de barrage sans
y laisser un membre ou deux. Dans le secteur du bois
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le Ch... la guerre se fait avec tout son attirail d'h6rreurs; c'est l'enfer d6chain6!
Le pays est d6vaste! Partout des trous d'obus, toujours des trous d'obus! Plus de villages, il n'en reste
pas une pierre! Plus de bois! Quelques troncs d6chiquetes et arrach6s sont les seuls debris des belles
forets d'avant-guerre. C'est la d6solation ct 1'abomination de la desolation. Oi se rabat l'homme! Les Allemands ne menagent gurre leurs gaz toxiques. Et puis,
une odeur cadav6rique plane la-dessus! Quel horrible
tableau
Bien des fois, j'ai failli etre tu6; les obus pleuvaient,
&clataienta quelques m&tres de moi, et heureusement,
ils ont oublie de me toucher! Une fois, un 6norme
6clat tombe sur le haut du casque. II Ie perce un peu,
rencontre la tete, mais voyant qu'il avait affaire avec
une t&te dure, une t&te bretonne, il s'est hatt d'aller
plus loin. Voila qui est quasi miraculeux! Aussi, je
viens vous demander un petit service, celui de venir
me porter aide pour remercier le bon Dieu de sa protection. Quel gros cierge je li -dois!!!
Alphonse FRESNEL.
Le frire coadjuteur Vincent a en une nouvelle.citation Ila
division pour sa belle conduite &P'attaque du fort de la Malmaison.
M. le Vicaire g6neral a reau d'autres lettres des etudiants,
seminaristes, coadjuteurs quitous redisent leur desir defaire
la volonte de Dieu tout en regrettant d'etre s6pares de la chore
communaut6. Nous ne prolongerons pas les citations et nous
terminerons ce chapitre des combattants par la petite formule
du Martyrologe Et alalb iorum plurimorum saiactorummartyrum et confessorum. Martyrs, ils le sont aU moins par les
souffrances qu'ils endurent; confesseurs, ils mdritent cet
eloge parle tCmbignage qu'ils rendent I I'honneur de la sainte
lglise dont i•s sent les enfants bien-aimes.

-- 394LES RECUPERES ET LES JEUNES CLASSES
SE PREPARANT AU COMBAT
parmi les premiers, il faut citer le digne M. Pumir, autre
fois directeur du siminaire interne et des 4tudiants k SaintLazare. II ecrit, en aoft 1917:
MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Votre bixndiction, s'il vous plait!
De mes debuts, je ne sais que vous dire sinon que
cela me change bien de tout ce que j'ai jusqu'ici va
ou connu. Les sacrifices et les privations ne manquent
point, bien entendu. Je tiche d'y faire bonne figure.
En songeant que, depuis trois ans, j'ai 6crit tant de
lettres pour exhorter, encourager, conseiller tant de
nos jeunes gens mobilis6s et exposes aux dangers des
batailles, je trouve bon que le bon Dieu m'invite maiatenant & pratiquer ce que j'ai enseign6. J'espere que
la grace du bon Dieu ne me manquera pas dans cette.
6preuve, puisqu'elle ne manque a personne.'
J'ai le bonheur de dire la sainte messe tous les matins, avant le rassemblement, daps un chateau, a proximite de la ferme ou nous avons nos cantonnements.
Une ame g6nereuse et inconnue m'ayant fait cadeaa
d'une petite chapelle du front, j'en fais diji usage.
Et c'est la meilleure consolation que je puisse desirer
dans ma nouvelle-vie.
Le meme ecrit le 25 septembre 1917 :

Depuis quinze jours, je suis ; Labruguiere.
Malgr6 ma repugnance, j'avais 6ti inscrit d'office,
sur la liste des 61ves caporaux, par ordre du cornmmandant, qui voulut y voir figurer tons les eccl6siastiques; car, disait-il, ils constituent une l6ite. Tons
les kl1ves caporaux des regiments de recupirks de la
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16& region ayant 6t6 concentres . Labruguiere, j'ai
done quitti Valdurenque.
Dans mon nouveau cantonnement, j'ai eu la joie de
trouver une maison de nos smurs qui tiennent un petit
h6pital, 6l~vent des enfants, et ont WtC charg6es de
l'infirmerie militaire.
Elles m'ont offert la plus cordiale hospitalite. Je

lear avais demairnd de dire ma messe chez elles; mais
non contentes de cela, elles m'ont obtenu du commandant l'autorisation de pren'dre chez elles to~us mes repas, et elles ont mis a ma disposition a la chambre du
Missionnaire u. J'y couche tous les soirs. Cela me tire
de l'atmosphbre de la chambre qui m'avait kt6 jusqu'ici
des plus pinibles.
Le travail est dur au peloton des 6leves caporaux.
On nous mene rondement. Je suis de beaucoup le plus
age. Cela vous dit assez que je ne suis pas le plus
souple et le plus adroit aux exercices physiques. J'y
ai pas mal de peine. Mais, jusqu'ici, je ne m'en suis
pas trouvA d'autre mal que de sentir chaque jour mon
ceinturon un peu plus large. Le moral reste bon.
PUMIR.
M. Bohin A I'honneur d'etre compti parmi les recup6rds,
indispensables an salut de la France. Depuis son incorporation, il a et6 d'abord gargon de ferme, chargeant et dechargeant tant6t du foin, tant6t du bIdI; il ecrit le 22 aoftt 1917:

Vous connaissez le beau tableau de Millet : les Glaneuses ! quel coloris ! quelle douce po6sie !
Venez done un peu par ici dans les plaines du
Baudry au soleil couchant..., penchez-vous vers la
terre, cueillez quelques 6pis... Votre Ame , captiv6e

prendra son essor comme la gentille alouette... elle
montera..., montera... et, plus audacieuse qu'elle, se
perdra dans l'infni...
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Vous trouverez que le peintre n'a pas encore atteint
I'aimable et suave r6aliti.
Grand moissonneur, je ne quitte pas les blis avantle 8 septembre... Un ordre du bureau de la place nous
supplie de rester & notre poste pour les besoins de la
France !...
Le pain me semblera meilleur... car qui sait si sans
ma dent ne tombera pas un grain de ce b1l ramasse
pour l'amour de Dieu... a la force de mes bras, i ia
sueur de mon front, dirait saint Vincent.
La saison finie, M. Bohin est retourn6 au ddp8t: exercices,
tir, maniement de la grenade, marches sur les pieds et surle
ventre, jeux de barres, telles ont 6t6 les occupations dfe Pancien professeur du siminaire de Girgenti.
Entre temps, il faisait un peu de ministbre dansles paroisses
privees de curE et les habitants pleuraient dejoieet le sacristain, en guise de remerciement, disait solennellement: II y
a bien des mois que nous n'avons pas eu de ceremonies comme
Sa, Monsieur le Curd. n Meme un jour un major vint le prendre
en automobile pour le conduire chez nos seurs de Rugles,.
qui furent on ne peut plus aimables pour lui pendant les
quatre jours qu'il passa chez elles pour les fetes de la Tonssaint.

Le 3o d6cembre 1917, en'guise d'ltrennes, on lai annonga
qu'il allait partir pour les Balkans:

Et le 6 janvier, alors que les rois nages venaient de
l'Orient, je m'appr&tais i quitter I'Occident. La santi
est bonne, le courage ne manque pas, c'est la joie qni
rAgne au coeur, car Dieu est partout. Valona sera sans
doute le port de Ldibarquemeni et en avant a travers
les monts de I'Albanie pour Dieu et pour la France
Daigne le Tout-Puissant me donner la force, 1'entrain
que le bienheureux Perboyre mettait a grimper lae
montagnes de la Chine.
BOHIN.
Les jeunes classes se prdparent, elles anssi, aux combats futurs dans des conditions plus on moins favorables soit pour
le corps, soit pour 1'me.
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LES S(EURS
On nous communique les lignes suivantes d'une sceur rapa.

triee :
Quelle paix. quel calme on iprouve, dans la maison benie du bon Dien, c'est une oasis apres le terrible
voyage qu'il a fallu faire, pour sortir des mains de
l'ennemi, apres les tristes annies d'6preuve, de separation, de captivit6 sous la domination ennemie; c'est.
un pen le soldatqui a fait plusieurs batailles et a qui
I'on permet le retour vers les siens! II y aurait beaucoup a dire des trois annies et demie passies avec 1'ennemi; depuis le bombardement de'Lille, octobre 1914,
plus d'une fois, vous avez di croire que nous n'existions plus d'apres les journaux!... Oh! nos seurs de
Lille ont bien souffert !... Oblig6es de fuir a travers
les decombres, les murs qui croulaient, les obus qui
tombaient, les pieds ensanglantis par les carreaux,
les vitrines de magasins qui s'effondraient, et cela la
nuit!.... Pen apres, c'6tait une terrible explosion de
poudre, de mnnitions qui aurait di an6antir toute la
region !... Que d'motions, que de p&rils, mais toujours une protection remarqu'able de la Providence,
de la sainte Vierge! On ne peut transcrire sur le papier toutes les scenes, les vexations, les avanies de
tous genres, les souffrances morales et physiques des
pays occups; depais trois ans et demi, on se l1ve au
son du canon, on se couche de meme. Ies aeroplanes
viennent vous procurer des promenades.nocturnes du
dortoir A la cave! 11 y a des endroits, oa I'on est
oblig6 de rester des mois, des ann6es, dans les caves !
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Lettre de la Saw REBONDIN, Fille de la Chariti, a la
Tres Honor, e Mere MAURICE
28 janvier 198.

MA TRtS HONOREE MtRE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pdur jamais!
Vendredi 25, fete de la Conversion de saint Paul,
f&te chore a nos cceurs, dans l'aprbs-midi, quatre taubes
sont venus r6der a Dunkerque et dans les environs; les
canons dela defense de Dunkerque et desdunes ont tiri
dessus avec rage et ils sont partis. Nous nous disions
qu'ils itaient venus rep&rer les points pour bombarder.
la nuit, car le temps 6tait tres beau, cela n'a pas manque.
Vers sept heures et demie du soir, les sirenes commencerent a faire entendre leurs plaintes lugubres et
presque aussit6t les premiers coups de canon annoncerent I'ennemi. En effet, une escadrille de Gothas se
dirigeait vers Dunkerque. Nous descendons, trois, i
la chapelle oit nous ricitons les litanies du saint Nor
de Jesus et autres prieres; la canonnade continuant i
faire rage, je fis descendre nos trois sceurs restees lihaut pour faire la priere du spir. Apres quoi nos trois
sceurs les plus vaillantes allerent se coucher; un bon
moment se passe, le canon se taisait, je me decide a
me mettre au lit; mais a peine une demi-heure s'&coule
et les sirenes pIeurent encore,: je n'y tiens plus, je
descends done a la chapelle avec mes deux srurs
craintives et nous y restons jusqu'a une heure et demie
du matin. Quelle nuit, mon Dieu! Non seulement les
bombes et torpilies, mais, vers minuit, ce fut un bombardement des canons k longue portte, des obus de 420o
roulaient au-dessus de nos t&tes comme un train de
marchandises, c'6tait effrayant! Six de ces gros obus:
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furent lances sur Dunkerque et a c6t6, mais il n'y eut
que deux victimes: deux Anglais tuis, digits mat6riels peu importants, Deo gralias!
Vers deux heures, nous etions au lit oiL nous avons
pu dormir jusqu'a quatre heures. Mais, vers six heures,
a peine les messes terminees, on nous apprend la
bonne nouvelle qu'un taube 6tait sur la plage et les
trois aviateurs prisonniers: l'un, bless6, a l'hOpital ici,
et les deux autres an s6maphore pres du sanatorium.
C'est, parait-il, vers huit heures et demie du soir
qu'il est tqmb6. II avait.d6ja jet6 quatre bombes sur
Dunkerque et revenait, seul, ayant fait, son infernale
besogne.
Les tirs de barrage faisaient furie a ce moment et
c'est un de ces obus qui traversa le moteur de l'avion;
deux jets de flamme s'en 6chappirent, les artilleurs du
centre le suivaient des yeux, la lune brillait son plein;
on y voyait comme en plein jour. L'oiseau 6tait bless6
mort!
o
Le chef des artilleurs (qui nous conta le fait)
envoya immediatement ses hommes sur l plage; ils
arriverent en meme temps que I'avion piquait du nez
en terre. Deux des aviateurs sauterent imm6diatement
de l'appareil et nos artilleurs les saisirent; le troisieme
aviateur, un lieutenant bless6, itait sons l'avion et nos
soldats le digagtrent.
Cet -avion est un Gotha de deuxi6me dimension
ayant deux moteurs; les ailes i3 mitres de long, tout
neuf de i197, c'est un beau morceau, et c'est le troisieme abattu dans nos parages depuis quinze jours.
J'ai recueilli un morceau de son aile brise, comme
souvenir de I'6evnement.
Tous les allants et venants etaient joyeux et contents de voir la chose. Pour nous, nous en oubliimesla
mauvaise nuit que nous venions de passer.
Le liettenant aviateur n'a qu'une blessure tres .16-
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gere, son sbjour ici sera court. Le chirurgien qui l'a
pans- me disait, hier, qu'il itait d'une arrogance insupportable.
J'ai oublii de vous dire que, dans la soiree du 25,
pendant que les quatre taubes voyageaient autour de
nous, un gros culot d'obus, pcsant 5 kilos, tomba sur
la veranda d'un pavilion de nos smeurs; il rebondit
trois fois aune hauteur de 4 metres sans faire de mal a
personne et retomba fnalement dans l'herbe; la soeur
le garde avec soin, en souvenir de la preservation
dont elle et ses malades furent I'objet.
Soeur REBONDIN.
Lettie de la Seur GUILLEBON, Fille de la Chariie,
t la ,TjsHonoree Mere MAURIcE.
Noeux-les-Mines,

zo dicembre 1917.

,MA TRks HONORtE MfRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous our jamais !

Comme vous le voyez par l'en-tete de cette lettre, i-nous a fallu quitter notre pauvre maison d'Hersin.
Le bombardement d'hier soir a d6truit notre salle de
pharmacie qui s'est effondrie dans la cave oiu npus
cherchions souvent un abri. Ce soir-la nous itions
heureusement en sireti dans la cagna creusie tout
r6cemment comme je vous l'ai 6crit; cet obus tomba
. cinq heures du soir. La conduite d'eau se trouva
coupie et bient6t 1'eau arriva dans notre cave : les
obus ayant cess6 de tomber, apres avoir constat6 les
nouvelles ruines de notre 6tablissement, il me sembla
impossible de rester la pour la nuit. II y avait diji
.bien io centimetres d'eau et m&me avec des planches
et des sabots, nous ne pouvions plus circuler :
neuf heures du soir, nous partimes toutes lea trois chez
M. le Cure. J'envoyai un mineur de notre voisinage
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prevenir M. l'Ing6niear de 1'accident, et vers minuit,
il put faire digager le conduit et le fermer. Nous passames la nuit sur des fauteuils, dans le salon de M. le
Car6.
Ce matin, aprs avoir communi& a l'6glise, nous regagnAmes notre maison : trois mineurs etaient occupes A diblayer notre cave. M. le Secr6taire gkneral de
la Compagnie des mines, en 1'absence de M. le Directeur, nous fit tbliphoner qu'une voiture viendrait nous
prendre A deux heures pour nous amener a Neux :
l'id6e de ces messieurs est de nous aminager un
local dans une maison d'Hersin pour que nous
puissions y ratablir une pharmacie et y faire les pansements. Nous ne sommes done peut-etre a Noeux que
pour quelques jqurs en attendant les 6v6nements.
Nous pensions vraiment mourir hier soir par l'odeur
de la poudre, la poussiire, le"manque d'air. Je comptais vingt-trois obus 6clates autour de la maison :
quatre maisons kcroulbes.
Nos sceurs sont tres fatiguees, bien courageuses.
Toutes les trois nous sommes bien A votre disposition:
mais il faut assurer le service d'Hersin tant qu'il y
aura moyen. En attendant, nous allonS aider nos seurs
ici. Les obus tombent presque tous les jours a Nceux,
mais pas du c6t6 de la maison de nos sours.
Sceur GUILLEBON.
Lettre de la Seur DUBoIS, Fille de la Charil, .
' la Trhs. Roxorne Mere MAURICE.
Barlin, iod6cmnbre 1917.

MA TRks HONORtE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Vous savez, ma Tres Honorte Mere, que l'h6pital
des mines de Nocux, c'est-a-dire des mineurs bless6s a
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leur travail, est install dans notre maison depuis le
mois de mai, a cause des bombardements frequents i
Nceux.
Mardi dernier, 4 decembre, fete de sainte Barbe,
patronne des mineurs, nous avions pr6par6 une petite
fete pour nos blesses; il n'y a pas de fete sans un bon
regal. Vers neuf heures, nous entendimes un premier
obus; nous n'en fimes pas effrayees; depuis-quelques
temps les Allemands nous en envoyaient assez souvent,
mais dans une autre partie du pays. 1l n'en fut pas de
mmme ce jour-la. A neuf heures et demie, je me rends
& la salle des blesses et je les invite a prendre an
verre de vin avant de partir a la messe a laquelle devaient assister les plus valides. Jeleur dis : a Mes amis,
pour donner a la f&te un cachet religieux, je vais vous
chercher la statue de sainte Barbe que nous placerons
au milieu de la table. n Je m'absente quelques minutes
et je reviens avec la statue. Au moment ou je la posais
sur la table, une detonation epouvantable se fait
entendre et une quantiti de morceaux de verre gisent
a terre et couvrent ies lits de nos pauvres blesses.
Que s'etait-il passe? Un obus de gros calibre 6tait
tomb- sur le toit 'du bitimept situi en face de notre
salle, avait entierement d6moli une classe et endommag6 les autres. Tous les carreaux de notre maison
6taient &terre. Nous nous regardions consterns. Les
blesses voulaient s'en aller, pauvres gens, ils ne savaient
pas ou. Je Jes fis tous desceridre dans la cave qui est
tres bonne; la ils etaient en sfret6. Personne n'etait
blessi : c'etait miraculeux; de plus c'4tait cong6 pour
les enfants, puisque c'etait grande f&te. Je n'osel
penser, ma Mre, &ce qui serait arriv6 si la classe avait
eu lieu; des pauvres fillettes, il n'en serait pas reste.
La messe eut lieu quand m&me et un Magnificat y
fut chante, bien a l'unisson, je vous assure, pour re-
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mercier la sainte Vierge de nous avoir si bien protegis.
Le bombardement continua jusqu'nsix heures du
soir. Nous passAmes la nuit dans nos caves avec
nos blesses. MM. les Administrateurs deciderent le
lendemain de transfirer 1'h6pital dans une de nos
cit6s,l61oign6e d'une demi-heure. La, ils sont relativement en s6curit6.
Soeur DUBOIS.
Lettre de la Seur CORBALES, Fille de la Charitk,
a la Trks Honoree Mere MAURICE.
Petit-Monthairon, a3 septembre 1917.

MA TReS HONOREE MERE,La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !

L'ambulance est presque entiirement 6vacu&e, les
infirmieres sont parties ce matin pour Souilly, cette
fois-ci, Dieu merci, toutes saines et sauves, sceur
Guilbert et moi nous les suivrons ce soir. - Hier, dans
l'aprbs-midi, les avions ne suffisant pas, sans doute,
nous avons 6t4 bombard6s par.obus; - un groupe de
malades.6taient sur des brancards dehors, jouissant du
beau temps et du vieux et magnifique parc, dont les
arbres ont vu bien des siecles, et que longe la Meuse
d'une manimre tres pittoresque; les obus tombaient
autour, mais pas encore sur nous; soudain il en 6clata
un pres de nous, vite on saisit les brancards, on
s'eloigne. A peine avait-on fait quelques pas qu'un
obus tombait a l'endroit mnme olt avaient repos6 les
blesses, couvrant d'eclats et de terre la tente qui les
abritait, enfoncant la paroi renversant tout A I'int4rieur. Mais- oh ! bonne Providence! il n'y avait personne.
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Un jeune interne, 6tudiant, venu vivement au secours, a etk grievement blesse; nous prions qu'il ne
soit pas victime de son h6roique d6vouement, il a kti
op6r4 et 6vacud immndiatement sur Souilly. - Un
blesse resti sur un brancard, qu'on n'avait pas pa
enlever assez vite, mettait sa main (tant il 6tait pris)
dans le trou de l'obus... pour chercher sa pipe qui y
etait roulee!... il n'avait rien eu; un vrai miracle! -et
pour nous tous, si pros, la sainte Vierge nous a,
encore une fois, bien proteges. - Quel emotionnant
spectacle, dans ce beau pare, tous fuyant avec lear
precieux fardeau, soudain je les vois tous par terre
dans I'herbe devant moi, et je me dis: a Sont ils tons
morts? et je n'ai pas de mal? ) Mais* de suite, j'ai

compris, c'6fait un obus qui sifflait, j'avais oublii
qu'il fallait se coucher. Sceur Guilbert, devant moi,
portant un brancard avec un major, I'avait-oublie aussi.
Maintenant nous partons & Souilly attendre notre
nouvelle destination. Ils bpmbardent encore tout autour; j'espere que nous pourrons passer quand meme.
Soeur CORBALes.
Lettre de la sarur ROUSSEL, Fi de la Ckariti,
Sc
la Trs fHoxorMe Mere MAURICE.
Moulins, orphelinat Sainte-PhilomMae,
6fivrier g918.

MA TRks HONORtE MtRB,
La grace de Notre-Seigeur soit avec nous pour jamais!
La lettre de ma seur Ferreyrolles a di vous rassurer sur le sort de vos filles de Moulins; la catastrophe
qui vient de se produire b l'usine de guerre aurait pa
avoir des cons6quence~ terribles, si on n'avait r6ussi
h inonder une grande poudriere qui, en 6clatant, aarait
reduit la ville en miettes.
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Des les premibres d6tonations, nous nous habillimes
en toute hAte et fumes r6veiller les enfants qui, A moitib
habill6es, le temps pressait, descendirent a la cave;
car au debut, nous pensions que c'etait des avions
ennemis que nous avions au-dessus de nos tetes, tant
les roulements 6taient forts; on 6tait encore sous I'impression de ceux qui avaient 6t6 snr Paris.
Nous passames toute la nuit dans des transes indescriptibles, car a chaque instant, il semblait que la
maisonallait s'Ecrouler; comme les prieres etaient ferventes! toutes ensemble, nous times un bon acte de
contrition et les invocations se succedaient sans interruption!
Nous avons et- bien proteg6es, car nous ne sommes
distantes de cette usine que de 50oo mbtres; les detonations etaient si violentes qu'elles furent entendues
jusque dans la Haute-Loire, Saint-Flour, etc. A trois
heures du matin, ordre fut donn6 d'6vacuer la ville,
cet ordre ne parvint pas jusqli- nous. Pourquoi, nous
n'en savons rien!

Vers quatorze hqures, les enfants qui avaieht&t&trrs
calmes jusque-IA commencerent A s'effrayer et comme
elles ne pouvaient coucher dans leur dortoir, oh les
vitres 6taient brisees et les galandages tomb6s, je les
envoyais avec cinq de nos seurs passer la nuit dans
une maison des environs de Moulins.
Les dgiats materiels sont 6leves et on ne pent avoir
d'ouvriers pour les r6parations; portes et fenhtres pont
ouvertes, les vitraux casses; un galandage s'est effondr6
sur un autel, lequel a t66 pouss4 de plus d'un metre;
les briques et le platre entburent la sainte Vierge, qui
n'a rien recu.
Seur RoussEL.
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ANGLETERRE
Lundres, H6pital italien, 27 septembre 1917.

Lettre de swur HARPER'.
Encore une protection manifeste de la Providence.
La nuit dernibre, desZeppelins 6taient signal6s; je me
rendis avec une infirmiere a la porte d'entr6e, pour
voir ce qui se passait: tout 6tait dans un calme absolu,
aucun-bruit de canons; soudain, le square devant I'h6pital s'illumina comme par des eclairs; 1infirmiire me
forca i rentrer promptement; aussit6t, une terrible
d6tonation se fit entendre, il semblait que c'etait a
notre'porte; c'6tait I'explosion d'une bombe sur la
place Cosmo, tout pres d'ici; quelques minutes apres,
une seconde detonation, terrible aussi, maig hors de
Londres. A I'instant, nos sceurs et des agents de
police partireqt pour le lieu du sinistre afin de porter
secours aux blesses. Les sceurs durent passer sur les
cadavres de huit victimes pour arriver & une pauvre
femme, couverte de sang : un shrapnell avat traverse
sa gorge et pass6,sous son bras; elle fut transportee
ici, suivie de morts et de mourants, apportis par les
agents de police. Le sang coulait de tous c6tis, il fallut
mettre des matelas par terre. Un soldat australien
rendit bient6t son ame, mais non sans avoir retu les
derniers sacrements, car p'ktait un catholique, qui
accueillit le pr&tre avec joie. Nous avons quatre corps
dans lachambre mortuaire et cinq grands blesses civils.
La premiere arrive de ceux-ci a grand besoin de faire
sa paix avec Dieu et donne l'espoir qu'elle s'y diciz. Seur Harper crivit les premikres lignes, avec un eclat pointu de
shrapnell lanc6 par une bombe allemande.
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<dera. An moment de l'explosion, nos sous-sols furent
envahis par une foule de gens cherchant un abri; ils
etaient serrs comme des sardines dans une boite. Les
sergents de ville admirent comment nous n'avons eu
aucun mal; 1'un d'eux disait : c La prophetie de la sour
suplrieure s'est realisee encore une fois. - Quelle
proph6tie ? - EHe nous a souvest dit qu'une bombe
ne toucherait jamais l'h6pital, c'est pourquoi, entre
nous, nous appelons votre h6pital la maison de la
Providence. n Ces alertes nocturnes, si fr6quentes,
sont tres fatigantes pour les soeurs; nous pourrons
nous attendre & des recidives, durant toute la pleine
lune, c'est-a-dirependant une huitaine de nuits encore.,
Ce matin, seur P... s'est rendue au palais Buckingham, accompagn6e. par lady Mary Howard, 'pour
recevoir la d&coration accord6e par le gouvernement
pour services rendus aux blesses de la guerre; tout
s'est tres bien passe. S. M. George V, en remettant
a siur P... la decoration dans un 6crin, lui dit aimab!ement : MMa Seur, je suis heureux de vous voir 3;
puis, il lui tendit la main, ce que fit igalement la
reine Marie. Cette dicoration est tres belle; c'est une
croix, avec la devise : ( Pour Dieu et l'Empire. , Le
dessin a ete fait par un artiste catholique.
Trois sours viennent de nous arriver de la Roumanie; elles etaient en route depuis le I*' aoit, et n'ont
en ni messe, ni sacrements, tout ce temps.
Sour HARPER.

BELGIQUE
Voici

quelques details sur ceux de nos confreres qui sont

mobilises dans 1'arm6e beige.
M. Thiry 6crit le to jaavier 1918 :
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Ma pauvre .vie passe rapidement. J'etais deveaa
artilleur pour raison de santi. L'artillerie est une arme
plus aristocratique que l'infanterie. On y marche moins,
on peut s'installer a demeure, amnnager sa cagna et
m6me semer des laitues. Mais c'est une oasis, dans Ie
desert qui s'6tend entre les premieres lignes oh circulent
les fantassins et l'arriire oH recommence la vie civile.
J'y disais la messe tous les matins, mais combiea
pauvrement, sur une table improvis6e oi voisinaient
couramment les m6dicaments et... les cigares du docteur. Oh! le temps jadis ou j'ýtais c6rimoniaire, ol
tout 6tait prevu jusqu'A 1'epingle du manipule! Apris
ma messe matinale, j'allais aux vivres pour les hommes
de ma pi&ce qui dormaient le matin apris avoir tire la
.nuit.
Un beau matin, en rentrant de la cuisine, je trouve
dans mon terrier une maniere de belette qui m'aborde
en disant : u Je prends votre place, par ordre superiear,
veuillez done plier bagage et deloger sans trompette.
Mais ici, c'est la belette qui y a perdu, et Jeannot lapu~
ne se I'est pas fait dire deux fois pour rejoindre l
colonne d'ambulanceJ'ai l'avantage de pouvoir dire ma messe plus tranquillement et plus convenablement l'Mglise du village.,
Je n'y suis plus troubl6 que rarement, quand, par
exemple, une discussion s'engage entre mon servan
et le cure de la paroisse, an sujet du cierge de la co~n
secration, le premier tenant mordicus malgr6 les temps
diffieiles a briler un troisiime cierge, le second alarmn
par son budget, et ne comprenant rien, d'ailleurs, Vg
explications de mon fervent liturgiste. II m'arrive
aussi quelquefois de chanter la messe aux intentions
les plus inattendues pour rendre service an bon viean
cur6, t6moin celle du 5 janvier dernier en l'honnear
de saint Benoit... pour les chevaux!!!
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D'ailleurs, on est au moins de sept ans en arriere
ici, car pour r6soudre la difficult6 d'avoir un ordo
imprimi pour I'annie 1918, on a exhib6 des archives
un ordo de 191o ou g911 ou I'anlte commence comme
celle-ci par un mardi.
J'ai envie un pea ceux de nos confreres frangais qui
out pu obtenir un sursis et se remettre au travail. Mais
j'accepte mon sort comme la Providence me 1'a fait. II
faut chercher le royaume de Dieu avant tout, et ce
royaume est au dedans de nous d'abord, c'estl'adaptation de notre volontb a celle de Dieu qui nous est
clairement manifestie par les enseignements de nos
superieurs et I'esprit de nos saiutes regles. Quand on
ne peut pracher que par 1'exemple, on doit mettre tous
ses soins a bien precher de cette facon. Et pour que
notre vie extbrieure, m6me dans ce qu'elle a de plus
ordinaire, soit une predication, ii faut que la perfection interieure, celle qie Dieu seal peut apprkcier
complktement, suive son d6veloppement chaque jour.
Nous avons besoin de puiser largement au trisor commun, et je le fais pour ma part. Je remercie Dieu de
m'avoir donn6 des freres charitables dont les prikres
soutiennent si efficacement.

V. THRvY.
M. Sieben

dcrit de son c6ti A M. Louwyck :

La longue nuit du 31 d6cembre tombe sur la r6gion
des Flandres. I1fait sombre dans les boyaux, dans les
tranchbes, dans les abris. Nos petits soldats belges,
serris les uns contre les autres, veillent A la lueur
tremblotante d'une bougie.
Par l'imagination, par le coeur, par la pens6e, ils
sont loin dans leur ville, leur hamean de jadis. Its
pensent a ceux qu'ils ont laiss6s.
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Je n'ai pn m'empecher de suivre leur mouvement
d'ame, et me suis reporte instinctivement vers la chhe
(t Maison-Mere n, oit les belles f&tes de Noel et da
Nouvel An m'ont si s6uvent impressionn6.
Leon SIEBEN.
M. Gfysen icrit le 3 janvier 1918:

Partis d'Auvours, le 3 d&cembre, nous fimes en Belgique le 5 an soir, apres un voyage qui nous priva denx
fois de dire la sainte messe. Je passai deux jours Ila
colonne d'ambulance. LA je demandai au m6deci
principal, qui a grade de colonel, s'il ne trouvera4t
pas moyen de me placer a un poste oi je pusse exercer
tant soit pen de ministere sacerdotal. II me designa
aussitbt pour une compagnie de rehabilitation, c'estA-dire oi tous les disciplinaires passent quelque temps
pour etre retablis dans leur situation anterieure. ( Voe
aurez du travail par 1•, me dit-il, mais vous ne form
sans doute pas des anges de ces hommes. n En r6aliti,
le ministere sacerdotal est plus restreint que partoat
ailleurs, mais le champ i I'action indirecte est trs
grand. - Et de fait, je me plais dans ma situation.
Tous ces hommes me respectent, beaucoup sont tus
pr6venants,' pas un n'omet de me saluer, et je me
garde bien de passer a c6tk d'eux sans leur dire boa
jour et meme un mot aimable. Beaucoup m'appelent
PNre et meme M. I'Aum6nier.Nous sommes trois brancardiers pour les accopagner au travail la nuit, dans les lignes ou tet
aupres; nous y allons a tour de r6le, ce qui fait dea
voyages par semaine, et trois lorsque comme mai
tenant I'un de nous est en cong6. Evidemment, ce ait
point un voyage de plaisir, car nous marchons ptF
pres une heure et demie sur passerelles,. et autantjretour. Maisje ne m'en effraye pas, et je m'6tonnew-
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meme de passer de tots c6tes, meme a des points tris
dangereux, sans apprehension. D'ordinaire, je ne
quitte pas nos hommes, leur donne m6me un coup de
main, mais il est 6vident que je ne m'expose pas inutilement, je n'en ai pas le droit; il suffit que je sois
pr&t a tre aussit6t a mon poste en cas d'accident. Dans la journ6e, nous avons la visite des malades, et
les soins tres nombreux. Nous nous montrons tres
serviables, sans jamais rebuter'personne, et il est surprenant quelle influence nous exercons tout naturellement sur ces iommes, pas mechants, dont un bon
nombre pratiquent. - Ma vie me rappelle un peu saint
Vincent au milieu des galiriens; je lui demande de me
donner son amour pour l'Fme de ces malheureux, et
une charite qui ne se laisse pas rebuter par le dehors.
Max GEYSEN.

ITALIE

PROVINCE DE ROME

Nous empruntons a I'Osservatore romano du 9 dicembre
197 la relation suivante des fetes da troisieme centenaire de

l'institution des Dames de la Charite :

Hier, 8 d6cembre, dernier jour du triduum, !'.glise
artistique et classique de Saint-Apollinaire pr6sentait
un aspect vraiment.imposant.
A la messe de communion ginerale, c-elbr&e par
S. Em. le cardinal Vico, les Dames de la Charitb, venues des quartiers les plus 6loign6s, assistaient trus
nombreuses.
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Le soir l'6glise etait remplie de personnes de toute
condition mais surtout de dames.
L'orateur, M. Ange Celembrini, Pr&tre de la Mission, apres avoir les soirs pr6c6dents d6velopp6 ces
trois sujets : i* la pitie dont une Dame de la Charite
doit etre amnizpe; 2* la visite des pauvres malades a
domicile qui est le but principal de l'Institut; 3' comment il faut faire cette visite scion le riglement r6dig6
par saint Vincent; l'orateur a parle ce soir I~ avec une
parole facile, appropriee, bloquente, des caractbres
de la vraie Dame de Charite laquelle est associbe aux
Filles de la Charit4 en cette oeuvre de divouement. 11
a constati le bien que font les Dames dans la ville de
Rome, les encourageant a progresser toujours, particulierement a cette heure tragique qui leur donne
I'occasion de multiplier leurs m6rites et de glorifier le
Tout-Puissant. Vraiment 1'tloge est bien merit6 car
les Dames ont c6lbr6 cette fete avec grande foi et
grande abn6gation.
Apres le sermon, on chanta un hymne a quatre voix
inigales compose pour la circonstance en I'honneur de
saint Vincent. Prirent part au chant les jeunes flles
de cinq maisons dirig6es par les Filles de la Charit6
(Maison de Saint-Vincent-de-Paul, via dei Bresciani;
Conservatoire pontifical Saint-Clement, via delle Zoccolette; Conservatoire Torlonia; Ouvroir de SaintJoachim, ai Prati di Castello; Ouvroir Aldobrandini,
via S. Agatha dei Goti) en tout soixante-quinze voix
de jeunes filles et quinze artistes des differentes chapelles de Rome.
L'hymne -

chant religieux populaire -

a pin au

peuple et aux intellectuels par son style correct, sa
melodie coulante, confide surtout aux voix de jeunes
filles et par 1'harmonie facile qui a laissi une agr6able
impression surtout dans quelques strophes. On doit en
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dire autant des Louanges a lrmmaculee, canfique a
quatre voix inigales, chant6 aprýs le salut.
Les motets de Remondi, de Hamma a trois voix
6gales, le Tantum ergo de Perosi & deux voix inggales
ont 6tC executes a la perfection.
Apres I'acte de consecration des Dames an Sacr6
Coeur de Jesus, le Te Deum a 6t4 chant6 par tout le
monde et le cardinal Giorgi, pr6ecde d'un groupe de
membres des conf&rences de Saint-Vincent parmi lesquels nous avons remaxqu le chevalier Grossi Gondi,
les commandeurs Croci et Ambrosini, s'est approchh
de 1'autel et a donni la b&nediction du saint Sacrement.
Sidgeait i I'harmonium, Mgr Ciccone, lequel a magistralement rempli ses fonctions apres avoir collabor6
avec le directefir du chceur a I'ex6cution des chants.
On a donn6 & chaque dame une. image souvenir du
centenaire.

PROVINCE DE SIENNE

Lettre de ma swur BOUCLY, visipatrice, a la
Tres Honor Mie
Mre MAURCE
Sienne, Maison ccntrale, dicepbre 1917.

Les pieuses consolations des fEtes en l'honneur du
tricenfenaire de 1'Association des Dames de la Charit6 qui ont en lieu & la Maison centrale et celles de la
journ6e d'adoration de nos Enfants.de Marie, qui ont
parfaitement accueilli 1'appel de leurs sceurs de Paris,
out consol nos coeurs au milieu des grandes tristesses de l'heure presente. Les r6fugiis ne se comptent

-

414 -

plus, its sont legion, hilas ! et il y a 7 5oo nouveaux
blesses ou malades, annonc6s. Nos seurs se multiplient, malheureusementlessantesflichissent...
L'autorit6 militaire organise tous les jours de nouvelles ambulances et naturellement les locaux sont r6quisitionn6s. Notre maison centrale si riante, si bien
exposie et si vaste, a sembl6 tout indiqu6e : les diff#rentes visites de la direction genirale ont fixe a 35o le
nombre des lits actuellement requis et qu'il faut sans
retard installer dans les divers quartiers reservis a
nos oeuvres, oiu nous avons 550 enfants, tous appartenant a des families pauvres.
La divine Providence nous procure une grande propriet6 en face de la Maison centrale oui la creche, I'asile,
les ouvroirs et les classes pourront etre abrites par la
grande charit6 de la marquise Bianchi. Cette proximite des locaux facilite a nos soeurs leur vie de communaute qu'elles retrouvent apres le d6part de leurs.
enfants. Pour vous montrer, ma Mbre, jusqu'A quel
point on a 6te delicat pour nos chers enfants, je vous
dirai que le palais Bianchi itait autrefois pr6t6 gracieusement a la ville de Sienne pour la reception des
souverains a leurpassage en Toscane, comme 6tant le
palais le plus riche, le plus orn., le plus vaste.
Voici encore une chose qui vous interessera certainement, ma Mere. Devant nous tenir pr&tes A ceder
d'autres locaux si on les r6quisitionne, nous avons pris
des mesures en consequence : nos chores soeurs anciennes nous ont grandement 6difi4es dans les sacrifices qui leur ont 6t6 demandes; le -mot d'ordre. 6tait:
<4Pourvu que nous restions toutes ensemble a SaintJ6r6me, nous ne nous plaindrons de rien. , Comme le
bon Dieu adoucit chaque croix qui vient de sa volont6 !
Ce qui vous fera encore plaisir, ma Mere, c'est que
l'on n'a pas I'intention de toucher an S6mi.naire Aparce
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qu'il doit produire (selon l'expression employee) des
soeurs d'ambulance. ,
A propos des rifugiis, je vous envoie l'extrait d'une
lettre de notre chere seur Frediani, senur servante de
I'hospice des Invalides, a Lucques:
St Les refugibs, ma respectable Saeur Visitatrice,
arrivent en si grand nombre que bient6t ils depasseront le chiffre des habitants de Lucques. Pauvres gens !
Savez-vous que parmi eux, se trouvait... devinez qui ?...

ni plus ni moins que Notre-Seigneur Jesus-Christ cach6
sous tes voiles eucharistiques ! Vous ne sauriez croire
1'impressionque je'reus faisant une telle dcouverte...
je frissonne quand 'je pense que le Maitre-ador6 a
voyage pendant cinq jours et cinq nuits couchant sur
la paille comme la nuit de Noel! Voici comment la
chose est arriv&e. Des religieuses cloitr6es ayant du
en toute bhte se sauver du epavent pour 6chapper aux
bombes qui ne cessaient de leur etre lancdes et surtout pour se soustraire a de pires dangers eurent I'inspiration de ne pas laisser -entre les mains de 1'ennemi
leur unique tresor, Jisas-Hostie! Heureuses 6pouses
qui emporterent avec elles Ia paix du voyageur, le prioonnier d'amour!... Un pretre-soldat est venu cher-

chr le saint ciboire et, l'ayant port6 a 1'ambulance,
d'autres victimes du grand fliau ont eu la grande joie
de recevoir dans leur coeur Celui qui dans la sainte
Eucharistie se fait le compagnon de nos douleurs, le
r&confort de nos ames. I
Voici une autre lettre que je rteois de ma soeur
Fiori de Montefiascone :
a27 novembre 1917.'

( Je viens vous annoncer, ma respectable Sceur visitatrice, que si toutes les troisnous vivons, c'est parmiracle.

t Pourquoi ? i) me demandez vous certainement; le
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voici: Hier au soir,apres avoir dit le Veni Sante pour
commencer l'excercice du soir, la soeur qui devait lire
la meditation s'aperjut qu'elle n'avait pas Ie livre et
voulait aller le chercher a la chapelle. Je ne sais pas
pourquoi je lui dis : u N'y allez pas, pour ce soir nous
a nous rendrons tout de suite a la chapelle. o J'ouvre
une parenthese pour vous dire que tous les soirs nous
y allons sans lumiere, mais voilI qu'hier j'eus lidee
d'allumer une chandelle, parce que dans la matinee, en
traversant le corridor, j'avais remarqu6 que quelques
petits debris de platras etaient tombes de la vofte.
Oh! ma digne Sceur visitatrice, pour allumer a' chandelle, il n'a pas m6me fallu une minute, et c'est grice
A cet instant de retard que nous avons 6chapp, a la
mort!... Figurez-vous que dans un din d'oeil toute la
vofte de l'escalier qui conduit A la chapelle s'ecroula
completement, de sorte que nous serions restCes ensevelies sousles ruines !... Personne ne serait venu nous
dCIivrer, puisque comme vous savez, notre petit appartement est isolM du quartier des malades... on ne penetre chez nous que dans un besoin urgent... voyezvous done vos pauvres filles mourir d'une facon si

affreuse !
c Je ne saurais assez vous dire notre emotion et
surtout notre reconnaissance a l'egard de la sainte
Vierge qui, la veille de la belle fete de la Medaille,
nous a si prodigieusement proteg6es. Tous ceux qui
viennent voir l'effondrement affirment que nous aurions peri sous les decombres. Aidez-nous, ma respectable Sceur, A remercier notre Mere Immaculbe qui
s'est montree une foisde plus si bonne pour ses pauvres
filles. »
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PROVINCE DE TURIN

Letre de ma swur ROSSIGNOL, visitatrice, i ?a
TrIs Honorie Mere MAURICE
Turin, 3o ociobre 1917.

MA TRks HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soi avec nous pour jameis !
Ainsi que vous le disaient succinctement mes dernitres lettres, nous avons passe des journ6es bien angoissantes. Nous savions, en effet, que 1'ennemi menacait de tris pros les lieux ou se trouvaient plusieurs
ambulances de nos cheres'saeurs et nous 6tions sans
aucune nouvelle de Bergogna, Cormons, Cividale, Cudicio, Udine, les plus expos6es au danger alors.
Samedi dernier fut une journde de priere pour notre
saint Sauveur, car depuis sept heures du matin jusqu'i
six heures du soir, des groupes de sceurs i l'habit et
du s6minaire se succ6daient d'heure en heure A la chapelle aux pieds de notre blanche Madone pour reciter
Ie rosaire. La sainte Vierge a certainement
coutA
notre priere avec bont6, car, au moins jusqu'i pr6sent,
aucune de nos seeurs n'a meme 6t6 bless6e malgr6 les
perils.
Ce soir,-on nous a tel1phon6 qu'un train ambulance
doit arriver entre neufet dix heures, et que plusieurs
de nos sceurs doivent s'y trouver. J'ai voulu rester pour
recevoir ces pauvres chores sceurs qui ont passe de
bien mauvais moments, et c'est en les attendant que je
vous donne ces quelques d6tails, pensant, ma bonne et
v6n6r6e Mere, que comme toujours vous accueillerez
avec int6r&t ce qui touche vos illes.
Voici donc en. rsum6 ce que nous ont raconte nos
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sceurs de Cividale et de Cudicio. Mardi a3, alors que
tout semblait tranquille, un assez fort bombardement
commenja a se faire entendre, d'abord assez eloigne
mais non cependant sans impressionner quelque peu,
tandisque des aeroplanes ennemis langaient sans inter-

ruption des bombessur Cividale et les environs; le bruit
devenait terrifiant. 11 en fut dem me le mercredi et le
-jeudi : mais les detonations redoublaient d'intensiti,
le bruit semblait se rapprocher d'heure en heure.
L'ordre arriva d'6vacuer au plus t6t les blesses et
malades des deux ambulances Cividale,Cudicio. C'est
que le danger croissait a chaque minute; aussi le vendredi 26, a trois heures du matin, M.- 'aum6nier crut
opportun de distribuer aux smurs la sainte communion,
ou mieux toutes les hosties restant dans le ciboire;
elles firent cette communion en viatique et sentirent
une douloureuse 6treinte au coeur en s'eloignant de la
chapelle devant le tabernacle vide, sans ce divin Jesus
qui les avait soutenues au milieu de leurs fatigues. Un
peu plus tard, un bon pretre voulut leur donner encore
une derniire absolution afin qu'elles fussent mieux
preparies au grand passage, si telle devait etre la volont6 du bon Dieu. Cette journe fat la plus terrible,
les d6parts se succ6daient, le danger croissait de minute en minute. Aussi quand tous les malades furent
partis, que leur presence ne fut plus necessaire a I'ambulance, les dix sceurs de Cividale se mirent en route
pour Udine, distant tout au plus de quarante-cinq minutes en voiture; mais l'encombrement etait si grand
que, parties a neuf heures du soir, elles n'arrivirent i
Udine chez la bonne sceur Fior que vers deux heures
du matin du samedi 27 octobre. Les seurs de Cudicio
ayant des malades de typhus, tres graves, ne purent
partir que quelques heures plus tard, en camions, mais
ayant rencontr6 des bless6s sur leur route, elles des-

-419cendirent pour leur cider leur place et firent la route
a pied. Vers quatre heures du matin, elles arrivaient a
l'h6pital t Contumaciale , d'Udine, s'y arretbrent
pour prendre quelques heures de repos; la bonne
sour Broglia et ses compagnes, qui avaient passe une
partie de la nuit a recevoir les bless6s et comptaient
reposer, se levirent en toute hate pour cider leurs lits
aux pauvres arrivantes. Apres avoir fait la sainte communion, vers sept heures, les chires fugitives partirent pour Udine. Par les medecins qui laisserent
l'ambulance aprbs elles, elles apprirent'qu'a peine une
heure apres leur d6part des bombes incendiaires
avaient detruit les bAtiments, la plupart en bois.
Quelle merveilleuse protection de la sainte Vierge.
qui les a gardies si maternellement pendant ces heures,
ces journhes inoubliables! qui les a aid6es au d6part,
les a proteg6es sur le chemin devenu p6rilleux au milieu d'une nuit profonde, m&lees a la troupe, aux
camions, chevaux, mulets qui se croisaient continuellement, aux evacues qui, a pied on en charrette, fuyaient
plle-mele vers Udine. C'est une gr&ce bien signal6e
qu'aucune n'ait souffert, que pas une n'ait eu mxme
une fgratigpure, alors que les arroplanes ennemis
continuaient a suivre le m6me chemin, lancant des
bombes; il y eut plus d'une victime, mais nos chores
soeurs ne furent pas touchies.
A Udine, I'ordre d'ivacuer avait dji &t6 donan a la
population. Notre bonne sour Fior, aussi bien que ma
sceur Villa, avaient t6 fortement conseillies de partir
au plus t6t avec leur petit monde pour eviter les d6sagriments d'une fuite priciplt&e au dernier moment.
Ma soeur Fior est deja arriv6e a notre Saint-sauveur.
Quant a la bonne sceur Villa, c'est A Milan qu'elle devait se rendre avec ses quarante orphelines, mais
elles sont allies finir & Naples oit la respectable sceur
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Chesnelong s'en est occupbe avec une sollicitude toute
maternelle.
Nos sceurs ne pouvaient trouver place sur letrains,
tant ils 6taient bondes; la bonne Providence leur it
rencontrer M. le colonel Morino, qui obtint pour elles
place dans un train ambulance ou elles eurent la
consolation de retrouver bon nombre de leurs chers
malades auprbs desquels elles recommencerent avec
joie leur mission d'infirminres, a la consolaioa plus
grande encore des bons soldats heureux d'avoir retrouve leurs sorelle saines et sauves.
Nos chores sceurs d'Ovaro eurent bien, elles aussi,
leur bonne part de fatigues, de perip6ties pendant
leur long voyage a travers les montagnes de la Carnie.
Parties, le 28 octobre, en camions avec les malades et le
personnel de la petite ambulance oi elles se d6vouaient
depuis pris de deux ans, pour se transporter a Spilimbergo, puis de Ua Vittorio Veneto, elles arrivaient
i Turin dans la nuit du 7 an 8 novembre setlement.
La premiere et plus grande partie du voyage se fit
sous la pluie, sous la neige; les pauvres cornettes ne
tardirent pas & perdre toute forme si bien qu'& Ampezzo, nos soeurs s'etant present6es.- la sainte table
en ce piteux &tat,pour ne pas perdre la sainte communion, leur force, leur unique consolation, M. le
Cure, qui ne connaissait pas les Filles de la Charit6,
dit ensuite avoir donn6 la communion & trois religieuses de je ne sais quel ordre, mais dont une devait
etre sceur converse, car elle avait une coiffe diffhrente
des autres, voulant parler de la chbre sceur Marguerite dont la cornette avait le plus souffert.
Alatomb6e de la nuit, apris des journaes de marche,
parfois en camion, le plus souvent a pied, la caravane cherchait un abri dans quelque ville ou bourgade,
et toujours notre bonne sceur Parravicini et ses deux
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compagnes trouvtrent des personnes compatissantes
pour les recevoir, tant bien que mal, il est vrai, mais a
la guerre comme a la guerre! et pour leur venir en
aide au moment da besoin.
C'est ainsi qu'a. Pelos une bonne pauvre vieille
ayant su qu'elles cherchaient vainement un pen de
pain, vint leur offrir tout ce qu'elle en avait, leur disant qu'elle serait heureuse si elles Facceptaient.
Soeur ROSSIGNOL.

Ricit de ma sarl• ZENONI, premisre d'offce &
'ambulance de Bergogna

Je n'aurais jamais pensh devoir faire un si triste
ricit apres les longs mois de relative tranquillit6
pass6s an front dans notre petite ambulance de Bergogna.
Une journke de d6tonations serries et vraiment terribles fut le prlaude d'une scene que nul n'aurait pa
prvoir. II est vrai que, depuis une huitaine de jours
dejA, notre ambulance avait requ l'6rdr6 de transporter
ses malades i I'arriere, mais la chose ne nous surprit
pas, car, lors des actions; le mame ordre nous 6tait
donn afin de pouvoir accueillir les premiers bless6s.
Aussi, grand fut notre 'tonnement de voir & l'improviste des centaines et centaines de blesses, puis bient6t
apres des milliers et milliers de soldats, l'artillerie
avec les formidables 3o5, mulets, chevaux, etc.; les
soldats du service de sant6 s'y trouvaient m=les; une
telle confusion ne nous laissait pas de doutes, il
s'agissait d'une retraite pricipit6e de la part des
.nJtres.
Passant aupres de nous, les fugitifs nous lancerent
tristiment ces mots :Nous sommes perdus, les
Austro-Allemands sont ici, fuyez vous aussi! » Fallait-
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il abandonner nos malades? Non certes, l'ordre itait
de rester a notre poste de devouement et nous le fimes
volontiers. La scene devenait de plus en plus douloureuse; les blesses qui nous arrivaient n'avaient plus
forme humaine,c'6taient des monceaux de chairpantelante : un pauvre soldat atteint en plein par une grenade gisait sur un char les jambes completement
ditach6es du tronc et l'abdomen ouvert; il vivait
encore cependant et M. I'aum6nier eutencore le temps
de lui administrer les derniers sacrem'ents qu'il recut
en pleine connaissance et avec ptetr; ses dernieres paroles furent: a Mes pauvres enfants! o Elles me navrerent le cceur. Un autre soldat, les mains presque completement detachees, arrivait en courant pour se faire
sommairement panser et reprendre sa course, ne voulant pas xester prisonnier. D'autres mouraient en
chemin ou a peine arrives, des cadavres gisaient cA et
li, non loin de notre ambulance. Quel spectacle de
desolation!
Enfin le directeur, devant I'imminence du peril,
donna ordre d'evacuer; nos pauvres blesses furent
places le mieux possible sur des charrettes decouvertes
tirees par des bceufs (c'6tait l'unique moyen de transport a disposition), et.accompagn6s par la troupe des
fugitifs, diriges vers la frontiere. C'ktait-la nuit, mais
1'effrayante clart6 provenant des monts environnants,
oiu la lutte sivissait avec violence, faisait de la nuit
comme un plein jour; nous ne pensimes certes pas a
prendre du repos. Vers le matin, le calme sembla se
faire, les detonations s'espacerent et diminuerent
d'intensit6, les grenades qui tombaient 4 droite et a
gauche de notre h6pital sans interruption se firent
plusrares; nous espirions le peril conjur6, mais il n'Pn
etait rien, l'ennemi ne dormait pas et apres avoir forc6
les premieres ligues, il descendait rapidement le Stpl,
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arrivant a Bergogna. Le temps pressait. Nous voyons
arriver M. l'aum6nier qui nous crie : a Vite, mes
Scurs, partez, I'ennemi est a Bergogna. » Le conseil
fut aussit6t suivi; chacune de nous se chargea de son
petit paquet dkja pr6par6 et en route par la vallUe
jusqu'aux confins,ou nous renc9ntrames nos blesses
partis la veille an soir. 11 6tait cinq heures, la nuit
s'avancait, les chemins a travers les montagnes devenaient de plus en plus diffciles et force nous fut de
jeter dans l'abime les petits paquets dont nous 6tions
chargies; nous n'avions plus rien sinon le courage et
la volont: de marcher sans pause p6ur nous mettre en
stret6. La route'etait bordee de precipices que nous
cotoyions de bien pros, car le large etait bond6 de
troupes, munitions, mulets, chevaux, colonne compacte
et interminable. La pluie qui 6tait tomb6e serr6e avait
detremp, le terrain, nous glissions gresque A chaque
pas et alrs notre. point d'appui etait la jambe d'un
mulet on la queue d'un Ane et ces braves bites, comprenant leur mispion de sauvetage, restaient tranquilles
lorsque nous les molestions. Sceur Clmentine prenant
un mulet pour un tas de pierres le pietina assez durement, mais la pauvre bete ne bougea m&me pas; la
chose ne se passa pas aussi bien pour moi, car obligee
de pousser un ane pour.me frayer passage, il me gratifia de deux coups de patte, avec assez de discr6tion
cependant, car ils ne me frent pas trop de mal. Ces
animaux 6taient en file si serr6e qu'il fallait de 1'habilet6 pour se faufiler entre eux, et notre chare secur Previtati, qui tenait son chapelet entre les mains, ne
s'apercut pas qu'il s'attachait aux longs poils d'une
importune, queue; malgrh ses efforts pour le d6tacher,
Uele ne put y riussir, car le temps pressait. et il n'y
avait pas loisir de s'arrkter.
Apres trois heuresde marche forc6e,nous arrivimes
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a Plastichis, premier village italien; la population &tait
en proie a la terreur, craignant a chaque instant de
voir arriver 1'ennemi envahisseur, et, en effet, le lendemain il tait li. M. le cur6 surtout etait preoccup6
des saintes especes; il me demanda ce qu'il pourrait
bien faire; tout simplement je lui dis qu'il me semblait
que le meilleur serait de placer la sainte reserve dans
la custode et de la suspendre sur sa poitrine; il
accueillit cette pensbe avec empressement et, aprbs
avoir distribu6 les saintes hosties restantes a de petits
enfants, il renferma la sainte reserve et l'emporta en
disant : 4 Maintenant je ne crains plus rien, l'ennemi
peut venir. ,
Parties de Plastichis, pendant dix heures encore
nous voyageames avec les mames difficultbs, Iordre
fut donn &la troupe de faire 6tape, mais nous continuames a marcher sur la route devenue alors d6serte;
seuls quelques soldats profitant de l'arret pour faire
une visite a leurs families peu eloign6es s'6cartaient
furtivement. II 6tait alors deux heures du matin, et &
I'aube nous arrivions & Nimis oa I'on nous avait dit
que notre ambulance serait reconstitu6e. Le pays etait

rempli de soldats et de regiments se portant vers le
Carso comme renfort. Ces bons soldats nous regardaient avec compassion, se disant les uns-aux autres:

" Pauvres soeurs, il est bien A craindre qu'elles n'aient
plus que quelques heures a vivre. » Paroles pen encourageantes vraiment, aussi nous acceptimes

avec-

empressement l'offre que nous fit un brave officier,
envoy6 de la Providence, de nous accompagner &.
Udine en automobile; vers midi nous y arrivions et
recevions le plus affectueix accueil de la bonne
sceur Fior qui nous attendait anxieusement. Aprks
nous etre restaurbes, ce dont nous avions le plus
grand besoin, nous pimes enfin nous mettre au lit,
si
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fatiguies que nousne fimes qu'un somme,de deux heures
apres midi jusqu'au lendemain matin sept heures oi
I'on vint nous r6veiller pour entendre la sainte messe
et nous nourrir du Pain des forts apres une privation
de plusieurs jours. A la chapelle, nous nous trouvames
r6unies a nos soeursdes autres ambulances de CividaleCudicio qui venaient d'arriver 'a leur tour. Dans la
journme, la bonne soeur Fior et les autres seurs partirent pour Turin; nous comptions en faire autant le
lendemain, apres une autre nuit de repos dont le besoin etait grand. Mais nous avibns mal fait nos plans;
vers onze heures, des coups de canons press6s et se
rapprochant nous r6veillkrent en sursaut. En toute
hate nous nous habillimes et aurions voulu suivre la
foule qui se pressait dans les rues, mais il etait nuit
noire, Udine nous etait inconnue et nous nous resolumes a attendre 1'aube. Mais de nouveaux coups plus
violents qui &branlerent la maison nous firent comprendre qu'il n'itait plus prudent de rester, que notre
salut etait dans la fuite; nous .nous mimes done i la suite de la population qui se pressait vers le Tagliamento et fumes timoins de nouvelles scenes tragiques.
Impossible d'en dicrire les horreurs: hommes, femmes,
vieillards, enfants, se poussant, se pressant.
A un kilometre a peu pres d'Udine, un violent orage
se d6chaina, accompagn6 d'un vent impetueux; nos
pauvres cornettes resisterent assez lorgtemps & '.avalanche, -mais enfin perdirent toute forme, retombant
sur nos ipaules comme des chiffons tremp6s; nous
d~imes, non sans regret, les enlever. Voyant que notre
chore soeur Glmentine avait son,chile A la main, je
l'invitai a nous faire part de sa richesse: aussit6t dit,
aussit6t fait, le chile partag6 en quatre parts 6gales
nous servit de voile. Nous avions pourvu a la t6te,
mais les pieds !... ils s'enfonjaient dans la boue, nous
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trempant jusqu'aux genoux, mais c'itait chose de secondaire importance et nous n'y faisions meme pas
attention. Les scenes douloureuses continuaient, les
campagnes 6taient couvertes de fugitifs, le terrain
6tait jonch6 de fusils, casques, uniformes de soldats,
mulets, chevaux, morts ou abandonnes, aeroplanes
abattus; sar toute cette disolation se r6flitaient les
flammes rougeitres des incendies provoqubs par les.
n6tres dans la destruction des magasins de munitions.
Dans le lointain le spectacle n'6tait pas moins terrifiant : des villages livris aux flammes.
Apres une trentaine de kilom&tres sons une pluie
battante, nous fimes accueillies avec une admirable
charit6 par M. le cur6 d'un petit village dent j'ignore
meme le nom et qui avait postk sur la route un enfant
charge de lui conduire les religieux et religieuses
fugitifs pour exercer envers eux les devoirs del'hospitalit6 ; nous ffmes les premieres acccueillies, mais non
les dernieres!... Apres nous etre reposees et restaurees, nous dfmes reprendre notre route, car fe pays
n'etait .pas en sfreti et d6ja la population avait requ
ordre d'ivacuer. Vingt kilometres encore nous s6paraient du fameux Tagliamento qu'il fallait traverser
pour 6tre enfin en s6reti, nous les parcourfmes sous
une pluie serr6e, mais un soupir s'echappa quand nous
nous trouv5mes sur l'autre rive. Les religieuses de l'h6pital militaire, que nous finimes par trouver, nous
donnbrent 1'hospitaliti pour la nuit, dans I'unique
chambre dont elles pouvaient disposer et en compagnie de religieuses de divers ordres, nous y primes
un repos bien gagne, tout habillies, tremp•es jusqu'auxos, ce qui ne'nous emprcha pas de prendre notre
sommeil. Au matin, la bonne supbrieure nous offrit des
bas de soldats, des souliers 6galement de soldats, pour
remplacer les n6tres qui n'6taient plus que de la bone
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et tellement durcis qu'il nous etait impossible de les
chausser; nous recsmes le tout avec gratitude, mais

comme il manquait une paire de souliers, ma soeur ClImentine recut des pantoufles pour sa part. Pauvre
soeur Clementine! a peine de nouveau en route, une
des fameuses pantoufles s'enfonca si profondsment
dans un bourbier, qu'il fut impossible de la retirer, et
force lui fut de marcher pieds nus; heureusement pour
elle que sur la route elle trouva une paird de souliers
ayant perdu son propotitaire, elle s'en chaussa en
b6nissant la-Providence et put ainsi, gans autant de
fatigue, arriver a Pordenone.
A la gare, un train de voyageurs pour Padoue se
trouvait prepar6 an depart, mais tellement bond6 que
le dessus des wagons etait igalement couvert de voyageurs, de soldats : c Oi trouver quatre places?• en
allant et venant pour essayer de nous faufiler, nous
aperGumes un wagon de bestiaux libre; bien vite nous
y montames avec une famille de rkfugis et des soldats,
et nous nous trouvimes a merveille dans ce refuge,
apres les longues marches h pied.
A une demi-henre de Pordenone, nouvelle alerte!
I'encombrement de la voie ferrie 6tait si grand que
notre train dut faire une longue pause pendant laquelle
les soldats apercevant un train'de marchandises ne
trouverent riende mieux que de le d6valiser; une piece
d'etoffe noire vint tomber dans notre compaitiment, i
la joie et reconnaissance d'une brave femme qui s'en
fit propri6taire. Cependant, elle nous ceda volontiers
quelques metres de cette etoffe, ce qui nous permit de
fabriquer des tabliers pour remplaccr les n6tres, qu'il
nous 6tait impossible de garder, tant ils 'taientboueux
et pesants. A vrai dire, notre costume 6tait devenu
singulier : bas et souliers de soldats, chble comme
voile au lieu de la cornette, tablier noir... il aurait etC
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difficile de d6finir qquelle communaut6 nous pouvions
bien appartenir; nous nous consolions en pensant
qu'ainsi nous ressemblions d'assez pros a notre vnerable Mere.
L'app6tit commencait a se faire sentir, nous n'avions
qu'un peu de pain que les soldats voyageant a iec
nous nous avaient offert dans leur bon coeur. Un d'eux
nous offrit un morceau de fromage qu'il tira de son
bissac; il 6tait si dur, si noir, que vraiment il fallait
tout notre app6tit pour 1'accepter et le manger, comme
nous le fimes avac la simplicite, la plus que frugalit6
des vrais enfants de saint Vincent, et il nous parut
excellent.
A Padoue, nous reQimes notre petite ration comme
les autres fugitifs; personne ne nous reconnaissait,
certes, comme Filles de la Charite, ce qui nous facilita notre all6e au buffet pour prendre quelque chose
de chaud.
Apres une nuit encore de voyage, nous arrivions enfin a Milan, avec l'esperance de pouvoir nous rendre
directement chez nos sceurs, mais la sortie .tait interdite aux r6fugi6s. Une dame de la Croix-Rouge nous
invita a entrer dans la vaste salle oit se trouvaient deja
un grand nombre de r6fugies'; mais lui ayant faif
observer que nous 6tions religieuses, elle nous conduisit dans une petite chambre a part; notre costume
bizarre attira les curiositbs et aussi les soupcons; on
nous prit pour des espions et nous dames d6cliner nos
noms, prenoms, lieux de provenance, apres quoi la
dame me demanda : a Mais-

quel ordre appartenez-

vous done? ,,Grande fut sa stupefaction en m'entendant lui r6pondre que nous 6tions Filles de la Charite
comme les Sceurs de l'h6pital militaire. Les soupcons
se changerent en bienveillance : (t
Pauvres Soeurs ! dit
une dame, elles ont perdu leur chapeau! n Une voi-
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ture fut aussit6t mise a notre disposition et, quelques
minutes plus tard, la bonne sceur Capella et ses compagnes nous faisaient I'accueil le plus cordial, riant et
pleurant tout i la fois devant notre accoutrement qui
les avait empechies de nous reconnaitre.
Le lendemain, nous prenions la route de Turin et
grande fut notre emotion en-entrant a notre Saint-Sauveur, en penetrant dans notre chere chapelle pour y
dire notre reconnaissance a notre Immaculke Mere et
Gardienne.

Ricit de ma Saeur CARDONE;
de Villa-Russiz (Cormons).
de l'ambulance
Depuis quelques jours d6ji nous avions appris l'Avacuation des h6pitaux de camp, voisins du n6tre, nous
savions aussi que Cormons 6tait completement evacu6,
car il etait vise et les grenades tombaient sans intermittence.
Les nouvelles 6taient peu rassurantes, mais nous les
croyions exag6r6es; cependant j'avais jug6 prudent
de prier -nos sceurs de preparer leur sac afin d'etre
pretes ' toute eventualit ; ce n'etait pas la premiere
fois que nous prenion de telles precautions et cette
fois encore nous espbrins qu'il ne s'agissait que d'une
fausse alerte. Mais, le 27 aqsoir, 16 factqur nous annonca
que Cividale 6tait en flammes; cependant notre h6pital n'avait pas renu F'ordre d'6vacuation. Un peu plus
tard seulement, vers sept beures, le directeur me fit
appeler en toute hAte avec les officiers pour nous communiquer le phonogramme qu'il venait de recevoir :
uOrdre d'evacuer imm6diatement I'ambulance, de transporter malades et materiel A Sacile, laissant les plus
graves, ne pbuvant 6tre transportes, avec un seul officier m6decin et le-personnel strictement n6cessaire. -
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Puis, se tournant vers moi,il ajouta : a Je mets a la disposition des sceurs l'unique moyen de transport qui
soit ici, le carosse dans lequel vous pourrez mettre vos
effets indispensables; dans une heure, il faut'que tous
soient partis. - Et les malades graves, demandaije? - Ils seront transpcrtis demain en auto-ambulance que j'espere pouvoir leur envoyer. - Alors,
repris-je, nous partirons, mais'le plus tard possible,
apres les malades., Rentrie dans nos appartements
oh nos soeurs m'attendaient un pen anxieusement, je
leur communiquai l'ordre recu. En toute hate, nous
nous v6times le plus possible : deux paires de bas,.
deux tabliers, puis nous transportames nos malades an
rez-de-chauss6e.
Le chapelain nous demanda si, bien qu'au soir,
nous voulions faire la sainte communion en viatique:
nous nous rendimes donc a notre petite chapelle et,
tandis que le canon 6branlait les murs, mais non nos
cceurs en assurance sur celui de -Dieu, nous recimes
la sainte hostie avec grand bonheur. Nous soupAmes
ensuite en grande hate pendant que nos soldats en
faisaient autant et finissaient de se preparer. Nous
nous concertimes ensuite et il nous sembla prudent
que trois d'entre nous partissent avec les soldats : ma.
sceur Naretti, ma sceur Masoero et ma sceur Allegri,
tandis que ma oeur Bodini et votre servante attendraient le lendemain avec Mile Cerutti pour suivre les
malades graves si l'on pouvait les transporter, on rester avec eux dans le cas contraire.
Le cieltait kclair6 d'une lueur rouge et lugubre
par l'incendie de Cividale; les obus, les bombes incendiaires eclataient haet lh, de plus en plus proches, et
de temps en temps une lumiere plus vive, lueur de
sang, partie du camp ennemi venait lughbrement se
refliter sur notre ambulance. Le temps pressait... Les
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malades partirent en diverses escouades, puis les
chars portant le mat6riel de l'h6pital avec nos effets
\le tout se perdit) et enfin nos compagnes dont nous
nous s6parames &mues,maistranquilles,confiantesque
suivant la colonne des malades, s'arr&tant aux m&mes
6tapes, elles arriveraient sans trop de difficultes au
but. Mais les pauvrettes firent bien d'autres arrets.
Rentries a l'ambulance, nous commencSmes a mettre
en ordre le rez-de-chanssee, a y transporter les malades
des 6tages superieurs; en tout il nous en restait une
trentaine qui trouvaient dans leur besoin du secours
d'En haut, des forces nouvelles pour r6pondre an chapelet que je r~citais a hapte voix, tout en allant et
venant. Comme les sorelle, ils voulaient se cacher
sous Ie manteau protecteur de l'Immacul&e Marie.
Nous avions a peine termin6 ce travail que le directeur me faisait de nouveau appeler : a Ma Soeur, me
dit-il, je pars et-je vous conseille vivement de partir
avec moi; le cercle de feu nous enserre de plus en plus,
dans quelques heures I'ennemi sera ici. Je repliquai:
" Mais nous restons, il est convenu que nous ne partiCe n'est pas
rons qu'avec nos derniers malades. possible, reprit-il, voyez les flammes qui s'6tendent
de toutes parts. Je laisse aupres des malades un officier avec le personnel n6cessaire, mais pour. vous,
croyez-moi, venez. n Le cceur gros, nous saluames nos
pauvres malades, tandis qu'un obus 6clatant plus prsreduisait en debris les vitres de l'ambulance. Le directeur nous fit mettre le chile sur le toquois, nous rev&tit d'une capote de soldat et, pour nous permettre de
marcher avec plus de v6locit6, il mit les sacs noirs que
nous avions a la main sur un camion; cela fut du reste
perdu comme nos sacs.
C'6tait le 27 octobre, onze heures du soir. Nous traversimes Caprive, en proie aux flammes, aussi bien
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que San Lorenzo, Corona, Mariano; un pen plus loin
un dtp6t de munitions sautait avec un bruit assourdissant. Nous arrivimes ainsi &Fratta et,apris quelques
courts instants de repos, nous repriqaes notre route jusqu'A Romans que 1'ennemi bombardait. Nous nous
rendimes an ( Comando ; c'6tait imprudent: les
maisons croulaient, la population cherchait le salut
dans la fuite, les soldats se multipliaient pour pr&ter
aide a tous, mais nous ne pouvions plus nous tenir
debout, tant nous 6tions fatigues par la marche forc6e.
Le directeur pensa i nous procurer un moyendetransport, chose difficile en ces moments; cependant, il finit
par trouver un char qui devait transporter une malade
jusqu'a Palmanova. Comme ce fameux char tardait un
pen a arriver, Mile Cerruti dit an directeur : u Partez
devant, nous vous rejoindrons a Palmanova n; invitation qui fut accueillie volontiers par.tous, car chaque
minute de retard pouvait cofter la vie. Finalement le
char arriva et nous pimes partir a notre tour, escort6es
par un caporal en bicyclette, mais par suite de 1'encombrement le char avancait difficilement : quelques
minutes de marche lente, puis de longs arrets et cependant il 6tait opportun qu'avant le plein jour nous nous
fussions mises a 1'abri du tir ennemi. Nous primes
done le parti de descendre, et apres avoir salub notre
malade, tellement enveloppee dans les couvertures
qu'elle y disparaissait completement, en route, a travers les mulets et les chars, puis par les champs, nous
marchimes ainsi tant que les forces soutenues de la
volont6 nous le permirent. Quand elles nous trahirent,
nous allimes demander place dans des voitures ambulances, mais celles qui passaient 6taient archibond6es
et, de plus, ayant dd remplacer notre cornette par le
chAle, personne ne nous reconnaissait. Nous 6tions
alors a peine & mi-chemin de Palmanova. Heureuse-
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ment une automobile chargie d'officiers vint a passer.
Mile Cerruti, notre compagne de voyage, I'arr&ta et
demanda au moins une place pour ma sceur Bodini,
vraiment ext6nube; la demande fut accueillie et ne
voulant pas nous siparer, toutes trois nous montimes

i la place de deux officiers qui descendirent, 'un se
tenant sur le marchepied, I'autre faisant la route a
pied. Plus commod6ment, nous pdmes ainsi arriver a
Palmanova, mais I'h6tel ou nous devions retrouver le
personnel de l'ambulance 6tait ferm6, la ville diserte.
Nous marchions au hasard sous, la pluie torrentielle;
un portail ouvert attira nos regards, nous entrimes
pour demander hospitalit6, mais le propriktaire de la
maison, sur le point de partir lui aussi, nous accueillit peu aimablement, ce qui du reste ne nous deconcerta pas, d'autant plus que sur un meuble nous apercevions un chapeau de dame et que.nous pensions que.
la dame serait plus cordiale que le monsieur. Ce qui
fut, en effet, car quand ellearriva peu apres, elle nous
offrit aimablement un morceau de pain et on verre de
marsala pour nous refaire, nous disant que la maison
6tait occupne par les officiers, que,'retournant de la
campagne pour prendre ses derniers effets, elle avait
trouv6 jusqu'I sa chanibre occup6e. Elle nous laissait
volontiers chez elle, assurke que tant que nous y serions,
sa maison serait respectee. Nous avions grand'faim,
n'ayant rien pris depuis quasi vingt-quatre heures et
de plus nous ne savions pas ce qui nous attendait. II y
avait des poulets ala basse-cour, fallait-il en faire
cuire un? Aussit6t dit, aussit6t fait. Mile Cerruti
attrape adroitement un -des volatiles, sceur Bodini se
met en devoir de le sacrifier pendant que j'allume le
feu et-bientt'la pauvre bete r6tissait. Pendant la cuisson, nous nous hitons de nous nettoyer un peu, nous
lavons et repassons collets, cornettes, tabliers. A peine
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avions-nous fini que deux religieuses Franciscaines de
Langoris arrivaient escortees par un major qui nous
avait reperres. Ensemble nous fimes honneur au diner,
sans pain cependant, et nous nous hitAmes de nous
tloigner de Palmanova qui commenqait brfiler: le feu
avait &t6 mis A un d6p6t de benzine.
Notre voiture-ambulance allait axec une lenteur
extreme; pendant toute la nu'it, nous ne ftnes pas plus
de 4 kilom&tres. A Jelnico, Mile Cerxuti voulut
descendre pour prendre un plus long repos, nous ne
crrmes pas prudent dt faire comme elle el nous continuAmes notre voyage , a peine une heure apres, nous
diumes descendre A notre tour, la voiture n'avancait
plus, tant atait grand l'encombrement. Nous primes la
voie des champs, pateaugeant dans la terre molle,traversant les vignes, sautant les fosses, passant sous les
fils de fer, heureusement aidbes par les soldats qui
s'itaient unis i nous et se montrbrent vraiment bons,
portant nos paquets, nous rendant service en mille
manieres. Nous marchames ainsi toutela jomrn6e, esp&rant arriver a Codroipo avant la nuit. Naoas 6tions a
Rivolto vers deux heures; la, nous primes un verre
d'eau dans une pauvre masure, et, vers cinq heures de
ce meme jour, 29 octobre, apres avoir travers6 un torrent, ayant de I'eau jusqu'aux chevilles, nous itions
enfin a Codroipo.
Avant de nous quitter, un soldat nous demanda :
< Avez-vous des vivres, mes Sorurs? - Non r6pondisje. - Eh bien, prenez mon pain. D Nous 1'acceptames avec reconnaissance et nous nous rendimes A la

gare; mais les trains ne marchaient plus et la population partait en camions. Par bonheur un colonel nous
ayant apergues nous fit monter sur une automobile qui
fat notre salut, et quand, une heure plus tard, 'automobile s'ibranla, ce nous sembla un'reve de nous
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trouver si bien i l'aise, sans le cheval de saint FranCois. Les dangers ne manquaient cependant pas; un
aeroplane ennemi s'abaissa sur notre colonne, tirant
avec les mitrailleuses; nos soldats r.pondirentA coups
de fusil, l'obligeant a s'eloigner,mais plusieuzs femmes
furent blessees.
L'artillerie passait i toute vitesse, tandis que notre
automobile devait aller lentement de 1'autre c6t, de la
route; il en fut ainsi jusqu'i ce qu'un ordre a porter
au plus t6t a San Vito fft confi. an capitaine de notre
automobile; ainsi nous primes place a la suite de l'artillerie et a dix heures du soir nous traversions le
fameux Tagliamento. A minuit, nous arrivions i San
Vito oh une bonne famille nous offrit une tasse de cafe
au lait; peu apres, sur un autre camion, nous nous dirigionssur Pordenone. A la gare de cette ville, un wagon
de bestiaux nous accueillit, nous y 6tions serris comme
des anchois, mais, la guerre comme a la guerre, nous
n'en arrivimes pas moins A Sacile oit devait se reformer notre ambulance.Personne ne put nous donner d'explications i ce
sujet, nous allames done frapper & la porte des religieuses de la Misricorde qui nous accueillirent comme
des h6tes envoy6s du Seigneur, nous pourvurent de
jupons, bas, souliers, lavyrent nos habits et tabliers,
allumbrent du feu pour nous richauffer et exeredrent
envers nous une hospitaliti dont nousne saurions leur
atre assez recoanaissantes. Sortant pour aller a la
paroisse te lendemain matin, nous rencontrimes
Mile Cerruti avec un midecin et autre personnel;
ensemble nous partimes pour Conegliano, encore sur
un wagon de bestiagx,"mais plus lent encore que le
premier, si bien que nous r6solfimes de faire a pied
les 6 kilomitres restants. A deux heures du matin,
nous chgrchimes asile dans un h6pital et y trouvimes
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la plupart des soldats de notre ambulance, mais non
nos sceurs parties avec eux; grand fut notre d6sap-

pointement et non moindre notre pinible prioccupation lorsque le soldat qui les accompagnait au depart
nous expliqua qu'a un kilometre apres Udine, elles

6taient descendues de voiture et n'6taient plus revenues; lui-m&me, peu apris, avait dC abandonnercheval
et voiture, car la pauvre bete ne pouvait plus avancer,
tous nos effets se trouvaient done perdus.
La Vierge Immaculee qui nous avait si providentiel-,
lement prot6eges et conduites nous At rencontrer
S. A. la duchesse d'Aoste qui-nous reconnut en d6pit
de notre pietre accoutrement, nous fit approcher de
son automobile et nous demanda si nous avions quelque moyen de transport. A ma r6ponse n6gative, elle
reprit : a Eh bien! tenez-vous pr&tes avant ce soir, je
viendrai vous prendre pour vous conduire ,Treviso. a
En effet, pendant que nous prenions sobrement des
galettes de soldats, nous fimes appelses en hate; en
un clin d'ceil nous nous trouvames en automobile en
face de S. A. la duchesse d'Aoste, du marquis et de
la marquise Torrigiani; nous nous demandions si
c'6tait un reve; c'etait bien la realit6; Son Altesse,
apprenant que la premiere maison de nos seeurs 6tait
celle de Mestre, nous y fit conduire en automobile,
non sans avoir auparavant exp6dii un t6legramme a
la respectable sceur visitatrice qu'elle devinait en peine,
afin de la rassurer sur notre sort; elle nous laissa dans
le coeur une profonde reconnaissance pour tant de
delicate bont6.
Dire la joie, le cordial accueil de nos seurs de Mestre
est chose impossible a d&crire; elles nous comblirent
d'attentions affectueuses. Le lendemain, notre consolation fut au comble en apprenant que nos trois-compagnes, parties avant nous et sur le sort desquelles nous
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itions si preoccupies, 6taient arriv6es la veille a l'ambulance voisine de Carpenedo.
Nous pdmes enfin nous riunir, apres huit jours de
p6rip6ties, d'anxi6tes, pour nous presenter ensemble a
nos respectables sup6rieurs dont nous ffmes accueillies
tout maternellement.
Ricit de ma saur MARCETTI, ambulance de Villa-Russi. .
SC'6tait le soir du 27 octobre; comme il avait iti
d6cid6, nous montames dans la petite voiture mise a
notre disposition par M. le. directeur, tandis que ma
seur Cardone et ma sceur Bodini s'arr&taient pour
donner leurs soins aux malades graves. II tombait unt
pluie fne et serree. Le spectacle 6tait terrorisant : les
r6flecteurs ennemis d'un rouge sombre illuminaient
notre front; les h6pitaux brflaient; les d6p6ts de munitions sautaient et sans interruption les grenades tombaient a droite et a gauche. Notre guide, pen pratique,
s'6gara et toute la nuit nous allimes en avant, en arriere,
au milieu des soldats, mulets, chariots se dirigeant
vers un meme point, le Tagliamento, qu'il fallait
passer pour etre en siret6.
Enfin, le 28,. vers quatre heures, nous arrivions a
Udine, en un 6tat qu'il est plus facile de s'imaginer
que de d6crire, nos chores cornettes avaient dt faire
place au cbale noir. La ville etait dans une extreme
agitation, les obus ennemis 6clataient,• peu de distance
et la population, vieillards, femmes, enfants trainant
des charrettes on portant sur leur dos leurs pauvres
effets, le visage d6sol et apeur6, suivaient tons le
m~me-chemin. Confantes en la divine Providence,nous
marchimes i leur suite, mais apres un court trajet le
cheval qui nous conduisait refusa d'atancer, il commencait a s'emballer; nous jugeAmes prudent de des-

-- 438 cendre. En cc moment, un escadron de cavalerie fran-Caise dbbouchait des champs, arrivant au grand galop:kmoi des pauvres fugitifs qui, sans se rendre compte
de la chose, se mirent i crier : les Austro-Allemands,
les Austro-Allemands! et ce fut a qui fuirait le plus
vite; on se bousculait, on se piitinait. L'imoi cessa!
peu & pen voyant que ce n'6tait pas l'ennemi; mais
dans la panique nous avions perdu de vue notre voiture, impossible de la retrouver; plus tard nous simes
que peu apres le pauvre cheval s'6tait casse la jambe,
que le cocher l'avait achevi et avait jetk Ie contenu de
la voiture, y compris nos effets, dans un fosse. Force
nous fut done de continuer notre route sous une pluie
battante, a pied et de plus a jeun. La nuit approchait,
nos forces difaillaient, il ne nous souriait guere de
noustrouver ainsi sur la grand'route; notre refuge fat
la priere et non en vain, car bient6t aprbs. un brave
officier nous fit monter sur une charrette; nous n'6tions
guere i l'aise, mais du moins nous 6tions assises.
La nuit passa lente, humide, pluvieuse; l'aube du 29
se leva triste, obscure, sans un rayon de soleil. La
faim nous pressait, nous n'avions rien pris depuis deux
jours; nous trouvames le courage de demander la charite d'un pen de pain a notre conductear, lequel tira
de sa panetiire, sale, d6goutaate, un morceau de pain
de munition, que nous partageimes et niangeimes
sans nous faire prier.
Notre asile, bien agree, 6tait cependant mal commode
et lent, et noas priions la divine Providence de nous
venir en aide lorsqu'une automobile nous fr6la; je
demandai au chauffeur de nous recevoir; la r6ponse
fut favorable, et nous voili en automobile. Un royanme
ne nous aurait certes pas fait plus de plaisir; aussi notre
action de graces fut fervente; deux braves soldats
partagerent leurs galettes avec nous et nons b6mes
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tout simplement i leur gourde. Notre satisfaction fut
de courte duree; a peine avions nous fait quelques
metres qu'un aeroplane ennemi se montra ao-dessus
de nous et lanqa des bombes qui firent quelques victimes et plusieurs blessis: Le chauffeur effray6 croyait
prudent de nous faire descendre; mais il 6tait nuit, oui
aller? Une fervente invocation monta de nos cemurs a
notre Immacul6e Mre; je pris une m6daille miraculeuse, l"offris au chauffeur en lui disant : t Prenez, la
sainte Vierge iiots gariera; s'il y a quelque pouveau
peril vous chercherez a vous sauver, sans vous occuper
de nous. )) II accepta m6daille et proposition, et de
nouveau enr route... A quatre heures du soir, nous traversions le Tagliamento; a cinq heares, nous 6tions a
Pordenone. En nous siparant de l'automobiliste, celuici nous remercia de l'avoir sauv6 par la medaille.
Nous allimes frapper i la porte d'un couvent, mais
notre aspect etait sans doute peu rassurant, car les
religieuses ne voulurent pas nous recevoir et se contenterent de nous donner un verre d'eau qui du reste
nous fit grand plaisir, car je crois bien que toutes trois
nous avions la fievre.
La nuit tombait, ou aller? Nous nous recommandimes aux bons anges et voili qu'un monsieur A 1'aspect ven&rable s'approche, me demande si nous avions
Eh
un gite pour la nuit : ; Non, r6pondis je. et
mes
compagnes
bien! venez chez moi. JJ'appelai
nous suivlmes ce bon monsieur qui nous fit servir de la
a polenta ,, une tasse de caf6, c'ktait tout ce qu'il avait
chez lui, car cette famille 6tait, elle aussi, sur le point
de s'6loigner; nous pumes enfin prendre une nuit de
repos dans de bons lits. Le lendemain matin, mercredi 31, nous 6tions debout i la premiere heure et
avec nos h6tes nous nous dirigeimes vers la gare, eux
se rendant a Florence et nous & Sacile oiu notre h6pital

-

440 -

devait se reformer. Mais nous dimes faire i pied les
12. kilometres nous en siparant, sons un ciel sombre et
une pluie serree. A notre irriv6e, nous trouvAmes an
de nos soldats de Villa-Russiz qui nous offrit son pain.
Nous passimes la nuit ei chemin de fer. Sur le
matin Ie son des cloches que nous n'entendions plus
depuis d6ja quinze mois, vint nous dire que c'etait la
Toussaint. Dans la confusion du depart, nous nous
6tions trompies de train, nous avions pris la voie de
Bologne an lieu de Treviso. Nous nous en aperqfimes
a temps et descendues a Vicenza, nous primes le train
de Venise. C'etait le bon Dien qui nous conduisait.
A Mestre, force nous fut de descend re, 1'entr6e i Venise
6tait absolument interdite : Providence encore A lagare, nous efmes quelque difficult6, nous 6tions sans
passeport; mais le brave employ6 ferma les yeux sar
notre irrbgularitA et nous donna m&me un soldat pout
nous accompagner chez nos soeurs a l'ambulance de
Carpenedo. C'6tait la fin de notre Via Crucis. La
bonne sceur Mussano et ses compagnes nous firent
l'accueil le plus affectueux, nous procurerent le necessaire pour nous changer; a vrai dire, nous etions dans
un pitoyable 6tat; notre consolation fut grande en
remettant la chire cornette. La joie de nous retrouver
enfin dans la chere Communaut6 nous fit oublier toutes
nos fatigues pour ne laisser place qu'a une immense
gratitude envers le bon Dieu et notre Immacul&e Mire.
Un point noir restait cependant encore, qu'etaient
devenues nos deux compagnes?... Nous ne tardamespas &apprendre que, peu apres nous, ellesitaient arrivees & Mestre. En les embrassant, ma pens6e se portasur notre Immacul6e de Villa-Russiz quisemblait nous
dire au d6part: <<Allez, mes filles, je serai avee vous w
et qui nous avait si visiblement protigees.
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Ricit de ma seur BROGLIA, kdpitaZl
d'Udine.

Conlumaciale

*

Elle etait belle, spacieuse. notre ambulance et la:
savoir ditruite me semble un r&ve ! Composee d'une
treataine de pavilions en maionnerie, de tentes, de
baraques en bois, bien dispos6s sar un vaste terrain
en pleine campagne a mi-chemin d'Udine et de Cividale, entouree de vastes jardins, elle pouvait contenir
plus de quatre mille blesses. Ceux-ci y affluaient par
centaines, par milliers aux jours de vigoureuse action
sur les montagnes qui entourent les plaines de Frioul
et s6parent notre Italie de 1'Autriche. Le travail de
chaque jour 6tait immense, vertigineux et sans une
sp&ciale protection divine, il aurait &tA insoutenable,
mais nous 6tions heureuses de nous devouer au bien
de nos chers blesses; nous sentions toute la sublime
beaut6 de notre mission; nous pouvions faire le bien
sans obstacle; nous travaillions avec satisfaction, sentant la benediction du bon Dieu, entour6es de la bienveillance des chefs militaires et de la reconnaissance
des bons soldats pour lesquels nous d6pensions toutes
nos forces physiques et morales.
Nous 6tions bien loin de penser que notre missio.
allait 6tre brusquement arr&tee. Dans les premiers
jours d'octobre, nous entendions parler d'une offensive ennemie toute prochaine, mais nous n'avions pas
m6me I'ombre d'une crainte, nous croyions nos positions imprenables. Les jours passaient sans apporter
de changement, lorsque le 20 nous resumes l'ordre
d'ivacuer nos malades dans les h6pitaux de linterieur
afin de laisser la place aux nouveaux bless6s, car I'action semblait imminente. Le 24, vers neuf heures du
matin, alors que nous y pensions le moins, notre h6pital est tout A coup ibranli par de formidables d6to-
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nations; tous se .prcipitent dans les jardins, sur les
terrasses, vers les fenetres afin de voir ce qui arrive;
chacun fait ses conjectures tandis que les detonations
se multiplient, s'intensifient; bient6t ce ne sont plus
des coups distincts; c'est un roulement sans r6pit, un
bruit assourdissant; quelque chose de terrifiant. De
temps en temps, un coup plus fort qui 6branle 1l'difice
jusqu'en ses fondements, nous fait sursauter; I'on
commence a devenir soucieux; nous tremblons, non

pour nous, mais pour les pauvres jeunes gens exposes,
a cet ouragan de fer et de feu. Les blesses n'arrivent
qu'en petit nombre, apportant des nouvelles confuses,
contradictoires. Les aeroplanes ennemis sillonnent
notre beau ciel devenu limpide apres des journ6es pluvieuses, et a plusieurs reprises jettent des bombes qui
terrorisent la population civile. Dans La journee du 26,
les nouvelles alarmantes nous sont confirmees par les
personnels des h6pitaux de camp des positions avancees qui nous apportent leurs malades, car ils out recu
ordre d'6vacuer a l'arriire. Puis ce sont des soldats de
tout r6giment descendant du Monte Nero, de la Bainsizza, du Cucco, du Sabotino, du San Gabriele, du
Monte Santo, de Gorizia, de toutes les positions conquises en deux annees d'apres luttes, au prix de tant
de sacrifices, de tant de sang... Nous passons lajourn6e
a distribuer des secours, a aider de notre mieux ceux
qui en ont le plus besoin; nous entendons dire que
1'ennemi avance rapidement, mais nous avons toujours
la confance qu'il n'arrivera pas jusqu'a nous; et en
effet notre h6pital continue a recevoir les malades

graves des h6pitaux de premiires lignes, si bien que
nous en avons bient6t plus de quatre mille.
Depuis plusieurs jours,nous ne dormions plus, nous
ne mangions quasi plus, nous n'en avions plus le temps;
nous allions et venions sans cesse dans. nos salles,
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r6pondant . l'appel continuel de c Sorella! de nos
pauvres blesses, lesquels attendaient de nous soulage
ment, reconfort et peut-&tre meme cette vie qu'ils sentaient leur echapper dans la fleur de la jeunesse.
Mais les forces nous trahissaient et dans la nuit du
26 au 27 nous dimes prendre quelques heures de repos.
Sur le matin, nous ffmes riveilles par l'arrivde de

nos seurs de Cividale-Cudicio qui avaient df fuir, a
pied, dans Tl nuit, et venaient frapper a notre porte
pour prendre un peu de repos avant que de continuer

leur route vers Turin; nous commen~Ames a craindre
de devoir partir a notre tour.
Dans la matinee du 27, la troupe continua & affluer,
les malades arrivaient, partaient, c'itait un va-et-vient
continuel, mais, pour nous, aucun ordre precis. Par
mesure de prudence, a la recreation, chacune pr6para
son sac bleu, n'y mettant que le necessaire afin de pouvoir s'eh charger elle-meme au nboment opportun;
puis la tristesse dans 1'ame nous retournames & nos
blesses. C'6taient les dernieres heures que nous passions au milieu d'eux, les derniers services que nous
leurrendions et is le comprenaient, ces pauvres enfants,
nous demandant a chaque instant si, nous aussi, rece*vrions l'ordre de partir. L'on evacuait les blesses en
toute hite; l'on vidait activement les magasins, 1'on
distribuait les reserves. Vers trois heures, le colonel me
fit appeler pour me communiquer 1'ordre qu'il venait
de recevoir de la direction sanitaire, concernant les
seurs : leur depart imm6diat. Deux camions etaient
mis a notre disposition pour nous transporter au deli
du Tagliamento, a Conegliano, mais il fallait partir
au plus t6t, 1'ennemi envahisseur approchait. Dire
mon anxi6t6 en ce moment serait chose impossible;
pour la plupart mes compagnes 6taient de jeunes
sceurs n'ayant pas fait les vceux, quatorze du s6minaire...
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En moins d'une demi-heure, elles furent installkes sur
des camions, puis partirent tandis que je restai avec
quatre compagnes plus anciennes pour les derniires
mesures a prendre.
I1 6tait huit heures du soir; je ne pourrais oublier
cette heure si triste, ce douloureux salut aux vingtdeux chores compagnes qui, pendant deux ans, avaient
partag6 avec moi les fatigues de 'ambulance, qui
m'avaient renda ma tiche si facile, avaient fait ma
consolation par leur bon esprit et lear devouement, et
dont je devais me s6parer a l'heure du peril; je les
confiai a notre Mire Immacul6e dont la protection ne
leur manqua pas.
SNou s omettous les ditails suivants, qui sont les mimes que
ceux des autres relations; contentons-nous de dire que les
sceurs rest6es partirent quelque temps apres, justean moment
oh l'ennemi arrivait et oa des grenades eclataient sur leur
h6pital et le consunaient.
Ma soeur Fumero, de Pambulance de Cervignano, a pass6 par
les memes 6preuves avec ses compagnes; elle a eti aid6e dans
son voyage par notre confrere, M. Braida, qui leur procura
en route ce dont elles pouvaient avoir besoin.
Ricit de ma saur DE OCESTIS, de P'kpitald'Udine.

Notre depart d6cide, nous dimes nous separer de
notre bonne soeur Broglia et des quatre compagnes. A
la porte d'entrie, le colonel vint nous saluer et nous
assura qu'en trois heures, nous serions a Conegliano.
Les trois heures devinrent quarante-huit heures bien
longues et p6nibles. Les camions sont faits pour les
brancards, et les barres de fer qui servent de support
les transforment en une sorte de cage bien incommode
surtout avec nos cornettes : nous ne pouvions ni remuer
la tete, ni allonger leS jambes. Jusqu'i deux heures
du matin, nous rouldmes a grande vitesse, il commengait a pleuvoir et, au bout de quelques instants, nos
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cornettes furent riduites A l'6tat de mouchoirs, nos
habits 6taient si tremp6s que l'eau p6nCtra jusqu'A nos
*
chemises.
A deux heures, I'auto s'arrete dans un village. Qu'y
a-t-il ? on ne peut avancer tant est grande L'affluence de
troupes et de poptlation civile, sans compter les
divers v6hicules. Nous sommes resties trois longues
heures ainsi dans l'obscurit- la plus complete, sous
une pluie battante, tremp6es, grelottantes; enfin, 1'auto
reprend sh course ou plut6t sa marche de colimacon,
car dans toute la journ6e du dimanche, nous ne fimes
que 12 kilomhtres. Le long de la route, c'est une procession ininterrompue et fantastique d'artillerie italienne
et franCaise, de mulets, de boeufs, de chariots, d'autos
de tous genres, de soldats de toutes armes dans un
pele-m6le impressionnant et marchant d'un pas precipit6; bersaglieri, alpins, artilleurs, fantassins, tous
fraternisent avec de nombreux bourgeois. On voit des
charrettes pleines de femmes, d'enfants, de mobiliers,
de pauvres gens qui conduisent une vache maigre,
les artilleurs de montagne qui poussent leurs mulets
charges de canons et de munitions : tous pataugent
dans la boue.
Dans I'apres-midi, I'appitit se faisant sentir (nous
itions encore jeun), nous descendimeset demandimes
dans une pauvre maison au moins un pen de pain. Une
femme nous r6pondit en pleurant qu'elle n'en avait
meme pas pour ses enfants. Nous regagnons notre
camion, pataugeant dans la bone, une de nos soeurs
perd son soulier... notre camion nous semble bien
6troit, quand nous pensons que nous devrons encore
y passer la nuit. Pas A pas, secousse par secousse, nous
arrivons A Codroipo, le soir vers huit heures. UI, la
confusion est si grande, la cohue si intense que nous
nous arretons plus d'une beure. On nous montre un
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fort oii 'artillerie est postee prkte a faire feu sur 1'envahisseur. De loin, dans la direction d'Udine, on voit
une sinistre lueur d'itcendie; nous entendons distinctement des d6tonations que nous avons su plus tard
6tre des obus tombant sur Udine. Un soldat, auquel
nous demandons si nous pourrigns trouver un peu de
pain, se pr6cipite dans un char de lintendance militaire et, triomphant, nous apporte six galettes de soldats. famais biscuit on giteau ne nous sembla plus
*

delicieux.

Plusieurs fois, pendant levoyage, nous eumes recours
a la charit6 de ces braves soldats qui se faisaient un
plaisir de partager leurs galettes. avec les soeurs. La
nuit fut bien angoissante. Peu de kilometres nous
restaient a faire pour arriver au fameux pont du Tagliamento qu'il importait de franchir au plus vite pour
fuir l'enuemi qui s'avancait h grands pas. Mais pour
faire ces quelques kilometres, que d'6motions! On
entendait dans les villages les soldats qui pressaient
la population civile de s'enfuir : c Vite, vite, voila les
deriers camions, diplchez-vous! ) et les voix des
femmes et des enfants priant qu'on les prenne. Nous
filions d'un assez bon train depuis une demi-heure,
quand un gros char d'artillerie heurte notre camion et
le moteur s'arrete. Plus moyen de faire avancer 1'auto.
Nous 6tions i une descente et tous les chars pesants,
les canons, les caissons d'artillerie attel6s a trois chevaux semblaient se precipiter sur nous! Quels moments d'angoisse!... II semblait que notre pauvre petit
camion, arret6 au milieu de cette avalanche, devait
etre broye d'un moment

.

l'autre. Nous commencgmes

a prier Ahaute voix et avec quelle ferveur : a O Marie
conque sans piche! ) « Seigneur, sauvez-nous! a La
prikre nous redonna un peu de courage. Nous supplihmes le chauffeur d'un gros camion de nous prendre
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en remorque, ce qu'il fit non sans se faire prier. Notre
auto s'avance de nouveau lentement et suit la colonne
interminable de camions qui tons roulent vers le fameux
pont. Voila qu'au bout de quelques minutes, nous
avons une autre 6motion : la corde qui nous unissait
au gros (amion se easse, trois fois elle se casse, trois
fois on 1'arrange; enfin, pas a pas, nous avanjons et le
jour commence a poindre.
Mais le pont ne se voit toujours pas. Sur la route,
toujours le. m&me spectacle, la meme foule, la meme
poussie de vehicules, la m&me impression de fuite
pr6cipit6e. Enfin, vers dix heures, un cri s'l66ve de
toute cette foule.: a Voili le pont! ) Puissions-nous
vivre cent ans, nous n'oublierons pas I'impression
6prouv6e en traversant cet immense pont de bois, long
d'un kilomntre qui, semblaitdevoir s'effondrer sous le
poids &norme de cette colonne a'autos et de cette
maree humaine; le Tagliamento roulait ses eaux bourbeuses.
Nous avions a peine passe le pont et nous commencions a remercier le bon Dieu de nous avoir sauvies,
lorsque nous entendons diverses detonations et nous
voyons un grahd nombre de soldats qui se precipitent
dans les fosses bordant la route en criant : a Un a6roplane ennemil » On entend tras distinctement 6clater
plusieurs bombes, puis notre artillerie qui ripond;
les soldats malgre la d6fense des officiers tirent avec
leurs fusils et pendant une dizaine de minutes, nous
sommes an milieu d'un vrai fea d'artifice et nous ne
pouvons pas avancer, car on fait arrhter toute Ia
colonne.
Encore une fois, la sainte Vierge nous a protegees.
.Notre moteur est remis en marche, on ne sait comment; et nous pouvons enfin avancer plus rapidement
vers Pordenone. Le long de la route, nous rencontrons
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de nos soldats du Contumaciale qui sont tout heureux
de revoir les sceurs; on 6change quelques brtves paroles
et ils reprennent leur marche sans savoir oia ils vont.
Pendant ce trajet, un officier fait mn•nter dans notre
camion un pauvre petit soldat malade qui s'etait
ichapp6 d'un h6pital d'Udine et qui s'dtait traind, on
ne salt comment, jusque-l1. Le malheureux, qui avait
une forte fibvre, ne faisait que ripeter : a Oh! Sorella,
la t&te me tourne, je me
,sens le typhus dans la
(ctete... n Nous le soutenons et, a peine arriv6es a Pordenone, nous le faisons porter a l'h6pital, mais le
pauvre garqon continuait repiter : c Non, gardez-moi
avec vous.
.
Nous arrivons a Pordenone vers deux heures; pas
moyen de trouver du pain. Toujours la route est encombree de troupes en marche. Nous traversons Sacile
oh regne une animation extraordinaire, car c'est un
centre de concentration. Nous rencontrons plusieurs
des officiers duContumaciale qui s'approchent de notre
auto, ils nous apprennent que notre sup6rieure et les
quatre compagnes resties a Udine en ont &t6chassdes
par les obus qui tombaient sur l'h6pital et qu'elles
avaient d6ji pass6 par lI, partant pour Turin. Un de
ces lieutenants nous donne une boite de sardings et
une tablette de chocolat, que nous partageons... en
onze parties. Enfin, i huit heures environ, nous arrivons & Conegliano; selon 1'ordre du colonel, nous
devions y passer la nuit & l'h6pital militaire, mais on
ne voulut pas nous y recevoir; nous voila. de nouveau
a la recherche d'un logis; aprbs diverses stations a la
porte de divers h6pitaux, on nous indique un 6tablissement dirig6 par les seurs Sal6siennes. La, enin, on
nous. ouvrit la porte et nous efmes la consolation de
retrouver nos onze compagnes qui 6taient dans le
second camion et que nous avions perdues de vue
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depuis Udine. Nous nous communiquonp nos diverses
impressions : elles aussi ont passe Lpen pres par les
m&mes emotions que nous. Nous etions tellement lasses
que, volontiers, nous y aurions passe la nuit, m6me 6tendues par terre, mais nous reuimes l'ordre de repartir
le soir meme pour Trevise. Plusieurs communaut6s de
soeurs fugitives 6taient reunies dans le r6fectoire et
c'6tait un spectacle curieux de voir les blanches Franciscaines de S. Giovanni-Manzano, un pen plus loin
les seurs du Convitto de Cividale en noir et enfin les
vingt-deux pauvres Filles de la Charit6 dont le costume avait le plus souffert: nos cornettes avaient des
formes bizarres et variees et, en nous regardant, nous
avions envie de rire malgre les tristes evenements. On
nous donna une cuelle de la soupe des pauvres et un
verre d'eau; nous pumes acheter un pen de pain.
A dix heures, nous remontons en camion; cette fois,
le moteur est bien arrange et nous ilons a toute vitesse
sur Trevise oi nous arrivons deux heures apres. Le chef
de gare se montre fort bienveillant et nous fait monter
dans un compartiment de.premiere classe attache & un
train militaire. Ces trains s'arratent a toutes les stations et marchent comme des tortues, mais nous 6tions
bien contentes d'tre a l'abri de la pluie. Neus n'arrivimes & Padoue que le lendemain & midi.
Notre train s'arreta & plus d'un kilometre de la gare
et nous ddmes, sous une pluie battante* trainer tous
nos bagages (qui &taientinnombrables et rendus.plus
lourds par toute l'eau dont ils 6taient impregnes) jusqu'au quai oit r6gnait une animation extraordinaire.
On voyait des trains remplis de fugiti fs, de nombreuses
troupes, un pele-mele d'officiers superieurs et de bourgeois; d'autres trains partaient pour le front. Nous
attendimes quatre heures sur le quai; enfin, arriva le
train qui devait nous porter directement & Turin. Le
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V&rone, a Milan, des Dames de la
long du trajet,
Croix-Rouge offraient du lait chaud et du pain aux
pauvres fugitifs, et nous en avions notre part.
A huit heures du matin, mercredi 31, nous d6barquions a Turin; nous tions toutes bien 6mues en nous
retrouvant dans notre belle chapelle, aux pieds de notre
M&re Immacul&e qui nous avait protegees pendant ces
jours d'angoisse.
Au secretariat, tons nos respectables Sup6rieurs
nous attendaient, car c'6tait jour de conseil; notre
respectable Pere nous donna sa benediction, et notre
digne et bonne soeur visitatrice semblait bien emue de
retrouver une partie de ses filles dont les cornettes et
les collets disaient assez combien le voyage de retour
avait 6t" mouvement&.

PROVINCE DE NAPLES

Ma saeur Grey, de Tarente, 6crit A la Tres Honoree Mere
Maurice, le 25 decembre 1917 :

Nous avons eu une consolante fete de Noel; cette
nuit, deux cents marins ou ouvriers militarisis remplissaient la chapelle. Ils ont suivi d6votement la procession que nous faisons avant la messe, chantant avec
nous: Vieni, vieni, Bambino dietto. Pendant les messes,
dites par un pr&tre-soldat, nos sceurs ont tres bien
chanti; il y avait un recueillement si profond, que
lorsque les chants cessaient, le silence 6tait si complet
qu'on efit cru la chapelle vide.
Avec les enfants des classes et asiles, nous avons
plus de quinee cents ames porter & Dieu sans compter
les catechismes du dimancie. Les marins ont voulu
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laisser un souvenir comme t6moignage de reconnaissance dans notre chapelle. Ils ont achet6 une tres belle
lampe d'argent; sur les c6t6s sont graves les noms des
quatre navires anglais dont le personnel catholique
vient dans la chapelle. C'est un beau souvenir! Notre
blanche Madone sourit a ces braves qui s'associent A
toutes nos fetes religieuses!
Sceur GREY.

CORPS EXPEDITIONNAIRE FRANCALS D'ORIENT

M. DAGOUASSAT, PeTR

DE LA MISSION

(sidte)

CHAPITRE XIV.
PREPARATIOMN iLOGNEe

V
A L'EXPipITION D'OlIENt

FONTAINEBLEAU

(Septembre-novembre

1915)

M. Dagouassat avait attire l'attention de ses chefs
par ses qualites intellectuelles et morales; il y avait de
la ressource dans cet homme; il y avait I'6toffe d'un officier ; il ne fallait pas le laisser v6geter dans les grades
inf&rieurs; on lui intima done, en septembre 1915,
l'ordre de se rendre A l'icole d'artillerie de Fontainebleau o~i se formaient les officiers de cette arme.
Ce fut un sacrifice pour lui de quitter Ie front de
Lorraine, son cher canon, ses hommes; il en parlera
souvent dans ses lettres : t J'ai tant regrett6 le front;
d'autant plus que, depuis mon d6part, les abroplanes
allemands sont' passes bien des fois au-dessus de
Laneuvelotte. Quelle danse si j'avais &t6Ia! ) II &crira
le 15 aoft 1916 : c J'ai recu une lettre de mon ancien
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capitaine de la 23' batterie. Ils sont arrives A Verdun
le 28 f ri-•er et is sont rest-s cent six jours de suite a
tirer, a c6ti da fort de Vaux; ils ont ainsi envoy6
quarante-deux mille obus. Apres dix jours de repos,
le 23 juin, ils reprenaient position sur la rive gauche
de la Meuse, secteur du Mort-Homme, oiu ils taient
encore fin juillet. Beaucoup de croix de guerre, pea
de bless6s, les premiers morts de ma batterie sont
tombes le 3o juin 1916. , II s'int6ressera toujours A ses

artiflos de la 23*, car il les aimait bien et il en etait
aime. Mais le devoir lui ordonnant de les quitter, , on
m'a envoye de force ,, 6crit-il a son Sup.rieur gýneral,
il se resigne et il fait son devoir comme tout le reste,
joyeusement.
II se rend done a La Rochelle, lieu de son d6p6t;
pendant les formaliths de la disaffectation, il obtient
une permission inesp6rie, la premiere depuis le debut
de la guerre; vite il se rend dans le cher Midi, il va
respirer l'air des pins. Quel bonheur de salunr ses bons
parents, de parler-patois, de revoir les barats~ charges de troncs et d'acacias qui bordent toutes les routes
du pays, de saluer les vieilles croix des Rogations, etc.
II passe quelque temps a Dax tranquille, calme, recueilli et choy6: (( Je poussai quelques visites a la
cathidrale, A la prison - ancien college des Cordeliers ou saint Vincent fit ses 6tudes. , II revient par
Bordeaux oh la sceur Clos de Sainte-Eulalie le regoit
cordialement; elle I'a deji gatU beaucoup par I'expdition de toutes sortes de colis, elle le traite comme
renfant de la maison; aussi quel souvenir il en
garde! il ne tarit pas d'iloges dans ses lettres
de Mac6doine et, quand il apprend sa mort : a Des
le lendemain, j'ai ce16br6 la sainte messe pour la
paix de son Ame; apres toutes les consolations et
attentions delicates qu'elle a eues A mon igard, je lai

-

453 -

dois tant de reconnaissance. ), Je vois encore celle
qui fut notre bonne Mere; celle qui savait deviner ce
qui ferait plaisir A d'autres, celle qui rendait l'hospitalit6 facile, une de ces Filles de la Charit6 fortement
trempies dont les petits defautsinivitables a la nature
humaine ne faisaient que faire rcssortir davantage les
grandes qualitis de charit6 et de force. Lorsque vous
l'avez perdue, moi aussi j'ai perdu quelque chose, et
actuellement tous les jours au memento de la messe,
elle est en bonne place. D (t Merci de 1'image de notre
bonne Mbre, je la regarderai souvent et je continuerai a
donner A cette Ame de Fille de la CharitA et a ses compagnes de Sainte-Eulalie quelques-unes de mes intentions de messe.
*

La sceur Clos lui fit dire la messe de communaut6
et un incident de rien I'impressionna beaucoup. II y
avait des roses,sur l'autel. Pendant le sacrifice, une de
ces fleurs se d6tacha et vint tomber a c6t6 de son
calice- < Elle itait couleur de sang verse, dira-t-il plus
tard. u Un triste pressentiment traversa: son esprit; il
et la pens6e que lui aussi tomberait peut-6tre un jour,
petite rose de la charite. II recueillit soigneuseitent
cette fleur et, le io decembre 1915, il la glissa dans une
lettre Aune de ses cousines, aspirante Fille de la Charite : a Si jamais, dit-il, elle devient le symbole de
mon sacrifice, elle te redira qu'il faut aimer le bon
Dieu et la France A la folie. ) Mais ce ne fut qu'un
6clair de tristesse et-il goita pleinement la joie des
affections pures au milieu des coeurs aimants qui I'entouraient.
4
L'heure est venue de commencer son apprentissage'
d'officier; il arrive I Fontainebleau, ii est loge quartier
L'installation est confortable; nous
des Princes : V

sommes ici trois cent cinquante officiers venus de
tous les points du front ;cela donne rien qu'i voir leurs
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tetes vigoureuses une impression de sante, de tranquillit6, de victoires. * Quelles sont ses occupations?
i etudes sans fin u, a manceuvres d'artillerie en plein
soleil n; u je suis en train de potasser des angles de
tir, de la manceuvre a pied, de !atopographie. i C'est
durparfois. Priebienpourqueje sois a la hauteur demes
devoirs., «Je vais trs bien, mais j'ai le.crine bourr6.
i Je ne suis pas encore en train dans cette kcole et
11 faut que je m'y mette. J'ai tant regretti le front. ,
II s'y met, il souffre de fortes migraines. II ne se
couche jamais avant onze heures, il perd sa bonne sante
du front; i priez le bon Dieu que je n'ai pas trop mal
de t&te ; a il y a des jours oi nous sommes rendus de
fatigue. Hier soir, par exemple, nous avions rendezvous a 12 kilometres d'ici; ne sachant pas monter en
bicyclette, j'ai fait la route a pied; arrive quelques
minutes en retard, on m'a dit en guise de felicitations:
a Vous serez puni. , Puis seance de geographie en
plein champ, toujours debout, durant plus de trois
heures et je repars a pied pour rentrer a la nuit. ,
Cependant, sa bonne humeur n'a point -disparu et il
termine ainsi sa lettre : ,Mais ne vous en faites pas.
Joyeusement v6tre. , ( Nous preparons la victoire de
demain.

i

Au debut, il fut privC de la consolation de dire la
messe en semaine; t je continue i ne pouvoir la dire
que le dimanche

le i5 octobre, il annonce - qu'il
l;

dit la messe a jour pass6 et qu'il communie les autres
jours

n.

Le 20 octobre, il ecrit : J'ai dit la sainte messe ce
matin; depuis quelque temps, c'est ainsi que je commence ma journee, et cela je le dois h une bonne supkrieure de cette ville; afin de courir jusqu'i sa chapelle,
avant d'aller aux cours qui commencent ; six heures
du matin, elle a mis A ma disposition une bicyclette.
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Je pensais d'autant moins a cette solution que je ne

savais pas monter en bicyclette; j'ai done appris et
cela me sert; mais je ne suis pas encore on champion
et il est heureux qu'il fasse nuit au moment ou je
passe dans les rues, les s que je dessine sont d'une
l66gance!...

4 Dans la meme chapelle vient communier tons les
matins ou a peu pres le lieutenant instructeur de ma
brigade; dans notre 6cole, les officiers qui communient
sonvent sont quelques-uns. N'est-ce pas que c'est beau
de voir des hommes de caractere s'ap p rocher ainsi de
la sainte eucharistie? N'est-ce pas que la France par
son culte pour 1'eucharistie, caracteristique de notre
brillante jeunesse chr6tienne - celle qui court droit
A I'envahisseur -

trouvera le pardon du bon Dieu ?

. D
Dans la matinee, nous avons 6t6 au champ de tir,
manceuvrer de gros canons; etre a c6t6 d'un canon me
donne une sensation de joie; grace a Dieu, c'est li
notre force, notre artillerie est certainement horsligne.
En y refl&chissant, cela me semble un peu dr6le de
manier les obus avec les memes doigts de pretre qui
tout A I'heure tenaient embrass6 le corps de Jesus;
mais je fais la volont6 de Dieu et cela ne m'empeche
pas d'etre pr&tre et ap6tre.
, En arrivant an champ de tir,nous avons en une
emotion; notre lieutenant etait tombe dans un foss6
et son cheval de m&me; 6crase sous le poids de la bete,
il a cri6 au secours pendant cinq minutes; il allait 6tre
etouffk, lorsque des passants sont arrives pour le d6gager. II a 6t sauve - d'ailleurs, il avait Ie bon Dieu
dans son cour -. et durant tout le tir qui a suivi, il
est rest6 debout, pile, mais 6nergiquement indomp-.
table. Dans notre g6neration, il y a des Ames de
heros. ,
.
M. Dagouassat fait de longues courses. cheval:
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SQu'elle est belle, la foret de Fontainebleau que nous.
avons traversie au grand trot, belle dans sa parure defeuilles pales qui attendent le coup de vent pour s'envoler, feuilles rousses des chines, feuilles jaunes desacacias et des peupliers carolines. Il y a aussi des pins
qui restent toujours verts, toujours jeunes... comme,
nos ames de chritiens... N'est-ce pas que saint Vincent
a gard6 toujours une ame verte et jeune,
a Ce matin, Acheval, nous avons traverse une vieille
petite ville moyenageuse qui portait comme devise au-dessus de sa porte : Stat Spes! Espirance toujours
Cest fier et c'est beau. w
II parle souvent des , seurs tres charitables ); il engardera un excellent souvenir, il les associera dansses prieres A celles de Bordeaux et de Nancy et it
pourra dire a ce propos que eses mementos sont blancsde cornettes D.
Les sceurs, de leur c6te, lui ont vou6 une grande
estime et affection. Voici ce qu'&crit la sup6rieure deI'hbpital : 4 Nous 6tions heureuses de le voir arriver;
il 6tait toujours gai, plein d'entrain et avec cela si bon,
si d6licat. II avait surtout le ztle du salut des Ames. II
avait fait beaucoup de bien a deux soldats, Jonathan.
et Muller. Jonathan assistait aux offces A la chapelle
et ne cessait d'admirer la vie du missionnaire; il est
tomb6en brave devant Verdun et j'ai su depuis que,
dans ses lettres a sa famille, il parlait presque toujours
du bien que lui avait fait M. Dagouassat.
4
M. Dagouassat avait commenc6 a preparer un
soldat A sapremiere communion; et c'est ainsi qu'aprbsdes journ6es tres dures il employait son temps. *
Une sceur du meme h6pital nous 4crit : a A premiere vue, il paraissait un homme rempli de modestie,
de bont6, d'6nergie. Dis sa premiere conversation, o00
se sentait en presence d'un vrai fils de saint Vincent,'
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humble, simple, charitable dans ses -paroles, bon,
d6vouh, aimant a faire plaisir, riant si franchement et
de si bon caeur qu'on aurait dit l'homme lI plus heureux du monde et il me semble, en effet, qu'il devait
1'tre, de co~bonheur que donne la fid6lit6 a la plus
petite grace; il me paraissait plein d'amour de Dieu
et de 'esprit de sa vocation avec un zile ardent et tout
heureux de travailler i la gloire de Dieu, an milieu
des soldats. II s'appliquait Anous faireconnaitre toutes
les bonnes qualit6s de ses chefs et de ses camarades.
II avait un disir ardent de faire du bien et de gagner
des ames. a
Ses dimanches etant libres, il va les passer a Paris.
II crit le I" novembre 191S : a Me voici revenu de
Paris, il ya un instant; j'ai pu y passer deux jours le
dimanche 3 octobreet le lundi de tons les Saints. Ces
journies-ont &tC un peu comme une retraite, avec du
silence dans l'ame, beaucoup de souvenirs,, beaucoup
de mercis; je n'ai pas en de retraite depuis mon ordination; certainement, I'ame a besoin de silence, pour
reprendre racine.
c Ma premiere visite en debarquant h Paris a 6te
pour la rue du Bac; nos somurs des Missions ont eu la
delicate attention de laisser mes caisses intactes et
bien en apparence, comme s'il s'agissait d'un depart
prochain et pour que je puisse les voir, les contempler,
les caresser k chacun de mes rapides passages. Ces
chores seurs ont- un faible pour la mission de Madagascar, parce que la plus ch6tive. J'ai pu prier longuement aux pieds de la Vierge puissante, a cet autel oi
, aucune gr&ce n'est refus6e ,; j'y suis revenu le soir
pour assister aux vapres; cette- chapelle est un coin
do ciel sur la terre.
t Aujourd'hui, j'ai assist6 aux offices de chez nous
a Saint-Lazare avec les splendides ceremonies de
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l'eglise que j'aime tant. A ces memes places que vous
avez vues remplies de jeunes siminaristes, que de
vides! Ce n'est pas que je regrette ces vides, au contraire; il ne faut pas que les Missionnaires soient des
embusqu6s. Mais certaines places vides ne reverront
plus tels et tels jeunes 6tudiants et s6minaristes : ils
sont tombes pour la patrie! c'est done leur f&te que
nous c6~1brons,les parolesliturgiquess'appliquent bien
i eux, lorsqu'elles parlent de beatitude, de persecution
pour la justice, de r6demption, de paix et de lumiere.
Et l'office des morts, les prieres pour tant de morts!
Derriere moi, j'entends pleurer une femme, car la chapelle est bondee, et ce matin, a la communion qui a
dure bien iongtemps, notre Tres Honore Pare Villette
n'a pas eu assez de saintes hosties pour tous ceux qui
d6siraient de recevoir le bon Dieu a la grand'messe.
Plus que dans les vivants encore, j'ai confiance dans
nos morts; il y a de si belles ames qui se sont envo1es; le bon Dieu lui-meme avait p6tri notre generation. H
Dans un de ses voyages a Paris, il a vu le grand
P. Fiat sur son lit de mort et, aussit6t, il lui associe
dans son esprit le souvenir du jeunehomme dont il avait
ecrit la vie et il termine ses reflexions sur le P. Fiat
par cette phrase: tII a retrouv6 notre cber frere Rambaud. n
L'amour de M.,Dagouassat pour sa vocation lui fait
chercher dans Fontainebleau les spuvenirs qu'y a
laiss6s saint Vincent et la Congr6gation.
On salt que le roi nous confia, en 1661, la cure de
Fontainebleau et que, jusqu' la Revolution, nos confreres ont &t6 charg6s de cette paroisse royale. Saint
Vincent parle d ns ses lettres du dessein qu'il a d'aller
a Fontainebleau a l'occasion de la maladie du cardinal
de Richelieu. Les Filles de la Charite y avaient une
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6cole des 1646. M. Dagouassat s'intiresse a tons ces
souvenirs; il parle de l'6glise bitie par nos confreres,
des statues de saint Vincent qu'elle renferme, du
palais de Fontainebleau oh saint Vincent est venu, de
telle cour qu'il a traversee, etc.
Son skjour a Fontainebleau te dura que deux mois:
, C'est trop pen, comme il le constate, pour rattraper
ceux qui ont longuement pr6par6 leur carriire militaire. De plus, on fait un triage s6dvre, preuve qu'on
veut comme,officiers non le nombre, mais la qualite;
l'officier franjais doit etre un chevalier; voila notre
id6al. ) Mais son 6nergie supplia au temps qui lui faisait d6faut et il sortit en bon rang de l'ecole militaire
avec le grade de sous-lieutenant. Une 16gende s'est
cr66e a ce sujet; on a dit qu'il 'tait sprti le premier
de l'6cole. Lui-mime a protest6 & plusieurs reprises
contre ce bruit: u A propos de Fontainebleau, 6crit-il
le i" d6cembre g195, auriez-vous la bontb de corriger
une erreur du cher M. M...i au Journal officiet qui a
publi notre promotion, il s'est trouve que mon nom a
paru en t&te des sous-lieutenants r6servistes, cela ne
veut pas dire que c'est IA ma place idu classement de
la sortie de l'ecole; ainsi M. B..., riserviste lui aussi,
6tait class6 bien avant moi. L'explication est la suivante : on a place les crapouillots en tete des listes;
or, j!tais. le premier a m'ktre fait inscrire aux crapouillots. » I revient sur ce sujet dans une lettre du
5 janvier 1917. « Je ne sais pas sorti premier de Fontainebleau; mais voici ce qui s'est passe : an Journal
officiel, on a separi les officiers de reserve de ceux de
1'active et on a mis en tete de toutes les artilleriesles
canons de tranch6e, les pauvres crapouillots; comme
j'6tajs le premier g avoir demand6 les crapouillots,
mon nom a paru le premier- sur la liste des officiers
de r6serve; en r6alitA, je sortais soixante-quatorzieme
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sur trois cent vingt-cinq environ et j'esperais tout juste
une arriere-place. ) Cette simplicit6, cet amour de la
viriti, cette modestie grandissent plus encore M. Dagouassat que les premibres places qu'on laima attributes faussement. 11 n'a cessi de r6p6ter a qui voulait
l'entendre qu'on avait 6t6 tres indulgent pour lui.
Son lieutenant commandant, actuellement capitaine
Biron, a dit de lui : I1 aurait pu obtenir une affectation dans l'artillerie lourde ou de campagne, mais il
prif6ra une batterie de tranch6e bien que le service
y soit plus pinible et plus p6rilleux. n
Pourquoi a-t-il choisi les crapouillots? II le dit
ouvertement a son Sup6rieur gen6ral : a Si j'ai choisi
ce poste perilleux oi je serai tres expos6,-tres souvent, in articulo mortis, c'est : 1i parce que je serai
tr:s libre de remplir mes devoirs; 2* parce que je
pourrai faire du bien aux fantassins des tranchees. n
VollI de l'hroisme froid, r6fl6chi et, par cons6quent,
bien meritoire. II avoue lui-mnme t,que ce choix a
impressionni ses camarades et, tout de suite, ils en ont
devink et apprci6 les raisons; aujourd'hui, c'est presque
la seule manibre de precher, les actes. n Dans cette
meme lettre adress6e an P. Villette, apres s'etre mis
en regle pour les permissions de pauvret6, comme le
le ferait un petit seminariste, il ajoute cette phrase
qui peint son ame a la fois obeissante, vaillante et
desireuse de voiler cette vaillance sous la n6cessit :
c On a demand6 des volontaires poufla Serbie; je me
suis pr6sent6 d'autant plus que j'6tais Ie premier sur
Ia liste des d6parts forcts. Je n'ai pu vous prevenir A
1'avance, parce que je n'ai eu que quelques minutes on
quelques secondes pour choisir. )
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CHAPITRr

XV

PREPARATION PROCAINE A L'EXPADITION D'VOENT. -

BOURGES

(Novembre-dicembre 1915.)

Le nouvel officier obtint la permission d'aller
montrer son beluniforme a ses chers parents, soit dans
les Landes, soit a Bordeaux; il ne voulut pas troubler
leur joielpar I'annonce de son depart en Orient. C'est
qu'en effet, comme il le dira plus tard, ceux qui
savaient notre destination disaient tout bas : a Ce sont
les bombardiers pour I'Orient, des condamn6s a
,
mort. v
Bourges avait 6t, d6signi comme le'centre d'instruction de 'artillerie de tranchee, c'est 1l qu'il se rendit
vers le .5 novembre. II fut affecte & la i i* batterie
r6giment d'artillerie de montagne.
de 58 dAsII s'agit de faire les priparatifs; comme il veut 6tre,
suivant ce qu'il crit le 21 novembre ig15, t un petit
missionnaire au service du bon Dieu ainsi qu'un bon
chevalier et canonnier aw service de la France ), il
prepare tout en cons6quence. D'abord une chapelle
bien garnie; c'est Ice qu'il appelle son equipage de
croise et de Missionnaire : calice, saintes huiles, cru-cifixdes vceux, etc. Ensuite, les accessoires que le pays
s :,. une grosse canne pour
d'Orient ren' nceaes
gravir les ravins; un'b&ret, un grand beret contre le
soleil d'Orient; qne gourde de 2 litres : ce qu'on appelle en Lorrainepee de bouc; c'est ce qu'il y a de plus
pratique, de plus 6conomique, de plus solide; le reste
ne vaut rien pour faire campagne; enfin, un thermometre qu'il emporte sur la foi d'udi confrere, en prevision des finvres, u les experiences orientales du bon
M. M... sont plus que precieuses en cette circonstance ;
le voili 6quip6, armi; il faut s'occuper des autres.
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M. DAGOUASSAT

Le lieutenant, commandant la batterie, a rendu de
lui ce t6moignage : a Toute l'activit6 de Dagouassat
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et toute sa bonne humeur furent grandement mises a
contribution pendant les jours employes a la constitution de la batterie : quelques hommes venaient bien
de I'artillerie, mais beaucoup plus du train des equipages, de 1'infanterie et de la cavalerie; la r6partition
et I'instruction du personnel pour en obtenir un bon
emploi itait uoe mission delicate dont il s'acquitta &
merveille. a Nous avons enfin nos pices de tir, nos
ý
muletiers, nos conducteurs, t6lephonistes et brancardiers. » M. Dagouassat dit de son c6t : (cOn est occupe
toute la journee, bien que ces occupations ne soient pas
aussi fatigantes que le surmenage de Fontainebleau. ",
11 ajoute, le 25 novembre 19 5 : ( Nos hommes ont I'air
tris entrain; lelieutenant qui tst a notre t&te est bien
brave; comme infirmier, nous avons un pr&tre breton.
Voili qui va nous permettre d'organiser de belles c6re-

monies. n
II veille done a ce que ses hommes ne manquent de
rien et cette sollicitude ne cessera plus. II 6crira le
14 septembre 1916 : cNous itions tout deneuf habill6s
en partant de Bourges, d'un bleu horizon dont j'etais
fiqr. Pen a pen, le bleu s'est fan6, parfois meme, ga
prenait de l'air par quelques fenetres au mois de mai.
Alors grande revolution: on nous donne des costumes
16gers en kaki it me voila de nouveau fier de nos
troupes. Maintenant, le kaki a fait comme le bleu
horizon; de plus,'la fraicheur va revenir et il va etre
grand temps de nous replumer. v Et il ajoute ces
paroles qui t6moignent de sa sollicitude :' II faut
bien s'occuper de m6nage, puisqu'on est un pen pire
de famille de ces grands enfahts; il faut voir s'ils ont
froid, s'ils ont chaud, aller goiter leur soupe et leur
bouilli; hklas! je ne suis pas cuisinier pour deux sons. ,
Parmi les hommes de sa batterie, une mention spbciale est due A son ordonnance, le fiddle Hubert, le
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brave Hubert,lemodele du serviteur humble et d6voui.
Une affection profonde unira ces deux hommes :
M. Dagouassat a commenc6 par faire grand plaisir a
Hubert en le photographiant & Bourges; il lui assure
dans la suite l'exp6dition de colis; ii le veille quand il
est malade; il lui laisse sa montre en h&ritage en cas
de mort; de son cote, Hubert a vouC un culte pour son
lieutenant, le patron, le vieux, comme il I'appelle; il
sera aux petits soins pour lui, attachk corps et ame A
son service. u J'ai passk dix-sept mois avec lui, 6crirat-il apris la mort de M. Dagouassar, et j'ai toujours
it& bien heureux; je le consid6rais comme un pere
pour moi, je ne le craignais pas, au contraire, des fois,
j'itais oblige de lui dire : ccEh bien!, mon lieutenant,
faites done ceci, faites done cela. * Eh bien! il me,
r6pondait : ccVous avez raison, je vous ecoute. n Je ne
puis m'empecher de pleurer quand j'y pense. Nous
disions toujours la sainte messe tous les dimanches a
neaf heures et demie; avant, je ne savais pas la servir
et c'ktait lui le pauvre vieux qui m'avait appris et
maintenant, je sais tout par cceur. n Ily ena six pages
sur ce ton; elles sont un sincere et naif timoignage
de l'attachement du fidle Hubert pour celui qu'il
avait commence i aimer depuis Bourges.
M. Dagouassat ne s'occupait passeilqment de recruter des hommes, il preparait aussi le materiel. u II
s'agit de mettre sur pied quelque chose d'in&dit o,
crit-il, le i" d6cembre i915. II parlera sguvent avec
enthousiasme de a ses canons de 58 millimtres, de
vrais canons, tous fabriques en g195
O.
Ce n'est plus
comme autrefois, oiu'on dfinissait les crapouillots,
4, des espices de pCtards qui tuent les
voisins. ýa,
c'etait le vieux temps; aujourd'hui, nou- sommes a la
hauteur; remis6s, les antiques mortiers de bronze;
disparus, les fragiles canons en tuyau de potle; r6organi-
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sees et consid6rablement augmentees, les premieres
batteries des piliers de prison; on est.baptise artillerie
de tranchbe; nous sommes les bombardiers et notre
mattriel le plus ancien date de g1x5. Nous tenons
prAtes nos bombes et nos mrches; car c'est avec une
miche a la main que nous mettons e1 fen & nos bombardes, au moyen d'une corde enflammne, la mche des
artilleurs de la guerre de Cent ans. Pour relever notre
fiert6 de canonniers du vingtieme siecle, il faut ajouter
qu'i la place du boulet de pierre nous avons la bombe
bourr6e d'explosifs que les journalistes appellent torpille aerienne et telles de nos torpilles frangaises font
Sbel et bien la pige an colossal 42o. II a done l'amour et
la fierte de son arme et il met en tate de ses lettres.de
Bourges : a Chez les crapouillots, les poilus des poiIns n,.acertainement Jeanne d'Arc avait des canons de
ce genre; vous pensez si je suis ier d'etre l'6aule de
I
Jeanne d'A*c.
Quand il a un moment libre, il'va visiter la cath6drale de Bourges, a le splendide sanctuaire dedi6 a
Saint-ltienne, le diacre martyr. C'est une de nos belles
cath6drales francaises, la soeur des Notre-Dame de
Paris, de Reims, de Chartres, de Beauvais. tElle a
ciaq nefs d'one puret6 de ligne admirable, 6clairies
par d'antiques vitraux des treizieme, quatorzieme et
quinzieme siecles. Lorsqu'on songe a toutes les foules
qui, sont passies par IA, aux mamans qui y ont pleurk,
epees,
aux guerriers qui sont venus faire b6nir leurs
aux croyants, aux p6cheurs qui s'y sont agenouills
pour recevoir le pardon, on se sent empoign6; Bourges
-a toujours 6tE comme le dernier rempart de la terre de
France depuis Vercing6torix jusqu'I nos jours; au
temps de Jeanne d'Arc, le roi Charles VII n'etait plus
que le roitelet de Bourges. Bienheureuse cathtdrale
qui, apres avoir entendu l'angoisse des agonies fran-
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gaises, assista aux resurrections du pays! Comme le
coeur se remplit d'esp6rance surtout en regardant les
miracles du passe et les protections d'aujourd'hui qui
sauvegardent la douce patrie.
« Notre douce France, si vous saviez comme nous
I'aimons, nous, les missionnaires chevaliers, nous qui
partons pour la croisade. Elle est si belle, l'ime de la
France, tant g6nereuse et semeuse de christianisme et
de charite. ,
M. Dagouassat continue de la-sorte ses considerations philosophiques; ii montre saint Vincent an
dix-septieme siecle s'efforcant de ranimer les peuples
infidMles, soulageant les mistres des chritiens oppri-m6s; il retrace ensuite a grands traits les interventions de la France en Orient par ses missionnaires,
ses seurs de charite, ses soldats, pour secourir les
peuples opprimbs par les Turcs comme les Armniens, les Maronites et il termine sur un ton triomphant :. t Nous continuons, nous, les jeunes, a
r6aliser les desseins de Dien. ) II terniine ainsi
la lettre du 2 decembre : u Irons nous a la croisade?
Notre vie de Missionnaire dolt etre debordante,
f6conde, je suis heureux. Si plus tard vous apprenez
que j'ai fait mon devoir jusqu'au bout, ii faudra demapder an bon Maitre qu'il me donne une place dans le
ciel afin que j'y prepare celles de tous ceux que
j'aime. ,
.Pendant son sejour a Bourges, it obtint d'aller passer
vingt-quatre heures a Paris pour recevoir la b6nidiction de son Supirieur, saluer ses confreres et surtout
se placer sous la protection de Marie inmaculee. II
vint donc.le 27 novembre 1915. Or, c'etait quatre ou
cinq jours apres le fameux incendie du Bon Marchi
qui s'etait arr&et providentiellement a la maison des
sceurs; ( la rue du Bac 6tait encore fermee et gardke;

-

467 -

il y avait encore une odeur d'incendie; j'ai vu de pros
les ruines de l'annexe du Bon March6; j'ai vu, j'ai
constat6 la preservation extraordinaire, miraculeuse
de tous les batiments des soeurs qui n'ont pas mime
6ti noircis par la fum&e, alors qu'ils 6taient colls aux
magasins en flamme ,. a Le matin, j'ai assisti A la

messe cardinalice, puis c~lbr6 le saint sacrifice au
maitre-autel; le soir, on a parl du fait merveilleux de
la semaine prec6dente, I'incendie. de l'annexe du Bon
March6 qui n'ose s'attaquer aux bitimepts de nos
soeurs; cette conference m'a mis plus d'une fois les
larmes aux yeux. »
II s'en revint plein de confiance et de joie, pr&t a
partir pour Marseille au premier signal. Mais ii fallait
avertir ses parents.
I1 icrit i la sup6rieure de Sainte-Eulalie : a Je ne
sais pas trop comment la pauvre c mayotte n (petite
mere) supportera la nouvelle de ce depart que je
n'ose pas lui annoncer. Je la confie a la bonneVierge
et a vos bons soins., Quatre jours plus tard, ayant
appris qu'elle connaissait la triste nouvelle et qu'elle
s'6pouvantait de ce voyage comme d'une mont6e
au Calvaire, il la rassure : a Puisque vous le savez,
je vous apprends quetje vais faire un petit tour ou si

vous le prif&rez, nous organisons une grande balade;
j'appelle cela ma croisade. Vous dites que je commence mon chemin-de croix. II y a sans doute des
souffrances du corps, mais elles sont tres, tris supportables; des souffrances -morales, je n'en ai guire et
pourtant ce sont celles-la qui torturent. Et pu'is, apres
tout, on n'a pas le temps de penser qu'on est mal a
l'aise, it y a bien autre chose. A faire. Donc, s'il y a
quelqu'un qui monte au Calvaire ce n'est pas moi. Il y
en a qui le montent 4 ma place.
t Le bon Dieu, pour me donner du coeur, m'a permis
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de dire la sainte messe tous les jours. Si vous savier
comme le divin Maitre travaille les ames lorsqu'elles se
trouvent en face du divouement, du sacrifice. »
II console encore ses parents par cette pensee : ( Oit
que nous allions en Orient, je suis certain de.rencontrer des Sweurs et des Missionnaires. Donc, soyez bien
tranquilles, je serai soign6. La famille de saint Vincent a toujours 6tk si bonne pour nous. ,
II a done du courage et it en donne aux autres. Son
lieutenant .crit : a La pensee de l'loignement -tait
penible pour beaucoup; mais la bonne humeur, Ie
devouement, les paroles d'encouragement de Dagouassat eurent raison de l'immonde cafard, et tous 6taient
joyeux le jour de notre depart pour Marseille. C
C'est
ce que confirme une carte envoyee par M. Dagouassat
en cours de route.: t Les hommes sont joyeux, bien
en train, et moi, done ! n; mais songeant a la tristesse
que ce depart cause a d'antres, il ajoute d6licatement:
( II faut me le pardonner. , En passant & Tarascon,
les souvenirs de Tartarin remontent i. sa memoire ; il
raconte i ses hommes les prouesses de Tartarin dans
les Alpes et au milieu des lions d'Afrique; il lear
dicrit les cinq positions diff6rentes de la chechia de
Tartarin; bref a il y a tellement du Tartarin dans l'air,
par ici » que pour un peu il le deviendrait lai-meme.
I1 6crit a la meme tpoque A une de ses parentes, aspirante Fille de la Charit6 : a Sois toujours joyeuse. La
joie du bon Dieu, celle qui dilate les Ames et lear
donne une grande paix vient : i* de ce qu'on a la conscience en paix; 2" de ce qu'on fait son devoir jusqu'au
bout. Voila le secret de la joie, du bonheur, 4

CHAPITRE XVI. -

46 9 E

ME.a VERS L'ORIENT

(t-26 decembre 191g.)
S
M. Dagonassat, arrive a Marseille, n'eut pas le
temps d'admirer les beaut6s de la ville ni de faire
toutes les visites d6sirables. II lui fallut loger ses soldat~, parquer ses chevaux, caser son mat6riel de guerre
avant d'embarquer tout cela sur la Seine et la Savoie,
les deux navires qui devaient transporter 1'exp&dition.
11 a le temps cependant de griffonner quelques lignes
pour consoler ceux qui pleurent la-bas k Bordeaux et
a Pouy : ses paroles sont graves : , Vous savez que je
ne fais que mon devoir et que toutes nos peines sont
les semences des rdcompenses a venir. ) Ailleurs, oi
on est moins sensible,-il 6crit,: , J'espere que nous
arriverons IA-bas, au bon moment, lorsqu'il faudra se
regarder dans le blanc des yeux, bien en face. Ne
craignez. rien, nous ferons rela en chevalier et missionnaire. k
11 se recommandea Notre-Dame de la Garde dont le
gracieux sanctuaire domine le port; car, dans cette
traverske, ce ne sont pas seulement les fiots agit6s
qui sont A craindre, ce sont surtoat les torpilles lanc6es insidieusement. a I faut compter avec les sousmarins, 6crit-il; on plut6t non, ii vaut encore mieux
compter avec la sainte Vierge qui nous garde. ),
Ce fut done le dimanche g1d6cembre, a sept heures
du soir que, monte sur la Seine, il quitta la terre de
la France qu'il ne devait plus revoir. L'-glise I'invitait a r&citer I'office du patronage de saint Vincent et
elle lui mettait devant les yeux le beau moddle de
l'Ap6tre de la charit6, rappelant dans Ia cinquiime
leton que les enfants du saint doivent secourir les
pauvres, assister les malades, faire la classe aux en-
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fants et meme soulager les corps et les ames de ceux
qui combattent, inter ipsa bllatorum arma duplicantes
ubique subsidium corporibus nempe et auniis. Cette
pensee encourage, reconforte M. Dagotassat, et, comme
son bienheureux Pire, il se prepare A faire ce qui est
bon, ce qui est juste, ce qui est vrai.
t Notre transport est assez grand. mais n'a rien'
d'extraordinaire, a peu pros 8o metres de long sur xo
ou 12 de large. On n'y est pas mal. Je suis i la table
des officiers, le lieutenant en second, le docteur et un
medecin militaire qui va rejoindre 1'arm&e d'Orient.
Ils sent tres convenables, tres serviables; ils ont mis a
ma disposition une cabine oiu j'ai tout ce qu'il faut. Et
puis mon ordonnance est lk aussi qui m'accompagne ;
done je suis on ne pent mieux. n
« Au d6part, la mer Ctait calme et loogtemps je suis
rest6 a l'arriere du bateau regardant les lumiires de
la c6te qui scintillaient doucement; c'est curieux, cet
- au revoir , que je leur disais et que j'adressais a
notre France ne m'a pas emotionn• tant que ga; sans
doute il y avait 1'6nervement et la fatigue de la journee et aussi nous en avons tant vu depuis quinze on
seize mois! Un ev6nement de plus ou de moinsne nous
secoue pas outre mesure et c'est tant mieux; sans cela
notre pauvre sensibilit4 nous ferait perdre la tete. n
La journe du lundi, il paya son tribut a la mer :
a Les vagues font piquer du nez t notre transport, et
alors j'ai l'estomac a l'envers. C'est un sport nouveau.
Autrefois la bicyclette, maintenant le bateau. Les
inconvenients ne sont pas du. mime genre, mais
1'apprentissage est un peu ribarbatif; sans doute, je
n'ai pas 4 me plaindre de plaies ou de bosses, mais il
y a certaines r6volutions stomacales qui ont leur c6te
deplaisant,
Le lundi soir, 20 decembre, ii s'enhardit a souper
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et depuis a j'ai toujours gard6 ce que je coniais avee
hesitation mon estomac ; n'empAche qu'on a toujours
la tete lourde et la langue aussi; d'ailleurs comme le
vent s'est lev6, certains matelots. ne sont guLre plus
fixes que nous. n
Le mercredi 22 d6cembre, il ecrit:. Jusqu'l I'heure,
aucune emotion; nous avons aperu kl'horizonles montagnes de la Corse, -de la Sardaigne, quelques iles
d'Italie, deux ou trois bateaux, et c'est tout. )
II envoie la photographie des canons qui se trouvent

sur la Seine, t canons qui ne fument pas de gros cigares,
--mais qui sont charges de couler tous les sous-marins
qui voudraient nous faire cadeau d'une torpille. Vous"
savez que maintenant, en plus de la torpille, les sousmarins sent arm6s de canons dont ils se servent lors*qu'ilsnaviguent en surface; naturellement, pour cette
manoeuvre, il fant une mer calme, une mer sans grandes
vagues. En plus de zios canons, nous avons les mousquetons de mes artilleurs qui ne demandent qu'i descendre des Allemands. Surtout nous avons la bonne

Vierge; esp6rons qu'elle nous conduira jusqu'au bout. v
II constate le 23 d6cembre que a la mer est belle
-et que le soleil bien chaud exagEre vraiment et fait
oublier que nous sommes en d6cembre. Mais *a fraicheur a le temps. de nous rattraper une fois que nous
serons dans nos trous de crapouillots. »
Le 24 dcembre, u aous continnons & avoir beau
temps et pas l'ombre d'un sous-marin. Actuellement,
nous sormmes dans les iles de la Gr&ce etdemain matin j'espire que neus nous arr&terons dans Pile de

Lemnos et la je pense powvoir dire la sainte messe. "
a Pendant la traversie, je suis oblige de me contenter
de la communion spirituelle, Ce matin la tel6graphie
sans fil nous a appris que les Russes essayeqt de d#barquer en Bulgarie. Cela veut-dire que nous arrivons
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au boa moment. II met en garde cependant contre les
fausses nouvelles si fr6quentes, et c'est une recommandation qu'il ne cessera de faire. a Les journaux
de France, dira-t-il dans quelques jours, battent la
grosse caisse sur notre compte; en rialite c'est le
grand calme. n
Le 25 decembre, il entre a dans la magnifique rade
de Moudros que les Allies ont transformee en port de
guerre et oi I'Jn voit pros de trois cents navires. C'est
la que j'ai passe la fete de Noel; j'y ai dit la messe
dans Ia cabine de I'aum6nier du Suffren, notre vaisseau
amiral. Notre premiervoisin 6tait l'Aquitasia,le jumeau
du Lusitania. »
Le 26 dicembre, ilest en vue de Salonique; " la
brume que nous apporte le Vardar emp&che de voir la
ville. On vient de faire avec la grace de Dieu un excellent voyage qui est en meme temps un pelerinage et
une croisade; je compte toujours sur vos bonnes
prieres. ,
Enfin il descend a terre le 26; a vous remercierez la
sainte Vierge de notre voyage et vous ne vous impatienterez pas trop si mes lettres mettent du temps a
venir; tout ca, c'est pour la France n.
CHAPITRE XVII. -

ZEITENLIK. -

LE DEBARQUEMENT. -

SALONIQUE

LES INDIGkNES, LES CONFXkRES, LES SCERas

Ce qui le frappe tout d'abord, c'est la salete des rues

de Salonique qu'il compare a celle des fortifs de Paris,
ce sont les costumes cosmopolites des habitants, c'est
le grand nombre des Juifs. II se Tappelle ses souvenirs scripturaires, lesActes des ap6tres, les deux ppitres.
aux Thessaloniciens et il 6tablit une comparaison entre
le peuple de Thessalonique vu aujourd'hui et celui que
rencontra saint Paul. II a soin d'ajouter qu'il craint

d'etre inexact parce qu'il est trop jeune et trop igno-
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rant du pays. Cette precaution oratoire rappelee,
donnons cette petite page qui nous montrera sinon la
rialite, du moins la pensee de M. Dagouassat. a 11 y a
beaucoup de laideurs par ici; vous souvient-il que des
bonzes juifs avaient pay6 des apaches pour assommer
l'ap6tre et sa communaut6 naissante? Soyez surs que
des gens a vendre, qa ne manquepas dans la cohue des
portefaix, des ramasseurs de boue, desmarchands de
mandarines, dans ces foulesde faineants de toute race
et de toute cul6tte, car c'est par le falzar qu'on arrive
parfois a discerner les anchtres, ainsi que par le nez.
Vous souvient-il aussi que saint Paul leur recommandait de travailler, de ne pas s'occuper de ia fin du
monde et encore de ne pas voler leurs amis ? (a n'est
pas change ; c'est momifiL, dirait le P. Gibiard. La ville
compte, environ 70 ooo Juifs; ils volent sur tout,
sur la qualitA, sur la quantitd; et on est oblige de leur
acheter; on est si loin de la France. Mais on se r6signe
a cela comme A tout lereste; je ne savais pas tout de
m&me en venant a Salonique que j'y trouverais tant de
Juifs. N'importe qu'avec toutes leurs voleries, ils ne sont
pas si heureuxique nous.Comme ilstremblent, lorsqueles
bombes allemandes pleuvent sur leurs magasins; nous
autres, nous avons alors plut6t envie de rire. Quant
aux Aniglais, c'est alors qu'ils .sont rayonnants. ,
Pour illustrer sa description peu flatteuse, il envoie
comme specimen ,une vdritable beaut6 dans son costume national; vous devez croire qu'elle pleure, du
tout, elle sourit de sa plus atroce grimace devant
Fobjectif deron camarade qui la faisait poser ea
pleine rue de Salonique ».

M. Dagouassat aime-i discourit sur la religion orthodoxe, les chr6tiens grecs, qu'il appelle les protestants de r'Orient. AII n'est pas difficile de s'apercevoir,
dit-il, que, s4par6s de la religjon catholique, les Grecs
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ont perdu beaucoup; leurs eglises sont sales, leurs
pr&tres sans dignit6, leurs cimetieres ignobles; pas de

tabernacle dans leurs basiliques, rien que des images
.qu'ils viennent baiser et c'est la toute leur pratique;
que ferions nous done, nous autres, si nous n'avions
pas de tabernacle, si nous ne pouvions pas nous approcher la, tout contre notre Ami, et pour ainsi dire les
yeux dans les yeux lui dire : a Voili, il y a telle et
<telle chose qui me coite; j'ai telle peine qui est
-u lourde; tout seul je ne puis. Aidez moi-. n Non, ces
pauvres gens ne connaissent pas les conversations avec
1'Hostie vivante; on se releve plus fort lorsqu'on s'est
mis a genoux et qu'cn a courb6 le front pour recevoir
le pardon ou la binediction.
Lorsque je fais la comparaison entre la physio;omie
des Filles de la Charit6 qui sont ici et des autres
femmes du pays, qu'elles soient turques, grecques,
juives, on sent que vraiment le coeur d'une catholique
est un nid d'esp&rance, de joie, de force, de bonth.
11 a visite I'6glise Sainte-Sophie de Salonique :
H C'est la plus propre de toutes, a part naturellement
l'eglise catholique. Ces pauvres grecs schismatiques
font peine a voir avec leur pi6t6 tout extirieure, mettant toute la religion dans les baisers donn6s aux
images exposees danslJes 6glises. n
Dans une autrelettre, il dit deSainte-Sophie uqu'elle
est la plus belle basilique de Salonique. Mais ca ne
vaut pas nos 6glises catholiques. ,Apres avoir expos&
les erreurs des Grecs, il conclut : - Ces gens-lk ne
savent pas combien le bon Dieu est bon. a
II ne faut pas croire cependant que M. Dagouassat
ait vu tout en noir : a 11 y a du bon A Salonique
tout comme au temps de saint Paul. Ce dernier n'avait
pas assez de belles phrases pour habiller les affections
de son grand coeur pour ses chers Macedoniens. Cette
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race n'est pas morte. Je vous assure que j'ai 6t6 touch6
de voir un des fermiers de Zeitenlik s'app'rocher de
moi des qu'il a su que j'6tais prktre, pour me baiser
respectueusement la main. Les enfants des seurs sont
charmants, vous chantant en un fran-ais 6mouvant nos
cantiques populaires et nos chansons d'6coliers. C'est
une des choses qui ont frapp6 ici les.soldats qui savent
voir et qui veulent ktre loyaux: l'action des Missionnaires soit hommes soit femmes. u Mais il y en a done
a partout de cette graine. C'en est bourr6 par ici, de
c Lazaristes! a me. disait encore dimanche dernier le
g6n&ral commandant I'artillerie de 1'arm6e d'Orient.
Chose curieuse, ce n'est plus aux Jesuites que les purs
se buttent parici, c'est a ces tres qui portent le nom
6trange de Lazaristes et qui sont embrigad6s par le
franc P. ,Lobry, lequel, d'ailleurs, est en bons termes
avec tout le monde. »
Telles sont les impressions que M. Dagouassat
6prouve en parcourant Salonique et les environs; une
petite curiositjqu'il signale est celle. de la diversit6
des dates : c Dans les boutiques de Salonique, les soldats tout frais d6barqu6s trouvent: acheter -, et &
quel Oirix! -une merveille de calendrier a trois dates;
date juive en tres gros caracteres, puis les deux dates
chritiennes, vieux style et nouveau style, comme on
dit; c'est une vraie trouvaille pour les soldats qui,
bien souvent, sont en retard ae coirespondance. Lorsqu'ils ont laits6 passer la date rqmaine et francaise,
certains au lieu d'invoquer le trop connu : cC'est la
u guerre! C'est la faute aux Bulgares! C'est encore
c les sous-marins!b expliquent strieusement: c Je me
a suis trompi de calendrier, j'avais pris le grec; en
-tpays perdus, etc. > Et cela leur permet de gagner
une quinzaine. w
A peixe les crapouilots 6taient-ils dibarqu6s que
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les avions allemands firent une tourn6e sur Salonique.
, C'ttait fin d&cembre et juste j'etais en pleine ville
lorsque j'apercus les flocons blancs des shrapnells qui
encadraient un avion; tout de suite je reconnus mes
vieux amis de Lorraine. « Qu'est-ce qu'ils viennent
, faire dans cette galere ? Les soldats s'interessaient
beaucoup au tir contre les Allemands et la population
civil enhardie regardait aussi. Une heure apris, un
aviatik vint encore lancer des bombes dans nos parages.
R6sultat: arrestation des indisirables. Le lendemain,
on arretait encore et dans une rue je traversai un
groupe de quatre gendarmes qui venaient de mettre
les menottes a un gros gaillard aux cheveux roux. ,
M. Dagouassat se lance alors dans des considerations sur l'occupation de Salonique. II constate que
les Anglais en g&ndral et aussi nos marins ont longtemps hesit6 au sujet de cette exp6dition. D'apres lui,
c'est un coup de maitre, parce que si nous n'avions pas
occup6 Salonique, les Allemands I'auraient-fait et avec
cette ville ils auraient 6tC maitres de la Grce, des lies,
ils auraient pu fermer le canal de Suez et r6gner dans
1'Adriatique.
Passons des idees a la r6alit6 et allons voir le premier campement de M. Dagouassat:= Le camp de
Zeitenlik ou nous duimes nous installer, 6crit son lieutenant, 6tait alors un bled d6sol6 sans un arbre et fort
boueux. ,), Depuis notre d6barquement, ecrit le 4 janvier M. Dagouassat, nous sommes dans une graiide
plaine a c6ti de Salonique, la plaine de Zeitenlik;
peut-6tre avez-vous dbji entendu ce nom quelque part;
dans nos Annales, il y est assez souvent; car il y a 1i une
maison de soeurs et un s6minaire tenu par les Missiennaires. C'est tout au plus a un quart d'heure de nos
tentes; j'en ai profitt pour y dire la messe tons les
matins. Riception charmante. Dimanche dernier, j'y

-- 477 ai vu le general Sarrail qui venait inaugurer un h6pital auxiliaire 4lev6 dans les dipendances de la Mission.
( Nous sommes sous la tente; mais cela m'a servi
d'avoir fait deja campagne, je suis presque trop bien;
je me suis procure une tente oi au besoin je puis dire
la sainte messe; 'l dedans, il y a la place pour ma
cantine, ma chapelle, un lit d6montable, un pliant et
une petite table ; qa mesure 2 metres de long sur i m. 5o
de large. N'est-ce pas qu'on est des princes avec
cela ? ,
t II ne fait pas froid par ici; nous avons m4me de
tres beaux jours de soleil. n
La lettre pr6cedente est 6crite A sa -famille; aussi
ne pr6sente-t-elle que le beau c6ti. Voici une lettre
6crite a un de ses confreres; elle montre un peu le
revers : 4 Nous sommes dans une boue sans nom, consequence de quinze jours de mauvais temps; un bivouac
de tentes. dressbes A la hate an milieu d'un champ
labour6, un paysage sans arbre, sans un arbre, except6
ceux de notre seminaire et t'un cimetiere russe. ,
II envoie la photographic de sa maison ou a cagna
vertde ; verte parce que faite en roseaux verts. C'est
1• que je mange. Elle est pladtet en plein champ au
milieu des terres labour6es. t C'est du'grand luxe au
milieu de tant -de boue. n Heureusement qu'on lui donne 1'hospitalitC. c La
r6ceptiqn que j'ai trouve, soit a Salonique, soit a
Zeitenlik de la part de nos confrbres et de nos chores
seurs a 6t6- on ne peut plus douce et r&confortante.
J'ai aussi rencontre chez eux et avec quel plaisir plusieurs de nos confreres aum6niers qui m'ont aide de
leurs conseils; j'en avais besoin; car ici, on n'a pas
toutes les commodites du front franqais.
,
II parle souvent des confreres et il va les voir le plus
qu'il peut, maintenant et plus tard, meme lorsqu'il sera
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iloigp6 d'eux: t Le 25 janvier, fete de la Conversion
de saint Paul, j'ai tenu
r
passer cette journke en
famille; c'est une de nos petites f&tes i nous, l'anniversaire du premier sermon de saint Vincent de Paul,
missionnaire. Je suis done descendu de nos collines
rocheuses vers la ville de Salonique, une bonne petite
chevauchee de deux heures. »
II 6crira le 18 fivrier : " Hier, je n'ai pa vous ecrire.
C'est que je suis all6 B Salonique feter evec nos confreres le bienheureux Clet; la route est longue, quelque
chose comme 27 kilometres a cheval et autant pour
revenir; mon brave Germanicus en avait assez, d'autant plus que j'etais charg6 de commissions : papier a
lettres, savonnettes, vin de messe, cierges, encre, riv&lateur pour photos, boulons, peinture, calicot, lunettes.,
Chaque fois qu'il se rend a Salonique, il aime de
plus en plus sa vocation qui, pour une famille de
quelques membres qu'il a quitt6e, lui a donnk le centuple ici-bas. II raconte comment il a &tC requ: uA Sa-'
lonique, toujours la meme r6ception par le P. Lobry,
tres paternel. Le bon M. Blanchet me recevait si bien
lorsque j'allais le voir dans sa maison de Zeitenlik. II
parle de meme de M.Levecque et des autres confreres
qu'il rencontre. Des qu'il apprend qu'un missionnaire
est mobilis6 dans la r6gion pres de Ilii, il s'enquiert
de sa r6sidence, il cherche a le voir, et comme 1'affection s'entretient par les petits cadeaux, a I'un d'eux
qui est mal ravitaill6, j'irai porter demain... de la confiture n, dit-il.
II confesse que les soeurs ne le laissent manquer de
rien; il raconte comme un grand honneur que Kila
smur visitatrice de Constantinople I'a fait monter a
c6t6 de son cocher durant quelques kilombtres; on
saluait beaucoup sur le passage, mais ce n'&tait pas
moi qu'on saluait ,.
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11 prend part aux joies des sceurs : * J'espere aller
voir demain les Filles de la Chariti A l'occasion de la
fete de l'Annonciation, dire la sainte messe dans leur
chapelle, puis rentrer le soir l'Mme retrempee a.
II ne tarit pas d'-loges sur les seurs, sur le bien
qu'elles font : t Ce sont des drapeaux francais, 6crit-il;
elles font aimer la religion et la France; et alors dans
ses discours a seshommes, apres leur avoir parl6 de la
France aux saints innombrables, aux laboureurs honnetes et croyants, la France aux resurrections miraculeuses, la France des cath&drales, la France des
chevaliers, la France des ap6tres, il termine par la
France des Filles de la CharitL. D
a Demain, ajoute-il un peu plus loin dans la meme
lettre, 1'intention de ma messe se portera tout entiere
vers les Filles de la Charit6; le bon Dieu seal salt
combien je leur dois! »
II apprend en avril que des sceurs doivent debarquer
apportant des nouvelles de celles qu'il connait en
France; vite il accourt; malheureusement, elles ne
peuvent descendre que le soir et il est obligi de repartir de bonne heure ayant trois heures de cheval a
faire avant la nuit pour retrouver sa chore cagna.
- Avant de partir, j'ai vu notre chere soeur visitatrice
tres, trbs bonne qui a bien voulu se charger de donner
, mon sujet les meilleurs renseignements; que j'ai
une mine de mardi gras, que le cafard n'a pas de
prise ici, etc. »
Ce voyage s'effectuait peu apres un bombardement
assez meurtrier; il en raconte les details et il termine
ainsi: 4 Les sceurs avaient plein la cornette de morceau.
de vitres; c'itait a lafin de I'oraison, comme bonquet
spirituel, c'ktait tres bien choisi. Mais nos sceurs n'ont
pas eu de crise de. nerfs, ce n'ttait pas la peine. Elles
ont bonnement secouk leurs cornettes et fait le signe
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de. la croix pendant que M. Blanchet commeneait:
Introibo ad altare Dei. n
Quand il sera pros du lac Langaza, il ira voir les
sceurs de Kilkish on Koukouche, a vaillantes sceurs
dont 1'6cole est occupbe par des soldats et qui continuent a tenir leurs petites orphelines bulgares ».
Tout ce qui touche aux seurs l'int&resse et il se joint
aux priires de la Communaut6 tout entiere pour que
1'on prenne & Rome une tres heureuse decision en faveur de notre v6nerable Mere.
CHAPITRE XVIII
DOS-DE-BABA --

LA MESSE EN MACiDOINE

Apr:s 1'acclimation faite & Salonique, M. Dagouassat fut envoy6 & un pays qu'il a baptise :Ia Dos-deBaba ,; vous pouvez chercher sur toutes les cartes,
vous ne trouverez pas. En ce pays, il s'emploie a
priparer des emplacements de batteries lourdes.
i Nous sommes des mgntagnards. Oh! sans exagerer,
nous sommes perch6s a quelque chosecomme 5oo metres,
au-dessus de la mer; toutefois, comme la mer n'est pas
loin, il faut grimper &pic et nous avons eudu mal i
nous hisser ici avec nos voitures chargbes outre mesure.

Ces montagnes au flanc desquelles nous sommes accroch6s servent de defense naturelle a Salonique; nous
sommes occuls a les fortifier en vue d'une prochaine
attaque bulgaro-alleman-le.
a Le plan des A4llemands est de briser le cercle

oi ils 6touffent, pour arriver a l'Orient et 1U soulever le monde musulman, surtout 1'Egypte et les
Indes, ce qui nous ennuyerait beaucoup et prolongerait la guerre. Mais Salonique est maintenant bondee
de troupes alli6es, tandis que nos vaisseaux de guerre
montent la garde le long de la c6te. C'est ce qu'on
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appelle a leur boucher un coin ,,
nous ne souhaitons
qu'une chose : qu'ils viennent!
a II commence a y avoir des routes par ici, la oi nous
ne trouvions que des sentiers d'ines et de mulets. Les
soldats font tout A la fois : tranch6es d'infanterie, positions d'artillerie, routes carrossables. Pour avoir de la
pierre, on n'a pas besoin de creuser des carrieres, il
n'y a qu'k faire eclater les gros blocs qu'on trouve de
tous les c6t6s. Sans doute, ces fortes d6tonations de
dynamite, detonations incessantes, 6meuvent un pen
les gens de l'arriire et leur font croire a des salves
d'artillerie.
S( II n'est pas toujours facile ,de travailler; aujour-d'hui, I5 janvier, il-y avait un vent et un nuage gonfl6
de neige qui encapuchonnait la montagne! quel vent!
J'ai pu dire la messe quand m&me et en servir une
autre. Nos bonshommes, eux, ne son't pas sortis de
leurs guitournes de la journee; impossible de travailler; nos boyaux sont remplis de neige, je suis
pass6 chez eux tous : tII n'y a pas de cafard par ici ? )
Ils jouent aux cartes les pieds roul6s dans une couverture. Nos mulets sont en pleine bourrasque et ils tremblent sobs les glaons qui les cuirassent.
< Les Anglais, malgre la tempete, nous ont apporte
notre ravitaillement; ils disparaissaient sous la glace
et le givre, et alors je me suis pay6 le llaisir de leur
faire boire un quarf de vin francais -. dn iard, comme
nous disons - et de les conduire, a la cuisine ouils
ont trouv6 du cafe chaud.
t La neige n'a dtirb qu'unjour et maintenant un soleil
de mai s'empresse de la faire fondre. 11 fait bean
temps, une lumieresi belle! Les hommes ont beau salir
la terre, la lumiire du ciel garde sa beaut6, sa transparence, ses teintes mouvantes et vivantes. Autrefois
6tant gouyatol (petit enfant), j'ai vu de belles aurores
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qui auroolaient les premiers coteaux de.la Chalosse
et les soirs d'tt6 6taient bien beaux, lorsque le soleil
descendait du c6te de 1'ocian. Ici, c'est merveilleux
malgr6 la nudit6 du paysage rocailleux.
i II fait un soleil de printemps et un vent d'automne,
ce qui iait qu'i volont6 on a chaud a droite et frais i
gauche et vice versa.
a Nous sommeslog6s sur le penchant delapetite montagne, portes uivertes vers le midi et regardant la baie
de Salonique, tres bonne position. ,
Le soir se lvve, un petit vent sec qui creuse et donne
£ un app6tit de lion ,.
Le seul incident qui vient rompre la monotonie
des travaux, c'est la visite d'un zeppelin. « 11 s'aventura par nuit obscure; il passa au-dessus de notre
bivouac, mais je dormais profond6ment. A 'appel,
je grimpais sur la montagne pour voi) ce qui flambait, car un gros nuage noir montait dans le ciel.\
Avec mes jumelles, je pus me rendre compte que le
feu ne s'en prenait ni a notre s6minaire de Zeitenlik
ni a notre.6glise catholique. Un officier anglais rayonnant me langa la nouvelle : " C'est la Banque grecque! P»
Une visite moins d6sagr6able que celle des zeppelins, c'est l'arriv6e du courrier. i Je vous avoue que
cela fait plaisir, lorsque la trompette sonne an vaguemestre; le. rassemblement se fait imm6diatement, car
chacun est presque sir d'en avoir. C'est un bon moment de joie pour tous. , M. Dagouassat n'est pas des
derniers a goiter ce bonheur, car il a toujours aim6,
soit a &crire,soit a recevoir des lettres. t Je note soigneusement mes correspondances dans un pauvre petit
almanach. Je le revois B peu prks'tous les jours; car
les Francais n'ont jamais 6crit autant que durant la
guerre. ,) Ce qui le met hors de lui, c'est quand on lti
reproche de ne pas 6crire assez : i Vous ne savez pas,
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dit-il, qu'avant de parvenir A vous tracer quielques
lignes sur lesquelles je m'endormais plusieurs fois, il
m'avait fallu, a la nuit tombante, faire des kilom&tres
a cheval pour ramener les canons, m'occuper dans la
nuit de nourrir les chevaux, d'aller chercher les ordres
pour le lendemain, de faire manger les hommes, de
les faire chanter. Bien tard, je m'en lIlais faire mes
lettres. A la suite de ce reproche, j'ai eu une bonne
envie de ne pas vous r6pondre dutout; mais je me suis
vengi en remplissant huit grandes pages sans laisser
de blanc. Si vous saviez combien tant d'autres s'inquietent de mes silences forces et me les reprochent
affectueusement! II y en a tant qui ont le droit de savoir
et que j'ai le devoir de renseigner. , A la suite d'un
reproche semblable fait plus tard: 4 Se souvient-on
que je suis a la guerre? s'&crie-t-il ;se souvient-on que
j'ai des devoirs~y remplir, devoirs oi tout de suite il
est question de vie ou de mort ? c'est autrement grave
que d'arriver deux minutes en retard i un exercice on
meme un quart d'heure. , Nous devons avouer que
jamais reproche ne fut plus mal adressi; car M. Dagouassat a laiss6 unt•correspondance qui remplirait des
volumes. Ses lettres sont trbs nombreuses et la plupart
ont au moins quatre pages, quelques-unes en ont huit
et m&me douze. Sa grande dtsolation, c'est quand,
par suite des circonstances, il ne pent plus &crire ses
lettres, alors il a envie, dit-il, de se dqpner des coups
de poing; mais il se rappelle la maxime de guerre : il
ne faut s'emballer ni contre soi ni contre personne et
alors il prend son mal en patience.
Ce qui I'aide a supporter ces sacrifices et les autres
que la guerre impose, c'est la messe : - Le premier
dimanche passe au camp, 6crit son lieutenant commandant, il inaugura les c&6rmonies religieuses; cette
messe des dimanches d'Orient dans ces decors simples,
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nous en garderons tous un souvenir impirissable, de
meme que des belles paroles qu'il nous y adressait.
L'ap6tre et I'officier itaient •'unis dans le meme Utrt
qui possedait a la perfection les qualit6s de l'un et de
l'autre. Nombreux furent les camarades. des environs
qui, par la suite, furent heureux de pouvoir ainsi sanctifier leur dimanche et, dans nos divers cantonnements,
nous devions toujours trouver la m&me assiduit6 et la
meme ferveur. »
Puisque l'occasion se presente de parler de la devotion de M. Dagouassat pour la messe, montrons comb:en elle a &et grande et quelle force il y a puisee.
t Chaque fois que je dis la sainte messe, en prenant
dans mes doigts devenus noirs et rugueux a force de
travailler, je pose sur la pathne a c6te de la blanche
hostie une seule resolution : etre vaillant et humble
comme un Missionnaire, bon et doux comme une Fille
de la Charit6. n
Une de ses meditations les plus chores est de repasser dans son esprit les autels sur lesquels depuis son
ordination, il a fait descendre le bon Dieu. II a une
lettre d'une douzaine de pages sur ce sujet qni miriterait d'&tre donnee en entier, mais ce serait trop
prolonger cette notice.
Citons seulement les quelques lignes suivantes consacrkes a l'6glise d'Amance:
c Je me souviendrai toujours des quelques minutes
angoissantes pass6es devant le tabernacle de cette
6glise le 5 septembre au matin. Le bombardement du
plateau voisin qui fermait aux Allemands la route de
Nancy avait commence la veille an soir; la-haut, les
maisons croulaient sous les obus que la nuit n'arr6tait
pas et les pauvres gens .descendaient en pleurant;
assis derriere nos canons, nous les regardions passer,
essayant de leur donner courage; le cure lui-meme, un
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des derniers, passa vers dix heures en me disant : a Je
vous confie mon 6glise. , A onze heures, les obus se
rapprochent, encadrent nos pieces et mettent le feu A
la grange oh les jourspr6c6dents, nous couchions
tous. A la lueur de 'incendie, je distinguais le clocher
tout proche : ~ Vont-ils l'incendier, elle aussi? Et Ie
bon Dieu qui est dans le tabernacle? Dois-je abandonner mon canon pour aller- consommer les saintes hosties? v Je savais qu'elles etaient nombreuses dans le
ciboire d'or, parce que le matin, premier vendredi du
mois, j'avais donni la sainte communion a des femmes
du village et a des soldats. Les obus s'6loignkrent et
j'attendis le jour. A l'aurore, le bombardement recommencait, progressant peu a pen jusqu'a acqu6rir une
violence inouie. Je demandais la permission d'aller
jusqu'h. 1'eglise du petit village dont les habitants
avaient fui, eux aussi, pendant la nuit. Encore intacte,
la. vieille 6glise - classee monument historique tremblait a chaque explosion, ayant l'air de dire : ~ A
quand mon tour? ) A la hate, je passe une aube et une
6tole et a genoux devant I'autel, je demandai pardon
au bon Maitre de le sortir de sa maison ouI le retient
l'amour pour les hommes. Le tabernacle ouvert, je
communiai longuement, avec des soubresauts instinctifs, car les d6tonations etaient si violentes. que les
vitraux vibraient a se briser. J'en vis bient6t la cause.
A la sortie, dans la rue, des fantassins regardaient le
plateau et je vis qne le toit de I'6glise, li-haut, venait
d'etre crev6 par un obus juste au-dessus du sanctuaire.
Comme cela me fit de la peine! Ces autels bris6s!
Pauvre 6glise d'Amance , la voute criblie, au clocher
perc, mais toujours debout; debout aussi i l'interieur,
seule de toutes les statues, la statue de la grande Lorraine, notre Jeanne d'Arc! n M. Dagouassat continue
de la porte sa pieuse m6ditation en racontant tous les
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faits dont il a Wt6 temoin dans les diffirentes iglises

oi il a dit la messe.
EnOrient, il n'apas.d'6glise; c sa chapelle de tous
les jours, c'est une petite tente blanche, une guitoune
longue de 2 metres, large de i m. So, haute de 2, an
semmet du faitage; c'est vous dire qu'on n'est pas au
large, mais on est dans 'intimit6 du bon Dieu; elle
m'a cofti 150 frsncs, mais je ne les regrette pas.
SLe dimanche, il dit la messe en plein air : ( Mon
ordonnance me dit qu'ea France les messes ne sont

pas aussi belles; c'est qu'ils chantent. Et ils chanteront
encore davantage; le premier cantique qu'ils apprendront sera le Credo patriotique de M. Prancuf; ce sera
le cantique de la batterie. ( On le chantera dimanche 1
apres 1'6levation. Sans doute, nos offices n'ont pas la
splendeur de la messe algerienne qui a 66 immortalisee, je crois,"par le pincean d'Horace Vernet. Nous
faisons les choses plus simplement ici; loges dans un
ravin, un des nombreux ravips taillis dans la- basse
plaine que traverse le Vardar, c'est la desolation autour
de nous et nos anciens Marocains appellent u bled )
cette plaine sans culture et sans arbre tandis que le
ravin dess6ch6, c'est Yoned. Nos tentes sont accrochbes
aux pentes, face au Levant; P'une d'elles presque ea
bas a et6 agrement6e d'une terrasse; c'est une sorte
d'estrade, bonne place pour uni autel portatif. Avant
dix heures, je commence a poser mes banniires qui
feront le cadre de 1'autel et mettront tout de suite
un brin de coquetterie dans ce coin du cantonnement
et je sens que, de loin, les bombardiers admirent ces
bouts de calicot; I dix heures moins cinq, notre jeune
trompette, un ancien clairon de Jeunesse catholique,
qui posshde un joli coup de langue sonne 4 1'etendard ", et les groupes se rangent devant I'autel monte
sur une petite table et une planche d'araba (voiture a
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deux roues). Notie infirmier, un pr&tre breton, com-

-r;
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~

mence la messe; les refrains d'abord un peu timides
s'accentuent, montent et nous ambnent des canonniers
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voipins. Je leur parle et je les vois imniobiles, interessj.s
Sl'office, parfois malgr6 le fameux vent du Vardar,
si froid et si violent qu'il coupe la figure et les mains,
et, dans le prolongement de la valle, du c6t6 de l'.vangile, le majestueux Olympe se hausse au-dessus de 1.
mer pour regarder lui aussi le sacrifice du corps etdun
sang du Christ.
t Ces messes en plein air sont nombreuses par ici,
jamais je n'ai rencontr6 autant de pratres mobiliss
que dans ce coin; jamais je n'ai eu la moindre difficulti
pour ces petites fetes; sans doute, on est prudent,.
mais on nous laisse tranquilles.
,,Pourvu que tant de messes fecondent les plaines
de Mac6doine! Tout le long du jour, elles risonnent
aux appels des trompettes et des clairons et aux repetitions des cliques et des fanfares de r6giment; les visions de la France guerriere et chr6tienne sont empoignantes, lorsqu'on se met & les contempler et a rvcraux croisades diverses, .entreprises par notre patrie,
ap6tre, missionnaire toujours et malgr6 tout, sans le
savoir. »
Des mains g6nereuses lui donnent le linge et les I
ornements dont ii se sert, et chacun de ces envois est
l'occasion d'une belle lettre de remerciement : cJe ne
sais comment je dois vous dire merci pour le cordon
si beau. I1m'emeut profondement a la pensee des circonstances si extraordinaires qui accompagnerent sa,
naissance. Vous m'avez dit que vous I'aviez commenc*
en France et qu'il s'est achev6 au PB6ou. Planti ici, ili
a fleuri l~-bas. J'ai requ bien des cadeaux durant cettc'
guerre; sans vouloir .faire de preference, je ne puis
vous cacher combien il m'est cher. Je t'ai plac6 dansa
la belle chapelle gracieusement offerte par ma bonne_
soeur Penicot.
a J'ai bien recu le linge d'autel si beau et si douxw

-

489 -

le grand corporal s'est dyploy6 sur notre petite pierre
d'autel oin aHait rep33er la sainte Ho stie; le purificatoire enveloppait jusqu'au pied I'humble calice. Ce
jour-li vraiment le bon Dieu a et6 depos9 sur de la dtlicatesse et sur de l'affection. )
a- Vous avez des cloches, ecrit-il un jour, que vous

I

--

-'" i·

~'t

·

.1

Autel de M. Dagouassat
6tes heurex !' Vraiment, on ne peut pas vivre sans
cloche, sans avoir an fond de I'ame l'impression
d'etre' orphelin, .tris abandonne sur la terre. Mais
aussi, j'ai fini par avoir une cloche et quelle cloche!
c'est presque lne petite histoire. Un soir, un petit
papier m'arrivait, paraph6 par le colonel qui me chargeait du service contre les gaz asphyxiants dans notre
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batterie; cette note disait entre .astres choses que
I'alarme devait 6tre donnie par un gong de fortune
fabriqu6 avec des douilles de canon 75; une douille
est un tube de cuivre oh se met la poudre qui doit
lancer l'obus; c'est trs gentil,le son d'une douille de75,
un son de grosse cloche de nos vaches landaises. Mais.
il fallait mieux; un soir que je passais a c6t6 de deux
canons de ioo, pices de marine command6es par un
de nos bons amis, je vois leurs longues douilles de
cuivre, un fort tube de 8o centimetres de long; j'en
fais resonner une: tan, tan, tan! Superbe, un fa vibrant
comme l'Mme d'un saint. Oh! la belle cloche qui ne me
quittera plus! je 1'ai emport6e dans la nuit sur mon
6paule, elle me suivra partout, elle sera tolbr6e sons
le titre de a gong antiasphyxiant ; en realit4, elle
sonnera les parties de la messe de tous les dimanches.
Nous avons d6ja vu que son servant de messe 6tait
le fid~le Hubert; les d6buts furent difficiles : t Hier
dimanche, apres le Gloria oi il avait r6pondu Deo
gratias, je continue : t Dominus vobiscum. - Tiens,
dit-il, je me suis tromp6. > A l']vangile, comme nous
etions a l'6troit, je d6place moi-m&me le missel; et lui
de m'interpeller :.4 Mais, j'aurais bien pu le faire! »
Done je remets immediatement le livre du c6t6 de
I'ppitre; une belle genuflexion a la croix et le voili
revenu a l'1vangile. ) C'est Hubert qui lave, brosse
les habits, cire les souliers pour la messe. Je lui remets
souvent mes effets dans un etat ignoble avec des enduits
de boue, de larges taches de la graisse de nos bombes.
II a lav\ ce matin et, coinme le soleil ne se montre pas,
il a allum6 du feu en plein air et je l'ai vu rechauffant
1'endroit et I'envers. Maintenant, me voila propret.
Hubert s'est aper u que mes souliers prenaient l'eau,
il a fallu que j'accepte les siens, des godilldts a
l' 6 preuve.
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( Si vous aviez vu Hubert, le.dimanche 9g, guidant la
noble b&te charg6e de ma chapelle, vers les compagnies
d'infanterie qui avaient fait l'attaque pr6c6dente et oiu

j'allais c6elbrer le saint sacrifice. De plus, dans ces circonstances-lM, c'est lui qui se charge de suspendre les

bannieres pour qu'elles flottent bien. ,
Nous venons d'entendre M. Dagouassat parler d'une
noble bete; il a fait cet achatlors de l'offensive contre
les Bulgares. II n'est pasrfaciled'avancer parici, dit-il;
c'est pourquoi je viens de faire une acquisition merveilleuse. Malgre les difficultes du terrain tris ravin6,
j e tiens 5 pouvoir souvent celbrer le saint sacrifice, done
a ne pas laisser en arriire ma chore chapelle. C'est
pourquoi j'ai envoy6 mon brave Hubert acheter un ane
a des Tprcs qui s'en allaient au march6 voisin. Quelles
oreilles! » II aimait bieiq son petit ine, 6crira Hubert apres la mort de M. Dagouassat; quand nous allions
dire la sainte messe le dimanche matin dans une bat-,
terie voisine, il me disait : a Hubert, regardez comme
il porte qa avec fiert6, on dirait qu'il sait ce qu'il porte. a
Et, en effet, elle etait admirable, cette petite bate, aussi
c'est toujours moi qui lasoignaiset elle me connaitbien.»
.11 arrive parfois quelques aventures au porteur
de la chapelle : c A la derniere mont6e, le voilA qui
s'arr.te dans un tournant, essoufflU et lesjambes
arc-bouties, il regarde le conducteur qui lui crie :
(t En avant, la miolle! on les aura! , Encourag6e,
sans doute, la bate fait un effort, son pied manque
et elle roule dans le 'ravin! lentement, elle roule,
tant6t l'6chine 6crashe sous les caisses fixees sur
son dos, tant6t les jambes battant dans le vide;
ma pauvre chapelle! mes beaux ornements! La
d6gringolade devait &trede 25 metres; elle s'arrete au
dixieme metre; on saute sur les caisses, sur le mulet;
rien de cass6; elle 6tait intacte, ma douce chapelle. a
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Rappelons qu'il trouve toujours aupres de nos confrkres et de nos soeurs, vin et hosties, purificatoires
1l'heure
et corporaux. La messe sera toujours pour lui
marquante de la journie »; t vous donner de mes nouý

velles est tres simple : <a va tres bien, puisque tous
les matins, je puis dire la sainte messe ,, et dans une
de Ees dernjireslettres, datie du 28 mars 1917, ilicrira:

a Je suis toujours debout, disant la sainte messe tous
les matins. Ceux qui ont fac;nne mon esprit et mon
coeur m'ont souvent fait reflichir sur 1'Eucharistie; je
les en remercierai a jamais : J6sus notre pain quotidien, Jesus save de notre vie, Jesus en qui toiis se
retrouvent, en qui nous sommes tous un, que c'est beau!
C'est mon deuxiime
et c'est vrai. ) Le 20 avril, ildit : C
Jeudi saint de la guerre; j'ai communi6 de la main de
mon infirmier. Tabernacle vivant du bon Maitre, je
l'adore dans cette intimite de l'ame; n'ayant pas
d'6glise oiu je puisse faire la veille sainte, je m'unis
aux adorations de tons ceux qui I'aiment. n
CHAPITRE XIX.

-

PRES DU LAC LANGAZA

(TRAVAUX, HABITATION, CLIMAT, AUFNE.)

t Aprbs avoir passe un mois pris d'Akbunar, nous
rejoignimes notre division pres du lac Langaza. Ce
n'etaient plus les vues superbes sur la rade de Salonique,
sur les montagnes lointaines aux cimes neigeuses et I
certains jours des couchers de soleil splendides. Le
pays plat, boueux, sans arbres, ne nous offrait rien
que la desolation la plus absolue. Aussi notre enthousiasme pour l'Orient baissa bien vite. C'itait le moment oj l'on travaillait febrilement & l'organisation
du camp retranchb; nous contribuimes k 'oeuvre
commune. , Ainsi s'exprime le commandant de la
batterie dont fait partie M. Dagouassat.
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tcoutons maintenant notre confrere nous exposer
ses travaux, ses preoccupations, nous decrire sa maison, nous raconter les faits dont il fut tbmoin pendant
cette p-riode qui va de janvier A mai g196.
t Nous nous fortifions, nous continuons en Orient
la bataille des pioches et des pelles inauguree apres
la Marne; les journaux qui ont le front de publier A
notre sujet des articles path6tiques on angoissants
sont des fumistes. C'est d'un calme de marbre. )
(27 janvier). u Nous remuons toujours de la terre. i
(20 fevrier). i Tout le long des jours, ecrit-il le
23 mars, je suis entoure de r6giments de toutes armes
dont le grand travail est de manier pelle et pioche et
de poser des fils de fer; ily en a des jeunes et il y en
a des vieux; parcourant hier le front francais. du
camp retranch, de Salonique, je me suis convaincu
que nous 6tions passes maitris. J'ai pu voir en janvier
les travaux anglais; ils sont s6rieux et grandement
suffisants, mais ra ne vaut pas les n6tres. Je ne parle
pas des tranchbes grecques de la guerre balkanique;
elles-sont en general bien situ6es, mais c'est l'enfance
de 1'art.
if Que-je voudrais vous savoir ici, 6crit-il le
29 mars, pour vous montrer ce que c'est qu'une defense franiaise. Malheureusement, je ne puis vous en
envoyer des photos,, c'est interdit. Relisez CUsar au
siege d'Alesia et mettez toutes sortes de canons par
derriere. u i Mon occupation est de surveiller des
terrassements; cola me prend pas mal d'heures durant
la journe. >,
C'ktait l'6poque oh les Allemands d6clenchaient
leur formidable offensive contre Verdun, M. Dagouassat suit avec anxiete cette lutte gigantesque et
presque toutes ses lettres de f6vrier A'd6cembre nous
redisent ses angoisses d'abord, sa joie ensuite.
, Nos regards, ces jours-ci (3 mars), sont touries
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du c6t6 de Verdun; nous avons confiance toujoursj
coniance dans les camarades du front francais, confiance dans le sacrifice de ceux qui sont dij tomb6savec leurs ames pardonn6es et amies du bon Dieu; ce
calme confiant devient joie profonde en constatant la
force de notre endurance. > a La bataille de Verdun
nous arrive par le communique (g mars); nous suivons
avec confiance; la prise de Verdun ne nous 6tonnerait
pas; le but a atteindre est de les affaiblir; tant pis
pour eux s'ils se font tuer beaucoup d'hommes; il est
des victoires qui tuent; nous sommes persuades que
Verdun inira par se tourner en 6chec. n a La mlee
est 6pouvantable et le communique de ce matin
(17 mars) nous disait que Passaut avait repris pour la
trqisieme ois. Nous esperons que le coup est dejouk;
les ditails nous manquent a nous qui sommes loin,
mais ce que nous gardons inalterable, c'est notre confance. * t Je viens de lire (24 mars) quelques lettres
des soldats, des 6tudiants de Notre-Dame du Pouy.,
qui 6taient a Verdun. Cela a di atre un enfer et combien ils sont meritants ces chers petits qui restent
quand meme confiants et tranquilles alors que la terre
tremble autour d'eux. Les beaux jours, ce sont eux
qui les pr6parent. Comme ils sont admirables et
comme ils ont le droit d'tre aimbs. , Le 8 mai, il
pleure sur la mort a Verdun u d'un brave petit zouave
dont le corps est rest6 entre les deux lignes; c'itait
un de mes bons petits amis de la Maison-MWre qui venait d'achever ses deux ans de s6minaire avec les premiers mois de la guerre ,. Ce ne sont pas seulement
ses confreres qu'il suit a Verdun, ce sont aussi ses anciens compagnons d'armes: ( Mon ancienne batterie
a etA faire son devoir devant Verdun; nos beaux 75
out dit leur mot, mais c'est li que mes chers camarades
ont vu leurs premiers morts. II y a eu 6galement de
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grands blesses; j'aurais tant voulu &tre Il et je sais
que mon ancien capitaine m'aurait voulu a la batterie
dans ces moments douloureux. Pourquoi done me
proposait-il malgri moi pour suivre les cours de Fontainebleau ? )
II est fier aussi de ce que c les Gascons ont bien
donn6 i Verdun ) et il rapporte avec une noble joie la
parole de Joffre d&corant 'n vicaire des Landes :
a D'oih tes-vous ? -

Je suis Landais. -

Ah! voila le

Svrai soldat. )
Une chose vient l'6gayer pendant cette lutte
h6roique. " Ils ont fait prisonniers en Mac6doine des
soldats allemands qui montaient un Zeppelin. Ceux-ci
soutenaient que-les armbes allemandes s'avancaient a
petites etapes vers Paris; voila un fier toupet. ,
En juin, il est un peu sombre, contre sonordinaire;
il n'est pas content de la place que le bon Dieu lui
donne. Iltrouve difficile a pratiquer la formule : c Ne
rien demander, ne rien refuser. » II voudrait Verdun.
a Verdun! Verdun! C'est le mot que nous rip6tons
cent fois par jour. Sur la cloison en planches qui
forme notre salle a manger, il y a une bonne carte et
nous suivons tous les matins le communique de la
veille. n
Ce mtme jour(15 juin), il ecrit une longue lettre de
huit pages consacr6e a Verdun. 11 r4sume tres clairement les diff6rentes p6ripities de l'attaque de cette
ville; il revient avec force d6tails sur la part prise par
sa batterie; il racopite en particulier la defense de
Douaumont oh son frere Jean-Baptiste a eu la main
gauche broyCe et la cuisse travers6e, et ii regrette de
n'etre pas dans ce c corps i corps formidable, un des
plus extraordinaires de tous les temps ,.
Alors il a honte de lui-m&me; il se traite d'embusqu6; il ne revit que lorsqu'il entend la canonnade
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pour la premiere fois Ie 17 mars. Ce coup de canon a

tui imm6diatement le cafard.
Avant de levoir de nouveau dans les combats sangiants, faisons connaissance avec son habitation, avec
ses h6tes raisonnables et sans raison.
c Nous sommes log6s sous des guitounes, des marabouts et des cagnas.
a Uxe guitouse, c'est une tente, la tente a deux versants qui forment toit; .vous en verriez ici une multituce; chaque homme emporte avec lui un carr6 de
toile de I m. So de c6te; ils se mettent . six ou
douze, boutonnent ensemble leurs carres, tendent une
corde sur deux piquets pour y mettre leur toile a
cheval; c'est facile d'entrer la-dessous en rampant,
mais il est impossible d'y dormir debout. Tout le
secret de l'habitation confortable sous la guitoune,
c'est de creuser le sol en dessous du toit; mais il n'y

a rien d'tonnant, par les jours de pluie, que les
gouttieres vous tombent sur la figure.
S(Lorsque je dormirai dessous, ne craignez pas pour
mes reins, j'ai un lit d6montable oui me tient & 3o centimetres du sol humide.
(

Le marabout pontifie au milieu des petites gui-

tounes : c'est un grand parapluie de plusieurs metres
dont les baleines toucheraient par terre; neufhommes peuvent y coucher, nons en avons un pour
quatre officiers;.on n'y est pas mal, mais par les jours
de grand vent, ce qui est frequent ici, le parapluie a
des oscillations qui nous interessent jusqu'i l'inquiktude; tout danse 1A-dessous, neanmoins cela sert. de
salon, de salle A manger, de bureau, de, cabinet de
toilette, de chambre a coucher, parfois m6me de cuisine; mais alors il faut d6menager.
a Lorsque nous changeons de cantonnement, le
marabout nous sert de gite pendant trois on quatre
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jours, juste le temps de dressernotre cagna. La cagna,
c'est notre triomphe, aussi nous la dimontons et
l'emportons soigneasement avec nous; la cagna, c'est
ane baraque de bohemiens qui est notre logement;
nos sommes quatre; done deux chambres t coucher,
une salle a manger, an corridor, trois fen&tres et
deux ou trois 6taggres. (a, c'est du grand uaxe; il
faut voir la thte de nos invites loisqu'ils arrivent
devant nos parterres ensemenc6s de sable, de tuileset
de marc de caf6, cadre splendide de notre cagna.
L'ornementation intCrieure est en rapport; dans un
coin, c'est le « barricot n; au-dessus des fen6tres en
papier, ily a des carapaces de tortues mactdoniennes
et un crine de baeuf que j'ai ramass6 dans un coin de
village grec, puis quelques gravures de guerre; an
centre, une source de gaiet6 intarissable.
( II pleut toujours; comme nous sommes log6s dans
un ravin, un ruisseay jaune court a c6te de nous; nous
inondera-t-il dans notre cagna? On verra bien, en
tout cas, nous allons dormir en l'entendant courir. »
Un des meubles de cette cagna, c'est le barometre:
a II marque la pluie et, en effet, il pleut; il est tris
int6ressant de voir fonctionner ce barometre; c'est une
rainette emprisonn6e dans une bouteille; a l'approche
de l'humidit,' elle monte a I'assaut du goulot; je la
vois qui se colle contre le verre, done la pluie
durera. i
t( Tout autour de notre cagna, -crit-il ailleurs, j'ai
trac6 un grand parterre en forme de coeur, encadri
d'iris; pour remplacer les autres fleurs, j'ai sem6 du
sable blanc, des pierres, des cailloux, de la brique. n
A c6t6 de cette maison, il y a poulailler, 6curie,
6table, etc. a Le coq nous riveille tous les matins.
Nous dressons des tortues. I y a des serpents et des
puces. Les hirondelles font leurs nids. Nous avons
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des viperes; on en trouve beaucoup; mais je n'ai as
encore entendu dire que quelque soldat ait eti pique;
le docteur a du serum antivenimeux. Mieux que le serum, les cigognes et les herissons tres nombreux par
ici se chargent de nous preserver des serpents, Nous
sommes actuellement a c6t6 d'un endroit oh sont perch6s deux grands nids de cigognes: ces grands oiseaux
vont et viennent sans s'occuper de nous, faisant claquer le bec lorsque deux se rencontrent. On se croirait aux environs de Strasbourg. »
c Nous avons de plus un chevreau. Quoi de plus
innocent qu'un tout petit chevreau ? Un sops-lieutenant 1'avait achet6e un berger grec; le faire vivre
n'etait pas chose facile, d'autant plus que nous itions
en plein hiver. Mais enfn on reussit a fabriquer un
biberon; 1'acheter fut impossible. Lorsque dans un
magasin de Salonique un de nos brigadiers, long de
I m. 86, demanda un biberon, ce fut une stupefaction,
des sourires, une terreur parmi les employ6s et employees : 4 C'est un fou!... n Et nous ffimes obliges

de coudre un biberon en cuir. Et vous pouvez voir qu'il
ne marche pas du tout mal : quoi de plus satisfait, de
plus beat que notre nourrisson! Forces de dim6nager,
nous n'avons voulu ni le tuer, ni l'emporter; nous
avons c6ed a nos amis les Anglais notre petit a Crapouillot ,.

(( Le baudet, lui, n'est pas aussi innocent; c'est un
vicieux, un hypocrite qui vous lance son coup de pied
a la derob6e; heureusement que ses savates n'attrapent guere plus haut que la cheville. Et gourmand
done ! Voyez done comme il avance le nez pour avoir
son morceau de sucre. 11 faut dire que c'est un enfant
trouv, qui a 6et adopt6 par une batterie de bombardiers; on lui a donne un r6le tres important : on le
charge de transporter les caisses et Ie sac de l'infirmier.,
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Complitons la faune de la Macidoine par ce qu'il
dit des grenouilles et des sauterelles : c Uri soir, tandis
que nous commencions a souper, je vois i c6tk de mon
assiette un grand bol renvers6 et ce bol remuait; tout
a coup il se souleve et par-dessous sort une t&te grosse
comme un b6ret et des yeux grandscomme des roues
d'autos. Pourtant j'ai l'habitude des grenouilles pour
en avoir fait des massacres dans les barthes de Pony;
mais celle-ci d6passait la mesure et instinctivement je
me suis lev6 pendant que les ordonnances, ayant pr&pare le coup, 6clataient de rire. D'un bout de patte &
l'autre, elle mesurait 38'centimetres. n Un peu plus
loin, notre Gascon parle de sauterelles c longues comme
un Zeppelin , cc de chiens mechants, plus mechants
que ceux de Pouy, de loups, de grands loups aux dents
blanches, etc. )
11 y a une installation que nous n'avons pas remarquie et cependant elle est pour le corps ce que la tentechapelle est pour I'&me, c'est la cuisine : ( Comme
fourneau,c'est rudimentaire; ce sont deux briques posees a terre, voila pour les chenets; une lame de fer
donne la a barre n et ca y est. Avec cela, notre cuisinier
nous soigne, il faut voir. Aujourd'hui, il nous a fait
des crepes. » Notre cuisinier est presque comme le
bon Dieu; il fait tout avec presque rien. »
Heureusement que debons colis viennent de France;
quelquefois, il est vrai, les provisions ont presque
chang6 de forme substantielle: t(e chocolat Lombard
est devenu de la- creme colle forte n, etc., mais ordinairement ils arrivent en assez bon etat et alors c
c6te de la cuisine roulante qui prepare des repas
abondants et qui suffiraient, ii y a les petits fourneaux et les casseroles improvises; on partage tous
ses colis; c'est pas pour rien qu'on est des freres; on
deguste avec tous les eloges possibles afin de flatter
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I'heureux destinataire. C'est ainsi que le roquefort
que vous avez envoye et qui est arrivi hier a notre popote a &t nommi par mon lieutenant commandant
, I'empereur des fromages n; or, c'est n connaisseur,
parce que Auvergnat, parce que fis da pr6sident du
syndicat des laitiers de Paris. ,
CBAPITRE XXI. -

LES RIVES DU VARDAR,

TOPSIr

LE PALUDISME

Dans le courant du mois de mai, M. Dagoaassat
quitta la r6gion du lac Langaza pour se rendre dans
celle de Topsin, sur les bords du Vardar. Le bivouac
Atait markcageux. On lern avait fait prendre des cachets dequinine depuis le mois de mars et on continua jusqu'en octobre.
Mais les chaleurs 6taient arriv6es fin avril. a I1 fait
tellement chaud, 6crit-i Ie 25 mai, que j'ai achetb le
casque colonial, celui qui m'accompagnera a Madagascar. , Les soldats se protegent par des moyens de
fortune. a Je vois ici nos bonshommes se fabriquerdes
cornettes avec de vieux journaux. ) La chaleur est
mont6e jusqu't 65 degr6s au soleil. o 11 fait chaud de
plus en plus, 6crit-il le 2 juin; mais les bergers d'ici
n'ont pas quitt6 leurs lourds habits de laine et portent
sur le dos autant de couvertures que cet hiver. Quant
a moi, j'ai jug6 prudent de rev&tir le 16ger kaki. n
c Pour le moment, dit-il le IS juin, il fait une chalear
6blouissante qui crive les yeux. Le climat affaiblit
certains temp&raments qui ne sont pas faits pour les
pays chauds. Mais comme le bon Dieu m'a cr66 et mis
au monde pour aller A Madagascar, je ne suis pas do
tout incommod6; la graisse de 1'hiver est en train de
cuire la pean qui prend une teinte de cuir fauve on
brun. )
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11 s'aperqoit bient6t que la temperature change facilement dans ces regions, et il comprend maintenant
pourquoi n les Turcs au teint jaune et au nez d'6pervier qui sont dans les contr6es qu'il occupe sont toujours chaudement habilles ,,.

A c6t6 d'eux, il y a des mares, les fameuses mares
qui sont des nids a moustiques. On tue beaucoup de
ces derniers avec du p6trole, mais ii y en a toujours et
la nait ils commencent a chanter. a Vous ferez bien,
avant de me lire, 6crit-il a cette 6poque, de faire passer
ma lettre a l&tuve pour tuer les oeufs de moustique
qui doivent s'y &tre logos. Hier, en effet, j'ai dormi
dans une cabane de branches sur un matelas de feuilles
mortes; tout aussit6t ces esp~ces d'el6phants volants
se sont kcris; za a, c'est chez nous ! Et la bataille
a commence.
c( Vous souvient-il des passages de la vie de notre
Bienhcureux Pere oi il parle de sa-fizvrotte, de sa
fiivre tierce, 4e sa fievre quarte. Ces termes vieillots
sont tris justes d'autant plus qu'ils commencent & etre
remis en honneur; cette fievre, c'est tout simplement
le paludisme avec quelques-unes de ses' varidtes et
c'est le moustique qui, aprbs s'&tre saoule de notresang, nous paye en nous laissant des microbes de la
firvre des marais. Aussi c'est avec-une joie feroce que
j'6crase ces grosses panses lourdes d'une goutte de
sang.
« Certaines parties de Pouy devaient etre autrefois
infest&es de moustiques et de ftvre a cause de notre
fameuse barthe qui, ii y a soixante ans, n'itaitqu'un
6tang de bone, un paradis de microbes. Mais depuis
noes avons fait des progres; ce ne sont, vous souvientil, que ruisselets d'eau claire, herbe verte, troupeaux
de vaches, chevaux, oies, canards, etc., qui s'kbattent
la-dessus tant et si bien que, dans le vocabulaire des
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u orphelins de la chapelle a, notre prairie s'appelle la
prairie aux animaux. )
Saint Vincent a df attraper sa fievre dans cette.
barthe ou chez les Turcs; M. Dagouassat qui souffre de
la fievre des marais prisente ce trait de ressemblance
de plus avec son bienheureux Pare; c'est ainsi qu'il
s'en console.
a N'est-ce pas que vous 6tes 6pouvantes des 6pid6mies de l'arm6e d'Orient ? Vous devez vous dire certainement que je vous conte des craques, que je suis
mort et enterr6, mais que je ne veux pas vous le dire.
Vous voulez que je me confesse ? Eh bien voila. Jamais je n'ai eu de la dysenterie; quant h la fievre, je
m'accuse d'avoir eu bien chaud la semaine derniere
toute une soiree; mais dbs le lendemain je n'6tais pas
moribond, puisque je vous ai 6crit. ,
La dysenteric r6gnait done dans l'arm6e; il commence a la signaler le 2 juin : u Nous avons travers6
une crise de dysenterie; je n'ai rien attrap6. )) Le
14 juillet, il annonce que (( leur major est venu a bout
de toutes les dysenteries )). Le 17 aoit, son bulletin de
sante est ainsi r6dig6 : ( Plus de fi'vre, jamais de
dysenterie. >
Dans une lettre du 25 juillet, il avoue
qu'il n'a pas
pu r6pondre immediatement parce qu'il a eu ces jours
derniers quelques heures de mauvaise fievre qui ont
fait dormir sa correspondance durant huit jours ,.
Le 27, il dit i une autie personne : Sijevous disais,
par exemple, n'est-ce pas que vous trembleriez, si je
vous disais que la fitvre m'a emphch6 de vous 6crire.
Mais je ne vous le dis pas parce que j'ai tc trop bien
soign6. Du reste, actuellement, aucun moustique
chez nous, quelle veine! C'est a ne 'pas se tenir de
joie. ,
Le 31 aoit, il a encore un peu de'fiivre. c Et vous
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croyez que pour cela on va se reposer a Salonique. Et
la guerre, alors qui la ferait? ,
M. Dagouassat avoue dans une lettre que les majors
et docteurs ont 6t6 moins puissants contre le p'aludisme que contre la dysenterie: t Le paludisme a WtC
plus d6concertant, surtoutles premiers cas; mais nous
6vacuons vers I'arriere le moins de malades possible;
aucun des n6tres n'est mort, plusieurs sont djai
revenus, nous en viendrons a bout. »
II enumire dans chacune de ses lettres les diff6rents remedes qu'on emqploie pour combattre le mal.
, D'abord, on ne s'en fait pas, pas une miette. Puis je
prends la'quinine tous les jours; je suis encore
(27 juillet) au r6gime des cinq comprimbs de quinine
par jour, ce qui fait I gr. 25.

, Nous sommes heureux d'avoirdu lait Nestl6; c'est ce
qui sauve nos malades; du Nestle et des confitures, voili
avec quoi certains se nourrissent pendant plusieursjours
et se rel6vent peu i peu; il faut du temps et du repos.
On 6tanche sa soif intense avec du the, du cafe, de
la gnole du pinard, de l'eau de menthe, de l'eau de
riz, defean de Javel et de 1'eau tout court, pas l'eau
des mnarais, mais I'eau des puits et des fontaines.
« On trouve de loin en loin des fontaines mac6doniennes alimentdes par des tuyaux de drainage; c'est
un mur carr6 portant deux outrois robinets qui coulent
dans des auges de pierre; sur le fronton un marbre
turc marque la date d'une restauration ou de l'6rection;
la plupart des fontaines de ce genre portent le nom
de romanes, ce qui indique peut-&tre ne origine tres
recul6e. Mais cette eau-la est loin de nous suffire et
alors nous avons creus6 des puits; en g6n6ral, I'eau
sent la vase; nous iltrons l'eau qui sert pour les cuisines et la boisson; ou bien encore on la purifie avec
de l'eau de Javel.
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t La nourriture plus variie n'alpas peu contribu6 i
guerir les malades. On recommence A nous donner des
pommes de terre. Nos bombardiers se mettraient a
genoux devant la marmite de rata tout comme devant
un plat de creme. v
Mais le grand remade, celui qui est infaillible, c'est
le thermometre que lui a donn6 un missionnaire :
.( Comment voulez-vous que je soi.s malade avec un
thermometre? ,)
Quand la maladie ose s'attaquer & lui, nonobstant
ledit remede, alors on prend patience, on prie, on lit,
on offre tout cela au bon Dieu pour la France.
" Rien ne pouvait me faire plus de plaisir que vos
chers bouquins, kcrit-il, le 6 juin, & la superieure de
Fontainebleau; ils viennent juste a point. Etre malade
ici dans ce petit disert, c'est mourir d'ennui. D6ja je
distribuais des revues. Mais voici qui est bien mieux:
de beaux livres.
D
De jeunes camarades sortis avec moi de Fontainebleau viennent puiser ici. Les hommes de garde passent
la journ6e a divorer des pages qui sentent la belle

France. Peut-etre 6tes-vous curieuse de savoir ce sur
quoi j'ai sauti tout d'abord; vous allez sourire : les
Caractires de La Bruybre. Puis je me suis attelk a
1'6tude de Jeanne d'Arc. Voila qui remplit 1'ame jusqu'au bord. n
Un peu plus tard, il fait ses d6lices a de la biogra-.2
phie du P. de Gironde et du P. Soury Lavergne, deux
aum6niers militaires, deux pr&tres-soldats ». Il prend
des notes a pour les relire apres la guerre et ne pas.
oublier, au iilieu de tant de noms hiroiques, deux~
miracles de bravoure. Leur pensie me rkconfortera au
cours des combats prochains. )
II pense aussi & tous ceux qui sont crucifies dans
cette guerre, aux atroces souffrances de tant de
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personnes et il s'encourage & ne pas regimber.
II a de belles pages que nous ne pouvons citer sur la
n6cessit6 de se sacrifier, d'etre victimes pour la France,
pour le salut de la France, pour la r6demption de la
France.
II ne Se contente pas de bien precher, il donne
l'exemple de la patience et du divouement. c Je fais
la sceur de charit6, je veille un petit mar6chal de logis
que j'ai loge sous ma tente, sur mon plumard., II rend
le meme service a son ordonnance Hubert..
Enfin, l'ordre vint de quitter cette plaine maricageuse du Vardar et de se rendre vers le front. La
grande bataille contre le paludisme allait 6tre couronnEe de victoire. t Qu'ils 6taient beaux4nos hommes,
essayant encore de faire figure d'armie, malgr6 les
fivres et leurs membres 6puis-s! Qu'il 6tait beau de
les entendre rire quand meme, lorsque se d&cienchait
sur notre front l'offensive germano-bulgare. La France
6tait trop loin pour nous voir et nous plaindre. J'ai eu
l'occasion de contempler nos troupes. Ah! les braves
petits! Apres toutes leurs privations, s'accrocher ainsi
a ces cretes arides, conquerir avec du sang des rochers
quIne sont pas la France, qui ne sont ni Verdun, ni le
dernier des hameaux envahis de chez nous, mais des
pierres sans nor dont la trace ne se retrouve sur
aucune carte. Ah! ils grognent parfois, souvent, eux
qui n'ont jamais de permission, eux qui ne sont reliis
a la vie civilis6e que par des pistes muletieres dans des
ravins abrupts, eux dont les lettres tardent on n'arrivent pas selon les jeux des sous-marins; ils grognent,
mais ils marchent, ils piochent des nuits entidres.
Ce fut done avec un soupir de soulagement que
M. Dagouassat s'icria au jour du d6part i c Nous
bougeons! Parfaitement, i'arm6e d'Orient a bougi. Si
longtemps nous avons regardi vers le ballon captif qui
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marquait le front de Guevgueli! On d6sirait le frontsans doute parce qu'on est des bombardiers et non des
cantonniers, mais encore parce que li-bas il y aurait
de l'ombre, de la fraicheur, moins de soleil, de mouches et de moustjques. Nous avons failli connaitre dans
ce coin les dix plaies d'Plgypte.
a Les Serbes assistirent a notre embarquement vers

les frontieres de leur patrie; ils noqs regardaient avec
des yeux d'envie pousser prestement dans les fourgons
chevaux et mulets; voitures, arabas et munitions se

casaient sur wagons d&couverts ou nous primes place
a notre tour, tous debout. c(Le petit groupe d'officiers s'etait rassembl sur le
wagon de t te, et c'est 1 que j'ai r&cit6 mon itiniraire:
Ut cum pace, saluteetgaudio revertamurad propia. Le
souhait devait se r6aliser dans un autre sens que celui
auquel pensait M. Dagonassat : il devait, en effet,
retourner ad propria, chez lui, mais dans son v&ritable
chez lui, c'est-i-dire au paradis.
CHAPITRE XXI. -

FACE AVX BULGARSS PRaS. DE MAYADAG

M. Dagouassat &crivait le 25 juin g16 : a Naus
allons vers des pays on il y a moins de moustiques et
plus d'eau fraiche. ) C'6tait une manixre de rassurer;
car il allait vers le front. Trois jours plustard, il avoue
qu'il est A port6e des canons allemands; mais il d6clare
qu'on ne doit pas s'inqui6ter, car il est reste ainsi treize

mois sur le front de Lorraine. Le 3o juin, il commence
A donner des details sur ceux d'en face; il constate
qu'ils ont moins de moral, beaucoup de d6serteurs.
Le 6juillet, il est plus prudent pour les nouvelles, parce
que ses.lettres pr6cedentes ont recu de grandes coupures de dame Censure. I1 se contente de. dire que le
plus vilain tour que pourraient jouer leurs gentils voi-
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sins serait de prendre la poudre d'escampette; on ne
pourraitque difficilement les poursuivre dans les montagnes. Le 4 aout, il lui est permis de dire en postscriptum, dans un coin, que les kamerades ne canonnent
plus et que leurs avions ne viennent plus montrer
leurs croix noires. Auraient-ils recul6? II se prend a
esp6rer qu'it reviendra en France par Buda-Pest,
Vienne, le Danube et le Rhin. Le io aoit, il d6clare
que les ennemis sont plus nombreux, que notre artillerie de par ici ne vaut pas ceile du front francais.
t( Comment trainer une multitude de canons et faire
arriver assez de munitions pour ces gros mangeurs?
II n'y a pas de route. n Le 15 aout, il annonce qu'on va
taper s&rieusement sur les kamerades. M. Dagouassat
se trouve alors an milieu des Turcs. a Ces hommes travaillent un pen dans leurs champs de tabac, de mirier
ou de vignes; et savez-vous pourquoi ils plantent de la
vigne? Pour en avoir les feuilles que mangent leurs
poules on leurs vers a soie; les enfants se disputent les
tris rares grappes encore vertes. Quant aux femmes,
on n'en voit pas une dans les champs; on doit les enfermer a la maniire turque a partir de dix on douze ans.
Toutefois, en traversant le grand village, on apercoit
pfrfois de loin un grand voile jaune qui va de la t.te
aux pieds, c'est une vieille qui court faire quelque
visite et, si jamAis.eHe nous rencontre a un carrefour,
elle essaye de s'enfuir, se couvre la figure; enfin, en
dsespoir de cause, elle se colle le nez contre le mur
de la maison voisine, et nous passons en riant, bien
entendu. j On lui demande s'il ne va pas venir en
permission. u Maintenant que je suis habitu6 au climat
d'Orient, je ne compte rentrer en France que toutes
cloches sonnant la joie des retours difinitifs. Est-ce
qu'elles ne commnencent pas a sq mettre en branle?
Vous verrez ca. ) II met en garde contre les exag6ra-
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tions desjournauxa proposdel'offensivemacidonienne.
a On exagere toujours un pen pour se rendre int&ressant; mais ici on exagere au dela de toute mesure. r
Le 26 aout, il 6crit :
Tu
u t'attendais peut-ktre a
trouver dans ces lignes des nouvelles a faire peur; to
entendais d6j& le son des marmites, des grenades et
des mitrailleuses avec beaucoup de sang par terre.
Sans doute il y a un pen de cela dans notre vie; mais
il y a aussi que les Bulgares trouvent a qui parler, ii
y a du bleu dans notre ciel. w Le 31 aoit, il espere que
la Roumanie va se mettre avec nous. ( Cela nous en
promet des voyages vers le Danube bleu. , II veille les
nuits, et pendant que les bombardiers piochent dans le
noir, creusent des boyaux, il fait un bout de retraite.
" C'est le bon Dieu qui me la preche et elle n'a dure que
quelques heures..) Le 7 septembre, il expose la situation, il precise le r6le de 'armee mac6donienne. La
lettre m6rite d'etre cit6e en partie. Elle est adressie a
M. Praneuf :
a Avant les vacances - bientbt d6funtes, les pauvres! - vous m'aviez 6crit et aujourd'hui seulement
je r6ponds a votre lettre du 27 juin. Depuis lors, les
trompettes ont cdbtinu6 a sonner autour des remparts
de J&richo; pour la circonstance, les trompettes sont
d'acier et souffient de I'acier; les remparts sont des
fils de fer barbeles et des poitrnes d'hommes; pea
importe pourvu que tombent les remparts. Sans doute
ils y mettent du temps, car ils sont solides et bien

plantes en terre. Ici les Bulgares d'en face ont bien
profit6 des legons allemandes : multiplier riseaux et
tranch6es. J'ai vu Guevgubli, que nos positions dominent; en avant de la ville, deux rangees bien larges
de fils de fer; en arriere a la jumelle, on distingue
encore un autre reseau le long d'un marais. Plus loin,
c'est la montagne; la terre remu6e et rejethe en creu-
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sant les tranch6es marque d'autres lignes sur les pentes
ravinies. Or ces montagnes sont d6jk un obstacle s&rieux; avaqt-hier un lieutenant d'infanterie m'affirmait
que, pendant l'expedition de Serbie, sa compagnie
pour faire un trajet de 8 kilometres dans ces montagnes a mis treize heures. D'ailleurs, lors de la fameuse
retraite, les troupes pour se retirer n'ont trouv6 qu'une
seule route, une seule, et c'6taient les rails du chemin
de fer i voie unique: Belgrade-Salonique. n
Est-ce que par hasard on voudrait faire passer par
l le chemin de l'offensive?
u Et pourquoi done ferions-nous une offensive? Si
offensive veut dire perc6e, on se fera emmocher et ce
sera la guerre de partisans et alors... ; si offensive veut
dire accrocher les kamerades, les retenir, leur servir
force bourrades inattendues et les forcer a garder leur
immense front mac6donien pendant qu'ailleurs on creve
leurs fronti&res, si c'est ca, voild qui est bien, ce n'est.
pas au-dessus des forces d'une arm6e aux muscles
affaiblis. II y a tous les jours un petit duel qui nous
amuse : en face, les batteries allemandes ne parlent
pas toutes A la fois, oh non! et encore elles ont I'air de
n'avoir qu'une piece chacune; et loisque ce tir impitoyablement monotone dans sa r6gularit6 s'est arratd,
la salve francaise nous fait bondir, la belle salve des
quatre coups, nette, rapide, puissante; ga ne dure que ,
deux secondes et le sang n'a pas eu le temps de faire
un tour; on la reconnait a des kilometres et on fait
silence pour entendre les quatre &latements et I'on
conclut : c Qu'est-ce qu'ils prennent, les kamerades! »
" Done nous les'emb&tons; voili notre r6le. On oublie
que nous sommes une arm6e diplomatique,nous ne pouvons remporterquedes victoires diplomatiques. »
Le 14 septembre, les obus donnent sur toute la ligne
comme jamais ils n'ont 6clati en Macedoine. Ecoutons
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le recit qu'il fait d'une de ses journies on plut6t de
ses nuits :
( J'6tais seul dans notre bivouac aux tentes grises:
qui s'abritent sous de petits chines. Le lieutenant
commandant et le midecin 6taient partis rendre visite
au groupe d'hommes qui sent charges de faire le trait
d'union entre notre bivouac et la gare de ravitaillement.
L'autre sous-lieutenant 6tait a nos positions de combat?
nous nous remplacons 'un l'autre a ces positions pour
dirigernos travailleurs. Ii mefallait etre li six heures,
avant la nuit.
a Le long des ravins, j'ai le temps de dire mon chapelet. Des obus francais passent en sifflant et vont
mettre sur les crktes d'en face la fum6e noire de leurs
6clatements. Au dela du Vardar, les Anglais depuis
deux jours bombardent une position bulgare. Les Bulgares ne r6pondent pas, on travaille tout aussi tranquille que dans un jardin de choux et de petits pois.
, Le soleil va tomber derriere les montagnes de
Serbie et j'ai le temps de parcourir quelques pages de
mod briviaire. Cette priere des Psaumes nous fait retrouver notre m6tier; nous parlons an bon Dieu au
nom de la terre entiere, pour tous ceux qui ont oublie
on ne peuvent guere. Quelle sauvegarde en mime temps
pour nos coeurs! Oh! sans doute, on ne peut.r6citer son
breviaire avec la ponctualit6 et la minutie des jours oi
I'on 6tait bien tranquille a la Communautk. Mais cette
priere, pour haletante qu'elle soit, a des ailes quand
meme.
a Le travail avait commenc6e sept heures hier au
soir. Je sens a leur allure que nos hommes sent fatigu6s,
et il y a de quoi. Chaque semaine,jevois dimidner les
6quipes; le paludisme et la dysenterie demanderaient
le repos complet pour etre maitrises. Mais comment se
reposer? Les journaux de France s'inquietent parce
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que nous ne sommes pas encore A Belgrade, Sophia et
Constantinople; pauvres journaux qui ne connaissent
ni nos forces, ni nos difficultis.
t Nous avangons par petits bonds, et chaque fois
c'est la pelle et la pioche qui marchent. Dans les champs
de vignes et de muriers, nous creuSons des foss6s, des
trous pour mettre en batterie nos bombardes. Au-dessus
des bombes, nous mettons une toiture de rondins, de
tiges de ch&nes qui les mettent a I'abri d'un coup malheureux. Pour achever une position, il nous a fallu au
mois d'aodt abattre qu4tre cents petits chines; or vous
savez qu'une tige de chene est moins tendre a couper
qu'une tranche de citrouille cuite t Cest surtout pendant la nuit qu'on circule. Voici
nos mulets qui arrivent charges de bombes et de rondins; puis je salue au passage les officiers d'infanterie
qui visitent leurs positions; ils regardent nos bombardesavec curiosit6 et defiance. Un sergent mitrailleur
me donne les distances-exactes des postes bulgares les
plus rapproch6s, etc.
c J'ai 1M aussi, 1&surtout des heures de sileice; on
se sent bien seul avec le bon Dieu; la mort fauche
la-bas de l'autre c6t6 du Vardar oh les Anglais tirent
dans la nuit sans discontinuer, et les 6clatements de
leurs obus nous donnent un lugubre feu d'artifice,et ce
sera ainsi toute la ngit.Mais ce bruit de bataille auquel
nous sommes habit u es ne rompt pas le silence des
ames; quelques coups de fusils tout proches arretent
une seconde la promenade solitaire, et 1'on continue a
penser an bon Dieu et a tous ceux qui nous sont chers.
a De bonne heure, vers dix heures, j'ai envoy6 les
hommes se reposer. Je tourne encore un peu de-ci deklet je vais m'allonger sous une tente basse, oL mon
camarade afait mettre quelques brass4es d'herbe sche;
on m'a averti qu'il y a des puces, mais je suis coriace
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et le b6ret enfonc6 jusqu'au nez je m'endors jusqu'au
soleil levant. m
Le 23 septembre, il indique sa nouvelle position; il
parle- du climat. t Voila huit mois bien tasses que je
n'ai pas quitt6 la Macedoine d'une semelle; j'y ai contemple l'hiver, le printemps et les moustiques de l'6t6;
il ne me reste plus qu'i vous signaler les delices de
l'automne. Pour le moment, de belles fleurs de montagnes et des obus francais quiont 1'airtout heureux de
siffler dans le vent avant d'aller piquer du nez au milieu des kamerades. ,
Le 28 septembre, il pense a ses confreres de la MaisonMere parce que c'est aujourd'hui le premier jour de la
retraite annuelle. Le 2 octobre, il 6crit a M.Huguet,missiQnnaire de Madagascar, qui se trouve prbs de lui et
il I'invite a venir s'asseoir a sa popote. o Je suis a une
vingtaine de kilometres de Karasouli. Cherchez sur la
route Gumendze-Mayadag, le poteau 20; on vous dira
qu'il y a des crapouillots. Naturellement, c'est notre
bivouac d'arriire et la censure me ferait une jolie tonsure si jamais je vous d6voilais l'emplacement de nos
beuglants. On est pour le mieux dans le meilleur des
petits trous. a
II voudrait bien pouvoir aller faire visite a son
confrere, mais il -a devant lui les rochers oii se logent
les Boulgres et puis il est seul pretre sur un front de
7 a 8 kilometres; il veut etre l1 pour assister les mou-,
rants. 11 termine sa lettre de cette*fason: F
J'arrte ce
submissd vote et verbis perpauis,car, peut-etre, faitesvous votre retraite en compagnie des maisons pacifiques
de la Congr6gation. L'ann6e prochaine nous la ferons a
notre tour. ,
On voit par ces extraits qu'au milieu des dissipations
de la guerre, il est preoccupi de la vie intbrieure. On
sent une ame a la fois d6vor6e du d6sir de faire du bien
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aux autres et grandement pr6occupee de se sanctifier
elle-m&me. II revient souvent dans ses lettres surl'amour
de Jesus-Christ, sur l'union J-sus-Christ, sur la volont6
de Dieu, sur le d6tachement des creatures. II aime a
redire a que Jesus est celui qui ne nous laisse jamais
seul, I'ami de toute notre vie, I'ami intime qui ne nous
quitte pas, celui dont la maison est notre coeur, notre bon
maitre Jbsus-Christ, le grand frere, celui qui pardonne,
celui avec qui l'on doit vivre dans l'intimit6, celui en
qui l'on trouve la paix du coeur u. II affectionne la volont6 de Dieu et il aime bien le texte oit Jesus-Christ
declare que celui qui fait la volont6 de son pere, celui-la
est son frere, sa soeur, sa mere. II exploite cette ide
pour s'encourager, pour remonter les autres. cEt voilM.
qu'en faisant votre travail de tons les jours, vous ttes
pour notre bon maitre une force, une douceur, une
immensitA d'affection comme est le cceur d'un frere,
d'une sceur, d'une mere. Si l'on veut savoir la vraie
raison de sa joie, elle est la dans I'acquiescement per-,
petuel a la volont6 de Dieu. Au milieu des douleurs,
des souffrances, des sacrifices, il est joyeux parce que
Dieu le veut ou le permet. II veut qu'on dise c oui au
Seigneur sans ajouter de si, de mais, d'exception n,
ouitout court. 11 veut qu'on soit d6tach6 des creatures
meme des meilleures, des plus utiless a on trouve en
quelques-unes: soutien, lumiere r6confortante, ce sont
des phares qui eelairent et guident notre vaisseau. Mais
est-ce qu e e phare suit le navire dans sa marche? non,
un moment vient o6 sa douce lumiere n'arrive plus au
pilote qai alors porte'ses yeux ailleurs et cherche un
nouveau guide. Donc-poiht d'attache m6me aux phares
de notre ame. > S'attacher & Dieu seul, au coeur de

Jesus~
S'il est soucieux de mener la vie int6rieure, il n'est
pas moins desireux d'etre ap6tre. II veut entrainer au
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ciel sa famille, ses confreres, les soeurs qu'il connait,
ses soldats, il veut racheterles fautes de la France, tre
victime pour elle. II justifie la Providence par ces nobles
idies et alors il pousse au sacrifice pour la France, ii
ne veut pas qu'on se plaigne de la longueur de la
guerre, qu'on murmure de tant de sang vers&. a Sur le
Calvaire est-ce que Jesus-Christ a m6nag6 le coeur de sa
pauvre mere? Est-ce qu'il a m6nage son propre sang,
sa dignit6?, Et cependant ni lui ni sa mere n'6taient
coupables. La France l'est, il faut la sauver, il faut la
racheter par nos sueurs, nos fatigues, nos blessures,
notre mort, si Dieu nous en juge digne. Ce theme revient fort souvent; il en parait obskd6; c'est ce qui le
.rend vaillant, hardi, tem6raire quelquefois, et toujours
joyeux. II comprend le sens de cette vie anormale qu'il
mene; elle I'empkche d'etre pretre A un point de vue

mais a un autre elle le rend. doublement pretre et victime, et cela pour le salut de la France; il sera done pour
sa patrie ce que Jesus-Christ a.ktpour le monde entier.
Et ce ne sont pas de vains mots, c'est une r6alit6 comme
nous l'avons d6ji vu par sa vie passee et comme nous

allons le voir mieux encore dans les derniers combats
qui precedent sa mort.
CHAPITRE XXII. -

LES COMBATS DU 9 OCTOBRE ET DU 12 NOVEM-

BRE AUX CRtTES ROCHEUSES. -

CROIX DE .GUERRE AVEC

PALME

« Le 9 octobre, ecrit le capitaine Biron, devait 6tre
une date heureuse pour nous; fe soir une compagnie

frangaise devait s'emparer d'un poste ennemi et s'y
itablir; deux pieces d'artillerie etaient i proximiti et
devaient se tenir prates A intervenir en cas de besoin.
C'est ce qui arriva : 1'ennemi ayant lance une contreattaque pendant la nuit, nos crapouillots commandes
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par Dagouassat'se firent entendre et eurent leur part
du succes de nos armes. »
M. Dagouassat se contente d'6crire Ie 12 octobre, au
milieu de plusieurs sujets qui semblent le pr6occuper
davantage: A (a a bard- sur la rive droite du Vardar;
le charivari 6tait retentissant; mais je puis vous assurer que .a bonne Vierge est un peu lM et que son
mantean protecteur est grand, grand ! n
IL avoue, les 19 et 20 octobre, que 'on se prepare i
de nouveaux combats, que I'on travaille la nuit pour
creuser des tranchees, pour installer des postes d'observation. Seulement, comme on est en pays civilis6,
on respecte certaines conventions : ( Je travaille a quelques mntres de la tranchee bulgare que je dois demolir. La sentinelle me regarde faire au clair de lune;
nous nous regardons mutuellement. Grace a une convention muette, la nuit, tout le monde travaille a dcouvert, debout; on cause, on fume, on s'entend rire, mais
pas un coup de fusil. Vraiment, on ne se garde pas
rancune. Le jour venu, gare a celui qui sort de ses
tranch6es, de ses abris. " C'est ainsi toutes les nuits :
c Mavie est redevenue agitee. Nos hommes travaillent
de minuit a sept heures-du matin. Au commencement
nous avions de la lune, maintenant c'est la nuit noire et
aujourd'hui la pluie. Je suis un peu au danger. Cela
me permettra d'tre un peu missionnaire et jevoudrais
que mon exemple toujours prudent preche aux imes
qui m'entourent et que je voudrais non seulement
bonnes, mais chr6tienries.
N
Nous nous pr6parons passer l'hiver ici. Ce matin
je voyais notre lieutenant tracer sur le sol les dimensions de notre chambre a coucher; pour cquatre, cela
nous ferait un trou en terre de 4 mbtres de long sur
2 m. So de large, avec des toiles s'il vous plait. Cela
sppasse a I'arriere.
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a Aux positions de tir qui sont en'avant,-je suis en
train de faire creuser, dans le flanc d'un ravin, une
espece de mine qui mettra plus de 2 metres de pierre
vive au-dessus de la tate de nos bombardiers. C'est
grandement suffisant pour tenir le coup contre les plus
grosses marmites d'ici, qui sont des 21o. •
Dans les intervalles des combats, quand ils sont en
repos relatif dans les villages : a Je fais voir le cinema
aux petits Turcs qui me paraissent gentils comme les
petits de la creche de Sainte-Eulalie ; c'est tres simple;
je prends mes jumelles et je leur pose sur leur petit
nez, oh! petit nez bien sale, parfois! et les petits Turcs
voient de si belles choses qu'ils en poussent des soupirs d'admiration. Quant aux vieux Turcs a turban
et barbe blanche, je les salue en disant : a Bonjour,
a grand-pare! n et ils font en sburiant largement:
, Ha, ha, ha! n
II trouve le temps de preparer une belle plaidoirie. Voici le cas: ( L'autre jour, juste avant une averse,
un Turc s'est approchi d'une de nos tentes, pour montrer ses pieds nus; les hommesont compris qu'il voulait
des godillots; mais on n'emporte qu'une paire de
rechange; un paysan vendeen rappela le Turc et lui
donna sa seconde paire de souliers qui lui faisaient
mal. Conclusion: Le Turc a parade avec ses beaux
escarpins, ses camarades jaloux l'ont denoncd; enquete,
arrestation de notre Vendeen qui passe en conseil de
guerre. ), M. Dagouassat est nomm6 avocat, it fait
acquitter le Vend6en, donneur de godillots.
c Mais, comme l'expose le capitaine Biron, la premiere attaque du 9 octobre avait amen6 notre ligne a
quelques metres d'un poste ennemi qui fut renforc, et
fortifi& solidement, les Crates Rocheuses; I'ennemi
avait la une position dominante, trbs utile pour lui.
Nous ne pouvions la lui laisser; aussi une nouvelle
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attaque fut dicidee et pr6paree. n On comprend que
M. Dagouassat ecrive le g novembre : ( J'ai une vie
tellement mouvementie depuis dix jours que je ne me
rappelle plus quand je vous ai 6crit. On pr6pare l'assaut d'une roche avec autant de soins qu'on preparerait en France 1'assaut d'une ferme. n a Pendant ces
preparatifs, continue M. Dagouassat, nous avons vu
une chose inouie : un civil en chapeau mou ! un vrai
civil d'Europe, de France sans doute, puisqu'il itait
accompagn6 de deux gendraux de brigade. On se 1'est
montr6 du doigt; de loin on prenait des jumelles pour
mieux voir; ce devait itre un journaliste, une bete
curieuse.
« Mais il y avait un k6pi galonni qu'on regardair
plus encore, parfaitement. II est venu voir Guevgueli
du haut de nos positions. Une bonne seur dans les
Annales parle de la visite des t Huiles ,; ici, c'6tait
des huiles et des ( Huiles Lourdes n.
I Cette Buile-li a df voir de son observatoire les bombardiers au travail sousla pluie. Comme ils en mettent
du nerf malgre tout, les braves garcons! Le coup de
tampon ne les fait pas trop trembler. ) Ce qui est-certain, c'est qu'il ne fit pas trembler M. Dagouassat
comme on en jugera par le r6cit que nous a laiss6
son lieutenant-commandant : t L'attaque eut lieu le
iInovembre; bien pr6par&e et'vivement conduite, elle
riussit completement en dkpit de plusieurs fortes
contre-attaques. Dagouassat avait alors le commandement de deux pieces; il prepara son tir avec une
minutie scrupuleuse, ttudiant d'avance le terrain avec
le plus grand soin; aussi I'infanterie dont ii devait
preparer lavoie en detruisant les fils de fer, avait en
lui la plus grande confiance. Malgre le bombardement
violent de 1'ennemi, il reglait son tir dans le plus
grand calme et, bien avant I'heure fixee pour l'assaut,
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les br&ches qu'il devait faire 6taient ouvertes.
L'infanterie 6tait a peine arriv6e sur les positions
nouvelles que Dagouassat allait Fy rejoindre afin de
mieux preparer les tirs de barrage a ex6cuter lors des
contre-attaques probables. Ces tirs ex6cutes d'une
fajon parfaite terrorisaient l'ennemi et lui occasionnaient des pertes serieuses; les bombes tombaient
dans les ravins, voies d'accis suivies par les Bulgares
et oi ils se concentraient avapt d'attaquer.
Sa belle conduite dans cette affaire lui valut une
citation a l'ordre de I'arm;e; tout le monde applaudit
a cette distinction qui ne pouvait 6tre mieux meritee. x
Quant a M. Dagouassat, il n'ecr;t, i notre connais-

sance, aucune lettre jusqu'au 16 novembre, cinq jours
apres l'attaque. A cette date, il envoip une carte postale qui reprisente un poilu s'6criant: a On les aura! ,
Z a eus le jour de la
et il ecrit sur cette carte : On les
Saint-Martin et depuis je loge loin de ma petite tente.
C'est pourquoi le brouillard pose des larmes sur ma
lettre; il ne fait pas froid et on est tres content. Fantassins et bombardiers ont montr6 un courage admirable. n C'est tout, pas un mot de lui ni de sa citation,
Le 27 novembre, il dit seulement : a En faisant du
bruit en face de Guevgueli, nous avons aid6 i la. prise
de Monastir qui devait tomber cette semaine4l. , II
parle ensuite longuement de sa fievre, des soins qu'il
revoit, mame silence sur lui-meme.
Le ii janvier 1917, ii raconte en detail l'attaque a

laquelle il prit part, et comme toujours il parle des
autres, pas de lui-meme. I1 fait 1'Mloge de son camarade, sous-lieutenant comme lui, qui montra un courage h6roique, fut bless6, d6cork de la croix de guerre;
il raconte les exploits de ses deux t6lephonistes, de
l'infirmier et de plusieurs autres. Tout ce qu'il dit de
lui, c'est qu'il a. confess6 quelques soldats et officiers
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avant I'attaque et qu'au moment oil celle-ci commenjait il a donn6, a l'imitation de l'archeveque Turpin,
l'absolution gen&rale aux soldats. II ne dit pas si la
penitence qu'il a impos6e a &t4celle que le grand aum6nier de 1'arm6e de Rolland avait prescrite aux barons
et chevaliers.
,
Apres avoir longuement racont6 tous ces details,
sans dire autre chose de lui sinon qu'il a aide au pansement de quelques blesses, il termine cette tres
longue et trbs interessante lettre par ces paroles :
4 Tranquillisez-vous, ma bonne Sceur, le soldat franjais garde sa valeur et les journ6es d'attaque et de
marmitage intense peuvent venir, nos saints du paradis
seront toujours la et sauront soutenir notre courage;
il y a eu tant de saints dans notre armie et il y en a
encore.
c Je vous cause beaucoup en soldat; mais le missionnaire est toujours li-dessous, et je prie pour la
rbsurrection de la France, le relivement des 6glises
dktruites(jusqu'a 1'heure plus de trois mille), la rechristianisatioh des families (des ruines, la aussi), la force
chr&tienne pour tenir t&te aux persecutions a venir;
c'est 1M qu'on verra notre valeur d'hommes, la saintet6
de nos pretres, lantoute-puissance de la grace divine,
il nous fa-udra tout cela, il nous faudra des miracles :
la France est comme un malade de Lourdes: ( Seigneur,
a si vous voulez, vous pouvez. n
II ne manque qu'une chose A ce r6cit, c'est que
M. Dagouassat a merite la croix de guerre avec palme.
Voici le texte de sa citation :
c(Officier d'un courage et d'und6vouement parfaits
a donn- le plus bel exemple du m6pris du danger au
cours des combats des I et 12 novembre en r6glant
des tirs de ses canons de 58 sur les positions nouvelleinent conquises et malgri un violent bombardement. ,

CHAPITRE XXIII. -

(6 d6cembre). -

52o -

LE COMBAT DES BROUSSAILLEUX

REPOS RELATIF (dcembre 191i-mars 1917).

« Quelques jours apres la victoire des Cr&tes Rocheuses, 6crit le lieutenant Biron, le calme itait revena
et une opration semblable devait avoir lieu sur un

autre poste ennemi : u Le Broussailleux ). En toute
hite, la batterie s'installait, quatre pieces. En depit
d'un mauvais temps continu, l'attaque eut lieu le
6 d6cembre. La preparation d'artillerie s'6tait ftite les.
jours pr6c6dents par tirs lents afin de ne pas attirer
l'attention de 1'ennemi. L'attaque se fit brusqube sans
un coup de canon pr6alable; elle rbussit A merveille
et nous valut quelques prisonniers. Se souvenant des
pertes subies aux "(Cr&tes Rocheuses a lors des contreattaques, 1'ennemi se contenta de n'agir que par un
bombardement skrieux.
t Aussi, le role de la batterie, en cette affaire, fut plus.
modeste; pourtant, 1k encore, Dagouassat apportadana;

la preparation la meme minutie que pr6c6demment;
avec le m&me soin et le meme m6pris du danger, il
regla ses tirs, se tenant constamment pret a intervenir.,

M. Dagouassat se.contente de dire qu'ils sont engages dans de petites attaques. Le 8 decembre, il &criti
M. Louwyck, et apres lui avoir parl6 de la mort du
Tres Honore Pere Villette qu'il a apprise il y a quelques jours, il donne les d6tails suivants :
a Le mauvais temps a arreti les operations militaires, mais nous ne sommes pas mieux log6s pour cela,
parce que nous restons sur les positions j 4oo metres

des Bulgares. Nous avions creusd des. abris dans les
rochers, mais I'eau coule de tous les c6t6s et fait tout
6bouler. La chapelle de l'aum6nier le plus proche est
devenu un bourbier et je n'ai pu dire la sainte messe
aujourd'hui.
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ccPourvu que les hommes ne tombent pas malades,
c'est notre grand d6sir; jusqu'a I'heure, et malgri les
pluies persistantes, ils tiehnent bon.
« Nous ne parlons pas de permissions, si ce n'est
pour en rire; ah! les fameuses* de vingt et un jours,
les fameuses promises a nos braves d6putes! J'avoue
que nous avons mieux & faire et notre petit nombre ne
nous.permet pas de quitter le front. \,
4 Nous esp6rbns beaucoup de 1917, surtout si on nous
envoie des renforts. J'espere beaucoup pour la France
et pour la Compagnie. Vos soldats vous reviendront;
ils en auront tellement vu et certains auront tant
souffert que la plus dure des missions leur semblera
un paradis.
i Aujourd'hui, fete de l'Immacul6e-Conception, je
suis de loin les offices de la Maison-Mere; vous nous
avez tel;-ment enseign6 l'amour de notre Mere du ciel
que je ne manque pas de lui dire d'etre votre consolation. »
o1dicembre. - aiUne jolie semaine que nous venons
de passer, rien que de la pluie. Savez-vous ce que peuvent etre des journ6es et des nuits de pluie, loin de
touttfoyer pour se s&cher. Vous ne serez pas etonn6e
si je vous dis que toutes mes enveloppes se sont collees.
Petit malheur! Mais il y a eu des mulets emport6s par
les torrents, quelques hommes aussi; ce matin j'ai fait
l'enterrement d'un sous-officier qui, pendant la nuit,
a t6 pris sous un 6boulement ca'us par la pluie. Enfin,
aujourd'hui, nous avons du soleil dans le ciel et des
sourires sur les visages et des avions en l'air. Des
demain, la danse va recommencer pour les Bulgares.
" Malgre tout, sante excellente; le sejour sur la
ligne de feu guerit de tout rhume. n
20 dicembre. - c Rejouissez-vous, parce que j'ai les
moyens de dire la sainte messe tous les matins; R&-
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jouissez-vous, parce que j'ai une sante de fer. Les Blgares sont sages, nous priparons la maison pour a
visite de Mackensen, nos crapouillots sont prets i
s'esclaffer de rire. ,
23 dicembre. -

(On dit que 1'effort allemand va se

porter contre nous; ils peuvent venir, nous les attiedons et ils trouveront ici autre chose que des Roe:
mains et des Russes; ils auront affaire des Frangais.
Demandez tonjours a-notre bon Pere saint Vincent de
nous garder bien a lui. J'ai des journkes si occupees
parfois que j'ai besoin que d'autres aient pitii de mon
ame et des ames qui me sont confiies. ,
On lui souhaitait d'etre 6vacu6, voici ce qu'il r6pond
le 28 d6cembre :
AAlors que ma joie est d'aller en plein vent regarder de pros ce que font les Bulgares pour lear donner
une lecon, alors que je m'amuse h donner des cigarettes
aux guetteurs eta courir les lignes pour pr&cher d'exempie et montrer aux soldats qu'ils auront toujours le
bon Dieu au milieu d'eux, vous pr6fereriez contempfer
un missionnaire qui ne pense qu'aux tisanes, aux pantoufles, aux volets bien clos et an poele qui ronfle ?
u Mais je vous assure qu'on a'est pas malheureux;
nous sommes habitu6s, comme je vous l'ai dit, a prendre.
les journ6es heure par .heure. Pour le moment, ilfait
frais, mais tout a l'heure j'aurai.chaud sur mon lit en
fil de fer, bien convert par mes deux couvertures et
mon manteau; demain j'aurai tellement chaud que
j'en tirerai la langue en montant le long des pierres_
et des broussailles.
t On ne s'en fait pas une miette! Les Grecs nows
font rire, les Bulgares nous font sourire, les Allemands
nous font travailler et font naitre en nous 1'espoir dec
lear donner une raclke. n
Le meme jour, il ecrit i sa cousine du Pirou :
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En bon Lazariste je m'6tais promis de me coucher A neuf
heures ce soir; or, dejh k mon poignet la montre marque
neuf heures vingt. Nous allons done faire comme lorsque le
bon P.-Fiat n'entendait pas sonner les neuf coups guiauraient
dQ marquer la fin de ses belles conferences du vendredi soir.
D'ailleurs, 1'heure se pr#te aux conversations a longue distance, la nuit est calme; on entend tout juste le bruit des
pioches qui approfondissent les boyaux et les tranchdes
de premibre lighe. Le vent froid qui seche la boue des ravins
dolt faire grelotter les sentinelles qui veillent le long desfils
de fer; c'est le vent d'ouest, done peut-6tre vent de France.
II rentre un peu dans ma grotte pour faire fondre rapidement
ma bougie et refroidir mes orteils; je les r6chaufferai tout k
I'heure en achevant quelques dizaines de chapelet pour mes
bonnes et chores seurs. Sans compter que je dois dire
encore vpres et complies qui seront une excellente pribre du
soir.
Vous voyez comment j'essaye de concilier en moi le missionnaire et le soldat. J'attends des heures de recueillement,
de solitude pour me remettre dans l'axe; je ne les trouve pas
tous les jours; parfois il estde mon devoir d'6couter de lodgues causeries d'officiers qui sont heureux de se d6sennuyer.
avec des camarades, une autre fois c'est.un probleme d'artillerie a resoudre et Dieu sait si je suis rouill4; ces derniers
mois la fievre des preparations d'attaque nous prenait toute
la journde; et puis je ne vous cache pas que, parfois, je me
laisse tenter par la lecture di quelque cher livre qui estvenu
s'echouer par ici. Mais surtout n'allez pas croire que la longueur de la guerre finit par me lasser. Savez-vous tout ce
qu'il y a de passionnant lorsqu'on travaille pour la France?
Depuis plusieurs mois nous disputons aux Bulgares un coin
de terre qui vous paraitrait affreux. On se bat pour la possession de rochers sans verdure et sans nom. Aucune carte n'indique ces rocailies et au pays on cherche en vain la ligne de
nos tranchees et la place de nos petites offensives; malgr6
tout cela, on fait spn metier de soldat avec entrain toujours.
Pour 1l moment nous attendons les vainqueurs de la Roumanie; il parait qu'ils veulent se frotter avtc nous. Comme
la temperature saine de 1'hiver a refait nos muscles et nos
energies, cn attend ces messieurs avec caime et en travaillant
ferme. Nous savons qu'ils sont de taille a nous passer sur le
corps si nous n'y prenons garde; mais je me souviens avec
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un malin plaisir du Grand Couronnd de Nancy, d'autres
de la Marne, d'autres de Verdun, Messieurs, h votre aise...
Nous voici an i" janvier de l'ann6e 1917. II ecrit
que c'est l'annee glorieuse et joyeuse, 1'ann6e de la
dernitre et definitive permission, I'annie out 1'on reprendra le collier des anciennes et chires occupations d'avant-guerre; h6las! il ne prevoyait pas que
c'6tait l'ann6e de sa mort. Son premier janvier est
plut6t joyeux.
Lev6 de bonne heure pour reciter mon briviaire et dire la
sainte messe, j'ai entendu le reveil de tout le voisinage. Nos
coqs d'abord, perchs sur les figuiers, ont trenn6 magnifique- .
ment les echos du pays.
Une heure avant le lever du soleil, un poilu sorti de -sa
tente, a beuglI a tue-tate: a Eh! Ia, tous, vous.m'entendez?

Bonne et heureuse! Repondez-moi donc: bonne et heureuse!'
Aussit6t le long de la vallie, les cuistots qui faisaient chauffer

lq jus ont repondu de loin; comme les cuistots ont la
langue bien arrosee et bien pendue, le dialogue a commence

dans la nuit et c'dtait d'un comique acheve. Le poilu achevait
son r61e par ces mots : t Je vous souhaite beaucoup de
gnole. Bonsoir! Je vais me recoucher! a
Cela se disait dans les bivouacs en arriere des lignes. Aux
tranchies, au milieu de la nuit, quelques Bulgares out chant·en francais pour.nous amadouer: a Bons, Frangais, bons! a
Pour moi,j'ai pu tranquillement cdl1brerla sainte messe et
prier pour tout ceux qui me sont cheis : ils sont si nombreux! Le temps 6tait au grand vent et la neige; mais elle

n'est tomb6e que sur les montagnes

Ieevges. Ici, c'est le froid

sec et vivifiant qui rajeunit les muscles. Done je me porte A
merveille.

On voit par ce qu'il dit que le moral est bon; c'est
ce qu'il confirme plus longuement dans une lettre du
5 janvier.
a Si jamais vous avez un conseil i donner a un partant pour le front, recommandez-lui, s'il veut avoir
1'Ame en paix, de se rapprocher le plus possible des
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premieres lignes et de vivre 1k. La il verra ce qui se
passe et ne sera pas effray6 par les racontars qui commencent A circuler a io kilometres des tranchees; la,
dans son petit trou, il verra bien que l'Allemand d'en
face n'est pas plus costaud que lui; la surtout il aura
soin de la paix surnaturelle de son Ame parce que le
Maitre peut venir a chaque instant. Croyez-moi, si j'ai
en des minutes, non de cafard, mais de tristesse,
c'est en constatant que des gens d'arriere se d6couragent parce qu'ils se figurent que nous allons tout plaquer ou que nous ne viendrons jamais A bout des
Kamerades.
" Nous autres, nous avons pleine confiance. Selon la
phrase du riglement d'infanterie, nous nous sentons
capables, avec la-grace de Dieu, de a pouvoir souffrir
un quart d'heure de plus *que les autres I.
Ayant appris qu on parlait de ses exploits, de deux
citations, qn'on l'appelait un hiros, il r6tablit la vi-

rite, il ne vent pas de legende, il n'a eu qu'une citation; il d.clare meme que dans cette citation il y a
quelques 6pithetes mises simplement pour la flatterie
et le ronflant : a Je maintiens flatterie, parce que
deux jours avant 1'attaque quelqu'un m'a servi des
explications un pen vives et m'a trait6 devant les sousofficiers de a completement idiot u. On ne miche pas
les mots dans le m6tier militaire.
c Quant
l'6pithete de heros, oui vraiment, je la
merite, car ce matin, a plus d'une heure d'ici, je suis
alle me faire arracher trois dents qui avaient des racines longues comme ga! n
Pour comblerlesvides du paludisme,
Le 28fvrier.nous avons recu quarante-six hommes; le tron n'est
pas tout A fait comhl6, mais nous voila de nouveau
capables de faire quelque chose. Ils ontbonne figure;
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les plus vieux oat trente-quatre ans et les plus jeunes
vingt et un, des beb6s. "
Le 2 mars. 'J'entends dire autour de moi que
certainement je ne tiendrai pas P'et6 prochain; on
verra bien; on-ne s'en fait pas pour si peu. ,
II proteste de nouveau contre les legendes a son
sujet : ( Quoi qu'en dise la Liberte du Sud-Ouest, je
n'ai qu'une palme et aucune ktoile. )
Le 19 mars, il pense aux belles f&tes de Saint-Joseph
de la Maison-Mire, de la Communaut6, de Dax,. du
Berceau. I1raconte la visite d'un geniral de division
et un grand arrivage de bombes apporties par des
mulets.
i Un general a trois 6toiles qui monte jusqu'i cette
pointe oi nous sommes accroch6s, c'est rare, c'est
m&me la premiere fois. Aussi'les poilus, du fond de
leurs cagnas, ont regarde cette ascension laborieuse
qui a dur6 longtemps, longtemps: u I marche comme
a un 6evque ,, disaient-ils; et de fait, le bon genaral
poussait ferme sur sa perche. Je n'ai pu m'empecher
de sourire lorsque, passant devant nos crapouillots en
batterie, ,il m'a demand6 : a Comment faites-vous
u pour les monter jusqu'ici ? )
Ce soir, c'est notre tour de lancer des proclamations
victorieuses; au moment oh j'hcris, une patrouille
*d'infanterie a deja pass6 les ils de fer et s'approche

en rampant bien lentement des r6seaux ennemis, elle
voudrait a barbotter ,)une sentinelle bulgare et laisser &la place les papiers qui annoncent la prise de
Bagdad et le recul allemand. Cela ne se fera pas sans
explosions de grenades et aussi quelques obus.
C'est pourquoi je suis content que ma caravane de
trente mulets soit d6j en route vers l'arriere; les voir
s'amener ici, k zoo metres de nos reseaux de barbe-
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ls, avec six bombes sur les c6tes, cela me force toujours a faire une multiplication un peu effarante :
trente mulets qui balancent six torpilles chacun, cela
fait cent quatre-vingt torpilles; plus de 6 kilos d'explosif par torpille, et voili que c'est une grosse tonne
d'explosif- la merci d'une rafale de 2o1 allemands;,
danger un peu imaginaire il est vrai.
Mais la bonne Vierge est un peu Ih. J'espere
qu'elle nous protegera dans I'attaque prochaine. On
en parle beaucoup des attaques prochaines. D'ici lU, je
n'aurai pas le temps d'aller voir nos chores communaut6s de Salonique oiI le soldat .se trouve si heureux. n
CaHPITRE XXIV -

LE COMBAT DE LA BOSSE. -- BLESSUR
DEUXyIME CITATION -

Le repos relatif allait prendre fin : 4 On d6cida vers
le mois de mars, crit le capitaine Biron, une attaque
importante sur le front de la division : la batterie
requt pour mission de battre une position de l'ennemi,
appel6e a La Bosse ).Cette position bien protegee par
des fils de fer comprenait, outre des tranchesde tir,
des abris de mitrailleurs et un observatoire avance.
« Seul lieutenant ala batterie, Dagonassat dut encore
assurer la construction des nouvelles positions et des
abris de munitions et, en outre, 6tudier le terrain et
preparer le tir. Dans cette region particulierement

montagneuse, c'etait difficile et fatigant. Mais le sourire aux levres, il allait partout afin de mieux voir

l'objectif et en mrme temps ii dirigeait le travail de
ses braves poilus. n
Ces travaux ne detournaient pas M. Dagouassat des
pensies que suggerait la liturgie dutemps.II envoyait,
le dimanche des Rameaux, au frere TouzA une carte
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repr6sentantJsus-Christ muntant auCalvaire, et ilcrivait : Les fetes de ia Semaine sainte reuniront aupres
du bon Maitre tous les coeurs de nos frkres, et l, nous
retrouverons toute la chbtive et combien chore famille.
Par ici aussi; les poilus, les pauvres poilus vont recommencer leur passion.
C'itaitpourluique parlaitM. Dagouassat, carle Jeudi
saint 5 avril, une premiere blessure 6tait comme le
commencement de sa propre passion. II le raconte
ainsi dans une lettre du 1 avril.
Ce n'est gubre dans mes habitudes, mais pour une fois, je
vous 6cris assis sur une chaise longue. Je ne comptais pas
trouver cette compagnie pendant la Semaine sainte, je sentais
bien que 5a pouvait venir, mais apres Paques seulement.
J'ai eti bless, le Jeudi saint vers deux beures de 1'apresmidi; pourtant, il n'y avait pas grand fracas ce jour-lb; seule
I'artillerie allemande etait inquikte, des coups claironnis,
dans tous les sens, fouillant 1'arribre des crates et le fond des
ravins; on q'y faisait pas attention. Meme je m'dtais permis
de blaguer leurs fusants, leurs obus a balles, k moi avis
inoffensifs, tout en causant avec un nouveau vena aux crapouillots, jeune philosophe de Saint-Sulpice, avec qui je cherchais un bon chemin pour une ligne t.l0phonique. Comme
ii restait sceptique devant mes affirmations, cela chatouillait
mon amour-propre. Tout Sa, c'4tait le matin.
Ce m6pris total pour les 77 allemands tomba un peu, lorsque
aprbs diner, un obus passa I quelqtes mitres a hauteur des
yeux; instinctivement, on s'accroupit et on le voit eclater sur
le sol a 3oo metres : une detonation miserable dans sa m6diocritt. Un deuxieme eclate au-dessus du chantier oi travaillaient, disperses, une cinquantaine de bombardiers; j'en fais
ranger quelques-uns et je me gare avec eux pour eviter un
troisieme fusant, puis un quatribme au bout de quelques minutes. Ce doit etre fini, pensai-je, d'ailleurs, on les entend
venir et on a le temps de faire le plat ventre reglementaire,
je continue done mon chemin visitant nos travaur, Poreille
dressee; un sifflement qui se rapprohi. geste subit du plat
ventre, le sifflement grossiaccouche d'un eclatement au-dessus
de moi et me ddcoche sur la colonne vertebrale &la naissance
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du cou une simple chiquenaude. Je me releve, pas de dichirute dans le col de la vesie; j'ai de la veine! la brisque droite
ne sera pas encore pour cette fois-ci. Pour m6prisables qu'ils
soient,jenetiens pas recevoird'autres 77allemands ou 75bulgares et je me male k des travailleurs de dhez nous qui creusaient lasape profonde: - Mais vous avez un trou a la veste! i
me crie un petit bleu. En effet, il y en a meme deux sur
l'omoplate droite; ayant explore mon con, mon index revient
rougi: c Ca y est! une 6corchure comme deux ongles. , Ce
que je ne sentais pas du tout, c'est la balle de plomb qui,
apres avoir ouvert sa boutonniere, avait continui son trajet du
milieu du dos vers l'6paule, un petit trajet de 5 centimetres
environ.
On Pa retiree de 1I le meme soir, avant minuit, dans une
ambulance ois je me suis rendu-- cheval; c'4tait bien loin,
pros de 2o kilomatres, car j'ai ete blesse ue premiere ligne,
au milieu des tranchies d'infanterie. Mais je ne souffrais pour
ainsi dire pas; si, je souffrais tout de m6me, le caeur me faisait
mal de quitter mes bonshommes dans un moment oi certains
auraient 6t6 bienheureux d'avoir le pretre a c6t6 d'eux. Quels
rudes moments ils vont passer!
Cette blessure n'est rien du tout; le plus long k se guerir
sera, non la boutonniere, mais le muscle de 1'epaule gauche
qui a 0t6 endolori et soulev6 par le choc de la balle de plomb.
Ce trapeze se recollera lui aussi, et vite j'espere.
Excusez-moi de vous donner tout au long ces d6tails; c'est
le moyen de couper les ailes aux canards qui auraient quelque
velleit6 de s'envoler. Pas de lfgende.

Dans une autre lettre, il 6crit : Allez remercier le
bon Maltre de ce qu'il m'a envoy la fine blessure; Je
n'ai pas ce fiTvre et je reste debout tout le jour. Les
muscles restent un peu endoloris et contracts, ce qui
me donne un air raide de pasteur protestant. La plaie
suppure, parce qu'elle a mang6 un peu d'horizon,
c'est-a-dire de drap..,
Une nouvelle citation a l'ordre de l'armce vint r6compenser sa belle attitude. En voici le texte : £ Officier du plus grand merite. A toujours montr6 lors des
operations auxquelles sa batterie a pris part le plus bel
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exemple de courage et de sang-froid. Le personnel
qu'il commandait ayant 6tC soumis i un bombardement
intense sur une position en cours d'organisation, est
reste sous le feu jusqu'a ce qu'il eft fait abriter tous
les travailleurs. A kte bless6 dans cette circonstance. »
11 apprend qu'on exagere encore; il se fiche :
N'allez pas lancer de nouveaux canards, saint VinN
cent ne serait pas content. ,
Desle 14 avril, il 6crivait a M. Lobry : a Je tiens i

rentrer le plus -vite possible a la batterie; mon lieutenant commandant restant seul, situation qui nous' met
presque dans l'impossibilitA de remplir les missions
assignees a notre batterie. Ils ne sent pas. l1gion i
I'arm&e d'Orient, les candidats pour les crapouillots.
Retrouver mes bonshommes, voildi le reve. ,
Pendant qu'il est a l'ambulance, son fiddle Hubert le
soigne.
, Tous les trois jours, Hubert vient me voir a l'ambulance; Ca lui fait plus de trois heures de cheval pour
arriver, et un peu moins pour revenir; il m'apporte les
lettres.
ccEn meme temps que les lettres, il m'apporta
avant-hier une botte de petits radis, frais, roses,
tendres; je n'aime pas beaucoup cette verdure-la, moi
qui pourtant raffole des grosses tetes de a raous »
arrach6es dans les champs de Pony en automne; naanmoins, j'ai broute les radis de Hubert pour lui faire
plaisir et aussi, parce q"'ils ont pouss6 dans le jardin
des crapouillots.
c Demain, il m'a promis qu'il me ferait brouter de
la salade, de notre salade, apres ce sera sans doute de
1'oseille, puis des choux, puis des petits pois... Oh!
les petits pois!... Tout ca chez nous. Mais j'espire bien

cueillir (a moi-nmme, je ferai le merle. ,
On lui souhaite encore d'&tre -vatu6, il r6pond le
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21 avril : c Moi aussi, je serais bien content de revoir
nos Landes et Bordeaux et Paris et toute la France.
Mais ii faut me pardonner encore pendant quelques
jours, car je suis missionnaire et je dois etre 14 ou il y
a un exemple A donner, des ames a recoxiforter ou a
sauver. »
II eut l'avantage de trouver & I'ambulance oh il 6tait
soign6 un de ses confreres, M. Bizart, mobilis6, autrefois professeur au s6minaire de Plaisance.
Celui-ci a donni les d6tails suivants sur M. Dagouassat: i Pendant que nous vaquions chacun a nos occupations, il aimait i aller riciter Ie breviaire dans une
chambre ou nous avons la sainte Reserve. n Disons en
passant que M. Dagouassat &crivait A cette 6poque :
c Ah! vois-tu, l'Eucharistie, c'est ce qui mesoutient
et me sauve durant cette guerre. Je pense souvent a*
Jeanne d'Arc qui avait faim du bon Dieu et qui, blanche
chevalibre, s'approchait si souvent de la table sainte. ,
Reprenons le r6cit de M. Bizart-: i Pendant quelques
jours, le soir, ma petite maison qui sert de bureau
6tait devenue une sorte de chambre de communaut6.
M. Dagouassat venait babiller. On parlait de la Maison-Mare, de nos v6nerables anciens, de nos condisciples, de r'avenir et meme... de la guerre. 11 est parti
aujourd'hui 25 avril et je -me sens plus seul que jamais.
II n'6tait pas tout & fait guari. Mais pour donner
1'exemple, il a demand6 an medecin traitant de retourner a sa batterie. -Ainsi done, si l'attaque dont il
parlait toujours a lieu ces jours-ci, ses poilus ne seront
pas seuls. ,Et quelques jours apres la mort de M. Dagouassat, M. Bizart donne les details r6trospectifs suivants .:c Avait-il le pressentiment de sa mort prochaine? II faut le croire, car la veille de son d6part, il
voulut faire une confession gin6rale et ne me cacha
pas que si I'attaque se declenchait, son compte etait
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probablement r6gle. » Comme M. Bizart lui demandait
pourquoi il tenait tant a retourner, il r6pondit : a Les
poilus dsient qu'il y a des officiers qui se debinent;
je ne veux pas qu'on puisse dire cela d'un officier missionnaire.-CHAPITRE XXV. -

SECONDE ATTAQUE DE LA BOSSE

BLESSURE MORTELLE

CHEVALIER DE LA LtGION D'RONNEUR. FUNtRAILES
M. Dagouassat fut accueilli avec joie a son retour
par ses hommes et son lieutenant. II acheva de se gu6rir
&la batterie. Le 2 mtai, il conState que a ca va bien )).
Le 3 mai, il 6crit a qu'on ne lui pose plus de pansement;
la cicatrice est faite; c'est fni; vous voyez qu'on n'en
meurt pas ». Comme les journaux commencent a parler
d'une expidition sur J6rusalem, il ne se possede plus et
il a grande envie de partir pour la Croisade. Le mois de
Marie le remplit de joie naturelle et surnaturele. II
ne fait pas encore trop chaud; j'entends chanter les
oiseaux, ce sont ceux de chez nous. Je ramasse des
fleurs, elles parfument ma messe. , II pr6pare aussi
les ftes de Jeanne d'Arc qui doivent etre celbries le
20 mai. (A cette date, il sera mort depuis dix jours.)
a Jeanne dArc nous atoujours aides pour les coups de

tampon; vous allez voir ce mois-ci. n II termine sa
lettre par ces mots : Je vous scan'daliserais si vous
voyiez combien je suis content. n La derniere lettre
que nous ayons de lui est du 4 mai; elle est adressie a
une Fille de la Charit6, seur d'un aum6nier militaire,

qui est mort en heros et dont la belle figure a charmi
notre confrere. Il rappelle plusieurs traits de la vie de
ce saint pretre et il termine ainsi : a De mon c6t6,
j'aime a me remettre en face de ce module; j'ai Ai sous
la main la petite brochure (qui raconte la vie du
P. Soury-Lavergne) et je l'ouvre aux approches des
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heures graves. Je l'ai ouverte aujourd'hui, je suis
guri et je vais reprendre mon poste de combat. Que
le bon Maitre me donne un pen du courage apostolique qui faisait marcher votre brave frdre.V
Le 6 mai au matin, commenqait la pr6paration d'artillerie pour une deuxieme attaque de La Bosse. t Imm6diatement, &critle capitaine Biron, ii se rend a la
position et prend le commandement des pieces.
u Pendantquatrejours, du6 au 9,du matin au soir,la
batterie ne cessait de tirer sur ( La Bosse n, coupant
fils de fers, bouleversant tranchies, boyaux et abris.
Le Io au matin, quatre deserteurs.bulgares de cette
position se rendaient a nous et faisaient un tableau
bien noir de la vie en ce point. Dagouassat fut tout
heureux de raconter a ses servants ce qu'il avait appris
ainsi des resultats de notre tir.
« Malgri un bombardement assez violent de la batterie par l'ennemi, elle n'avait pas en de pertes pendant
ces quatre premiers jours. Hilas! il n'en devait pas
etre de meme le io. Dagouassat avait du quitter son
abri pour prendre des ordres aupres d'un commandant
d'infanterie. II partit lui-m&me comme d'habitude au
lieud'envoyer un agent de liaison. ) Le commandant do
bataillon le fklicite d'avoir d6moli par une torpille
une mitrailleuse bulgare et tu6 ses servants, II lui donne
les instructions et" lui recommande de prendre des
pr6cautions. C'est an sortir de ce poste pour se rendre
i sa batterie et pour rggler son tir qu'il fut renverse
par un obus, un fusant qui 1'atteignit de plusieurs
6clats. L'infirmier-prbtre Le Bot raconte ainsi ses derniers moments : u Quand on me pr6vint qu'il devait y
avoir des bless6s, je suis parti fouiller sous les arbres,
bien loin de souptonner le spectacle qui m'attendait.
Jugez de ma douleur quand je trouve notre infortun6
sons-lieutenant etendu sur le dos et baignant dans son
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sang. II avait la poitrine trouee d'un eclat d'obus. II
etait atteint aussi a la main, a la jambe et au cou. Mais
ces dernibres blessures n'6taient pas mortelles. [1 6tait
tellemenyatteint &la poitrine que je ne pus meme pas
songer a lui faire un semblant de pansement. II garda
toute sa connaissance .pour me recevoir. II a demande
l'absolution, apres quoi il a dit :
J'ai
I donnA des
a ordres pour le tir n), puis a c'est fini. ,
4 Des que je l'ai vu entrer dans le coma, je I'ai fait
imm6diatement transporter an poste de secours par
deux brancardiers dans la crainte que de nouveaux obus
n'arrivent et sachant qu'il serait en bonnes mains puisque au poste de secours se trouvait un pretre breton
comme moi, aum&nier du 45* d'infanterie, qui 6tait de
ses amis. Hl6as! presque aussitot il rendait le derier
soupir.
a N6anmoins, a ce moment, je t6lephone au commandant de la batterie non qu'il est mort, mais qu'il est tres
grievement blesi mortellement m&me. C'est pourquoi
notre lieutenant a pu faire les d6marches pour lui
obtenir la croix de la LUgion d'honneur. Arrive au
poste de secours, on 1'attendait dija et quoique mort
un commandant d'infanterie lui remit cette d6coration
qu'il avait si bien m&rit6e.
S1 a et6 enterri religieusement par un pratre du
45' d'infanterie et les derniers honneurs lui ont 6t6
rendus par un piquet de soldats. Le, cercueil dans
lequel il a 6t6 mis est aussi solide et aussi luxueux que
cela se pent aux armies. Le cimetidre dans lequel il
repose a 6te appele par nous le cimetiere du Confluent,
un cimetiere'tres beau et tres bien entretenu. D'ailleurs, la batterie lui a fait une tres belle tombe en bois
avec incription gravie sur une plaque de cuivre cloune
a la croix.
« N'ayant pu prendre part aux funirailles du lieu-
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tenant Dagouassat, la batterie a voulu du moins organiser un service religieux pour le repos de son ame.
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Ce service, commetous nos offices.ici,a eu lieu en plein .
air, mais il n'en itait ni moins recueilli ni moins imposant J'ai eu la satisfaction de voir M. I'aum6nier divi-
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sionnaire venir nous adresser un beau discours a cette
occasion, tandis que j'avais le bonhetr de dire la messe
pour le difunt. Durant la messe, de beaux chants funtbres ont ete executes par des soldats artistes. Pas
un homme de la batterie ne manquait i ce service. De
plus, les officiers voisins ayant 6te pr6venus,, le corpsd'officiers de tout le secteur y 6tait. largement repr;6
sente: artillerie, infanterie, marine meme, ce qui
prouve encore une fois quelles sympathies votre cher
frLre avait su inspirer autour de lui.
t J'allais oublier que deux belies couronnes ont 6te
d6posies sur la tombe de M. Dagouassat, offertes l'une
par les hommes, I'autre par les officiers de la i I 1 batterie. ,
Voici le texte de la citation meritee par notre regrett6 confrere :
Le general commandant en chef les arm6es. allies agissant
en vertu des pouvoirs qui lui sont confEr6s par la decision
minist6rielle du i5 janvier 1917 prononce les nominations.
suivantes dans I'ordre de Ia Legion d'honneur...
Au grade de chevalier a la date du 17 .mai g197, Dagouassat
Paul-Victor, sous-lieutenant.ala ixi" batterie de 58 au i- regiment d'artillerie de montagne mise a la disposition du 45'
regiment d'infanterie.
Bless4 pendant une preparation d'attaque a tenu & revenir
sur le front quoique incomplRtement guri pour participer a
combat projete. Y a etE tris griivement blesse le o1mai 1917
en donnant a sa batterie les plus beau4 exemples de courageet de devouement.

Ces nominations comportent 1'attribution de Is croix de
guerre avec palme.
SAZAIL.

Citons maintenant quelques appreciations porthes.

sur M. Dagouassat.
M. Biron, son lieutenant, ecrit &M. Lobry.
Mon PaRE,
Vous av.e deja appris par l'abb6 Sabatier et mon infirmier
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Fabbi Le Bot, le malheur qui nous frappe tous en la personne
de ce boa lieutenant Dagouassat.
Les circonstances de sa belle mort vous sont connues : it
est tomb6 en soldat devou6 et patriote, et le sacrifice de sa
belle vie sera un exemple ficond pour nous tous.
- Venu k l'armre d'Orient avec moi comme volontaire, ii
s'etait acquis depuis longtemps l'estime et la sympathie de
sesichefs, de ses camarades et de ses inf6rieurs : a tous it en
imposait par sa haute valeur morale, son abnegation et son
devouement.
II 6taitle miilleurami de nos hommes, aussi tous l'aimaient
beaucoup et sa perte fut pour tous un grand malheur. II ai-.
mait a vivre avec eux, leur causant de leur famille ou de leur
pays, sachant les encourager et les consoler. 11 fut vraimeant
un ap6tre z616 prachant par la parole et plus encore par
1'exemple.
Pour moi, il fut toujours le collaborateur ideal et un excellent ami, et makheureusement je ne rencontrerai jamais un
auxiliaire aussi precieux.
Quant a l'estime dont il jouissait aupres de nos chefs, vous
pouvez en juger par la recompense supreme qui lui fat donnee avant sa mort : jamais ruban rouge-ne sera mieux place
que sur cette poitrine de brave offrant gaiement sa vie la
patrie.
C'est la plus belle figure de la batterie qni disparait, et
nous garderons tons an souvenir Amu de celui que nous aimions tous et qui 6tait 1'objet de notre admiration.
Je n'ai pu encore me rendre sur sa tombe, mais je le ferai
des que cela me sera possible : je sais d'ailleurs qu'elle est
bien entretenue, et aussi longtemps que je serai dans cps parages, je veillerai k ce cue tonjours elle soit en parfait 6tat.
J'ajcr de mon devoir de vous adresser ces quelques lignes,
non pas pour faire 1eloge de ce pauvre ami, mais plus simplement pour vous faire connaitre la v6riti k son sujet. It fat
vraiment un saint homme et le plus bel exemple que nous
puissions avoir.
Venillez agroer, mon Pare, lassurance de mon entier d6vouement.

P. BItON,;
Lieeteu•at ceasrossandtIa i batteri de 58.

Le mime termine ainsi les notes biographiques
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qu'il a bien voulu nous donner et autour desquelles
nous avons group6 quelques extraits des lettres de
M. Dagouassat.
c( Quelle tristesse ce fut parmi ses braves poilus qui
l'aimaient et qui appreciaient en lui le dtvouement, la
bont6 et le courage. Quelle tristesse aussi pour ses
camarades : tous, officiers d'infanterie et d'artillerie,
pleurirent en lui le modele accompli de I'homme de
devoir, la personnification la plus parfaite de lavertu
et l'ami franc et d6vou.
( Les hommes de sa batterie aminag.rent et fleurirent sa tombe de leur mieux. Lorsqu'un subordonni
ou un camarade de ce bon Dagouassat passe. 1U, il ne
pent retenir ses larmes en se souvenant de celni qui
n'est plus et qui toute sa vie ne cessa de pr&cher la
charite par la parole et plus encore par l'exemple. )
M. Lobry, visiteur des Lazaristes, dit de lui : c La
Congrtgation vient de faire une grande perte. M. Dagouassat, victime choisie par Dieu, est mort sur un
champ de bataille de la Mac6doine. C'est un Missionnaire donnant les plus belles esperances, un ouvrier
de choix qui est enlev6 aux moissons de l'avenir, a la
Mission de Madagascar que dbja iaimait tant. Nous
l'avions appreci6 dans les visites qu'il aimait a nous
faire a Salonique.

( M. Dagouassat est reste un digne fils de saint
Vincent tout en devenant an officier du plus grand
m6rite. Missionnaire, il disait aux soldats de penser
a leur ame et a leur salut; avant d'aller au feu, il les
invitait a se mettre i genoux- devant Dieu pour recevoir l'absolution. Puis, en tant que leur chef, il leur
donnait 1'exemple du plus beau courage, du plus magnifique sang-froid. ,
M. Le Bot, pr&tre-infirmier, en annoncant sa mort a
M. Villette, Supbrieur g6n6ral; .disait de lui :
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« Ce qui me console, c'est que la vie du bon
M. Dagouassat, depuis que je vis avec lui, n'a &te
qu'une longue preparation a la mort. Jamais je n'ai
connrupretre plus pieux ou plus z616. De plus, je l'ai
souvent entendu expliquer aux hommes qui assistaient
a nos messes en plein air, que la mort du soldat chr&tien, en regle avec Dieu, etait belle entre toutes, et je
ne serais pas loin de croire qu'intimement il ait demandi au bon Dieu de le choisir comme victime.
( La batterie perd en lui un brillant officier. Les
hommes perdent le meilleur des anis. Personnellement, je perds le meilleur des confreres qui atoujours
6te pour moi d'un exemple admirable et d'un puissant
reconfort moral dans mes moments d'abattement on
de fa\blesse. »
Le 16 juin, le meme, racontant en detail ses derniers
moments, termine ainsi : ( M. Dagouassat laisse aiprs
lui d'unanimes regrets parmi tous ceux qui l'ont'connu
et ont pu apprecier ses belles qualites de foi, de
coeur et d'intelligence. M. Dagouassat est mort en
saint. n
M. Bizart, qui a vCcu dans son intimit6 les jours qui
ont pr6eced sa mort, parle ainsi de lui :
a M. Dagouassat etait une ame loyale et droite et
d'une simplicit6 bien A la maniere de saint Vincent.
Le remplacant du medecin-chef, un protestant, qui l'a
soigne me disait : ' Des hommes comme ceux-lA ne
, devraient

pas mourir. n Beaucoup, au 45' et an 84', le
connaissaient, comme d'autre part pas mal de blesses
qui arrivent se rappellent ses predications de Dogandzi; c'est a qui me parle de lui, de sa bont6, c'est
navrant. Je ne saurais vous dire A quel point je suis
pein6. J'aurais pr6fe6r mourir, moi, I'aine, et laisser la
place A cette belle naivet6 sentant la jeunesse, respirant la piet6. Je m'etais attache a ce cher grand frere-
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a En lui je pressentais le type d'une g6neration de
Missionnaires moins intellectuelle peut-etre, mais plus
soucieuse de la vie pleine de la pidt6. Je sentais que
j'avais sous les yeux un beau type de pretre humble,
sincere, pieux, un peu naif serflement, ce qui n'6tait
pas pour me deplaire.
(a On parle de lui. II fut si modeste! C'est comme
une revanche de la part des poilus pour le faire
revivre.
F
Hier encore (i3 juin), un officier du 45' d'infanterie, uin instituteur que j'ai connu ici bless6, m'6crivait qu'il 6tait alle sur la tombe de M. Dagouassat
mediter la grande lecon d'abn6gation qu'il avait donnee a tous. Des que la tombe sera arrang6e et cl6tur6e,
ilfera tout pour en prendre une photographie et me
l'envoyer. L'hdroisme sert a quelque chose. Le sang
n'est jamais versi inutilement. »
Citons maintenant le timoignage du P. Sabatier,
aum6nier divisionnaire, superieur du College des
Oratoriens de Juilly : t M. Dagouassat avait I'estime
universelle. Depuis le gineral de division jusqu'aux
soldats des regiments d'infanterie au milieu desquels
6tait son poste de combat, tout le monde l'aimait,
l'admirait, pour son amabilit6, sa simplicit6, sa modestie, son sentiment du devoir et son courage qui
frisait la' t6emrit6. Je perds moi-meme un excellent
ami que j'appreciais beaucoup.
On ne se lasse pas d'entendre l'l6oge de ceux que
l'on aime. Qu'on nous permette encore cette appreciation port6e par M. Huguet, Missionnaire de Madagascar.
, J'aimais bien M. Dagonassat depuis que j'avais eu
l'avantage de le connaitre, derriere les lignes bulgares; je l'aimais en confrere, je l'aimais surtout en
futur compagnon d'apostolat; car M. Dagouassat ai-
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mait 1 se dire u Missionnaire de Madagascar n, et par

delI les tranchies, par dela le golfe de Salonique, l1bas,.que de foissa belle Ame apostolique s'en allait,
devangant la fin du grand cauchemar, brisant des
chaines, lesquelles, quoique dories pour lui, l'empechErent de realiser un rave trop longtemps caressi ...
a Helas la grande c briseuse de r&ves n n'a pas per-

mis la realisation des siens; et nous qui nous r6jouissions de6j, a la pensee d'une recrue comme ii nous
en faudrait beaucoup dans notre Mission malgache,
avons ,di nous resigner p6niblement, en prononlant
notre f1at.
a Oui, M. Dagouassat conservait tres fortement en.
lui le disir d'6vangeliser les noirs de Madagascar; la
preuve, c'est qu'apprenant mon arrivee en Orient, il
ne fut tranquille que lorsqu'il put voir 1'unique missionnaire malgache, perdu avec son bataillon de
tirailleurs dans un coin de la d6serte Macedoine. Je
n'oublierai jamais la visite qu'il me fit, un jour d'hiver, non loin du front; et moi qui ne le connaissais
pas, je fus tout surpris de me trouver de suite k l'aise,
comme avec un ami, un frire; aussi bien, quel allant!
Qqel bon et franc sourire! Quel cordial et joyeux
abord! Inutile de dire, quelle discrete, mais idifiante
conversation! D'allure inergique, mais nullement d6plac6e chez un futur Missionnaire broussard, il portait gaillardement le beret en bataille et donnait
I'impression d'un de ces modernes chevaliers sans
peur et sans reproche. Prisente a nos officiers d'6tat-

major, il fit sur tous une impression qu'ils gardent encore; et quelle joie chez nos Malgaches quand je leur
appris que ce jeune lieutenant 6tait un cc monpere )
qui leur 6tait destine! Un point, toutefois, m'a splcialement frappe, chez ce beau type de pr&tre-soldat,
c'est sa discretion, sa modestie, je dirais presque cette
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riserve timide, pour ne rien dire, rien avancer de
hasardeux comme nouvelles, d'extraordinaire comme
exploits, de trop personnel comme jugements; et
pourtant, on sentait chez M. Dagouassat quelque chose
de supirieur comme intelligence et de tranchant comme
caractere, et nos officiers furent surpris de n'y trouver
exterieurement que de l'ordinaire... Et moi je pensais
a ces saints qui savent si bien se gouverner, se diriger, langue, gestes, etc., que tout en eux respire la
( bonne odeur de Jesus-Christ n.
a Hl6as! IIsera done prouv6 effectivement, quecette
guerre nous enlevera tous les meilleurs! J'avais pourtant bieniconseill- dans le petit et dernier entretien
intime que j'eus sous ma tente d'infirmerie, avec le
jeune lieutenant agenouill a mes c6tes, d'etre prudent, bien prudent, i la pens6e de la Compagnie et
de Madagascar, qui fondaient sur lui de si belles esp&rances; chose curieuse! en insistant sur ce point,
j'avais comme le pressentiment que j'6tais une cymbalum tinuiens, et, en I'embrassant a son depart, je me
demandaissi je le reverrais encore... Cette mort, Monsieur le WAicaire g6neral, m'a done frapp6 plus qu'on ne
saurait dire; j'espkre qu'elle fera du bien &mon ime,
et que l'exemple de M. Dagouassat me soutiendra,
m'encouragera pour mener a bien l'6preuve de la pauvre et si fragile existence que nous devons nous autres
continuer a mener; j'ajoute que nous pouvons avoir
conflance, que si M. Dagouassat n'est plus des n6tres
par le corps, il l'est sfrement par la pensee;.il le sera
peut-tre plus que jamais, aupres de nos chers Malgaches, que sa priere continuelle contribuera plus surement que nos infructueux labeurs a amener a l'Iglise
et a Dieu.
Ne voulant pas abuser par trop de citations nous
terminerons ce chapitre et cette notice par le t6moi-
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gnage de son ordonnance. On dit qu'il n'y a pas de
grand homme pour le valet de chambre. M. Dagouassat a fait mentir le proverbe. Nous avons deja cite au
fur et & mesure quelques parties de la lettre que le
fidle Hubert 6crivit apres la mort de M. Dagouassat.
Donnons-en deux ou trois phrases encore: a Ce cher
et tendre lieutenant, le bon Dieu n'a pas voulu que
nous finissions la guerre tous les deux. Je ne puis
m'empecher de pleurer quand j'y pense. S'il m'avait
6coutE, il ne serait peut-4tre pas mort, car il n'6tait
pas gu6ri qu'il a voulu participer a cette attaque du
io mai et, malheureusement, il y trouva la mort; il avait
si peur pour ses hommes qu'il leur arrive du mal sans
lui, aussi il a laissh un souvenir a la batterie que pas
un homme ne le regrette pas. Je vais faire un tour a
chaque fois que je peux sur sa tombe pour voir si rien
ne se brise et en mrme temps lui adresser quelques
prieres et j'espere que duhaut du ciel il doit me voir
sur sa chore tombe.
t Enfin je suis oblig6 de vous quitter car je suis
tout emu de la lettre que je vous ai 6crite. ,
M. Dagouassat 6crivait le 12 mars I915 : a Vous
allez voir que je ne reussirai pps a mourir pour la
Patrie et le bon Dieu. n II n'a que trop rkussi, nous
laissant a tous l'exemple de ce que doit.Ltre le Missionnaire selon le cdeur de saint Vincent.

Parions maintenant des vivants qui font partie du corps
expeditionnaire frangais d'Orient. Le frere Tourf ecrit le
27 septembre 1917:

Nous guerroyons en ce moment en Albanie, sur les
rives du lac Ochrida. PaAi de la region d'Ostrovo le
26 aout, je suis arrive & Ieritza le 7 septembre, apres
de longues et penibles 6tapes. Le 8 septembre, on
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prenait 1'offensive au nord du lac Malik et sur le Divoli.
Les premieres lignes ennemies furent forcies facilement. LesAutrichiens, qui tiennent ce secteur depuis
la defaite du Montinegro, se rendent volontiers.
. Pendant trois jours, nos troupes victorieuses marchlient en pays conquis sans 6prouver de resistance.
Le manque de routes seul les forca A s'arr&ter.
Pendant cette rapide marche en avant, le groupe
de brancardiers, tgar6 dans les montagnes avec ses
mulets, ne parvenait pas a rejoindre la colonne. Les
mulets qui roulaient dans les ravins avec leur chargement et les brancardiers trainards ipuises de fatigue
xalentissaient beaucoup notre marche; 1'evacuation des
blesses fut particulierement douloureuse dans un pays
aussi montagneux. J'en ai vu plusieurs refusant de se
laisser mettre sur les mulets, craignant de tomber dans
quelque precipice avec leur monture; hblas! ces accidents arrivent parfois.
Tout est calme en ce moment dans la region des lacs,
nous nous reposons surnos lauriers pris d'un lac ravissant. De majestueuses chaines de montagnes, rayonnantes sous le flamboiement du soleil d'automne,
barrent notre horizon & 1'est et a l'oaest. Cette nature
grandiose assiste impassible a nos luttes meurtrikres.
Les Albanais de cette r6gion, tous musulmans, nous
sont sournoisement hostiles.

Touzt.
M. Biszrt decrit ainsi la fite de Noel 1917 :
Par telephone, mon ex-midecin chef a pri6 M. Baur
de vouloir bien m'envoyer A Gumendz6-ville pour les
fetes de Noel. Ce me fut une joie de me retrouver a
I'ambulance 2/1. Ma surprise fut grande de trouver
lU-bas une v6ritable chapelle en maconnerie arec
clocher surmont6 d'un coq, vitraux coloribs, autel
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en bois sculpte sur lequel se detache l'inscription:
Fides Virtus
Patrid sol immenmor,

midaillons peints sur les murs latiraux, contenant les
noms de tous les militaires dicbdes a l'ambulance;
chandeliers en fer forge, carillon fait avec desdouilles
d'obus de diff6rents calibres. C'est dans cette chapelle
qui peut contenir trois cents persqnnes que j'ai chante
la messe de minuit et que j'ai prech6 a la foule d'of:
ficiers et de soldats qui &taientvenus des que le carillon eut fait entendre :,- II est n6, le divin Enfant. n
Un violoniste du concertColonne accompagnal'officier
d'artillerie qui chanta le Miruit, ckthriets. Quelques
musiciens du 148* d'infanterie remplacirent I'harmonium en soutenant les chants de fagon tres artistique.
Bref, cette messe laissa dans le souvenir de tous je
ne sais quelle impression qui 6voquait celles eprouv6es
jadis en France dans des 6glises semblables. Quand
on pense que tout a &t fait par des poilus avec des
moyens de fortune, on ne peut que rester emerveillI
de tant de goit et de pi6t6. Dans I'apres-midi du 25,
les memes soldats, dont quelques-uns de vrais artistes,
donnerent une seance recreative...
M. Lobry, visiteur, communique les nouvelles suivantes:
3 decembre 1x97.

Salonique. - Du mieux possible; nous faisons en
sorte que les ceuvres ne souffrent pas trop des suites
de l'incendie. L'une d'elles, A'notre bien grand regret,
n'a pu tre rouverte, c'est le dispensaire. Une moyenne
de 5oooo pauvres gens s'y pr6sentaient chaque ann6e.
Ce ne sera qu'au printemps qu'on pourra reprendre
cette ceuvre; et encore, devra-t-on se limiter, car la
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pharmacie, avec tous ses approvisionnements, a et6
completement ditruite par le feu.
Dans notre eglise, les vitraux, Aclatbs sobs l'action
des flammes, ont 6t' remplac6s par du simple verre,
achet6 bien cher : ils attendent des temps meilleurs et'
le secours d'ames g6n6reuses pour etre remis en 6tat.
Nos marins ont pret6 leur aide pour refaire certaines
dependances de la Mission d6truites par l~incendie.
Main-d'oeuvre et materiel sont d'une cheAt6 inouie;
une simple planche coite jusque 25 francs.
L'6cole paroissiale fonctionne dans notre immeuble
de Cavakia, situ6 a un quart d'heure de la Mission.
La mobilisation n'ayant laiss6 qu'un frere des kcoles
chr6tiennes disponible, nos confreres se sofit partag6s
les classes. M. Jouglalui-meme ademand6 yprendre
part.
Chaque soir, nous avons la consolation de voir arriver los confreres-soldats, MM. Enjalbert, Puyaubreau, Guichard et Blanc. Ils viennent des qu'ils le
peuvent, vont a la bibliothbque; puis, apres le souper,
ils prennent leur r6creation avec les confreres.
M. Guirard a eu la bonne fortune d'etre place comme
infirmier dans l'h6pital de nos scurs, pres de chez
nous. A Zeitenlik, M. Levecque a fort A faire, en tant
qu'aum8nier des deux grands h6pitaux n" I et 3
(3ooo lits) qui sont dans notre propri6ti. LA aussi,
nous sommes heureux d'avoir aupres de nous MM. Bizart, Duriez, Poupart et Roustain.
M. Kr6mer est dans les montagnes d'Albanie, se
donnant corps et Ame a son office d'aum6njer. Souvent,
il nous- fait arriver de ses nouvelles. R6cemment, il
m'a envoyY 20oo francs comme obole, pour nos soeurs
victimes de l'incendie. M. Touzi est aussi dans les
memes r6gions que M. Kremer. Tous deux doivent
souffrir du froid, car ils sont dans la neige.
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A Salonique, toutes les sceurs sont A leur devoir, en
tout divouement et esprit d'abnigation. Apres leur
s6jour prolong6 dans les ambulances militaires, certaines passent par des 6tats de fievre et de fatigue qui
nous inquietent. Elles demeurent vaillantes malgr6
tout, et ce n'est pas sans difficult6 parfois, qu'on
arrive A les convaincre qu'elles doivent un peu s'arreter
et se reposer.
A i'h6pital de la ville, elles sont log6es dans les
combles, dans deux pices, dont l'une sert de dortoir,
I'autre de refectoire, oratoire, salle de communaut6.
Des officiers du genie dirigent les travaux de reconstruction de leur maison, qui n'aura plus qu'un 6tage.
Je suis heureux de dire que le g6n6ral Sarrail se
charge de la r6fection du rez-de-chaussee; le reste,
sous la direction d'officiers du genie, sera A notre
charge. Au capitaine Pleyber, qui a fait les plans, va
succ6der le capitaine Outrey, fils de M. et Mme Outrey,
bien connus de nous a Constantinople. Je mentionne
ici que de leur Maison-MWre, les Petites Sceurs des
pauvres m'ont envoy6 560 francs comme offrande A
cause de I'inceadie de la maison des sceurs. II est touchant de constater cette aide que la pauvrete donne
A une autre pauvret6.
Les classes fonctionnent convenablement dans I'immeuble de l'Fv&ch6, a la porte du Vardar. Les sceurs
ont 5oo 6l1ves, il s'agit de faire encore de la place
pour une bonne centaine. Sous pen, nous esp6rons
avoir une baraque Adrian, donnie par I'arm6e francaise. De plus, promesse nous est faite de nous donner
bient6t le materiel scolaire dont nous avons besoin.
C'est le.gouvernement francais qui a pris en consideration s6rieuse et effectivela situation que l'incendie
a faite a nos ecoles. Celle de Calamari a 375 6~1ves; je
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ne sais comment soeur Laurent a fait pour caser tout
ce monde.
Que dirai-je des h6pitaux militaires? Nos seurs y
travaillent au nombre de 62, dans six formations sanitaires diffirentes. De plus, il y a six sceurs dans deux
camps de sinistres logeant sous des tentes. L'un de
ces deux camps, le mieux pourvu, est d6nomm6 : Cite
frangaise j. Les seurs n'y passent pas la nuit. L'autre
a encore environ 14oo victimes de l'incendie. Ce sont
les israelites pauvres qui, pour vivre, benficient des
secours de larmee frangaise. Dans ce camp, nos seurs
n'ont qu'une installation bien d6fectueuse : un bout
de baraquement, formant une salle unique, dans
laquelle elles ont chapelle oii l'on dit la messe, dortoir s6par6 par un rideau, refectoire, salle de communaut6; par surcroit les rats y sont comme eux et aussi
le vent froid, a certains jours. Malgr6 tout, les seurs
y sont d'une bonne humeur et douceur inalterable.
A Jenidj6-Vardar et a Koukouch, les privations et
difficultes ne manquent pas aux sceurs; mais elles y
font face avec un vertueux courage qui ne s'est jamais
dementi.
Dans nos r6gions, quarante-quatre distinctions honorifiques ont &tA decernees aux Filles de la Charit6
pour les soins donn6s aux soldats malades ou bless6s.
A c6ti de croix de guerre, de m6dailles des 6pidemies
en argent et en bronze, il y avait treize croix de charit6
serbes et une m6daille russe de Sainte-Anne.
Roumaxie. - La seur Clotilde Soustrat.'de Galata,

la sceur Jos6phine Biirek et la soeur Arnauld, celle-ci
venue de Perse pour les ambulances roumaines, ont
quitt6 Jassy avec 58 religieuses de Notre-Dame-deSion. Leur voyage par le nord de laRussie, I'Arctique
et I'Ecosse a 6t6 aussi long que p6nible et dangereux.
L'une des soeurs de Notae-Dame-de-Sion est morte en
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route- La soeur Clotilde a fait, pour la Tris HonoreMere Maurice, une relation bien int6ressante, qui je
F'esp&re, paraitra dans nos Annales. La foiet la confiance
de sour Clotilde en la sainte Vierge, Mere de Ia Communaut6, y apparait avec un cachet de pieuse et naive
simplicit6 qui tduche et fait plaisir.
De seur Pucci, nous ne savons rien de pricis.
Mme de Clapiernous a dit q u'elle 6tait rentr&e d'Odessa.
a Jassy avec ses compagnes.
A Santorin et a Syria, nos scurs continuent d'&tre ravitaillees parla marine francaise. A Santorin, on afWt,
en famille, la cinquantaine de la sceur St6phanie. Le

ggteau da f&te a 6et fait avec un peu de farine d'orge
qu'on a pu se procurer. Le pain manquait. a Cela n'a
pas empech6 la f&te d'etre bien joyeuse, m'ecrit la
soeur VaripatA. n Elle ajoute, au 7 octobre: ALe pays
est sans pain et nous ignorons combien de temps durera
cette situation. Les pauvres viemnent en masse, mais.

comment les secourir? L'hiver s'annonce bien sombre
de misire, car le ciel ne nous a pas donna une goutte
d'eau depuis six mois; le pauvre ne pent m&me pas.
ramasser un pen d'herbe I n
Santorin est peu abordable en ce moment, mais grice

a la charitable bienveillance de 1'amiral Merveilleux du
Vignaux, r6cemment encore les sceurs out pu, tant
pour elles que pour nos missionnaires, &treravitaillkesen farine, legumes secs, riz, graisse et viandes de conserve.
le i5 janvier x198.

A Salonique, nous avons en, Poccasion
'
de la prise
de J6rusalem, un Te Deum solennel. Le gen6ral Guillaumat, arriv6 de Ia veille, s'y est fait repr6senter. Le
consul de France s'y trouvait, en grande tenue, ayant
a ses c6tis l'amiral 'erveilleux du Vignaux et beancoup d'officiers de terre et de mer. La musique du

-

550 -

bateau amiral rehaussait 1'eclat de la cer6monie. L'abb6
Renaud, aum6nier de la base navale, a fait un discours
fort bean et.patriotique.
Apres la c6r6monie, le colonel qui avait reprisente
le g6neral en chef commandant les armees allibes, m'a
dit le regret du general de n'avoir pa assister au TeDeum, alors que le matin encore il esperait venir en

personne.
Deux jours apris, c'tait la fete de Noel. Le general
Guillaumat a assiste a la grand'messe. Depuis, quand
il se trouve a Salonique, il vient a la messe, le dimanche.
Le general a demande a avoir une entrevue avec
moi, entrevue dont j'ai et6 pleinement satisfait.
Au nouvel an, dans son discours a la colonie francaise, le general Guillaumat a dit un mot de nos eta-

blissements en s'inclinant de- mon c6te.
Je suis heureux de constater cette bienveillance;
car,'dans les difficultis presentes, la ticbe a remplir
est plus aisee. Le dimanche 6 janvier, j'ai beni les salles,
amenagees pour les pretres-soldats, grace an don de
Ioooo francs fait, dans ce but, par les cures de Paris.
Les pr&tres 6taieut lU, fort nombreux. Ils ont dit leur
joie d'avoir an endroit tranquille pour se reunir, se.
retrouver, pour lire, ecrire et se ricrker. Une bibliotheque d6ja bien munie de livres est a leur disposition.
Les journaux et revues ne leur manqueront pas. Une

part bien convenable a et' faite aux livres de thbologie et de spiritualit6.
Dans la conference qui a suivi, la chapelle itait
pleine; un bon nombre ont d~ rester debout.
Un grand nombre de pretres me disent tout le bien
que font les reunions sacerdotales.
J'ai trouvA dans l'abbW Renaud, aum6nier a bord du
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bateau-amiral, un collaborateur bien pr&cieux, pour
1'organisationde l'ceuvre des pretres-soldats.
Tous nos missionnaires vont bien, y compris nos
chers soldats. Nous avons la consolation de possdder,
pendant quelques jours, M. Kr6mer. 11 nous arrive des
neiges et glaces d'Albanie, toujours gai, alerte, devou6,
d'une sante magnifique.
221evrier 198.

Smyrne. - Voici une lettre de la sceur Fiivet,
adress6e a la Mere g6n6rale par le canal de l'archevich6 de Smyrne, la date du 24 octobre 1917 : " Tris
R6verende Mere Maurice. Isolement complet depuis
trois ans; privations de toute nouvelle de la Communaut6 et de nos families. Impossible de renvoyer les
orphelines; d6aumient extreme; rationn6es pour le
pain, vivres, combustible, &clairage, & des prix cxorbitants. Vendu tout ce dont nous pouvions disposer.
Reduites i contracter un nouvel emprunt A des conditions onereuses. Situation penible, silence complet de
notre Visiteur. Pas un mot de nos sup&rieurs. Aucun
moyen de secourir les pauvres qui meurent de faim.
Nous benissons ]a volonti divine et serons heureuses
de recevoir r6ponse par la mime voic. Deux missionnaires et dix sceurs decdbs & Smyrne, depuis 1917.
Deux autres sceurs du Coula presque mortes. ,
Salonique. - Ici, on continue de travailler a la
reconstruction de la maison incendiee de nos soeurs.
Le ministare des Affaires 6tran gres, par I'entremise
du consul de France, M. Graillet, et des g6neraux
Sarrail et Guillaumat, nous a fait arriver des sommes
relativement importantes, pour releverles rines faites
par le feu. Le pare du g6nie, grace au g6neral Guillaumat, nous fournit le cinent et le fer i beton. L'amiral Merveilleux du Vignaux nous fait arriver le bois
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dont nous avons besoin. C'est vous dire que la France
est bonne pour nous, au milieu de nos 6preuves et de
nos soucis. Notre merci va a M. Cazot pour l'aide qu'il
nous donne aupres du quai d'Orsay. Tout est cher;
une bitisse qui avant la guerre et l'incendie aurait
cot 8o000ooo fran6s, comte maintenant 280000 francs.
Nos confreres-soldats vont tous bien. C'est toujours
une joie que de jouir d'eux a la fin de la journ6e.
M. Kr6mer est reparti dans la region des lacs et des
montagnes d'Albanie.
LOBRY.

AS!E
PROVINCE DE SYRIE
CORPS EXPEDITIONNAIRE

DE PALESTINE

Nous avons deji donsf deux lettres de M. Gendre sur V'expi
dition de Palestine dont il fait partie. Voici la suite de son
journal :

" juin. - C'est le 24 mai que nous avons quitte
Port-Said. Quel voyage que celui que nous avons fait
pour venir icil A Port-Said, nous montons avec tout
notre materiel dans des wagons d&couverts; jusqu'A
El Kantara, le trajet a du charme tout le long du canal
d'eau douce entre de beaux arbres qui bordent la voie
ferree. A El Kantara, on descend et avec soi le materiel que 1'on recharge sur des camions anglais, pour le
passer sur un pont provisoire, a la rive asiatique, et
1M le recharger sur des wagons semblables i ceux qu'on
a laiss6s; il manque des wagons, alors il faut se tasser
sur celui qui est pris de la machine; celle-ci pendant
toute la nuit nous arrose de fum6e, de poussiere noire
et de charbons non kteints qui font des petits-trous
sur les habits quand ils ne brflent pas les mains. Nous
arrivons harasses &-Khan-Younes vers les dix heures
du matin; on casse une croute et ensuite il faut songer
a d6charger et recharger sur camions ce bienheureux
mat6riel. Enfin, on monte sa tente dans un des jardins
de l'oasis et 1'on se repose.
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L'oasis oh nous nous trouvons est tres

jolie, c'est la plus importante, avec la palmeraie d'El
Arich, que I'on trouve de Kantara jusqu'1 Gaza. Elle
a de riches jardins cultiv6s par les habitants des deux
gros villages voisins Khan-Younis et Beni-SMla; on
y troive surtout des amandiers, des figuiers, des abricotiers, des sycomores, beaucoup de cactus et quelques
autres arbres fruitiers; il y a en outre des champs
d'orge, de melon, de pasteques, de tomates, etc. C'est
a I'extr6mit6 nord-est de cette oasis que nous avons
choisi l'emplacement de 1'ambulance. L'ambulance
divisee en quatre services comprend cent lits; je suis
charge pour ma part, comme infirmier major, du service des blesses de la salle d'opiration.
Nous commencons a semer autour des tentes, des
haricots et des volubilis pour avoir un pen de verdure.
16 juillet. - Je viens de faire une evacuation d'officiers malades sur l'h6pital frangais d'Ismailia, ce qui
m'a fait prendre contact avec nos sceurs de 1'h6pital et
de 1'6cole. En revenant; j'ai rencontr6 et salub notre
aum6nier officiel, le P. Burtin de Sainte-Anne de

J&rusalem, rescape du Calidonien. II est maintenant

install ici, tout le monde est content, cela fait plaisir,

car il nous manquait un aum6nier officiel; c'est un
rouage n6cessaire, meme quand il y a d'autre part
assez de pr&tres.
Sur le front, tout est calme; seuls les avions turcs
viennent nous rendre visite a peu pris tous les jours.
25 aodt. - Je rentre de prendre une permission de
sept jours-a Alexandrie chez nos confreres, cela fait
du bien de se retremper un peu dans la vie de famille;
lU, j'ai eu l'occasion de voir le docteurChaker Lorenzo,
notre medecin de J6rusalem; il a &t6 enchants de ma
visite et nous avons cause pendant unebonne heure et
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demie; il m'a racont6 comment il avait etC fait prisonnier par les Anglais a Gaza au mois de mars dernier;
nous avons ensuite parlh longuement de J6rusa.lem; a
ce moment M. Chiniara 6tait toujours dans la maison,
c'est le four qui 6tait prks de chez nous qui a 6tk I'occasion de l'occupation de la maison, par les oficiers
d'abord, puis pea apres par les sous-officiers et subalternes.
Le P. Chiniara pouvait toujours dire la messe dans
notre chapelle et le docteur y.a assisti A la fete de
Noel dernier 1916. Quant a nos soeurs, elles 6taient
r&duites comme demeure au dispensaire, cependant
elles s'occupaient toujours de l'h6pital musulman.
D'apres d'autres renseignements, les sours auraient
&et obligees d'abandonner le dispensaire et de s'installer dans des maisons aux environs de la porte de
Jaffa ox elles travaillaient avec quelques orphelines.
A Nazareth, soeur Louise est morte. A Damas, la
maison des seurs marchait trbs bien; A Beyrouth,
moins bien... Notre voisin Bechara est parti un pen en
disgrace, parait-il; a Jerusalem, il n'y a pas eu beaucoup de pendaisons, a part quelquesex6cutions d'Arabes
insoumis, mais i Beyrouth et surtout & Damas, il y a
eu un certainnombre de notables suspects de sympathie pour la France que leur famille trouvait pendus
souvent devant leur propre maison.
En rentrant de permission, le lendemain, il a fallu
partir en colonne dans le d6sert, noug sommes ensuite
rentris apr&s quarante-huit heures. Ce sont des essais
de colonne qu'on nous fait faire, en vue de 1'offensive
prochaine...

En rentrant, j'ai trouv6 construite une gentille chapelle que l'aum6nier. avait obtenue du colonel; maintenant, tons les dimanches, au lieu de se tenir au soleil
pour entendre la messe, on est &l'abri et I'on conserve
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le saint Sacrement toute la journie, ce qui est
trhs
appreciable en plein desert.
20 octobre. -

J'arrive d'Ismailia oh j'ai conduit une

dizaine de malades a l'h6pital tenu par nos sceurs et oi
j'ai recu bon accueil. Je suis all jusqu'A Port-Taufic
oui j'ai vu nos sceurs de 1'&cole qui sont bien isolies
dans leur petit ilot sur les bords de la mer Rouge. Je
suis revenu par Ismailia et j'ai repris & El Kantara le
train de luxe, quatrieme classe (lisez wagons de bestiaux) pour Khan Younes.
Nons allons pr6parer les soirs une petite messe en
musique pour chanter a notre chapelle Ie jour de la
Toussaint; nous avons meme un petit harmonium que
le P. Burtin a trouv6 dans une tourn6e au Caire, nous
chanterons 6 galement le lendemain la messe des morts
pour toutes les victimes de cette terrible guerre.
LU-bas, a Gaza, on se prepare a I'attaque prochaine,
on a fait d'immenses priparatifs depuis le mois d'aoat
et on sent d6ji beaucoup plus d'activit6, dans le mouvement de troupes et dans 1'aviation. Esplrons
que
cette fois-ci Samson r6ussira & enlever- les portes
de
Gaza et Ales emporter... jusqu'au mont des Olivierd!
3o octobre. - Depuis quelques jours, il y a du nouveau, le bombardement a commence; des navires
sont
arrives et du sycomore isol qui se trouve sur
la colline
voisine on les apercoit; aussi le soir apris le
souper,
beaucoup vont au sycomore, voir le tir des unites
anglaises et francaises; le coup d'eil est joli
a voir la
nuit surtout; pendant la journ6e, &I'heure de
la sieste,
on monte encore a l'arbre isole, et alors on
voit Ies
6clatements d'obus en colonne de fum6e tout
autour
de Gaza dont on apercoit un peu les jardins
et quelques maisons.
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2 xovembre. - Hier nous avons chantL la messe en
I'honneur de la Toussaint, on a sorti le petit harmonium, et nous avons eu I'illusion d'etre dans une petite
6glise de paroisse. Ce matin, nous avons eu 6galement
messe chantee pour les ames de tous ceux qui sont
morts pour la France.
S2o dicembre. - Les communiques vous auront annonce depuis longtemps la nouvelle de la delivrance
de Jerusalem. Quelle joie pour ses habitants et pour
la chretiente entiere!
J'ai eu le bonheur d'etre des premiers a rentrer dans
la ville sainte, le 1 au matin, avec les repr6sentants
des trois nations allides (anglais, franjais, italien); la
joie me faisait oublier la fatigue des quatre jours precedents, aprbs une marche dans la boue et sous la
pluie, depuis Der Sineidjusqu'ici.
La bataille d6cisive eut lieu le 8 decembre, f&te de
1'Immaculee; ce jour-la, les Anglais arriverent jusque
dans les faubourgs tout pres des murs de l'enceinte;
la nuit, tons les Turcs s'enfuyaient a la faveur des
t&jnbres, emportant encore les derniers restes du pillage, et le lendemain Ie maire se presentait, un drapeau
blanc A la main, pour rendre la ville. C'est ainsi que
Jerusalem fut d6Iivrre, rendue intacte A la civilisation
et au christianisme, sans qu'un seul coup de canon ait
t6C tire sur elle, et sans que les Turcs aient pu mettre
a excution leur infernal projet de faire sauter avant
4e partir les monuments et les tablyssements francais.
La voix populaire rend grAces a 1'Immaculie Conception pour avoir donne des marques aussi manifestes
de sa protection toute-puissante, et plusieurs personnes ont fait voeu d'aller nu-pieds a la Creche de
Betl6hem, le jour de Noel, pour remercier la.Vierge
et l'Enfant-Dien de les avoir delivres.
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Des le premier jour de mon arrivie, aprts l'entr&.
solennelle, je me suis empressi d'aller voir nos con.
freres et nos saeurs, leur joie 6galait leur surprise de
me revoir en pareille circonstance apres trois ans
d'absence. Quant a notre maison, elle est dans ua
triste 6tat, presque tout le mobilier et la lingerie out
kt€ enlev6s, les portes sont sans serrures, les fenetres
sans carreaux, les citernes sans pompe, les croiszes
sans contrevent, etc.
Je suis encore militaire, mais constitub, par le ministre de France, gardien de notre maison et decelles
de nos soeurs; sur sa demande, j'ai dfi faire un inventaire des degats de nostrois ruaisons, et je crois que
nous allons recevoir de M. Picot une premiere indemnite pour les reparations les plus urgentes pour reprendre le plus t6t possible les ceuvres francaises. Je
suis donc en quelque sorte pour le moment le charg4
d'affaires des trois maisons et l'intermediaire entreelles
et l'autorit6 militaire anglaise et francaise.
GENDRE.
De son cft6,'M. Heudre, supirieur d'Alexandrie, communique les ditails suivants:
a6 ja•vier igr8.
MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Votre binddiation, s'il vous plait !
Le consul de France de Jerusalem, rentre hier soi.
a Alexandrie, m'a dit que les sceurs ont retrouve lear
maison de Jbrusalem dans un etat de malpropret6 infecte. Avant de I'habiter, il faudra la nettoyer de fond"
en comble; les pauvres soeurs auront a la disputer ala,
vermine. Elles commencent cependant a retrouverdans les maisons voisines une partie des objets disparus de chez elles.
A Betl6hem, les maisons en general ont et6 plus
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divalisies encore qu'i Jirusalem. L'h6pital de nos
sceurs, en particulier, a 6t6 vid6 de tout mobilier : 4
la salle d'op6ration, aux salles des malades, a la d&pense, a la cyisine... Je tiens ces details du consul
de France et du general Harington, fervent catholique, nomm6 gouverneur de Betlibem. II est tres favorable aux sceurs t et, dit-il, fier d'elles : leur endurance
pendant ces trois annees d'oppression est un honneur
pour l'Iglise catholique, car elles ont souffert plus
que tout autre ). Les bonpes soeurs, cependant, ont
deji recueilli six malades qu'elles soignent de leur
mieux dans leur h6pital, les midecins militaires pretant lear concours.
Les pauvres sours, tant de Betlehem que de Jerusalem, croient que leurs superieures et leurs compagnes ne tarderont pas A les rejoindre : elles montrent
une abn6gation, un oubli d'elles-m&mes qui me touchent jusqn'aux larmes : elles ne pensent pas A ellesm&mes, mais A leurs oeuvres et A leurs compagnes qui
vont arriver ( il faut les bien recevoir. ) Pour cela,
elles demandent a ma sceur Boulanger .de l'6toffe A
matelas pour vingt-cinq lits pour les smurs qui ne peuvent tarder : dix pour Betl6hem et quinze pour Jeruisalem, et vingt-cinq couvre-pieds, etc. ),Le tout leur
a et6 porte avec- d'antres choses pour les. confreres,
par le colonel de Pi6pape qui a eu la gracieuset6 de
tout charger dans son auto.
11 me tarde bien d'aller virifier certaines rumeurs
par moi-meme. Les seurs auraient et6 oblig6es d'emprunter plus de 2oooo francs. Ce ne serait peut-etre
pas excessif, car un confrere nous &crivait hier mCme
que plusieurs personnes, pour ne pas mourir de faim,
ont 6ti obligdes d'emprunter A zoo p. roo pour trois
mois D'apres cela, on peut deviner ce qui a df se passer en certains endroits.
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Je ne crois pas mieux faire que de vous transcrire
une lettre collective des sceurs de Jerusalem a ma
saeur Jones, sceur servante a Port-Said. Celle-ci devinant la d6tresse des sceurs avait eu I'occasion, des le
deuxiime jour de leur dilivrance, de leur faire parvenir un millier de francs.
A ce propos, M. le Vicaire general, c'est avec bonheur que je tiens a vous dire, ainsi qu' la Tres Honoree MAre, les trbs grands services que la bonne sceur
Jones nous a rendus a Port-Said. Etant a mgme de
correspondre facilement avec M. Sarloutte, elle lui a
&te un aide excessivement pr6cieux et d&vou6. Les
confrbres et les sceurs de Syrie sauront plus tard ce
qu'ils lui doivent! Du reste, toutes nos sceurs du
Canal, tant de Port Taufik que d'Ismailia et de PortSaid ont rendu de grands services A nos confreres et
a tous les pr&tres anglais ou francais mobilises dans
leurs parages et en Palestine. Tout comme le g6neral
Harington, j'itais fier de m'entendre dire les industries de leur zele et la largeur de vue de leur charit6.
HEUDRE.
Voici la lettre des sceurs de JErusalem :
MA RESPECTABLE SCEUR,

37 decembre 1917.

Comment.vous remercier de votre g6nireuse offrande
qui est venue bien a propos ? Le bqn P. Gendre aussi
heureux que nous de votre charitt, s'est empress6 de
lire votre lettre et de partager les m6dailles : la plus
grosse partie pour nous et la plus petite pour nos
sceurs de Bethl6em qui, avec nous, vous remercient...
Voici quelques faits de notre si p6nible existence de
trois ans :
Dans le courant du mois de janvier g195, un mois
aprbs le depart de nos sceurs, on est venu mettre les
scell6s a la d6pense; pendant une journ&e entikre,
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nous n'avons eu, nous et notre personnel d'enfants et
de vieillards, qu'un pen de pain et quelques olives que
la sceur chargie de l'office a pu soustraire.
La m&me ann6e, le 2o aost, on venait prendre notre
moteur pour I'eau et le moulin. Heureusement, comme
pour la depense, nous en avons &tC quittes pour la
peur; mais ce ne fut pas sans peine! Que de demarches il a fallu faire, que de pourparlers, et encore
nous ne devons d'avoir garde l'un et l'autre qu'aux
demarches- bienveillantes du consul d'Amerique, lequel faisait valoir que notre maison etait pleine de
pauvres et d'infirmes.
Puis c'etaient des visites continuelles, qui chaque
fois nous glacaient le coeur par la crainte d'8tre chassies de notre maison que nous espbrions garder .avec
nos enfants -et nos vieillards. D'autres fois, c'btaient
des requisitioas de lits, de matelas, de draps qu'il
fallait absolument livrer. Toujours, nous 'herchions
a les contenter en nous d6pouillant de plus en plus.
Mais I~ n'6taient point encore- nos plus grandes
peines, elles vont arriver, hlas! et bien penibles pour
nos coeurs de Filles de la Charit6.
Au mois d'avril 1916, les autorites turqies nous demandent la moiti6 de la maison pour y installer des
orphelins de Fun et l'autre sexe. Nous voila en deminagement. Nous nous serrons pour les contenter
encore, esperant toujours garder nos enfants et nos
infirmes.
Nous osionscroire que cela leur suffirait, hblas! pas
du tout! Le jour de la Saint-Vincent, ils font envahir
toute la maison par une bande d'enfants, disant qu'ils
ne pouvaient pas se contenter de la moitie de la maison qui leur 6tait destin6e, mais qu'il la fallait tout
entiere et de plus on nous enlevait le soin de nos enfants et de nos pauvres vieillaxds infirmes.
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Nous aurions voulu, comme les autres communautes,
faire disparaitre nos enfants, mais impossible: la phipart n'avaient plus de famille ou habitaient tres loin.
Je puis vous l'assurer, ma respectable Sceur, c'est le'
coeur bien gros et contraintes par la force que nous
avons df les laisser entre les mains des Turcs.
Apres plusieurs demarches, nous avions obtenu de
rester avec eux, mais quel sacrifice n'exigeait-on pas
pour cela!
Ilfallait 6ter la cornette! Elle 6tait trop francaisel
Voyant notre fermet6 &la garder, Djimal Pacha voulut du moins nous faire mettre un petit croissant sur
le collet.
Is finirent par accepter nos services, sans que nous
cedions m&me sur cela. Le Moudir en chef nous dit
donc : c Vous resterez trois pour l'orphelinat et vous
irez trois au Mont-Sion, soigner les infirmes qu'on y a
envoy6s. ,
Nous avons accept6 pour sauver nos enfants; nous
pensions encore pouvoir continuer a faire du bien,
Mais, h6las! encore une fois!
Au bout- de trois jours, voyant notre situation qui
consistait a nettoyer la maison et a faire la lessive sans
meme pouvoir nous approcher de nos enfants ni leur
parler, et aprss avoir demand6 conseil au consul, nous
nous sommes retirees gardant seulement le soin de nos
infirmes du Mont-Sion.
Nous sommes cependant tres reconnaissantes aux
Turcs de nous avoir laiss6 notre chapelle et trois chambres contigues. Nous avons pu ainsi, tous les dimanches, voir nos enfants venir y assister a la sainte messe,
car M. Van Rutten pouvait encore s'occuper d'eux et
il le faisait avec beaucoup de zele et de divouement.
Quant a nos vieillards et infirmes, aprbs les avoir
laiss6s dix mois au Mont-Sion, on les a envoyds
1
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Betlehem A l'h6pital de nos sceurs transformi en hospice.
Comme on leur avait ajouti les r6fugiis de Jaffa et
ceux de Betlbhem, il fallait un local plus grand pour
les loger au nombre de plus de trois cents.
Eux aussi ont beaucoup souffert: on leur donnait a
peine le nicessaire comme nourriture; plusieurs m&me
-sont morts de faim. Au moment de leur fuite, les Turcs
ont, du reste, emport6 tout ce qui nous' appartenait
pour ne nous laisser que des guenilles.
Voil tout ce qui reste de cet hospice que Djemal
pacha avait inaugurk avec tant de pompe an Mont-Sion
en septembre 1915. II otait bien, c'est vrai, mais grace
a soeur Vincent et A seur Genevieve qui allaient, tous
les matins, commander les domestiques, faire la cuisine et veiller a la proprete. Elles ne pouvaient rester
plus longtemps, car nous avions encore a cette 6poque
nos enfants et nos vieillards A lamaison. Mais A partir
du 16 juillet 1916,. nos' infirmes 6tant r6unis- aux
leurs, nous sommes rest6s continuellement avec eux,
excepte la nuit, car chaque soir nous rentrions chez
nous dans nos chambres contigues A la chapelle, heureuses de nous retrouver ensuite aprbs une journie
d'absence.
Leur orphelinat, qu'ils appelaientorphelinat modile,
a eu la meme lamentable fin que leur hospice."
Les chefs turcs, voyant les defaites de leurs troupes,
prennent la fuite; mais avant de partir il faut mettre
& leurs enfants un, deux et meme trois vOtements. Les
n6tres ont beau r6clamer : « Mais c'est a nous tout
cela, vous emporteztout, nous n'aurons plus rien... etc. n
En effet, ils-ont tout emporth, nous laissant nos enfants
sans vatements et sans nourriture. Nous n'avons pas
meme une chemise A leur mettreEt la maison! Oh! dans quel 6tat nous l'avons
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retrouvee! Des salet6s partout, de la vermine, des
punaises plein les murs et les planchers. Que de d6gits,
surtout a la cuisine o& il n'y a plus rien, plus de meables nulle patt, plus de lits... Nous voudrions bien Ia
remettre dans un ttat convenable avant I'arrive de
nos sceurs. Mais nous sommes contentes, heureuses de
notre delivrance et nous souhaitons que nos sceurs de
la Syrie aient bient6t leur tour, nous faisons cette
priire tous les jours i Jesus de la cr-che, qui ne peat
rien refuser i ses compatriotes.
Pour le moment, c'est la nourriture qui tracasse le
plus ma sour Vincent chargee de la dipense. Elle ne
sait que donner a tout ce pauvre monde, qui avec les
orphelins et les inirmes revenus de Betlihem s'lleve
au nombre de cent soixante-deux personnes. Les vivres
'sont trbs chers: le kilo de viande, 4 francs; de farine,
2 francs; de pois chiches, I franc; un ceuf, o fr. 90...
Ne parlons pas de riz, de cafe, ni de sucre, car depais
trois ans nous n'en faisons plus usage. Le matin, hotre
d6jeuner se compose d'un pen de pain et de l'orge.
brMlie sans sucre.
Voila bien des d6tails, ma respectable soeur, mais
vous avez etC si bonne pour nous que nous vous les
donnons volontiers pour satisfaire a votre demande.
Vos tres reconnaissantes,
ScEURS DE JtRUSALEM.

PERSE
Nous empruntons au Bulletin de PEre
~festoliqqr de
mars g198 Particle saivant,qui rdsume une confEreace denotre
confrEre M. Demuth sur les missions de Perse :

La Perse, pays d'une superficie deux fois et demie
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au moins celle de la France, est habitde par 8 ou g millions d'hommnes seulement. C'est vous faire remarquer
tout de suite l'existence de iastes etendues inhabitables, sauf pour quelques scorpions et de rares serpents.
Sur les confins, pourtant, et dans les forets vierges du
Mazand&rin vivent le tigre royal et le lion sans crinitre. Ce sont d'immenses d6serts converts d'un sable
sale, d'une 6paisseur variant entre 25 et 40 centimetres,
mais atteignant en maints endroits les proportions de
collines a existence 6ph6mebe, puisqu'il sufit d'un
simoun pour tout balayer.
Malheur aux caravanes que ces ouragans surprennent! Elles y p6rissent apres les autres 6preuves de la
route : un soleil brflant, ;o degris, une eau m6tallifere et naus6abonde, qui serait la mort pour des temperaments trop impatients de satisfaire leur soif au
lieu d'attendre la xencontre d'un bouquet d'arbres,'
igards dans ces solitudes par la Providence, ac6t6
d'une source d'eai potable. Toutefois, n'oublions pas
les grandes. oasis appelbes a villes P chez les Europ6ens. Ce sont Tauris, T6heran, Kachan, Kouan et
surtout Ispahan, l'oasis aux beaux chevaux, naguere
capitale de la dynastie des shahs; Sefiris, avec ses
palais aux proportions grandioses, royales, ses superbes
mosqu6es bleues, qui tiennent un rang pr6pond6rant
parmi les monuments capables de rappeler, dans l'histoire du monde, les gloires de 'ancienne civilisation.
persane.
C'est dans ces grandes oasis que le missionnaire
arrivera, le soir, aprbs d'interminables chevauchies.
Comme aux temps bibliques,.il y fera la rencontre de
marchands ismailites, se milera a eux, s'enquerra de
la sant6 de leurs chefs, se procurera ce dont il a besoin,
tant pour sa nourriture personnelle que pour sa montute, et contractera peu a pen des amities avec les
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principaux de ces nomades. Plus tard, ces amities lui
serviront a soustraire ses ouailles a l'oppression et
meme .la mort, car la Perse est un pays de satrapes,
seigneurs feodaux tout-puissants, pouvant, sur un
signe, lever deux cent mille combattants bien armes.
Contrees sans culture, parce que sans eau; a peine
deux on trois pluies par an!... Contrees maudites!...
s'6criera-t-on peut-etre. Ah ! Mesdames, souvent je l'ai
pens6 moi-meme, lorsque, me trouvant dans ces
deserts, le matin, a l'aurore, apres une messe dite tout
seul, dans cette immensit6 grandiose, avec Dieu pour
unique timoin, je me rappelais que, jadis, ce sol avait
6t& foul6 par le jeune Tobie, en compagnie de 1'archange Raphael, jusqu'a Rages, dont la tradition,
aujourd'hui encore, indique I'emplacement; pays de
la reine Esther et du puissant Assu&rus, avec Ecbatane
pour ville principale, Suse, Pasagarde, Persipolis,
dont les ruines gigantesques, subsistant meme a l'heure
pr6sente, bravent les siecles et attestent aux rares passants 6clairis que Dieu seul est immuable et juste...
Pays, enfin, des rois mages. Ah! ce firmament sans
nuages, oi 6toiles et planetes semblent jouer au soleil,
capables, nonobstant la profondeur des gieux, de projeter une ombre, en pleine nuit, sur le br6viaire du
pretre, priant, dans ces solitudes, pour les absents...
Quatre races d'hommes s'y combattent sans reliche,
diff6rents qu'ils sont par leur origine, leur langage,
leur religion, tous cependant soumis a l'autorit: du
shah de Perse : ce sont les Persans proprement dits,
tous musulmans; les Turcomans, de race mongole,
mahom6tans; les Armeniens et les Assyriens, chr6tiens, ceux-la. N6cessit6 done pour le missionnaire a
peine ordonn6 pr&tre de se remettre a l'etude pour
apprendre quatre langues s'il desire que son ministere
ne subisse aucune entrave. Ces langues sont le persan,

-

567 -

le tatar,.'arminienetlc syro-chaldaique. Le syro-chaldaique est de toutes la plus intbressante pour nous,
c'est la langue que parlaient Notre-Seigneur et la
tris sainte Vierge.
Une fois arm6 pour la lutte, le missionnaire n'a plus
qu'a s'engager dans ces espaces sans in, au gre de
i'attirance que les ames a gagner au Christ exerceront
toujours sur lui.
Voyez-le sur des routes de caravanes, avec, pour tout
compagnon, un cheval, et pour bagages, des ornements
sacerdotaux roul6s dans un bissac... 11 entre dans
chaque village, dans chaque cabane, prechant partout,
dans de modestes sanctuaires bitis en terre pitrie,
sur les toits en forme de terrasse, et m&me dans les
rues, a la maniare du saint homme Job, sur du fumier
tass6.
Son corps, ii le nourrira, soivant les coutumes dupays, au meyen d'une sorte de pain presque azyme,
long de 6o centimetres, large de 3o et de l'6paisseur
d'une hostie. C'est un pain de blI, mais souvent de
grain de petit millet. Ah! que sa forme est utile et
commode, puisque, lk-bas, les instruments qui encom-

brent vos -tables sont incomns : pas de fourchettes,
pas de cuillkres, Die- a tout prvvu en nous donnant
dix doigts; pas de chaises non plus : a 'instar des
Carm~lites, nons nous asseyons par terre; la famille
se range en cercle atour d'un vase de terre oit chacun
plonge la main pour en retirer sa pitance, maigre
pitance, hilas ! souvent diminuee par des abstinences
de parfois soixante-dix jours as moins pour le missionnaire. Jamais les femmes ne sont admises au repas des
hommes; bien plus, quoiqu'elles aient le visage decouvert, la bouche est cachee sos-an morceau de voile et
est si parfaitement bridie que j'ai rencontre une
femme, maride depuis vingt-cinq ans, qui, par respect
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ristes, des Filles de la Charitk; ils disent que comae
cela ils ne se sentent pas si loin et que c'est un peti
coin de France, il n'y a que 1';loignement de la famill
qisi est p6nible; et ils sont dans l'admiration que nousrestions si longtemps sans revenir voir notre chre
patrie.
Leur discipline et leur bonne conduite leur attireat
toute I'estime des musulmans qui disent : II fallait.
que les Franqais viennent ici pour que nous connaissions vraiment la noblesse de ce pays de France (manitre de s'exprimer, c'est-a-dire noblesse de sentiments
et de civilisation). Aussi font-its la difference de cec
peuple qui est ici depuis plusieurs ann6es. Bien qae
nos m6decins frangais ne soient pas oblig6s de veir
soigner nos malades an dispensaire, puisqu'ils sont
venus pour soigner les soldats russes de ce front, ils
se font un devoir de venir tous les matins de neuf
heures Aonze heures et prodiguent leurs soins avec ke
plus grand.dvouement, il y a tons les jours foule pour
la consultation, surtout de musulmans. Je crois que le
sijour de nos soldats ici jusqu'a la fin de la guerre, y
fera pour beaucoup au sujet de l'influence francaise ea
Perse, qui jusqu'ici est demeur6e bien a rombre. En
ce moment, ils ont de 65 a 70 soldats russes-malades.
Ils sont tres bien install6s, nous sommes all6es visiter
leur h6pital; combien ils 6taient heureux de causer un
peu avec nous. Evcnement pour Ourmiah! nos Francais ont installM r'lectricit6; lumi.re que les musulmans n'avaient jamais vue; aussi le premier soir qu'a
la porte.d'entr6e la fameuse poire a donni sa clart•,
c'&tait un attroupement de curieuex; nos eafants, cela.
va sans dire, n'ont jamais vu chose pareille.
Aussi un de ces jours, comme recompense de leuis
bonnes notes, ma sceur sup6rieure les conduira voir Cla
belle lumiire n, comme elles disent.
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... Nous attendons de nouveau le colonel Chardigny
avec le colonel Lavergne, leur visite nous sera bien
agreable. Le colonel Chardigny a. et fort bon pour
nous lors de son passage en mai-juin.
Sceur LAPERRIERE.
Ajoutons que le i5 novembre, le colonel Chardigny. attache
militaire francais I 1'arm6e du Caucase et de passage k Ourmiah, a remis & Mgr Sontag, avec la solennit6 accoutumee, la
croix de guerre pour 6tre resti & son poste lors de I'occupatioa
turco-kurde.

CHINE
PROVINCE SEPTENTRIONALE
Nous avons donn6, dans le dernier numero des AnIales,
une relation sur les inondations du vicariat de Tcheng-TingFou (TchA-Li Sud-Quest). Les autres vicariats du Nord oat
egalement souffert et nous donnoas aujourd'hui une relation
d'ensemble.

Lettre de M. DESRUMAUX, visiteur, a M. LOUWYCK,
Vicaire genural.
Chala, le 3o novembre 1917.

MONSIEUR ET TReS HONOR- PERE,
Votre binudiction, s'il vous plait i
Apres avoir souffert d'une secheresse qui a rends
insignifiante la r6colte du bl1 (i" recolte), apres les
epid6mies de typhus et de variole, nos pauvres chr6tiens oat a supporter la plus effroyable des inondations.
, on n'a jamais vu le fleau d6De mkmoire d'hommea
chaine avec une telle violence.'11 y a chaque annie,
tout particulierement dans certaines regions, de fortes
inondations, aucune n'a cause de degits comparables
a celle de cette annee.

CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
RE-FILMED TO INSURE LEGIBILITY

CORRECTION
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des coutumes, n'avait jamais parlt & son beau-pire ni
a sa belle-mere, quoique vivant avec eux.
Vie patriarcale sans doute, mais vie chr6tienne surtout, digne des temps apostoliques. Quelle foi puissante !... Je n'oublierai jamais ce village perch6 sur
les hauts plateaux, dans les neiges oit, pendant un
hiver, il me fut donn6 de pr&cher. J'avais en le bonheur de recevoir de vous, Mesdames, un superbe
ostensoir et des ornements de toute beaut6. Au cours
d'un sermon sur l'Eucharistie, je parlai incidemment
de la France, de la basilique du Sacr6-Caeor et de son
adoration nocturne. Aussit6t apres, ce peuple me
supplia d'exposer le saint Sacrement au moins pendant deux nuits. Acquiescer n'etait guere prudent, car
un parti de brigands infestait la r6gion et les loups
avaient tout rbcemment d6vor6 une jeune femme...
Mais, voyez-vous, la foi a des ing6niosit6s surprenantes. Le saint Sacrement une fois expos6, je vis les
hommes, armis jusqu'aux dents, s'6chelonner sur la
route par un froid de 27 degrks et les femmes entrer
a l'glise, leurs berceaux sur le dos; Ia, pendant deux
nuits, elles veillkrent aux pieds de Jesus, chantant des
improvisations on 6grenant d'une main leur chapelet,
alors que de l'autre elles apaisaient les vagissements
des nouveau-n6s en les berant bruyamment.
Vous aimeriez peut-etre vous faire une id6e des
oeuvres r6alis6es en Perse par les Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul et par nous, Lazaristes; les voici :.dansles villes d'Ourmiah, Tauris, Tehkran, Ispahan, 4 colleges avec un programme d'enseignement secondaire,
2 kcoles primaires sup6rieures, 2 imprimeries polyglottes. Puis, chez les Soeurs, 5 internats, 5 externats
de jeunes filles, 5 6coles maternelles pour les bebes,
5 dispensaires dont I'un qui m'etait mieux connu recevait environ, par an, 20 oo malades. Puis il y a encore
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les villages avec 62 ecoles frangaises. Et dire que pour
tout cet apostolat, nous ne sommes que 17 missionnaires et 32 seurs de charit6!
Aussi avons-nous tich6 de combler les lacunes en
itablissant 2 smminaires qui nous ont donn6 45 pretres.
Jusqu'en I915, ces pretres desservaient 62 eglises
dot6es par vous, Mesdames, d'ornements sacerdotaux,
Sde calices et autres vases sacr6s, et quelques-uns parachevant leurs 6tudes a Rome, nous sont revenus avec
le gradede docteur en philosophie et en theologie.
VoilU les fruits l6gitimes des sacrifices que vous
vous imposez pour mettre le missionnaire A mmke
d'itendre le regne de Jesus-Christ. N'est-ce pas bien
consolant et bien encourageant?...
H1las! tous nos travaux se soldent par des ruines
la guerre a frapp6 nos chr6tientis a mort, nos 6glises
ont ete brfiles, nos chr6tiens morts de mille epreuves
apres les plus horribles supplices...
Mais nous ne nous decourageons pas, car nous savons
que l'iglise a eu trois siecles de pers6cutions et des
millions de martyrs. Excitons notre zele parcette belle
pens6e de saint Paul.: ni la faim, ni la soif, n i les
naufrages, ni la mort ne pourront me s6parer de la
charit6 du Christ!
SDEMUTH.
Extrait d'une lettre
icrite

far ma smur Marie LAPERRIERE.
Ourmiah, le x4 octobre 1917.

... Je ne sais si je vous ai dit que depuis deux mois
environ nous avions ici une ambulance francaise, composse de 67 personnes, dont 12, tant m6decins qu'officiers.
Combien ils ont 6t6 heureux de trouver des Laza-
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ristes, des Filles de la Charit; ils disent que comme
cela ils ne se sentent pas si loin et que c'est un petit
coin de France, il n'y a que l'6loignement de la famille
qui est p6nible; et ils sont dans 1'admiration que nous
restions si longtemps sans revenir voir notre chire
patrie.
Lear discipline et leur bonne conduite leur attireat
toute 1'estime des musulmans qui disent : a II fallait
que les Franais viennent ici pour que nous connaissions vraiment la noblesse de ce pays de France (manitre de s'exprimer, c'est-a-dire noblesse de sentiments
et de civilisation). Aussi font-ils la difference de ce
peuple qui est ici depuis plusieurs annees. Bien que
nos m6decins francais ne soient pas obliges de venir
soigner nos malades au dispensaire, puisqu'ils sont
venus pour soigner les soldats rtsses de ce front, ils
se font un devoir de venir tous les matins de neuf
heures a onze heures et prodiguent leurs soins avec e
plus grand. d6vouement, il y a tons les jours foule pour
la consultation, surtout de musulmans. Je crois que le
sejour de nos soldats ici jusqu' la fin de la guerre, y
fera pour beaucoup au sujet de l'iniluence francaise ePerse, qui jusqu'ici est demeuree bien i I'ombre. En
ce moment, ils ont de 65 & 7o soldats russes.malades.
Ils sont trbs bien install6s, nous sommes all6es visiter
leur h6pital; combien ils 6taient heureux de causer un
peu avec nous. EvTnement pour Ourmiah! nos Francais ont install l'electricit6; Ismiire que Ies musulmans n'avaient jamais vue; aussi le premier soir qu'k
la porte.d'entree la fameuse poire a donn6 sa clart6,
c'&tait un.attroupement de curieux; nos enfants, cela
va sans dire, n'ont jamais vu chose pareille.
Aussi un de ces jours, comme recompense de leUIs
bonnes notes, ma seur superieure les conduira voir tIa
belle lumiere ii, comme elles disent.
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... Nous attendons de nouveau le colonel Chardigny
ayec le colonel Lavergne, leur visite nous sera bien
agreable. Le colonel Chardigny a. &t fort bon pour
nous lors de son passage en mai-juin.
Sour LAPERRTERE.
Ajoutons que le j5 novembre, le colonel Chardigny, attache
militaire franiais & I'armne du Cancase et de passage I Ouraiah, a remis i Mgr Sontag, avec la solennit6 accoutumue, La
croix de guerre pour etre resti a son postelors de Poccupation
turco-kurde.

CHINE
PROVINCE SEPTENTRIONALE
Nous avons donn6, dans le dernier num6ro des Annales,
une relation sur les inondations du vicariat de Tcheng-TingFou (Tch6-Li Sud-Ouest). Les autres vicariats du Nord ont

igalement souffert et nous donnons aujourd'hui une relation
d'ensemble.

Lettre de M. DESRUMAUX, visiteur,. M. LOUWYCK,
Vicaire gin7rdl.
S

.

Chala, le 3o novembre i917.

MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,

Voare binldictiem, s'il vous plait!
Apres avoir souffert d'une s6cheresse qui a rendi
insignifiante la r6colte du bli (ri r6colte), apres les
kpidenies de typhus et de variole, nos pauvres chr&tiens ont a supporter la plus effroyable des inondations.
De m6moire d'homme, on n'a jamais vu ie flau dechain6 avec une telle violence. Il y a chaque annee,
tout particuliErement danscertaines regions, de fortes
inondations, aucune n'a cause de d6gAts-comparables
a celle de cette annue.
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Des pluies torrentielles sont tombies vers la fin de
juillet, et ont transform6 en v6ritables torrents les
fleuves de la r6gion qui souvent sont a sec. Ces fleuves
n'6tant nullement canalis6s, et n'ayant pour toute
digue qu'un petit talus, brisirent facilement ce petit
obstacle et se repandirent dans toute la campagne.
Les vicariats de Pekin, Paotingfou et Tchengtingfou sont tres miontagneux dans Ie Nord -et a l'Ouest.
Cinq ou six fleuves parcourent cette contr6e. Ces montagnes deversent toutes leurs eaux dans la plaine du
Tch6-li.
En juillet, aoit et septembre, il est tomb6 environ
go centim&res d'eau, tandis qu'il n'en tombe que6o centimetres environ par an a Paris. Ces eaux descendirent des montagnes, firent deborder les fleuves dont
plusieurs changerent de lit. Eaux de pluie, eaux de
fleuves ravagerent les campagnes, inonderent les villages, ruinerent les moissons, compltement en certains endroits, partiellement en d'autres; sur les rives
des fleuves, quantit6 d'arbres furent- arrach6s, et de
bonnes terres furent couvertes de sables qui les stirilisent.
De Siensien (Mission des PP. J6suites) A Tchengtingfou (Mgr de Vienne), le pays est inonde pratiquement. C'est pr6cis6ment la que se trouvent presque
tous les chr6tiens du Tcheli Occidental: le c6t6 des
montagnes est peu habite, et il y a peu de chr6tiens.
Dans cette r6gion, il y a eu jusqu'd cinq, six et sept
inondations successives. Plusieurs fois, les habitants
ont essayi d'ensemencer les terres, chaque fois tout
fut emport6 par I'eau. La voie ferree, qui parcourt le vicariat sur un parcours de 200 kilometres environ, a eu
cent breches et plus, et pour au moins I million de
dollars de d6gits.
Tous le pays au sud et a l'ouest de P6kin est plus
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6prouv6 que jamais. Les ravages causes par les torrents
sont incalculables.

Dans le Paotingfou, on a circul en barque comme
sur des lacs (presque tout le Sud et I'Ouest); plusieurs
districts sont encore sous I'eau. Li oit la terre est a
d6couvert, on ne peut b&cher sans faire venir I'eau.
Le lac de Sin-an(i l'est de Paotingfou) est considerablement agrandi; il faudra, disent les gens, cinq ans
avant que les villages envahis soient completement
degagis.
Les consequences de ces inondations soni : I* des
digats dans toutes ou presque toutes les r6sidences :
murs et maisons tombis, ustensiles et grains avaries;
2" des digats dans plusieurs centaines de chapelles on
leurs d6pendances; beaucoup ont 46 entibrement d6truites; 30 des dgaits dans les orphelinats, h6pitaux, ouvroirs, pharmacies, &coles,maisons de Jos6phines, etc.;
4' une misere desolante parmi les chr6tiens, dont

des milliers ont perdu leurs maisons, n'ont rien r&colt6, et n'ont aucun moyen-de se procurer du chauffage, an local, des v6tements, de la nourriture, etc. L
5*il sera impossible A tous ces pauvres d'ensemencer
au printemps, n'ayant pas de quoi achqter des semences; sans parler de la chert6 des vivres et du
chauffage,-beaucoup de mines de charbon ayant 6t6
comptltement noybes, - des dificulths de transport,
de voyages, etc.
Voici quelques lettres de confreres: M. D6bus ecrit,
le 22 octobre 1917 :

a L'eau descendant des montagnes avec 'imp6tuosit6 d'un torrent avangait plus vite qu'un cheval au
galop. Des villages entiers se sont trouv6s en quelques
heures completement devast6s. Les murs de cl6ture
renvers6s, les. maisons disloqubes s'effondraient, de
nombreux habitants surpris etaient noyes sous les de-
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combres. Le torrent devastateur entrainait tout, et,
dans le tourbillon de ses eaux jaunitres, emportait
pele-mele des banes, tables, meubles, brouettes, chariots, les poutres des maisons, des animaux et des
hommes. La moisson diji haute a et6 complitement
perdue. Quand 1'eau a baiss6, on a trouve des quantitos de cadavres d'hommes et de bftes.
< Ailleurs, l'eau arrivait plus lentement, les pauvres
gens s'enfuyaient i la
late,
obliges de tout abandonner pour sauver leur vie. II y en eut qui se rkfugi&reat
sur les toits des maisons, mais bient6t les maisons
croulaient et les malbeureux trouvaient la mort dan
1'eau. D'autres ne voulant ni se s6parer, ni se perdre,
s'attachirent a une corde; malgr6 ccla beaucoup p6rirent, ceux qui tombaient entrainaient les autres. ILy
en eut qui grimperent aux arbres; mais la plupart,
c6dant a la fatigue, ou pris de vertige, on encore se
laissant aller A l'assoupissement, tomberent dans 1'ean
et s'y noyirent. Une pauvre femme se trouvait accro-.
chee a une branche d'arbre, elle portait un enfant
dans ses bras, apres un bon moment, n'en pouvant
plus, elle laisse tomber l'enfant qui se noie, pnis ellememe tombe dans I'eau avant qu'on ait pa la secourir.
< ... 11 est bien difficile d'6valner le nombre des
morts, il n'y a pas de journaux dans ces contr&es, et
les listes de recensement font defaut. On n'aurade renseignements precis qu'aprbs les missions de cette fin.
d'annee.
" Mais comme ce sera difficile de faire mission.! ok
loger? oui dire la messe? Je ne parle pas de os oratoires d6truits, mais les chretiens n'habiteront que des.
huttes, ou seront si nombreux dans les quelqaes
chambres qu'ils auront pa reconstruire qu'il leur sera
bien difficile de loger le missionnaire.. Et pois que
mangeront-ils? Deja des files de mendiants abordent
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Jes villages, leur visage have, leurs yeux brillants de
fievre, leurs v6tements us6s, ils n'ont absolument rien
a manger. Et dbj le froid commence k se faire sentir!
Et ce qu'il y a de plus triste pour nous, c'est que nous
sommes dans l'imposibilit6 de venir en aide a ces malheureua. Dans mon district, il y a bien trente mille
chritiens plongis dans la misere noire; pas de pain,
pas de v6tement, pas d'habitation, pas de chauffage! '
M. Chny 6crit le 19 octobre 1917 :
t Je viens de terminer la visite du district. A tons
points de vue, la situation est vraiment dbsolante. Du
reste, des chiffres m6me approximatifs feront voir
I'&tendue do dbsastre. Le district de Sou Ts'iao comprend 1o paroisses et environ 50ooo chretiens, ripandus dans 5 sous-pr6fectures. Les quatre cinquiemes
de nos chritiens, c'est-a-dire 40 ooo a pen pros, sont
encore inondes. Ils n'ont eu aucune r6colte, done
rien a manger et rien pour le chauffage. Et nous voili
au seuil de l'hiver. Deja, dans plus d'une famille, on
se contente d'un maigre repas de bale de ble avec un
mrlange de son on autre matiere hitkroclite, mais qui
dec&Ie une famine prochaine.
a Les maisons 6croul6es, c'est par milliers qu'on
pent les compter. Nos petites chapelles et. r6sidences
de missionnaires n'ont pas non plus 6chapp6 an dusastre commnn. Et encore apres trois mois et plus je
ne puis dire exactement combien de chapelles sont
detruites on abimees, car il y a encore des villages
dont on n'a aucune nouvelle.
u Quant aux residences des missionnaires, cinq sur
dix sent fortement endommagbes. )
Mgr de Vienne 6crit la semaine derniare :
( La misere est bien grande, on me dit et on m'6crit
que bien des pauvres habitent sous des nattes... des
fillettes de quatorze et dix-sept ans arrivaient hier,

-576seules, de 1oo Tys et plus (7o i 8o kilometres), demander aux seurs de les recevoir. L'humidit6 du sol
cause des plaies, des rhumatismes... M. Song m'ecrivait qu'il doit faire ses missions a pied, ses bagages
portes sur une brouette, car on trouve difficilement
des animaux; il ajoutait que les pauvres mangeaient
des detritus bons pour les porcs, ou du kou-kang
(glume du millet). Et rien a faire, on presque rien. Les
distributions des , Croix-Rouges n sont pen de chose,
et reparties entre tant de villages sont difficiles a faire.
Heureusement qu'il y a le bon Dieu.
.
J'extrais ce qui suit du rapport d'un dilgui de la
Croix-Rouge chinoise (Pekixg Daily News) :
a De l'avis de tous, la famine, la plus grande d&tresse, commenceraa se faire sentirvers la mi-d6cembre,
et croitracn intensit6 jusqu'au printemps. Cette conviction est baste sur ceci : pas de grands proprietaires,
qui pourraient subvenir aux'plus pauvres. Ce sont de
petits fermiers qui, en bonne annie, peuvent tout juste
r6colter de quoi se nourrir dans l'annee, ils n'ont jamais une avance d'argent considerable. Ce sur quoi
ils pouvaient r6aliser quelques b6n~fices, c'6tait sur la
vente de leur b6tail, mais les animaux ont 6t&vendus
de suite, il n'y a plus de fourrages, - et vendus a des
prix derisoires, avec une grande perte. Dans les localitks entouries d'eau, on les a tues, c'est une perte
complete.
, J'ai djhi parl du coit du sarrasin. En beaucoup
d'endroits, les pluies torrentielles ont pourri deux et
mme trois ensemencements successifs, la r6colte n'a
pu lever de terre, il n'y aura rien au printemps. C'est
une autre d6tresse qui diminue les ressources financieres des petits fermiers.
( La reconstruction des maisons en pis6 suppose
une autre grande d6pense.
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i Une etude s6rieuse des ressources financieres de
la population inond6e, mise en regard des conditions
de vie que menaient ddjt ces fermiers, rend facile la
peinture du tableau des conditions qui seront ginirales cet hiver : le peuple demeurera dans l'humidit6;
- le froid sera plus grand que jamais; - sans nourritire, ni chauffage, ni v6tement, ni argent pour en
acheter.
( L'arriv6e soudaine de l'eau le 9 de la sixieme
lune (27 juillet) et les pluies torrentielles ont enlevE
un nombre considerable de maisons, qui sont construites en briques non cuites (pis6), ce qui indique la
pauvret6 de ces gens en temps ordinaire.
cPlus s&rieuse que la perte des maisons est la destraction du mobilier, instruments aratoires, y compris
les v6tements et la perte des grains (reserves de grains)
enlev6s par 1'eau. Incomparablement plus s6rieuse
encore est la destruction de toute r6colte sur pied...
II y eut des secours, on.est vraiment heureux de le
constater dans ce pays paien, oi I'1goisme est la loi
gen6rale. Ce sentiment de charit6 est du a la diffusion
du christianisme; tous n'y adherent pas, mais peu a
peu, sans qu'on s'en doute, ce christianisme p6netre
les ames, on pense davantage aux autres, Benedictus
sit Deus!
Dans la ville de Tchouo-Tcheou (Cho-Chow), les
soldats se montrerent tres z616s pour aller au secours
des malheureux inond6s qui 6taient rest6s sur les toits
des maisons ou qui s'6taient accroch6s aux arbres. J.a
vue du denuement des pauvres gens qui avaient
ichapp6 au d6sastre fendait le coeur. Les soldats
dirent & leur colonel qu'ils offraient un tiers de leur
solde pour nourrir'ces affames.
A Tchao-Tcheou, une qu6te, faite parmi les chrAtiens n'ayant pas souffert de l'inondation, permit de
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ravitailler des les premiers jours les habitants des villages les plus 6prouv6s.
Le Gouvernement chinois ne resta pas non plus en
arriere, on forma le Relief fund committee, qui de
suite se mit & la besogne et envoya des d6elguks partout pour se rendre compte des d6sastres. Les diverses
a Croix-Rouges , envoyerent de l'argent et des vatements.
Pertes subies par nos missions. - Ces- pertes sont
vraiment consid6rables, soit dans les missions, comme
je l'ai dit plus haut, soit dans les biens de rapport
qu'elles possedent a Tien-Tsin.
II m'est impossible de vous donner des details pour
toutes nos missions, je ne les ai pas re-us, mais voici
ce qu'on m'a communique :
Pikin : perte de loyers a Tien-Tsiw, 19ooo taels.

Ajouter les immenses d6penses que n&cessiteront la
reconstruction ou la reparation des maisons que Ia
gelie ou l'cau d6sagregeront.
Paotingfou : pertes "'Tien-Tsin: loyers, 5 ooo taels;
reparations, loooo ou reconstruction, 400oo taels;
pertes dans l'interieur, 5oooo taels et plus.
2ckengtingfo i: pertes a Tien-Tsin assez peu fortes.

(la mission a peu); pertes dans la mission, Soooo dollars et plus.
Tien-Tsix : pertes a Tien-Tsin, en loyers, environ

lo ooo dollars; en r6parations, 15 ooo dollars; pour
l'kglise (neuve); la residence, les seurs, plusieurs mil-,
liers de dollars; pertes dans le vicariat, beaucoup de
chapelles d6truites
Au sujet des pertes subies a Tien-Tsin par nos missions, M. van Ravesteyn m'ecrivait (je lui avais demande de me renseigner sur les d6gats) : t Bref, tous
ces degats-I& sont actuellement difficilement-appr6ciables, mais il est certain qu'ils seront considerables,
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et que nos pauvres missions peuvent dire avec raison
que cette inondation est un fleau et un desastre pour
elles.H. DESRUMAUX.
VICARIAT DU TCHE-LI SEPTENTRIONAL
Nous avons racont6 dans le dernier numiro la journee du
12 juillet 1r17 d'apr*s un article du Bulletin catkolique de
Pikin, ecrit par M. Clement. On nous communique diverses
lettres de sceurs qui ne font que r6piter les memes d6tails ;
nous en extrayons ce passage d'une lettre-de sceur Lebrum,
visitatrice :
Quatre seurs viennent d'etre d6corees par le President de la Rpublique de Chine, en reconnaissance
de 1'important service rendu a sa personne pendant la
revolution de juillet dernier. u Jamais, dit-il, je n'oublierai l'accueil requ a l'hopital Saint-Michel a un
moment oji, poursuivi, ma vie courait les plus grands
dangers. * Le g~neral Lo avec le docteur francais
Bussiere furent charges de remettre les decorations
et se rendirent A l'hopital Saint-Michel; la bonne sceur
Fraisse 6tait a donner ses ordres A la cave; 6tonnee,
mais toujours simple et aimable, elle accepta sans embarras et avec grande modestie, la croix d'honneur
qu'on lui remettait, ainsi qu'I nos sceurs Savarese,
Buschman et Chatagnon... Les croix furent renferm6es bien vite dans leur 6crin chinois.
Sceur LEBRUN.
VICARIAT DU TCHE-LI SUD-OUEST
Nous extrayons d'uae lettre de sceur Guerlain i la Tres
Honor6e Mkre Maurice le trait suivant :
Tcheng-Ting-fou, z5 juillet 1917 .

Un montagnard qui ne connaissait ni les seurs, ni
leur h6pital, s'en allait A Pao-Ting-fou consulter un
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m6decin europien avec son fils qui depuis cinq mois
ne pouvait ouvrir les yeux. De passage ici, l'aubergiste
lui dit de venir nous trouver. Nous le recevons et il
s'&tonne de ce qu'on lui parle de notre religion. Le
pare ne veut pas quitter son fils, pas plus que l'ane
qui les a amends. Quelques jours aprs, le jeune
homme, de boa matin, appelle la soeur. u J'ai vu, lui
dit-il, une belle dame, cette nuit, qui m'a enlev- une
peau de mes yeux et m'a dit : a C'est cela qui- t'empa chait de voir a et elle a disparu. Voyez maintenant,
mes yeux sont ouverts et je vois. * Bien vite on lui
expliqua qui 6tait cette belle dame, que la sainte Vierge
voulait qu'il se fasse chr6tien et qu'il retourne dans
ses montagnes pour raconter le prodige et faire connaitre le Bon Dieu et l'Immaculee Marie! Nous les
gardames quelques jours encore pour les instruire et,
se d6clarant cat&chumtnes, sachant lire les livres
paiens, nous leur donnames cat6chisme et livres. de
prieres, esp&rant que Dieu continuant a leur donner
le bienfait de la Foi, ils pourraient convertir leurs
parents et leurs voisins. Veuillez, ma Mtre, nous aider
a remercier la sainte Vierge de cette nouvelle faveur.
Sceur GUERLAIN.
VICARIAT DU TCHE-LI MARITIME
Lettre de Mgr DUMOND, Vicaire apostolique,
* M. LOUWYCK, Vicaire giniral.
Tien-Tsin, 5 octobre 1xg7.
TReS CHER ET TRES HONORt PERE

Votre benediction, s'il vous plat!
Un 6 pouvantable fl6au est venu s'abattre sur TienTsin et le pays environnant; le canal Imperial, enfle
outre mesure par les pluies de cet tit, a rompu ses
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digues a quelques dizaines de kilometres d'ici, transformant la r6gion en un immense lac. Plus de la moitie de la ville chinoise et des concessions sont dans
l'eau; dans nos cours, nous avons un pied et demi
d'eau; ailleurs, il y-a jusqu'& quatre ou cinq pieds;
dans la campagne, sept a huit. On 6value le nombre
des gens sans abri & plus de cinq cent mille. La mission est - particulibrement :eprouv6e; outre les nombreuses chapelles ruin6es par l'inondation, nous avons
deux villages de rapport complitement dans 1'eau;
nous estimons de ce fait nos pertes Aplus de 2ooo0000 taels.
Je viens d'ecrire aux missionnaires de diminuer de
moiti- le nombre des 6coles 6tablies, et de les supprimer completement a partir de l'ann6e prochaine, si de
gnereux bienfaiteurs ne viennent pas A notre aide :
ce sont cent quatre-vingts ecoles, qui vont etre fermres
et plus de quatre mille enfants qui vont etre abandonn6s a eux-memes et a l'influence des paiens et des
protestants.
P. DUMOND.
M. Hubreckt, cur4 de Saint-Louis,
c6tI le 25 novembre 1917

a Tien-Tsin, 6crit de son

CHER MONSIEUR ROBERT,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
D'autres lettres de missionnaires vous ont sans
doute parlk d6ja des inondation du Tch&-li.

La chose est si grave qu'aujourd'hni mime, les journaux annoncent un emprunt de 5 oooooo de yens sign6
le 23 novembre par le gouvernement de PMkin et
I

banques japonaises.

Les signataires chinois de l'emprunt sont Liang Ki
tch'ao, ministre des Finances,,et Siong si ling; intendant des secours aux inondes du Tch-li.
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L'inondation, tel sera pour le nord de la Chine le
gros iv6nement de l'ann6e. Depuis deux mois environ,
elle est comme une obsession pour tous les habitants
du Tche-li,elle fait l'objet des conversations, des discussions, des projets, elle remplit les colonnes des journaux, qui en racontent les origines, les dgiats, les
moyens de preservation, tandis que des sociiths charitables se forment pour soulager les plus malheureuses victimes du fleau.
Ce n'est pas la premiere fois que le Tchh-li connait
l'inondation, puisqu'elle y est comme un vd6nement
p&riodique. Aussi les Chinois, voyant arriver I'eau
qui s'6tend, s'infiltre, monte, ensevelit les moissons,
renverse les habitations, ne s'en otonnent pas plus
que d'un typhon ou d'un fort orage, et sans trop se
troubler, s'en vont dresser ailleurs leur hutte de torchis.
L'inondation de 1917, toutefois, a pris une importance plus qit'ordinaire, et, selon certajns experts,
nous ne serions qu'au debut du d6sastre, car cette immense nappe d'eau, qui couvre une grande partie de
la province, malgr6 les drainages qu'on essayera d'etablir, pourrait s'y trouver encore pendant plusieurs ann6es. Si nous devions connaitre une s6rie d'itis pluvieux, les rivieres au lien de rentrer dans leur lit,
s'etendront encore longtemps sur la plaine.
Les dommages occasionn6s par 1'eau sont incalculables. Les recoltes sont perdues pour la plupart, et-'est
par centaines de milliers de dollars qu'il faut 6valuer
les d6gAts, tandis que des milliers d'hommes, de
femmes, d'enfants ont perdu la vie, au milieu de cette
silencieuse mais irr6sistible invasion.
Qui doit supporter le reproche de cet immense
malheur?
Les ing6nieurs qui ont ttudi le probl]me de 1'ipon-
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dation, attribuent le desastre an Hong-Ho (Ieuve
Rouge). Ce fleuve prend sa source dans les montagnes
sablonneuses, dinudies et steriles du Chansi. Ses
affluents ~leursource charrient une bone epaisse qn'ils
entrainent dans leur cours. Par suite, arrives dans la
plaine, au lieu de creuser, ils deposent, au lieu d'app4 ofondir le lit du fleuve, ils I'elvent. Toute la partie
meridionale du Tchi-li est faite ainsi d'une superposition d'alluvions.
La nature laissie a elle-meme aurait apport6 le
remdde an mal, si les montagues oit ces rivieres
prennent leur source, .taient coivertes d'arbres, de
broussailles, de verdure qui arreteralent I'humns des
/montagnes et les roches pulvkrisbes, et empecherajent
le fleuve de s'engorger. Les -eaux alors clarifees se
feraient un canal plus profoad, a travers la plaine; la
plaine elle-mme y gagaerait une fertilit6 plus intense,
grice a un r6gime d'eau plus r6gulier.
L'hommea travaill6 contrela nature, car ila arrach
des flancs des montagnes presque toute la vYgetation,
et, sans y songer, il a occasionna It desastre dont nous
souffrons.
Ceux qui ont voyage dans les montagnes du nord
de la Chine savent I'exactitude de cette remarque.
A l'poque des pluies annuelles (juillet, aoit, septembre) le Hong-Ho, simple filet d'eau semi-liquide,
qui se d6verse dans le Hai-ho, pros de Pei-tsang,
devient subitement un torrent violent, d6chargeant, au
dire des experts, au moins 2ooooo pieds cubes par

seconde I son delta; qui:est A 3o pieds seulement audessus du lit du Hai-Ho A Tien-Tsin. Le Hong-Ho
n'etant pas le seal tributaire du Hai-Ho, il faudrait un
canal capable de jeter A la mer pres de 2500oooo pieds

cubes d'eau par seconde. Le Hai-Ho, la seale artire,
qui coule vers la mer, est incapable d'un pareil debit.
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L'eau, par suite, crave ses digues, dbborde, s'6tend,
envahit la plaine.
C'est une superficie de 12o000 A Iooo kilomhtres
carr6s qui a &t6couverte par une nappe d'eau, profonde
en moyenne de 4 pieds.
-Telles sont les causes et tels sont les effets.
Que 'faire pour reduire le fl6au et l'empecher de se
reproduire?
Lqs ing6nieurs s'en preoccupent. On propose de travailler a reboiser les hauts sommets, de creuser le lit
dui Hong-Ho, de relever et de fortifier ses digues et
celles des autres 4ieres.
ri
II s'agit d'une entreprise gigantesque, qui riclamera
des sommes immenses et des hommes d'une grande
probite et d'une 6gale 6nergie, pour pousser I'oeuvre
A travers mille obstacles.
Voila pour le futur. Mais avant que cette entreprise
ait donn6 ses r6sultats, des millions de malheureux
sont sans abri, des millions sont sans travail, sans
nourriture, sans habits.
Le champ de la chariti s'est subitement 6largi. Nous
y travaillerois dans la mesure de nos forces et de nos
moyens.
A. HUBRECHT.

PROVINCE MERIDIONALE
VICARIAT APOSTOLI 9 UE DU KIANG-SI
SEPTENTRIONAL
On nous communique les notes suivantes sur M. Lefebvre:
Kiou-kiaug, le 27 octobre r9g7.

Le i" mars de cette annie s'est 6teint a Kiou-kiang
notre regrett6 confrere, M, Lefebvre Emile-Jean-Ba-
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ptiste-Joseph, dans la soixante-dixieme annee de son
age, la quarante-cinquieme de sa vie apostolique passbe
tout entiere au Kiang-Si. Ce v6teran de nos missions
m6rite d'attirer notre attention par sa vie remplie des
vertus d'un bon fils de saint Vincent.
11 naquit a Tourcoing (Nord), le 2S f6vrier 1848,
d'une de ces vieilles et excellentes families dont la
probit6 dans le commerce et I'industrie rivalise avec
toutes les vertus chr6tiennes. II fit ses 6tudes au coll1ge de sa ville natale,alors a communal n, appelk aujourd'hui Institution libre du Sacr&-Coeur. Pour complkter ses 6tudes en se perfectionnant dans la langue
anglaise, il alla faire un sejour en Angleterre, a Liverpool. Sa famille Ie destinait an commerce, mais Dieu
l'appelait plus haut. Il entra, en effet, an grand s6minaire de Cambrai, dirig6 par I'&nergique et saint.
M. Sudre, qui a laiss6 un grand souvenir dans la Congregation de la Mission et dans ce beau diocese. Mais
notre.s6minariste visait plus haut encore. Aussi interrompit-il sa thbologie pour entrer a Saint-Lazare. II fut
recu & Paris dans la Congregation de la Missiofi; le
7 juillet 1870. II fit les saints vceux le 8 juillet 1872,
et apres son ordination sacerdotale, il partit pour la
Chine, le 27- octobre de la meme annie.
II d6barqua, le 1 d&cembre suivant, A Chang-hai,
qu'il quitta Je i8 pour se rendre au Kiang-Si, alors
vicariat unique confie & Mgr Bray. I fut le Aingtieme
missionnaire europ6en arrive dans cette mission depuis
1832, 6poque de la fondation du vicariat.
II fut d'abord envoys dans la vieille chretient6 de
Fou-tchbou, aupris du v6en6r M. Anot, oi il eut des
son arrivee A souffrir des troubles suscit6s contre la
mission par les paiens. De lU, il fut dirig6 vers Ki-ngan,
oiu il cut aussi beaucoup a souffrir. En 1874, M.~Anot,
provicaire, en l'absence de Mgr Bray, alors en Fran e,
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l'appela a San-kiao, a cette 6poque centre des ceuvres
du vicariat. LA, il put enfin diployer tout son zele. De

ii, il fut ensuite appelk a Fou-tchoou our il it quelque
temps mission, et ensuite envoye a Kiou-kiang. De
Ia une troisieme fois, ,il fut envoy a&Fou-tchiou, oiu
il travailla aux missions, ravonnant jusqu'a Lin-kiang
et au dela vers l'ouest. Partout il a laiss6 de profonds
souvenirs de son zele, et apres quarante ans, les vieux
chritiens s'en souviennent encore. Enin, il fut rappelk d6finitivement i Kiou-kiang en 1884. 11 y passa les
trente-trois dernieres ann6es de sa vie, en se dbvouant
aux missions des environs, 1 la chrktient6 de Kionkiang, i la procure, et enfin aux oeuvres de la SainteEnfance, qui l'occup&rent depuis 19o5 jusqu'I sa mort.
On se rappelleralongtempsau Kiang-Si ce missionnaire a 1'aspect imposant et energique, zli6 et idiiant.
II avait bien ses defauts sans doute; mais qui n'en a
pas? II paraissait de prime abord un peu original;.mais
on apercevait vite sous ces dehors le ,vrai ils de saint
Vincent, rempli des vertus de son bienheureux Pere.
.Parmi ces vertus, on etait surtout frapp6 de son zile
et de son esprit d'ob6issance, de pauvrete et de regularite.
Son zele pour le salut des Ames fut surtout la cause
de ses souffrances. II aurait voulu convertir tout le
monde, il ne pouvait tolirer la tiideur au service de
Dieu. Jeune missionnaire, on l'a vu parfois rappeler
& leur devoir, d'une facon un peu rude peut-atre, les
chretiensqu'il allaitsurprendreitravailler ledimanche.
On raconte ausssi qu'un jour, n'etant pas re~a dans
une chr6tient4, il mit en pratique le conseil de NotreSeigneur

a ses ap6tres: Quicumque non receperit vos...

ezeuntes foras de domo vel civitate, excuite pf•dersm de
pedibus vestris. Et tout cela par amour, car il aimait
ses chretiens. Plus de trente ans plus tard, il se rappe-
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lait volontiers ceux qu'il avait evangilis6s et baptises,
continuant a s'intiresser i chacun d'eux. II et voulu
mourir les armes a la main. Six mois avant sa mort,
deja tres malade, il faisait, comme il avait fait toujours,
ses catkchismes journalers aux orphelines, prcede's
chaque matin d'une longue seance au confessionnaL
En janvier, quelques semaines avant sa mort, alors
qu'il pouvait a peine suivre les exercices de la communaut6, il voulait encore preparer lui-meme tn groupe
d'orphelines a la premiere communion, quoique, par
ordre du docteur, il fit au repos depuis quatre mois.
II 6tait, enc effet, observateur z6li des directions du
Saint-PNre a ce sujet, comme pour la communion quotidienne. II aimait profondement l'Lglise, et son zele
embrassait non seulement les missions de Chine, mais
le monde entier. II souffrait particulirement de voir
le protestantisme se repandre autour de nous, et la
pensee des 6preuves de 1'Fglise surpassait toute autre.
Au milieu des 6venements de la guerre moodiale, tout
en souffrant dans son patriotisme surtout en songeant
a son pays natal envahi: sa grande preoccupation etait
PIavenirdel'Aglise. II taitbon thologien, maislorsque,
dans une discussion, d'ailleurs toujours amicale, on lai
citait quelque d6cret de Rome, tout 6tait fini.
Son esprit d'ob6issance pour toute autorit e6tait en
effet tres profond. Des qu'un sup6rieur, quel qu'il fit,
avait parl6, il obbissait imm6diatement. S'il l'i arrivait de parler de quelque mesure prise par 'autorit6,
c'6tait- pour le dire simplement et sans critique, d'un
ton de voix solennel qui imposait\ le respect. On ne
l'entendait point se plaindre des souffrances que
l'obbissance dut souvent imposer 1 son temp6rament
vif et nerveux ; et si, longtemps apris, on l'interrogeait
sur certaines de ces questions dblicates, il savait
detourner la conversation ou couper court.
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Son esprit de pauvret6 n'6tait pas moins remarquable. II porta par exemple certains habits chinois pendant vingt ans et plus, veillant soigneusement k ne
rien laisser se gfter ou perdre. Un jour, en r&cr&ation,

il s'imagina qu'un confrere examinait son bonnet chinois. II Ie lui montra, expliquant qu'il avait dfi y
mettre de 4'encre noire pour dissimuler I'usure de
l'6toffe noire qui laissait voir le carton.en plusieurs
endroits;-.Tout autre eut cru sans scrupule pouvoir
s'en procurer un neuf; pour lui, cela suffisait. II se
serait bien gard6 naturellement de rien acheter ou
donner sans la permission voulue. Ses livres tout ordinaires et d'usage courant, son mobilier-simple et toujours pauvre, tout dans sa chambre annoncait I'homme
conforme a la regle.
Son esprit de r6gularit6 en effet itait enfin ce qui
frappait particulibrement ceux qti vivaient quelque
pen avec lui. a Vous verrez i Kiou-kiang un bon missionnaire un peu original, disait-on parfois aux jeunes
confreres design6s pour le Kiang-Si, mais ii vous 6difiera par sa r6gularit6 de s6minariste. , Et en effet,
toujours serviable et charitable pour ses h6tes, passant
meme souvent beaucoup de ses temps libres pour
enseigner aux nouveaux avec patience les l66ments de
lalangue chinoise, il lui arrivait de s'interiompre tout
a coup pour dire : 4 Excusez-moi, je dois faire ma
visite au saint Sacrement ); ou bien : a C'est ma lecture
spirituelle. , 11 6tait observateur intransigeant de tous
les exercices de regle : lever de quatre heures, oraiSson intigrale, etc. 11 6tait exact •asa confession hebdomadaire au jour fixt, plut6t en avance qu'en retardpour envoyer a son directeur sa communication 6crite,
et le premier a remettre a son 6v&que la solution des
cas de conscience. II faisait de pr6f6rence tous ses
exercices le matin et il ne fallait pas alors le deranger :
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tant qu'il n'avait pas rempli ces obligations, il-n'itait
pas tranquille; il en*'tait de meme pour son briviaire,
qu'il dit exactement jusqu'. sa mort. En dehors de ses
exercices de pidtd et des travaux de son minist&re, il
s'occupait,serieusemenf chaque jour a lire la sainte
Ecriture et la vie des saints, a resumer des traitis de
spiritualit6, a revoir sa thlIogie qu'il poss6dait a fond,
A pr6parer ses pr6dications qt'il ne manquait jamais.
Cet esprit de r6gularit6 de M. Lefebvre fut meme
cause de la conversion d'un paien des missions de
Fou-tcheou. Ce trait, bien connu de quelques missionnaires, lui fut rapporte i lui-meme peu de temps avant
sa mort, et il en a reconnu l'authenticit6. Dans une de
ses missions, quelques paiens avaient entenda ses
pridications. L'un d'eux, voulant s'assurer par luimeme de la v6rit6 de cette doctrine, se dit : t C'est
bien beau tout cela. Mais si l'Europnen croit lui-mxme.
et pratique ces belles choses, alors je le croirai. ' La
nuit suivante, notre paien parvient A se cacher derriere la cloison de planches mal jointes de la chambre
du missionnaire. La, quand le r6veil sonna quatre
heures, et qu'il aperqut de la lumiere dans la chambre :
SVoyons, se dit-il, c'est le moment!... » A sa grande
surprise, il voit le missionnaire . genoux baiser la
terre, prier, s'ha illtr modestement, puis s'agenouiller
de nouveau. II l'amina longtemps, et de plus en plus
6difid : u Cet h mme croit et pratique ce qu'il enseigne, se dit-il; et cela ne peut 6tre autrement puisque
tout le monde a c6t6 de lui dort et que personne ne le
voit. " Convaincu ainsi de la v6rite de notre sainte
religion; ce paien ne tarda pas i se declarer chretien,
et devint I'un des plus fervents de la chritient6. Luimeme aimait a raconter l'histoire de sa conversion.
RigulierfM. Lefebvre le fut jusqu'au bout. Depuis
an an, il se pr6parait plus particulibrement A la mort.
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Celle-ci vint, mais elle trouva un serviteur accompli et
pret a paraitre devant son Maitre. Les derniers jours
qu'il passa sur cette terre furent des jours de grandes
souffrances; semblable a son divin Maitre, il montra
an courage admirable. Ceux qui le voyaient souffrir
auraient voulu lui enlever quelques souffrances, mais
cet heroique confrere, aux allegements qu'on lui proposait, prefera le service da bon Dieu, le parfait
accomplissement de ses devoirs de pretre .et d'enfant
de saint Vincent. C'est Ie 1" mars 1917, vers cinq
heures du matin, A la fin de son oraison, que Dieu
l'appela a lai. M. Lefebvre fut fidle serviteur jusqu'i
la fin.
Cette mort causa une profonde douleur aox missionnaires, aux soeurs, aux chr6tiens. La foule, qui se
pressait aux funkrailles, t6moigna suffisamment combien ce missionnaire 6tait unanimement aim*. Les
paiens eux-memes lui rendirent temoignage. On entendit ces paroles qu'ils se disaient les uns aux autres,
paroles qui dans la bouche d'un paien equivalent. une
canonisation : a C'est un saint homme qui eat mort. ,
Avec M. Lefebvre disparait notre v6ener doyen, qui
etait aussi le doyen des Lazaristes en Chine.
VICARIAT APOSTOLIQUE
DU TCHE-KIANG ORIENTAL
Nous empruntons au Petit Messager de Ning-Po les lignes
suivantes :

QUARANTE ANS SUR LE FRONT!

II y a des jubilks de vingt-cinq ans et d'autres, plus.
rares, de cinquante ans. N'ayant pas c61ebre le premier, nous avons anticip6 le second pour -fternotre
v6nere et sympathique doyen, M. Dominique Procacci,
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a l'occasion de ses quarante ans de sacerdoce et de
.sejour ininterrompu en Chine.
Si nous avons devanc la date normale, ce n'est pas
dans la crainte de voir notre cher jubilaire ichapper
2 nos voeux en d6sertant le combat pour courir a la
r6compense. Non, c'est un chene robuste, qui a grandi
au milieu des temp&tes, en plongeant des racines
vigoureuses dans le sol; mais combien parmi nous,
arbrisseaux moins solides, ne seraient peut-etre plus
lI pour la vraie'cinquantaine! Done en vertu du principe: c Un tiens vaut mieux que deux tu 1'auras ,,,
nous avons voulu, sans renoncer aux joies de l'avenir,.
goiter d'abord celles du present.
D'ailleurs, quarante ans de fidelit6 an poste, de
constance dans le combat, de sejour dans les tranch~es,
sans regard en arriere*, sans mnme un detour a l'h6pital pour soigner les blessures, n'est-ce pas un careme
m6ritoire dont il convenait de saluer le terme par un
joyeux alleluia?
C'est pour.le faire en famille que nous avons profitt de la retraite annuelle qui r6unit les confreres duvicariat. Le clerg6 s6culier avait envoyi. de dignes
repr6sentants, et, le 27 septembre, nous 6tions IA plus
de trente amis sinceres, autour de notre vaillant doyen,
heureux de k f6liciter pour le passe et de lui offrir
nos vaeux. pour ravenir.
Mais comme la meilleure facon de feter quelqu'un
est de se conformer a ses desirs, nous avons d& sacrifier les p6tards, les chants, les cadeaux, les compliments, tout ce qui aurait pu effaroucher la modestie
t. Je me trompe; un jour il fut infid&le, mais dans quelles
circonstances I Le 4 octobre 1885, fete du Saint-Rosaire, des
6meutiers vinrent brlIer sa residence. Pour echapper k leurs
coups, il sauta le mur d'enceinte, mais aprbs avoir consomm6
les saintes especes et sauv le Maitre de la maison.
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de notre bien-aimb jubilaire et qui semblait moins
convenir aux circonstances si tristes du moment.
II faut avouer toutefois que nous I'avons fait a
regret, car, dans le cours de cette longue carriere apostolique, si pleine de devouement, que d'otapes int6ressantes de Bitonto en Chine! que de scenes 6mouvantes et de dates tour a tour gaies ou tristes nous
aurions pu rappeler pour la joie ou l'edification commune! Mais silentium tibi laus, Domine. Nous avons
garde la consigne.
D'ailleurs nos faibles voix n'avaient qu'& se taire,
puisque Benoit XV elevait lui-meme la sienne pour
f6liciter et b&nir notre cher doyen en termes si elogieux et si bien m6rites, et, comme le disait Mgr Reynaud en pr6sentant une lettre autographe de Sa Saintet6 a M. Procacci, 4 quand Ie soleil parait, les 6toiles
s'6clipsent ». Aucun bouquet de f&te ne pouvait 6tre
plus agr6able que la parole du Souverain Pontife.
Nous donnons ci-dessous le texte de ce document
pr6cieux transmis par S. tm. le cardinal secr6taire
d'ttat avec une lettre personnelle si flatteuse et si
delicate et nous souhaitons a notre ve'nir jubilaire
que cette benediction de Rome r6alise pleinement tous
les vceux de bonheur que nous formons pour lui. Et
maneat semper !
A

uatre cher fls Dominique PROCACCI.

A notre cher fils Dominique Procacci, pretre de la
Congregation de la Mission, qui, par un rare exemple
de d6vouement et d'abn6gation, pendant ses quarante
annies de sacerdoce et de mission en Chine, n'a jamais
quitt6 son champ d'apostoiat, demeurant ferme 'son
poste, aux jours mime du danger, - avec nos paternelles felicitations pour son zile infatigable et avec
nos meilleurs vceyx de prosp6rit6 et d'assistance divine,
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et d'un ministýre toujours aussi fecond, nous envoyons
de tout notre coeur la benidiction apostolique.
Rome, du Vatican, le 22 f6vrier 1917.

Sign
SEGR•TARIA

: BENEDICTUS P. P. XV.

DI STATO

Dl SUA SANTITA

Dal Vaticano, le

25

fevrier 1917.

MON REVEREND PERE,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir, ci-joint, le
dipl6me autographe de f£licitations et de souhaits que
Sa Saintet6 a daign6 vous adresser a l'heureuse occasion de vos quarante ann6es de sacerdoce et d'apostolat non interrompu en Chine, an Che-Kiang oriental.
Nul doute que ce t6moignage de spiciale blenveillance du Saint-Pere ne soit pour vous Yobjet d'un
puissant r6confort an milieu des labeurs de votre
ministare, et un stimulant a vous devouer avec le meme
zMle an salut des ames.
Je suis heureux de joindre mes f6licitations et mes
souhaits a ceux du Souverain Pontife, et je saisis avee
empressement cette occasion pour vous exprimer, mon
Reverend Pare, mes sentiments d6voues en NotreSeigneur.
Signe : Card. GASPARRI.

AMERIQUE
SAN

SALVADOR

Lettre de sur ROBINSON a la Tris Honorie
Mere MAURICE
Asile Sara, 19 aott x197.
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Quelle terrible nuit que celle du 7 juin, Fate-Dieu!
Jamais on ne pourra l'oublier! Ici, dans notre paisible asile, presque tout le personnel 6tait i la chapelle,
vers huit heures du soir, pour la benidiction du saint
Sacrement, quand la premiere secousse du tremblement de terre se fit sentir; tous se leverent, prets a
se precipiter au dehors, mais M. I'Aum6nier qui venait
SI'instant d'exposer le saint Sacrement, arr&ta ce
mouvement, d6fendit de sortir, disant que cela passerait dans un moment, et que ce serait licheti de
laisser Notre-Seigneur tout seul. Puis il commenca i
precher : Dieu sait ce que je souffris pendant ce sermon, pensant a nos infirmes, plus de deux cents hommes
et femmes, un certain nombre alit6s, paralytiques,
aveugles, etc., et une cinquantaine d'enfants, estropi6s
ou iclopes. Bient6t, une seconde secousse fit tomber
les chandeliers et les pots de fleurs; aussit6t, M. l'Aum6nier saisit la sainte custode : u Sortons, dit-il, suivons Notre-Seigneur en dehors. ) Bien vite, la seeur
de la sacristie apporta' le dais avec une cinquantaine
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de cierges. II faut dire que, le matin, nous avions eu la
procession avec une solennite exceptionnelle : notre
vinerable archevique 6tait venu expres pour l'occasion,
avec deux iveques du diocese, ainsi que des religieux
de divers ordres : Dominicains, J6suites, Sal&siens,
le clergi paroissial et de nembreuses confreries et
associations pieuses. Qui aurait cru, alors, qu'une
scene si diff6rente se presenterait quelques heures
plus tard? Une seconde procession devait avoir lieu
dimanche xo, de lU ornements et cierges laisses a la
sacristie.
Une fois dehors, suivant le saint Sacrement avec
des cierges allumes, nous entendions les cris de d6sespoir venant de la ville, a deux kilometres a peu pres
de l'asile. J'6tais entouree d'une douzaine d'enfants,
Squi s'accrochaient a moi; leur maitresse, rest6e dans la
maison, perdit la presence d'esprit, elle ne savait
plus ce qu'elle faisait, et aurait•t 6craske, si un administrateur, I'ayant heureusement aperrue, ne l'eut
emmenbe an moment ob le bltiinent commeniait a
tomber, avec un craquement epouvantable. En m6me
temps, nous entendions un bruit extraordinaire et
effroyable, c'6tait comme le mouvement imp6tueux des
flots de la mer ou d'un grand fleuve, sons nos pieds,
et il vint une secousse si forte, que nous tombimes
tons par terre, nous nous attendions a voir le sol s'entr'ouvriret nousengloutir. M. 'Aum6nier donna 1'absolution g6nbrale, puis il dit : GAllons maintenant avec
le saint Sacrement, faire transporter les malheureux
qui n'ont pas pu quitter leur lit. ) Ainsi fat-il fait ;
Notre-Seigneur nous donna le courage et la force de
les mettre tons en sureti: ils ktaient plus de treate.

Touraant nos regards vers San Salvador, nous vimes
d'imienses flammes venant du theatre et d'une grande
pharmacie. Les secousses-se succ6daient constamment.
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et devenaient de plus en plus violentes. Avec cela,
l'obscurit6 6tait complete, except6 quand le volcan
s'illuminait, et projetait des lueurs d'un rouge brillant.
II y avait huit crateres enormes, oi auparavant etait
un tres.beau lac, de 2 lieues de circonference, entour6
de verdure et d'arbres magnifiques. On 6tait terrifie,
pas un mot n'itait prononci; le silence absolu n'6tait
interrompu que par la priere, le Parce Domine, le
Rosaire; tout le monde etait groupL autour du saint
Sacrement. Mais les'cendres brilantes ne tardtient
pas k tomber comme des grains de pluie; il fallut
chercher un abri pour le Dieu de l'Eucharistie. M. 1'Aum6nier trouva une espkce de grande cabane vide; on
l'appropria comme on put; un homme courageux reussit
a retirer Ie n6cessaire de la chapelle, oti tout dansait,
d'un c6t6 a l'autre; une fervente Enfant de Marie rapporta une table de la piece d'entrie de la maison, ce
fut l'autel; et quand Notre-Seigneur fut installM, tocs
se mirent a genoux, s'estimant heureux d'etre aupres
de lui, ainsi que le dit M. I'aum6nier, assurant que
Notre-Seigneur ne permettrait pas qu'un malheur arrivat. Dans le courant de la nuit, il confessa tous les
hommes. Vers le point du jour, il donna la sainte
communion aux sceurs, et ensuite a ceux et celles qui
se trouvaient i, c'est-a-dire a presque tout le personnel
valide de l'asile. Durant tout ce temps, les secousses
continuaient : on en a compth six cent soixante-dix
dans cette terrible nuit.
Des qu'il fit jour, nous allimes voir ce qui s'ktait
passe. Quel spectacle! Ce beau bftiment n'6tait plus
qu'une ruine affreuse; les murs par terre, les colonnes
hors de leur base, les portes et les fenetres enfoncees,
tous les meubles brises ou deteriores. II etait presque
impossible de se frayer un chemin a travers un pareil
amas de debris; avec beaucoup de peine, nous parvin-
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mes enfnm k la cuisine, car il s'agissait de donner a

manger a notre monde; li, tout 6tait sens dessus dessous, pas- moyen de preparer quoi que ce fit; nos
braves filles nous vinrent en aide, et installerent des
fQurneaux dans les cours; a onze heures, nous pfimes
servir dulcaf6, avec des fruits, ce qui suffit pour
satisfaire le besoin le plus pressant du moment. La
nouvelle se repandit alors des ravages du tremblement
de terre : des villages entierement detruits, uncertain
nombre de malheureux habitants nous arriverent, couverts de britlures, et sans vetements aucuns, la lave
n'avait rien 6pargn6. Encore 6taient-ils heureux d'avoir
la vie saude, car il y eut beaucoup de victimes, et cp
qu'ils racontaient des schnes d6chirantes dont ils
avaient OtA t6moins, faisait fr6mir, d'autant plus que
la terre continuait de trembler sous les pieds.
La ville de San Salvador n'est guere autre chose
qu'une vaste ruine; il y a eu un grand nombre de
blesses, mais seulement cinq personnes tu6es, du
moins, autant qu'on peut le savoir; les autorit6s ne
permettent pas de publier le nombre des victimes,
craignant d'augmenter la terreur du pauvre peuple,
laquelle est extreme.
Le personnel de l'asile Sara n'a eu aucun mal; Dieu
a eu pitie de ces .pauvres infirmes ; il les a proteges,
ainsi que ceux qui les servent. Mais ce vaste bitiment
a beaucoup souffert; il n'y a plus une seule salle habitable, on vit sous des tentes. Des maoons, des charpentiers, sont ý l'ceuvre de tous les c6t6s, y compris le
quartier des scurs, reb&tissent, r6parent. Nos lits ont
ite transport6s dans un corridor; nous n'avons plus de
chapelle: je suis bien embarrass6e pour 6crire, n'ayant
de choix qu'entre un cabinet obscur, ou le grand soleil
en dehors, et quand vient.une pluie torrentielle, ce
qui n'est pas rare, nous ne pavons ou nous mettre a
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Tabri. On espore que le plus fort des reparations sera
termini en novembre, mais il faut compter troisans, au
moins, avant que tout soit comme puparavant, consid&rant le manque de ressources, et la cherte de toutes
choses.
Les privations et inconv6nients du moment, ne sont
pas diffciles A supporter, quand on pense aux souffrances des peuples qui sont. en guerre. Apres tout,
n'est-il pas juste que ,ous ayons notre part dans
l'expiation qu'exige la justice divine? Et pour moi, je
pr6fere encore aux malheurs causes par l'invasion allemande, le tremblement de terre, venant directement
de Dieu, toujours misericordieux, mtme dans le chitiment!
Soeur ROBINSON.

PIROU
Extrait de la t Croiica , du 12 octobre 1917, journal de

Lima (RMpublique du Prou) :
QUELQUES DONNkES BIOGRAPHIQUES
SUR L'LLUSTRE PRELAT MGR F.-tMILE LISSON

On vient d'elire, pour occuper le siege m6tropolitain de Lima, 'humble ve&que de Chachapoyas Mgr F.Emile Lisson. Comme la personnalit6 du nouveau
m6tropolitain de la Ripublique- piruvienne a pass6
jusqu'a present completement inconnue et que beaucoup de nos lecteurs d6sirent avoir quelques traits
biographiques de cet aipotre, nous en donnerons quelques-uns qui seront n6cessairement tris incomplets, vu
que nous ne possedons pas les dennees suffisantes
pour donner une biographie. complete comme nous le
d6sirerions.
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Mgr Lisson est ne'a Ar6quipa, le 24 mai 1872, et A
peine fut-il en Age de s'instruire qu'il fut requ dans

le college de Saint-Vitxcent-de-Paul, fond6 par le
v6nerable Hippolyte Duhamel de la Congregation de
la Mission (Lazaristes). Ce qui distinguait I'.ducation
qui se donnait dans cet etablissement, c'est, outre la
perfection de l'enseignetnent, la formation de 1'esprit
d'apres les maximes de 1'Evangile et le dessein de
former des hommes de caractire sans autres aspirations que la gloire de Dieu et le bien de la Patrie.
II n'est done pas extraordinaire que soient sortis du
college de Saint-Vincent-de-Paul des hommes remarquables, quiactuellementdansle sud de la R6publique,
remplissent d'importantes fonctions ecclesiastiqies et
civiles. Quelques-uns m&me sont au Parlement. Du
college de Saint-Vincent-de-Paul sont sortis avec
Mgr Lisson, Mgr Ampuero qui fut 6v&que de Puno;
le docteur Benjamin Flores, d6pute de Lampa; Miguel
Apaza Rodriguez, depute de Caylloma; Pierre-Eleodore Paulet, ancien directeur de l'cole des arts et
m6tiers de Lima.
Le.v6n6rable P. Duhamel eut toujours une affection
et une estime sp6ciales par le jeune Lisson qui se distinguait par son amour pour I'6tude, sa grande pi6t6
et son zele A faire progresser le cher college. Apris
avoir termine ses 6tudes secondaires, il prit la soutane
et commenca ses 6tudes de thtologie. En 1892, il demanda d'etre admis dans la Congregation de la Mission et se readit a Paris pour entrer au skminaire
interne et terminer ses 6tudes de'th6ologie. Ordonn6
pretre, i fat envoy6 A Arequipa pour seconder son
maitre venbr6 dans la grande ceuvre de 1'6ducation du
clerge de ce diocese.
En i895, il se fit inscrire A la Facult6 des Sciences
de lUniversit6 d'Ar6quipa et fut recu bachelier apres
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de brillants examens et une these fort interessante sur
les terrains geologiques du departement.
Mgr Lisson a &t6 professeur dans les s6minaires
d'Ar6quipa et de Trujillo. 11 s'est toujours distingue
par son amour du travail, sa competence dans les
matieres qu'il enseignait, mais surtout par sa modestie
et son humilit6. Ces vertus Iji ont gagn6 I'estime et
la sympathie de ses confreres et 1'affection des 6lves.
En 1908, pendant qu'il vaquait a son travail de professeur, il fut surpris d'apprendre qu'on venait de le
nommer eveque de Chachapoyas. Mgr Angel Dolci
6tait alors le d6~lgu6 apostolique du Saint-Siege a
Liina. S. S. le Pape Pie X le preconisa le t6 mars 1909
et ce fut Mgr Garcia Maranjo qui le consacra le
19 septembre de la meme annie a Lima. I1 n'avait
que trente-sept ans.
II remplit dans le vaste et 6loigni diocese de Chachapoyas la mission d'un ap6tre des premiers temps
de 1'1glise et Dieu seul salt les fatigues nombreuses
qu'il ressentit etles difficult6s consid6rables de toute
sorte qu'il rencontra dans l'exercice de sa mission. Le
clerg6 dans son diocese y 6tait pen nombreux et le
peuple fort ignorant. Mgr Lisson fit deux fois la visite
pastorale de son immense diocese, le parcourant en
tous sens et Dieu salt au prix de quels efforts. Deux
fois egalement il fit le voyage de Rome pour exposer
au Souverain Pontife les nkcessites spiritu6lles du
troupeau qui lui 6tait confii. Pie X et I'actuel Pontife
Benoit XV recurent avec bont6 le jeune 6veque et
l'aidirent de leur appui et de leurs conseils. Mgr Lisson put, dans son premier voyage, amener iYec lui
douze Pres Passionnistes espagnols. Ces pr&tres
itrangers se firent naturaliser Peruviens et 1'6v4que de
Chachapoyas fit un long voyage de trois mois pour les
ktablir dans chaque paroisse, platant a c6t6 du pretre
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charg6 du service religieux et de l'enseignement des
lettres, un frere charg6 de l'enseignement de l'agriculture. Ces paroisses soot actuellement tres florissantes. Dans son second voyage, il d6sira avoir d'autres auxiliaires si necessaires. Benoit XV l'aida en lui
donnant des recommandations puissantes. Grace aelles, Mgr Lisson put trouver en Espagne dix ou douze
ptftres quf consentirent a le suivre, mais, a cause de
la guerre, deux B6nedictins seulement purent se rendre au P6rou et s'etablir dans la r6gion du Mainas.
Pour avoir les fonds n&cessaires pour les d6penses.et
autres, Mgr Lisson'employa tous ses honoraires, fut
aide par le gouvernement p6ruvien et retut des enfants
des &colescatholiques des Etats-Unis 4 ooo soles (environ Ioooo francs). Mgr Lisson s'6tait adress-& ces
enfants pour leur indiquer la n6cessit6 de missionnaires.dans son diocese.
Lors de son dernier voyage i Lima, pour I'assemblWe episcopale, il obtint du Pere provincial des Franciscains la Jondation d'une residence dans la ville
episcopale de Cbachapoyas.

Mais ce n'est pas tout, Mgr Lisson a 6te pour sa
ville un ouvrier du progres, en y introduisant des machines et instruments de toute sorte. Dans un bitiment
voisin de son skminaire, ii a install des ateliers de
m6canique, de typographie, des boutiques de charpentier, une scierie m6canique et un moulin. Grice .
lui, on put faire une tres bonne installation 6lectrique
pour la cath6drale d'abord, le s6minaire et les principales rues de la ville ensuite.
11 a reconstruit la cath6drale, le seminaire et le
palais 6piscopal, cherchant, par tous les moyens, .
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augmenter les rentes ecclesiastiques de ces trois 6tablissements.
Pendant les huit ans de son episcopat a Chachapoyas, il a c616brb trois synodes, r6glant I'action de
ses cures et promouvant partout l'observance des lois
de 'lIglise et la pratique des sacrements.
On lui doit encore la fondation d'un jardin pour
enfants qu'il dota de maitresses d6vouees et intelligentes. II se pr6occupa toujours beaucoup de l'enseignement de la doctrine religieuse dans les 6coles et le
coll0ge national.
Pendant tres longtemps il fut k la tWte du journal
l'6rdre et c'est uniquement par suite de la p6nurie des
matieres premieres causee par la guerre que ce journal
dut interrompre sa publication.
Mgr Lisson, avec un tact particulier et une grande
prudence, s'est acquis le respect etla consideration de
tons les partis politiques dans les departements d'Amazone et de Saint-Martin. Aussi tous les fonctionnaires
de ces provinces lont aide puissamment dans sa laborieuse et ficonde mission.
Tout fait esperer que comme archeveque de Lima
Mgr Lisson travaillera avec fruit pour le bien de
lI'glise et de la Patrie.

VARIETES
ENCORE TROIS LETTRES INEDITES DE SAINT VINCENT
Les Annales ont pu offrir comme 6trennes a leurs lecteurs,
dans le numiro de janvier, une belle lettre inedite de saint
Vincent de Paul, pleine de charme et d'inter6t. L'entr6e
r4cente a la Bibliothbque nationale d'une collection d'autographes permet de mettre aujourd'hai deux autres lettres sons.
leurs yeux. Et comme l'une d'elles, celle du 8 mai 164ai & la
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Rev. Mbre Philippeaux, s'6claire par lalectured'unetroisibme,
decouverte, il y a plusieurs ann6es, dans les archives d'une
famille d'Aoste, il convient de publier aussi cette derni.re,
dat~e du i" mai. Ces documents nous donnent 1'occasion
d'admirer, une fois de plus, la sagesse du saint fondateur, son
amour de la r6gularit6, sa profoade humilitd et la dilicatesse
avec laquelle ii savait tourner un refus.
Des centaines de lettres inidites attendent le jour oh pourra

paraitre, apres la guerre, un nouveau recueil des letires de
notre bienheureux Pere. Fasse la bonne volonti d'un chacus
que ce recueil continue de grossir

!

II appartient

a

tous d'y

collaborer, parce qu'a tous il appartiendra d'en jouir.
P. COSTE.
A Antoine PORTAIL.
MONSIEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
Je reius hier la v4tre du 17 de ce mois, laquelle m'a
fait voir la b4n6diction qu'il plait a Notre-Seigneur de
continuer A votre mission, dont je suis aussi console
que vous pouvez penser. Q Monsieur, que le mot que
vous me mandez du succes de Courboin et de la ncessit6 de Viffort m'a touche ! O sus, A Dieu soit la gloire
de tout, et a vous autres, Messieurs, la reconnaissance
de l'obligation que vous lui avez de ce qu'il lui plait
se servir de vous pour cela, et a moi la confusion de
me voir indigne de cooperer a ce bien!
Je sais, au reste,"en demnure de ce que je ne vous
ai pas 6crit par tons les coches; accusez-en quelque
embarras un pen extraordinaire que j'ai ici.
Que vous dirai-je de votre maniere d'aller i Joigny,
sinon que vous gouverniez comme vous trouveres pour
le mieux; mais, si vous allez a pied et ne prenez qu'un
cheval, je vous prie.de deux choses : c'est que vous
fassiez de petites journbes et que ceux qui seront fatigu6s montent alternativement a cheval. Que si vous.
n'avez encore envoy &iSoissons, n'y envoyez pas.
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Mgr de Soissons doit etre en cette ville bien t6t. Je
ferai ce qu'il faudra. Que s'il reste quelque village a
faire, que vous semble, Monsieur, si vous laissiez
MM. Becu et Miloir pour cela? Toutefois, s'il n'y va
que de trois on quatre jours, attendez-les et partez,
s'il vous plait, des que vous aurez fait. L'on a besoin
de vous a Joigny, ou vous trouverez MM. Pavilion,
Renard, Morel, Mass6 et autre, de Saint-Nicolas, outre
MM. de Sergis et de Renel; M. de la Salle n'y est
point; il est demeur6 malade ici.
L'ordre que nous avons donn6 est que M. Pavilion
fera les predications et MM. Renard, Roche, Grenu et
Sergis feront : scavoir, le premier, le symbole; le
deuxieme, les commandements de Dieu; le troisieme,
les oraisons dominicale et angblicale et le quatrisme,
les sacrements; et pour le petit catechisme, MM. Roche
et Sergis sont a etre soulag6s lorsqu'ils feront le grand
cat6chisme; et-vous, Monsieur, aurez soin de la direction de la Compagnie. Je prie Notre-Seigneur qu'il
vous donne d'abondante part A son esprit et Asa conduite pour cela.
O sus, entreprenez done cette sainte besogne en cet
esprit, Monsieur. Honorez la prudence, la pr6voyance,
la douceur et l'exactitude de Notre-Seigneur a cette
fn. Vous ferez bien si vous faites observer le r~glement
comme il faut. La b6ndiction de Dieu se trouve abondamment li dedans. Commencez done par le lever, le
coucher, l'oraison, l'office, 1'entr6e et la sortie de
1'6glise A point nomm6. O Monsieur, que l'habitude
form6e de ces choses est un riche tr6sor et que le contraire traine d'inconv6nients! Et mon Dieu, pourquoi
ne mettrons-nous pas peine a cela pour Dieu, puisque
nous voyons que la plupart du monde est exact observateur de 1'ordre qu'il s'est propose dans le monde?
Jamais ou fort rarement les gens de justice ne manquent
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a se lever et coucher, a aller et revenir du palais a
m&me heure; la plupart des artisans en font de m&me;
il n'y a que nous autres ecclisiastiques qui sommes
si amateurs de nos aises que nous ne marchons qu'au
branle de nos inclinations. Pour I'amour de Dieu, Monsieur, travaillons i nousd6pitrer de cette ch6tive sensualit- qui nous rend captifs de ses volontbs.
J'ai 6crit assez au long a M. de Sergis sur ce que
vous aurez A faire, dans le doute si la pr6sente vous
trouvera a Montmirail.
Allez done in nomine Domini; saluez, ains embrassez
nos Messieurs nomiue meo, s'il vous plait. IPcrivez-moi
souvent; dites k nos Messieurs que de toutes les missions qu'on a faites, il n'y en a point de plus difficile
ni importante que celle de Joigny, tant i cause de la
qualiti des esprits du lieu, que pour 1'empire que le
malin y a en quelque chose, et que hoc genus daemoniorum non ejicitr nisi in oratione, maxima modeslia et rudentia et humilitate, et que les personnes dont la Compagnie est composee requiert cela meme; et qu'elle
prenne garde I deux d6fauts notables qui ont 6te remarques en la pr6cidente mission, qui soqt la sensualite, pour ne dire pas intemperance, et la philaphtie,
pour ne dire pas grosse vanit6 dans les predications et
les discours qui se font sur ce sujet. Je vous supplie,
Monsieur, d'en avertir la Compagnie, afin qu'elle se
garde bien de tomber dans ces defauts; et n'oubliez
pas d'avertir au chapitre le general et les particuliers
que vous verrez tomber dans ces manquements;, car.
croyez-moi, Monsieur, que, si nous n'y prenons garde.
que nous tomberons dans ces manquements; et si cela
est, 6 Dieu, oir serons-nous? Qu'est-ce que deviendra
une Compagnie si importante et compos6e n6anmoins
de personnes sensuelles, eff6min6es et mal mortifises?
Qui ne voit qu'elle ne Ia peut pas faire longue et que
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ces vices sont la source de l'universalite des autres?
0 sus, Monsieur, pour 1'amour de Dieu, priez pour cela
et tenez-y la main. Et pource que, miserable que je
suis, j'ai sujet la de craindre d'etre la cause de tous
ces d6fauts, pource qu'ils sont tous en moi comme en
leur principe et que de moi, ils se r6pandent sur la
Compagnie ou sur partie d'icelle (car, Dieu merci, il
y en a qui ne sont pas ainsi faits, ains qui se mortifient et humilient en tout), priez.Dieu pour moi qu'il
me le pardonne et me fasse la grace de m'en amender,
qui suis cependant, en I'amour de Notre-Seigneur et
de sa sainte Mere, Monsieur, votre tres humble et
ob6issant serviteur.
Vincent DEPAUL.
De Saint-Lazare, ce 28 novembre 1632.
Suscrip#ion : A Monsieur, Monsieur Portail, pretre de la
Mission, A Montmirail.

A la Revirende Mere Franfoise-Alisabeik PHILIPPEAUX.
*

Saint-Lazae, cc

x de mai.

Ma tres chore Mere salt que je suistout a Sainte-Marie
et tout a elle; mais je ne suis point son pere spirituel,
sinon en tant qu'elle est de la maison de Paris ;et puis,
j'apprihende bien de n'etre pas de retour d'un voyage
que je me propose de faire, avec I'aide de Dieu, si
une petite incommodit6 que j'ai me le permet. Que si
je suis de retour ou ne fais point ce voyage, et ma
chere Mire ait la permission pour cela, je tacherai de
lui rendre ce petit service; et Dieu sait de quel cceur
ce sera, et combien je suis, en I'amour de Notre-Seigneur, ma tres chbre Mere, son trbs humble et ob6issant serviteur.
Vincent DEPAUL,
indigne pretre de la Mission.
Suscrition : A ma Mere, ma Mere la supdrieure de
Marie de Saint-Denis, I Saint-Denis.

Sainte-
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A la Rivereade Mere Franfoise-lisabethPHILIPPEAUX.
ce 8 mai 642.

SParis,

CHERE MRE,

La grdce de Notre-Seigneuw soit avec vous pour "jamais!
J'ai recu votre lettre avec une tendresse si sensible
que je ne la vous puis exprimer, voyant en icelle une

parfaite effusion du cceur de notre bienheureux Pere et
de notre digne Mere; et n'6tait la difficult6 que j'ai a la
chose que vous me proposez, qui passe en nature d'impossibilite, je me serais donn a vous en la manitre que
vous et votre sainte communaut6 me faites la charite
de le desirer. L'embarras auquel je suis, et qui augmente tons les jours, et les indispositions qui m'ac-

cueillent, avec mon age, font que je vous supplie tres
humblement, ma chore Mere, m'excuser si je suis indigne de la grice que vous et votre sainte communaut6 m'offrez, vous assurant que, quoique je ne vous
serve pas en la maniere que vous le proposez, que je le
ferai en toute autre que vous m'ordonderez, qui suis,
votre tres humble et ob6issant serviteur.
Vincent DEPAUL.
Suscription: A ma R. Mere, ma R. Mere la supdrieure de la

Visitation Sainte-Marie, .Saint-Denis.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
546. - Pierre COSTE, Pr&tre de la Mission. Saint
Vince't de Paul et les Dames de la Charitl. Introduction de M. Etienne Lamy, de 1'Acad6mie francaise.
Paris, Bloud et Gay,.libraires, 3, rue Garanciere.
La plupart des lecteurs des Annaes connaissent diji le beau livre de
I,. P. Coste, icrit k 'occasion du troisi6em centenaire des Dames de la

Charit6.
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L'auteur ne se propose pas dans ce livre d'crire une histoire des
Coasdries de la Charits. Sans doute, ii relate la fondation de la premiere confririe, dtablie parsaint Vincent k ChAtillon-les-Dombes en 1617,
mais itne vent parler que de la Compagnie des Dames de la Charit.
C'etait assuriment une confrdrie de la Charit et saint Vincent lui-m8me
l'appelle la confrerie de I'H6tel-Dieu. Elle est toutefois une confrerie ia
part, puisqu'elle n'est pas localisee a une paroisse. Par sa composition,
ses moyens d'action, son reglement, elle se distingue de toute autre
charite.
Ecrire 1'histoire de cette compagnie, dont Mme Goussault cut sl
premitr ide en 1634, aurait demande beaucoup de temps et aurait
necessitE un grand ouvrage impossible a faire dans les circonstances
pr6sentes; M. Coste s'est limit6 i reunir en quelques pages ce que nous
savons sur les origines de cette association depuis sa fondation jusqu'k
la mort de saint Vincent.
Son live est divise en deux parties. Dans la premiere, M. Coste trace
dans un premier chapitre l'histoire desoeurres qtablies par saint Vincent
avec le secours des Dames et nous fait connaitre dans an deuritme
chapitre quelques traits biographiques des principales auxiliaires de
saint Vincent de Paul. La deuxitme partie est reservie aax documents
qui int6ressent 'Association.
On ne saurait que loner la premiere partie de ce livre. M. Coste a
ecrit avec le soin d'une scrupuleuse exactitude un trs beau chapitre de
Phistoire de saint Vincent.
M. Coste nous donne quelquesdetails de la vie de saint Vincent que
nons ne connaissions pas. 11 cite le carnet do frtre Robineau conserve
aux Archives de la Mission et une lettre de M. Jolly du so juillet 1682 fort interessante sur la derniare reunion des Dames que tint
saint Vincent en 166o.
Les lettres du saint sont friquemment utilisees comme de juste et
M. Coste rectiie . l'occasion plusieurs dates qu'on await donnees i
certaines lettres. Ces corrections sont trks heureuses.
Dans Ie chapitre second l'auteur esquisse brierement la monographic
des principales Dames de la Charite. II a mcme eu soin de donner Is
photographie de certaines d'entre elles.
Le portrait de Mme Marie de Hautefort, absolument inconnu mtme
de son biographe, a'a point eti donne par crante de froisser, 1'auteur
du portrait ayant peint avec un trop grand dicolletage cette Dame de
haute vertu, mais qui a cause de son eblonissante beaut, avait eit surnommie lAurore.
Ces courtes monographies sont interessantes et l'on tegrette vivement
que celle de Mme Goussault soit si courte. L'aateur n'avait pasa insis
ter sur celle de Mile Le Gras qui a ses historiens, ni sur Mile Pollalion,
quoique la vie de cette derntre soit trAs ancienne (1744)- La vie de
Mme Lamoignon a &tiecrite en 1893 par Mile Louise Masson et c'est a
cette vie que M. P. Coste emprunte la plapart des details qu'ildonne sur
cette mere des pauvres. Le caractere de sa fille, Mile de Lamoignon,
ressort bien de ce que nous lisons d'elle. La niece prafire du cardinal
de Richelieu, la duchesse d'Aiguillon, a son portrait. trs jnstement
place dans cette galerie des grandes Damesde la Charite. M. P. Coste
cite encore Mile Viole, Mine de Traversay, Mme de Herse, Mme Fouquet, Mme de S6guier, Mme de Brienne, la princesse de Cond,, la
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duchesse-de Nemourg, la reine Louise-Marie de Gonzague, Mme de
Miramion et Mme de Hautefort. Tres briivement, il indique les principaux traits de 1'histoire de ces Dames de Charite.
La deuxi.une partie du livre renferme les documents qui concernent
la Compagnie. Elle fournit ainsi un instrument de travail pr6cieux
&ceux qu'interesse I'histoire de saint Vincent ou l'histoire de la Charite au dix-huitieme sikcle. Plusieurs de ces documents etaient inedits,
entre autres le reglement de r66o (p. roo), 1'entretien de 164o (p. 139),
celui sur Ia perseverance du 6 avnl 1647 (p. z48), d'autres encore de
1645 (p. i5o-i56).
L'auteur ne pouvait songer & donner place dans son ouvrage i IS
correspondance &chang&e entre Mile Le Gras et saint Vincent. Comme il
le dit lui-meme ces lettres formeraient i elles seules deux gros volumes.
II nous donne soigneusewent revue sur les originaux, la correspondance
du saint & Mine Goussault, i Isabelle du Fay, i la duchesse d'Aiguil
Ion, i Louise Marie de Gonzague, & Mme de Lamoignon, a Mme de
Herse, i Mme Doujat et i Mme Dusault. Les lettres de Mme Goussault sont inconnues. M. Coste nons en donne une qu'il a trouve.h la
Biblioth&que Sainte-Genevi.ve & Paris. Elle est fort intressante. It
existait avant la Revolution un recueil de lettres de Mme la duchesse
d'Aiguillon. Ce recueil est malheureusement perdu. M. Coste a eu la
bonne fortune d'en trouver quelques-unes qui sont publiies pour la
premibre fois. II nous donne tgalement une lettre de la reine de Pologne qui avait ete copide par le secritaire de saint Vincent. Deux autres
lettres, une de Mile Pollalion dn 3 novembre 1652 et une autre de la
baronne de Renty completent cette collection. On ne pourra done se
passer de la consulter pour 6tudier les Dames de la Charite du temps
de saint Vincent.
Le livre de M. Coste est precid d'une magistrale introduction de
M. Etienne Lamy, de l'Acadmie frangaise.
Un appendice retrace les r6sultats approximatifs de 1'euvre pendant
I'annEe g1r6 et indique eloquemment combien a grandi i'arbre de Charith plante
par saint Vincent dans le jardin de I'Eglise. Le tableau que
M. Coste nous donne ne mentionne que les sommes ddpensEes en
especes tandis qu'il eat muet sur les autres formes de charit6, formes
multiples et qui representent de fortes sommes. L'auteur a bien raison
de dire qu'il faudrait doubler ou plus que doubler le chiffre deja bien
consolant de 4 ooo ceo de francs pour avoir une idde un pen approche-des aum6nes et bienfaits de l'CEuvre des Dames de la Charite en
cette dernikre annee.
Ajoutons pour fnir que ce livre tout en etant un bet ouvrage et un
e temps une bonne action, puisexcellent moyen de travail eat en me~
que tout le produit de sa vente est employe aux ctuvressi miritantes
des Dames. Saint Vincent de Paul aurait donne 1' a imprimatur * i ce
livre paxu & I'occasion du troisieme centenaire de la fondation des
Confreries de Charitd, lui qui pour se procurer les ressources necessaires
pour secoarir, la Lorraine et la Picardie et permettre aux Dames de
continuer leurs charites faisait imprimer de courtes relations faites
d'extraitschoisis de lettres qui lui Etaient adressees par des missionnaires.
E. NavauT.
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NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
1917
55. Klikenberg (Francois), clerc, dce6d6 en Allemagne; 25 ans d'Age, 5 de vocation.
56. Mullen (Guillaume), pretre, dceidd en novembre
1917, ALa Nouvelle-Orl6ans(Etats-Unis occid.);
36, 17.
57. Cahill (Laurent), pretre, dced6 le 24 novembre
1917, a Blackrock (Irlande); 76, 56.
58. Thouvenin (Alphonse), pr&tre, d6c6d6 le 20 novembre 1917, A Port-Bou (Espagne); 72, 38.
59. Zechmeister (Georges), coadjuteur, deced6 le 18
septembre 1917, a Graz (Autriche); 25, 7.
6o. Rangel (F6lix), pr&tre,d6c6d6 le 18 octobre 1917,
a Puebla (Mexique); 72, 39.
61. Wermter (Antoine), coadjuteur, dec&6d en novembre 1917, a Lujan (Republique Argentine); 81,
4762. Gareil (Firmin), pr6tre, dicedI le 6 decembre
1917, a La Teppe (France); 39, 21.
63. Waelen (Alexandre), pr&tre, d&c6d6 le i d6cembre 1917, a Cha-la (Chine septentrionale); 66,45.
64. Regan (Thomas), coadjuteur, dec6d6 en d6cembre 1917, a Cape Girardeau (Etats-Unis occidentaux); 57, 27.
65. Whelan (Martin), coadjuteur, d&c6d6 en decembre 1917, a Saint-Louis.(Etats-Unis occidentaux);
67, 37.
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1918
1. Hiard (Jean), pr4tre, d6c6d, en decembre 1917, a
Farafangana (Madagascar); 68, 46.
2. Hahofer (Chr6tien), coadjuteur, decid le I3 novembre 1917, a Graz (Autriche); 70, 52.
3. Ferreno (glisee), seminariste, d6c6d6 le 16 decembre 1917,
g Madrid (Espagne); 17, 3 mois.
d le 21 d6cem4. Lausdei(Eucher), coadjuteur, d6ecd
bre 1917, a Florence (Italie); 82, 62.
S5. Perello (Jean), pretre, d6ced6 en d&cembre 1917,
a Puno (PNrou); 25, 9.
6. Forestier (Leon), pr&tre decede le 25 janvier 1918,
a la Maison-Mere (France); 94, 75.
7. Wotruba (Charles), pretre, d6c6de en 1917, a
Theux (Belgique); 75, 49.
8. Balbi (Lazare), coadjuteur, d&c6d6 le 22 janvier
1918, a Genes (Italie); 8o, 58.
S9. Dorme (Arcade), pretre, d6cede en janvier 1917,
a Smyrne(Turquie); 68, 49.
0o.Vandamme (Alphonse), pr&tre, d6cdii le 28 janvier 1918, a. Li6ge (Belgique); 68, 32.
11. Rolan-Capdevilla (Antoine), clerc, d6c6d6 le 18
janvier 1918, a Barcelone (Espagne); 23, 412. Janssen(Guillaume), pr&tre, deced6 en f6vrier 1918,
a Sucre (Bolivie); 33, 8.
13. Sokolowiez (Jacques), pretre, d6ckd6 le 8 janvier
1918, a L6Qpold (Pologne); 5, 35.
14. Frontero (Jacques), pr&tre, d6c6d le to f6vrier
i9i8, lF6tino, (Italie); 8o, 63.
15. Vester (G6rard), pr&tre, decede en f6vrier 1918, a
Susteren (Hollande); 33, 14.
16. Louwyck (Alfred), pratre, dec6d6 le 17 fevrier
1918, & la Maison-Mere (France); 67, 41.
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17; Hudeley (Jean-Baptiste), coadjuteur, decidI le
19 janvier 1918, a Li6ge (Belgique); 75, 43.
18. M6out (Pierre), pr6tre, d6cid6 le 25 f6vrier 1918,
a la Maison-Mere (France); 8o, 57,
g9. Kiedrowski (Joseph), pretre, d6c6d6 le to fevrier
1918, a Cracovie (Pologne); 81, 53.
20. Wieland (Michel), coadjuteur, d6c6de en f6vrier
1918, a Rio de Janeiro (Br6sil); 81, 55.
21. Lingemann (Charles), coadj uteur, d6c6d6 Ie 3 mars
1918, a Dax (France); 81, 53.
22. Mgr Miadenoff (Lazare), 6veque, d6cid le 6 mars
1918, a Rome (Italie); 63, 43.
NOS CHERES S(EURS
Rogelia Melgar, d6cedde & PIH6pital de Baltanas (Espagne);
44 ans d'age, 2o de vocation.
Maria Vilar, Maison Centrale de Madrid; 66, 40.
Madeleine Malesset, Asile de l'Ouest de Buenos-Ayres; 54, 27.
Ernesta Cristani, Maison Centrale de Sienne; 60, 37.
Rosa Morelli, Maison Centrafe de Sienne; 62, 41.
Josephine Aube, H6pital de Copiapo (Chili); 7, 65,
Marie Oyon, Maison de Charit6 de Rennes; 68, 43.
Patricia Gorrindo, HOpital General de Madrid; 64, 40.
Anna Adam, H6pital de La Madeleine (Italie); 40, IS.

Maria Berta, Maison Saint-Joseph de Grugliasco; 72, 46.
Augustine Bregier, Maison Saint-Michel du Havre; 81, 56.
Marie Vincent, Maison de Charit4 de Montolieu; 25, 6.
Rosa Alvarez, H6pital de Valladolid (Espagne); 24, 5.
Sceur Baulez, Orphelinat agricole de Pau; 73, 48.
Maria Ugarte, H6pital d'Irun (Espagne); 58,35.
Marie Connolly, Orphelinat de San Francisco (i~tats-Unis);
87, 61.
Marie Gregoire, Maison Principale, a Paris; 74, 49.
Marie Corbett, H6pital de Detroit (Etats-Unis); 63, 27.
Maria Jimonez, H6pital de Carthagene (Espagne); 71, 48.
C6leste Dupire, Asile de Barbacena (Bresil); 86, 62.
Marie Cattenot, Maison Centrale de Rio-de-Janeiro; 53, 30.
Josephine Bardine, H6pital de Buenos-Ayres; 73, 5o.
Orlandino Forenzoni,Maison Centrale de Sienne; 18,7 mois.
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Ladislas Dobrowolska, Creche de Varsovie; 34, 03.
Helene Wojcicehowska, Maison Centrale de Varsovie; 24,

2.

Zaira Finelli, Maison Centrale de Turin; 32, 8.
Felicit6 Robert, Hospice de P6zenas; 57, 3o;
Maria Herrero, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 37, 19.
Pilar Gonzalez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 54, 33.

CasimireCzajkowska, H6pital G4neral de Podhajce (Pologne);
38, ao.
Suzanne Lambory, Maison de Charitt de Metz; 59, 39.
Dolores Roca, Asile de Grenade; 61, 39.
Marie Beerli, Maison de la Providence i Fribourg; 63, 38.
Jeanne Orgnon, Maison de Charit6 de Clichy; 36, io.
Felipa Arzoz, Prison de Valencia (Espagne); 43, 9.

Maria Lopez, H6pital de Ferrol; 69, 48.
Gabrielle de Call, Maison Centrale de Graz; 56, i8.
Elena Di Benedetto, Maison Centrale de Naples; 53, 34.
Josdphine Ridel, Orphelinat de Dieppe; 74, 41.

Emma Gagylaky, Maison de Charitd de Volosca (Autriche);
70, So.

Francisca Aguirre, H6pital de Santiago (Chili); 69, 5i.
Marie de Pisancon, Maison de Chariti de Salindres; 74, 48.
Augustine Tejeria, H pital de Madrid; 77, 5i.
Petra Guinovart, Hopital de Salamanca; 45, 9.
Marie Tropie, Maison de Charit6 de Saint-Alban; 84, 61.
Josephine Revelli, Maison de Charite de Grugliasco (Italie);
73, 56.
Marie de Planet, Maison de Charitdde Saint-Serain, a Tou-

louie; 65, 41.
Josephine Pavesi, Maison Centrale de Turin; 26, 4.
Marie Boboul, Hospice d'Agen; 42, ig.
Josephine Mourard, Misericorde de Boghar (A!gerie); 89, 69.
L6onie Chaseebeuf, H6pital d'Alenson; 82, 64.
Marie Gabet, Orphelinat de Libourge; So, 27.
Maria Fernandez, H6pital de Bilbao (Espagne); 27, 6.
Emma Chavatte, Hospice de Gezaincourt; 74, 54.
Marthe Arrivet, Orphelinat de Saint-Germain-en-Laye; 87, 52.
Helene Pompio, Maison Saint-Philippe, a Rome; 40, 13.
Mary Ledwith, H6pital de Lanark (Ecosse); 39, li.
Rosa Martin, Maison de Chari.t de Montolieu; 46, 27.
Maria Salazar, Hospice de Guatemala; 43, 19.
Genevieve Calzada, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro;
28,

I.
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Tomasa de Altube, H6pital de Madrid; 32, 9.
Jeanne Sault, Maison Principale, 4 Paris; 22, i.
Louise Digoy, Maison Saint-Vincent de PHay; 3o, 9.
Maria Nuzzi, H6pital de Manduria (Italie); 77, 58.
Anne Gruinig, H6pital de Manchester (Angieterre); 78, 58.
Antoinette Vecchia, Ricovero de Genes; 55, 34.
Asuncion Coma, H8pital de Briviesca (Espagne); 46, 26.
Thirese Bel, Materniti de Barcelone; 27, 5.
Maria Odriozola, H6pital de Manille (lies Philippines); 69,4o.
Louise Sauvignet, Maison de Charit4 de Saint-Michel (Algiriel; 77, 59.

Irene Cupola, Asile de Trapani (Italie);57, 29.
Ad6laide Parodi, Maison Centrale de Turin; 65, 35.
Maria Bartoli, Misericorde de Pan ;67, 45.
Marie Pinqon, Maison Principale, I Paris; 35, 8.
Marianne Rozycka, Maison Ceatrale de Culm ; 79, 54.
Angelique Herrmann, Infirmerie de Byslawek (Pologne); 74,

48.
Modesta Blanco, H6pital d'Orense (Espagne); 62, 31.
Maria Vilaplana, Asile de Madrid; 5:, 32.
Sophie Lemot, H6pital de Charleville; 72, 51.
Walburge Colle, Maison Saint-Michel de Dijon; 75, 54.
Marie Le Guennec, Asile Saint-Vincent.de La Teppe; 65, 39.
Reine Rondy, Maison Centrale de Naples; 85, 58.
Nenita Iturguiz,'Maison San Diego de Valdemoro; 42, 21.
Vicenta Perez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 21, 3.
Teresa Sforza, Institut de Bisceglie (Italie); 57, 34.
Michelle Thomas, H6pital militaire de Chilons-sur-Marne;
62, 42.

Teresa Garcia, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 33, to.
Agustina Mira, Bienfaisance de Teruel (Espagne); 77, 55.
Therise Serruau, Maison de Chariti de Clichy; 84, 65.
Marie Berbiguier, Maison de Charit6 de Clichy; 84, 6z.
Louise Couray, Maison de Charite de Sotteville; 60, 39.
Sylvie Bordeaux, Maison de l'lmmacule-Conception de
P6king; 46, 22.
Marie Richelot, Maison Saint-Thomas-d'Aquin, a Paris; 7r,
49.
Ebelia Santos, H6pital de Palencia (Espagne); ao, i.
Ida Bruni, Maison de Campomorone (Italie); 66, 45.
Jeanne Seveso, Asile d'Oxieri (Italic); 70, 41.
Ernesta Pozzolo, Maison Centrale de Turin; 63, 41.

-

615 -

Boleslas Kobylinska, Maison Centrale d6 Varsovie (Pologne);
54, 25.

Antoinette Dupont, Maison desalienis d'Agen; 84, So.
Maria Plenteda, Asile de Bagnolodel-Solente (Italie); 42, 23.
Marie Olive, Orphelinat de Carcassonne ,64, 42.
Ane Burke, Asile de Baltimore; So, 22.
Catherine Camus, Maison de Chariti de Sartrouville; 85, 61.
Rose Gelis, Maison de Charitd de Montolieu; 85, 6o.
Hermance Deplantay, Maison de Charite de Clichy; 75, 44.
Mathilde Bancq, H6tel-Dieu de Nogent-le-Rotrou; 48, i8.
Eugenie Ligot, Maison des Jeunes Economes, a Paris; 75, 46Marie Cormier, Maison Saint-Vincent, I Lyon ; 6,

40.

Amalia Appendino, Maison de Grugliasco (Italie); 36, t2.
Marie Regis, Maison Centrale de Turin; 77, 58.
Marie Rizzo, Maison Centrale de Turin; 47, 20.
Jeanne Dumond, Maison Centrale de Santiago (Chili); 87, 63
Marie Anaud, Misericorde de Fort-Dauphin; 47, iS.
Estelle Carlier, Maison Principale, a Paris; 83, 63.
Maria Feijjo, Bienfaisance de Jativa (Espagne); 32, I1.
Maria de Aguirecche, Bienfaisance de Pasajes (Espagne);
29, 9-

Quintienne Seguin, Maison de Charite de Lille-Moulins;
61, 41.

Maria Martinez, MaisoiSan Diego de Valdemoro; 59, 4o.
Dominica de la Ygesla, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro;
46, 27.
Ana Zavala, Infirmerie de Flores (R4publique Argentine);
28,6.

Petronille Pistre, Misericorde d'Aoste (Italie); 82, 62.
Marie Michel, College de Diamantina (Br6sil); 78, 59.
Marie Sarrazin, H6pital G6enral de Castres; 83, 62.
Angelique Husson, Maison de Charit€ de Chiteau-l'Eveque;.
68, 46.
Marie Faget, Maison de Charitd de Chiteau-l'vfque; 71. 49.
Marie Flaquer, Maison de Charite de Cht.eau-l'lveque;64,43.
Vincent Bumgiovanni, Maison Centrale de Naples; 37, 17.
Juana Ascorbebeitia, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro(Espagne); 76, 52.

°

Dominica Yraola, H6pital de Valencia (Espagne); So, 28.
Marie Maurin, Maison de Charit6 de Lyon-Vaise; 74, 52.
Bernadette Varry, Maison Principale, k Paris; 19 et demi,
i mois.
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Thirese Rossi, Maison Centrale de Turin; 76, 42.
Adble Campo, Maison de Cure de Turin; 23, 3.
Jeanne Tomatis, Maison Centrale de Turin; 82, 60o.
Gregoria Ochoa, Maison Centrale de Madrid; 55, 3o.
Agaeda Nebreda, Asile de Jerez (Espagne); 25, 6.
Clarisse Hubinet, Orphelinat de Casteljaloux; 76, 45.
Jeanne Jouffray, Maison de CharitE de Chateau-l'tveque

8o. 6o.
Therese Ecksteim, Enfants-TrTuves de Chicago (]tats-Unis);

8o, 53.
.Rafaela Frances, Ecole de Doshermanas (Espagne); 65, 46.
Maria Andugar, Hopital de Vitoria (Espagne); 55, 34.
Pilar Romirez, H6pital de Mustapha (Algerie); 62, 45.
Marie Bonnet, Maison de CharitC de Hussein-Dey (Algerie).
96, 7i.
Amelie Oliveira, Maison def Charite de Chiteau-l'vvquie
59, 24.
Anne Burdel, Maison de Chariti de Clichy; 79, 5i.
Constance Minguend, Maison de Chariti de Blangy; 73, 5i.
Clemence Gaund, College de Fortaleza (Brisil); 8o, 6s.
Angelina Carrione, H6pital de Cascadura (Bresil); 38, 4.
Maria Testa, Maison Centrale de Turin; 74, 57.
Marie Bondal, Hospice de Bapaume, 59, 34.
Marie Meysman, Maison des Saints-Anges de Bruges; 64, 41.
Marie Gidxol, Maison Saint-Jean de Liege; 68, 46
Anne Darmaignac, Maison de Chariti de Roubaix; 98 et demi
81.
Appoline Conchenoy, Maison deCharit6 de Chateau-lPEvque.
79,54.
Marie Willame, Bienfaisance de Bordeaux; So, 57.
Marie Guevorkian, a Constantinople; 26, 4.
Marie Simonnot, Maison Principale, k Paris; 73, 53.
Marie Mathieu, Maison de Charitd de Montoliev; 78, 58.
Josephine Pernet, Orphelinat d'Elancourt; 76, 5o.
Maria Aicardi, Maison Centrale de Sienne; 58, 32.
Julie Prdvost, Maison de Charite de Clichy; 78, 54.
Catherine Collins, Orphelinat de Mill-Hill (Angleterre); 66,44.
Marie Valentin, k Beyrouth; 78, 54.
Mathilde Schonbrenner, Asile des alienes de Lorquin (Lorraine); 40, 17.
Francoise Lonczyk, Maison Centrale de Cracovie; 65, 4o0
Genevieve Husson, Maison Principale, a Paris; 87, 67,
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Marguerite Renoud, Providence Sainte-Marie, N Paris; 32, 5.
Marie Bayart, Constantinople; 75, 52.
Marie Bousquet, Maispn de Charit4 de Montolieu; 25, 3.
Marguerite Ceard, Maison de Charit4 de Nancy; 81, 57.
Marie Girot, Maison de Charite de Chiteau-l'Eveque; 71, 42.
Aim6e LUcuyer, Orphelinat de F6camp; 75, 52.
Marie Escande, Maison Centrale de Lima (Perou); 57, 27.
Amalia Mauri, Conservatoire d'Ascoli (Italie); 57, 35.
Carlotta Raimondi, Misericorde le Lorette (Italie); 70, 36.
C61ina Guignant, Maison de CharitA de Chateau-l'tveque;
53, 29.

Ladislada Martinez, Maison San Diego de Valdemoro;71, 52.
Amalia Fernandez, Asile des ali6ens. d'Almeira (Espagne);
26, 6.

Marie Romieux, Maison de Chariti du Puy; 82, 63.
Marie Philippe, Maison de Chant.t de Kouba (Algdrie); 76, 49.
Eugenie Blanchet, Maison de Charite de Montolieu; 48, 21.
Maria Ciocio, Maison Centrale de Naples; 66, 3o.
Matbilde Mandrillon, Hospice de Billens; 84, 6i.
Euginie Brune, H6pital de Metz; 33, 8.
MichelineStragierowiez, Maison Centrale deCracovie;44,21.
Marie Valour, Maison de Charite dii Coteau; 63, 39.
Denise Lapie,'Maison de Charit6 de Douai; 88, 67.
Marie Dorange, Orphelinat de Smyrne; 76, 46.
Benita Palomar, Hospice de Taldde (Espagne); 74, 46.
Martina Pulgar, H6pital Gne&ral de Madrid; 31, 7.
Valentine Amiot, Maison Marie Immaculeede Louvain ;69,42.
Marie Montagut, Maison Marie Immaculee de Louvain; 77, 5x.
Marie Petit, Maison Centrale d'Ans; 71, 49.
Aime Cauvain, Maison de Charit6 de Clichy; g9, 67.
Cdsarine Lauwers, Maison des Saints-Anges, Bruges ;74,47.
Silvie Vandendriessche, Maison Saint-Bavon, a Gand; 5o, 26.
Louise Lickfett, Maison Centrale, &Ans; 71, 45.
Anastasie O'Doinell, Asile des alienes de la Nouvelle-Orlians;
85, 58.
Elisa Toulemonde, Orphelinat de Tourcoing; 41, i6.
Barbe Bever, Hospice de Tavel; 32, 1o.
Antoinette Guntailler, Maison de Charit6 de Clichy; 77, 56.
Marie Barrnal, Maison de Charitd de Clichy; 68, 45.
Juliette Leconte, Maison de Charit6 de Clichy; 44, 22.
Valentine Krajnik, Maison Centrale de Cracovie; 54. 3o.
Marie Pousthomis, Maison de Chariti de Montolieu; 70, 5o.

-

6i8 -

Marie Marcialis, H6pital d'Ozieri hItalie); 75, 52.
Maria Savini, Maison Centrale de Turin; 29, 4.
Maria Pintado, H6pital de Vivero Espagne); 70, 48.
Francisca Aisa, Hospice de Malaga (Espagne); 36, i5.
Anna Thomson, H6pital de Saint-Louis (Etats-Unis); 58, 2o
Catherine Mac Coy, Asile des alidnds de Baltimore; 75, 2.

Le Gerant : CH. SCHMEYE9.

Imprimerie de J. Dumoulin, i Pari

EUROPE
FRANCE

PARIS ET LA MAISON-MERE
25 fivrier. - Ce matin, on a trouv6 l'excellent
M. Meout mort dans sa chambre. II 6tait souffrant
depuis quelque temps, on 1'avait press6 inutilement
de se rendre a l'infirmerie, il lui en cofitait de quitter
sa chambre qui servait de confessionnal A tant de pr&tres; enfin, hier soir, M. Ie Vicaire g6neral 1'avait
persuad6 de se laisser transporter 1 oi il pourrait
etre mieux soign6 et il avait consenti A ce que cette
operation se fasse aujourd'hui; hblas! ce matin son
Ame se separait de son corps et dans quelques jours
celui-ci sera transporte a Montparnasse. Nous nous
proposons de donner dans un des prochains numeros
des Annales une notice sur ce tres digne confrere;
nous serions heureux que ceux on celles qui 1'ont
connu particulibrement voulussent bien nous communiquer ce qu'ils ont retenu de ses faits et gestes ainsi
que les lettres qu'ils ont conserv6es de lui.
Le meme jour, on enterre M. Calon, ancien president des conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
M. Hertault repr6sente la Congregation aux funerailles de cet homme de bien qui fut toujours si d6vot
a saint Vincent et si devoue A ses oeuvres. II semblait
40
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avoir une d6votion particuliire pour le lieu oi saint
Vincent est ne; il y vint souvent, et chacune de ses
visites augmentait le chiffre des dons faits l'oeuvre.
II eit accueilli certainement avec enthousiasme le
projet qui avait 6t6 concu de faire venir les conf6rences de la region aux fetes du cinqua:ntenaire da
Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul; malheureusement
le 24 avril 1914 il n'etait plus president.
Le Bulletin de la Sociiet de Saint-Vincent-de-Paul1
dans son numero de mars, consacre a sa m6moire une
notice que nous sommes heureux de reproduire :
Dieu vient derappeler I lui, apr.s quatre-vingt-deux annies

d'une longue et belle existence, le viner6 M. Calon, ancies
president g~ndral de la Societ6 de Saint-Vincent-de-Paul.
Cette perte douloureuse est vivement ressentie par notre
Societe tout entiire qu'il avait dirigee. pendant dix ans, avec
un zile et un d6vouement infatigables. II avait su lui imprimer un dveloppement et un mouvement de progression, qui
souvent lui arrachaient ce cri d'humble reconnaissance :
C'est vraiment 'aeuvre de Dieu! Faire I'ceuvre, de Dieu, en
s'effaraot lui-mnme, en donnant et en se donnant tout entier,
ce fat lI le but de toute sa vie, but qa'ila admirablement rdalise.
Fils de saintVincent de Paul par le caeur et par les oeuvres,
il etait aussi P'hritier de sesvertus: bonte, simplicitd, humilitt, chariti : pour tout dire en un mot, saintetd.
Quelle bonte itait la sienne ! boatd que respirait toute sa
personne, et qui se lisait dans tous ses traits : dans ce front
qui, malgr6 I'ge, etait restd presque sans rides et sans nuages,
dans ce regard limpide et doux,dans ces ltvres toujours souriantes, dans cette main qui serrait chaudement la n6tre, dans
cet accueil si empressi et si bienveillant, dans cet oubli constant de lui-meme, dans cette affection si fraternelle pour
ccses chers confreres ,. Sous la forme la plus delicate et la plus
discrete, son carur entrait immidiatement en communication
avec les nBtres; il devinait nos j oies et nos tristesses, et savait,
pour consoler nosdouleurs personnelles, puiser dans le Sacrf
Ceur de Jesus dont il etait1adorateur fidble, les paroles qui
reltvent et qui fortifient.
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Ce ministare de relevement et de consolation, avec quelle
chariti plus admirable encore I'accomplissait-il vis-a-vis de
ses chers pauvres! Qui dira, si ce n'est Dieu, combien de families, de vieillards, d'orphelins, it a secourus et matlriellement et moralement, sa main gauche ignorant toujours les
oeuvres de la main droite !
Qui dira aussi quelle vivifiante influence notre president
general a exerc6e, tant par ses circulaires que par ses lettres
quotidiennes, sur les conferences du monde entier! Sans souci
des fatigues de l'ge, et en depit des surprises cruelles d'un mal
qui ruinait sa sante, il se rendait souvent aux assembles g6nerales des conferences soit en France, soit dans la chore Belgique. II partait avec la vaillance et la foi joyeuse du missionnaire qui obdit & l'appel de Dieu et va porter la parole de vie.
C'etait, en effet, la vie charitable qu'il se nait dans les confErences; il r6chauffait l'ardeur des unes, ressuscitait les autres
et les affermissait toutes dans le respect des rggles et des traditions de notre Societe qu'il conservait avec un soin jaloux.
Le plus consolant de tous fut ce beau voyage de Rome qu'il
accomplit, en 1909, avec celui de nos vice-presidents que,
dans le secret de son cceur, il avait deja choisi pour son successeur, et qui suit aujourd'hui fidblement ses traces. Notre
Saint-Pire le Pape Pie X avait reconnu en M. Calon un fils
digne de lui; peut-ttre mnme avait-il devine entre leurs deux
ames quelques traits de ressemblance. En tons cas, il iuW
donna des marques les plus touchantes de son affection paternelle; et notre cher president g6neral en etait d'autant plus
heureux qu'il ne manquait pas d'en reporter tout le m6rite
et tout l'honneur sur la Societ6 de Saint-Vincent-de-Paul.
s113, M. Calon c4leQuatre ans plus tard, au mois d'avril
brait, a notre tete, les splendides fetes du centenaire d'Ozanam qu'il avait, de longue date, m6ditees et organisees, fetes
qui remplirent son ame d'une sainte alligresse et furent le
magnifique couronnement de sa carribre. Quelques semaines
apr:s, comme ii chantait son Nunc dimiltis, il d6posait entre
nos mains sa demission, * d~gu, nous disait-il, de me pas mourir en combattant, les armes i la main ", mais vaincu par
l'age et par la maladie dont il devait supporter jusqu'I sa
mort, avec un courage heroique, les longues et cruelles souffrances.
Dieu lui a menage cependant cette fin douce, calme et
confiante qu'il rEserve souvent a ses elus. Soutenu jusqu'A son
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dernier jour, comme pendant sa vie tout entibre, par la ten.
dresse filiale de ses chers enfants et petits-enfants, il est entri,
comme pas a pas, dans cette vision beatifique, qui apres sa
mort, illuminait son visage.
En le contemplant une derniere fois, nous suivions, an travers de ses paupibres qui venaient de se fermer pour toujours,
son regard si pur plong6 avec amour dans le regard de Dieu.
Nous croyons voir alors le Pere c4leste ouvrant devant notre
saint president t le Livre ou tout est contenu ,, et lui montrant son nom inscrit en lettres d'or I c6td decelui d'Ozanam
et de ses successeurs, au milieu de ces innombrables pauvres
que, par eux et avec eux, la SocietC de Saint-Vincent-de Paul
a introduits an ciel.

26 fivrier. - On fait la conference traditionnelle
sur les vertus de M. Louwyck. Le frere Lardet lone
la piete du defuut qui se manifestait dans ses conf6rences, ses rip6titions d'oraison, ses explications
pieuses et touchantes de nos saintes rggles; il officiait
avec dignit6 et simplicit6; il recevait tout le monde
avec affabilit6 malgri ses grandes occupations; que de
g6nerations il a form6es B I'esprit de saint Vincent!
On se rappellera longtemps M. Louwyck, directeur do
s6minaire, allant en promenade par tous les temps
avec son petit camail; les sceurs l'ont bien regrett6,
car elles l'estimaient comme un saint pr&tre, elles I'aimaient comme un bon phre. Durant sa maladie, il n'a
manifest6 aucune plainte; il a requ les derniers sacrements avec pidte, esprit de foi.
M. Crapez s'est dit tres heureux d'apporter son
humble hommage de v6ndration, d'affection, de reconnaissance. M. Louwyck naquit pris de Saint-Omer; la
famille comptait six enfants ; son pere 6tait Belge, sa
mere Francaise; il ne retourna dans sa famille que
pour dire sa premiere messe et assister aux noces d'or
de son pere; ses compatriotes I'avaient en tres haute
estime; quand M. Louwyck etait jeune, il se faisait

-- 623 remarquer par une certaine habilet6 au jeu-de billard
et il 6tait toujours des premiers a attraper les oiseaux.
II fit ses etudes au college d'Hazebrouk : on a gard6
le souvenir de si charit6 pour les pauvres, de sa mortification: il se privait de sucre au d6jeuner; il 6tait
simple avec les gens du village; il fit la connaissance
de l'abb, Lemire et il lui demeura fiddle jusqu', la
mort. M. Crapez a connu particulibrement M. Louwyck
comme directeur du Seminaire, ayant it6 sous sa direction et ayant collabore avec lui pour la direction du
Seminaire. II 6tait tres bon : il avait soin de donner
aux nouveaux un ange qui leur adoucit et facilitit
l'ennui des premiers jours; ii veillait sur les santis,
donnant comme penitence a ceux qui 6taient fatigues
huit jours de repos; sa m6thode de direction 6tait
simple et bien dans I'esprit de notre saint Fondateur ;
il travailla assidiment, avec une ardeur infatigable,
sur les ceuvres de saint Vincent pour composer les
diff6rents travaux qu'il nous a laisses, particulierement l'explication des regles; il 6tait souvent consult6 par le P. Fiat, surtout pour ce qui concerne
le droit canon; il aimait 6galement la liturgie, pr6parait bien les ceremonies; ses conferences avaient pour
objet Notre-Seigneur et saint Vincent ainsi que la vie
liturgique. Sous un exterieur froid, indifferent, pea
expansif, il cachait une grande bont6 et charit6. Son
intelligence 6tait claire, lucide, m6thodique plut6t que
profonde et pen6trante. II v6cut toujours dans sa petite
chambre basse, si froide en hiver, si chaude en &t6;il
tenait A son autorit6 et il voulait etre ind6pendant
dans son office, n'admettant pas qu'on vint le gener
dans ses fonctions de directeur; il sut s'attacher fortement un, certain nombre de confreres; il avait une
petite predilection pour la maison de campagne de
Gentilly qu'il avaitagrandie considerablement et ofi ii
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etait heureux de passer un on deux mois avec ses s&minarstes. ttant assistant de la Maison-Mere, il
timoigna toujours un grand attachement aux usages
de Saint-Lazare; il donnait les avis avec grande charit6; il etait toujours plut6t optimiste, voyant le beau
c6te des choses et trouvait que tout allait bien.
M. Neveut nous fit surtout la physionomie de
'M. Louwyck, visiteur de la province de France. II 6tait
charmant dans ses visites, tres affable, tres bon; il
avait quelques attentions particulibres pour les con-

freres de Sicile, leur apportant quelquefois en visite
un petit souvenir de la Maison Mere, de la France;
il cherchait a faire plaisir a tout le monde; il laissait
une excellente impression anx eveques, aux pr&tres,
aux siminaristes des pays qu'il visitait.
M. Verdier conclut la conference par quelques mots
sur la pit,, le travail, 1'amour de la Congregation do
regrette difunt. Sa piite 6tait solide, vraie, simple,
sans exagiration : il la manifestait par son esprit surnaturel, son attitude extirieure dans les exercices de
piete, son amour des ceremonies, sa r6gularit6 exemplaire. Sontravail fut inlassable; il composa beaucoup
d'ouvrages et cependant il ne nggligea jamais ses
offices; assistant de la Maison-Mere, il 6tait toujours li
& la disposition de tous; vicaire gineral, il profitait
des moindres minutes pour prendre des notes; son
travail 6tait de plus methodique. Enfin, son amour de
la Congr6gation fut vraiment profond et se manifesta
entre autres signes par ses precienx travaux sur les
regles, les privileges,les assemblies de la Congregation.
Le matin de ce jour, 26 fivrier, un service fundbre
fat chante i la Communaut6 pour le repos du tres
regrette M. Alfred Louwyck, vicaire g6neral de la
Congregation de la Mission et de la Compagnie des
Filles de la Charite.
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Fundraillesde M. Miout, ancien assis-

tant de la Congregation de la Mission. C'est M. Metgniot qui officie. Plusieurs pretres scculiers assistent
aux obsiques; un tres grand nombre de ses penitents
qui sont venus les jours suivants frapper a sa porte
hospitalibre out regrett4 de n'avoir pas su Ie jour de
son enterrement, assurant qu'ils se seraient fait un
devoir d'y prendre part. Depuis sa mort, les restes
mortels de M. MWout avaient ete expos6s a la salle des
Reliques et ils gard&rent jusqu'i la mise en bibre un
tat de conservation parfaite; on aurait dit que
M. MBout &tait simplement endormi.
Aujourd'hui, plusieurs de nos jeunes pretres partent
pour la Chine; ce n'est plus un voyage d'agr6ment
comme en ces dernires ann6es, c'est un vrai voyage de
missionnnaire; que Dieu preserve des torpilles le
bateau qui emporte ces harauts de la bonne nrouvelle!
i" mars. - La mort subite du regrett6 M. Meout
a fait sentir Ia n6cessitA d'un soin de santi, poste
vacant depuis Ie d6but de la guerre. On nomme a cette
charge un homme du m6tier, M. Mantelet, qui a 6te
infirmier militaire pendant plusieurs mois et qui vient
d'etre mis en sursis d'appel comme professeur de nos
jeunes gens. Nous pouvons 6tre malades, nous aurons
disormais, outre Ie frere de I'infirmerie, un pr&tre,
soin de sante.
5 mars. - Conference sur les vertus de M. MeWot.
Un pr&tre du seminaire vena du diocese de Cahors rappela en quelques mots ce que fut M. Meout, sup6ricur
<di grand seminaire de cette ville. On peut lui appliquer a la lettre ces paroles de nos saints Livres : omais
gloria fliae regis ab intus. Son extiriear produisait one
impression plut6t ficheuse : physionomie s6v&re, traits
fortement accentuas, voix fausse et froide, tout chez
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lui complotait contre lui. Et cependant, M. Miout a
exerc- une grande et heureuse influence : il est venir&
et estim6 par tous ceux qui I'ont connu, il s'est fait
aimer par ceux qui ont eu le bonheur de l'approcher
et de le frequenter; c'est que sous sa rude 6corce,
M. Meout cachait de pricieuses qualites. Fils des
champs, il avait du paysan le bon sens, la perspicacit6
et l'esprit pratique. II 6tait par excellence l'homme de
conseil; aussi est-ce surtout comme directeur de conscience qu'il s'est fait connaitre et apprecier. Du
paysan, M. Meout avait aussi la t6nacite. II tait I'homme
du devoir et du devoir integral; il 6tait la rigle vivante.
Quand il expliquait le reglement du s6minaire, il aimait
a dire : Lever a cinq heures, c'est-A-dire i quatre
heures soixante. Mais ce qui explique mieux que tout
le reste l'estime, voire I'affection dont jouissait
M. Moout, c'est que, sous ses dehors impassibles, it
cachait un coeur d'or et une grande sensibiliti. On I'a
vu pleurer sur de pauvres pr&tres tombes; il pleurait
lorsqu'il raconta a ses 6lkves de Cahors les f&tes de la
BWatification du bienheureux Perboyre i Rome et 1'audience accord6e par LUon XIII. Une larme perlait i
ses paupieres, chaque fois qu'il 6tait I'objet d'une
attention dl6icate. Oui, I. Meout avait du cceur. Au
reste pour etre aimS, il faut aimer soi-meme. Or,
M. Moout a aime. Son affection n'6tait pas expansive,
mais elle 6tait rbelle et ce qui etait plus rare, elle etait
fid£le. Au sacre de Mgr Arlet, eveque d'Angoul&me,
il y eut une manifestation de la part des pretres en
I'honneur de M. Meout; ce fut un t6moignage de reconnaissance de leur part et une protestation respectueuse
contre le depart de Cahors. Homme de bon sens, de
volonti et de ccur, bJ.Mout 6tait par-dessus tout un
homme de Dieu, un vrai fils de saint Vincent. II avait
de notre bienheureux Pare la simplicit6, l'humiliti,
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l'esprit de mortification et le zele. II lui manquait
peut-etre la douceur, an moins extrieure. Mais
M. Meout, d'un temp&rament violent a l'extreme, a du
lutter toute sa vie pour se dominer. Aussi ne faudrait-il
pas etre surpris que sa r6serve excessive fut tout simplement l'effet de la vigilance qu'il devait exercer sur
lui-m&me pour mater sa vivacit6 naturelle. En r-sum6,
M. Meout 6tait une belle ame qui faisait honneur a la
Congr6gation. II donna un grand essor aux 6tudes du
grand s6minaire en etablissant les sabbatines et en
veillant a ce que les professeurs remplissent bien leur
tUche.
M. Rigault fut interrog6 apres le pr&tre du seminaire et il nous parla de M. Meout, sup6rieur de Lyon.
Quand M. Meout arriva &la maison des Missionnaires
qu'il devait diriger, il ne se manisfesta pas tout d'un
coup, mais petit a petit, tout doucement ; il 6tait douk
d'un jugement remarquablement droit et d'un pr6cieux bon sens. II eut des d6licatesses extraordinaires
pour l'ancien superieur, le v6ndri M. Dufour. II sut
s'adapter bien vite au milieu nouveau pour lui de
missionnaires missionnants qui composaient la maison.
Son amour de la pauvret6 est proverbial dans toute la
Congregation : il se faisait scrupule de gaspiller la
moindre feuille de papier, la plus petite enveloppe et
il 6tait tres attentif sur ce point, ne n6gligeant pas de
faire, aimablement sans doute, mais de faire cependant des observations quand il lui semblait qu'on ne
tenait pas assez compte des recommandations de saint
Vincent sur ce point. Ii a 6t6 pour les "eurs de Lyon
d'un d6vouement A toute 6preuve, ce qui explique la
sympathie, la v6enration dont il etait entour6. 11 6tait
discret, ne s'offrant pas, ne se mettant pas en avant,
mais quand on faisait appel a ses services, il 6tait pr&t
et pers6v6rant. II etait precieux pour les seurs a cause
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de son merveilleux bon sens qui faisait dire au P. Fiat
que M. Moout etait de lor en barre. Son d6part de
Lyon fat un grand sujet de tristesse pour les sceurs,
mais il continua i les aider de ses conseils par une

correspondance active. Depuis la guerre, M. MWout
concentra ses affections sur nos confreres mobilises.
u Mon grand bonheur, disait-il, c'est de faire aimer la
Congregation. , Sa pratique etait: faire ce que I'o
peat, le faire de son mieux, le faire pour Dieu.
M. Meut, qui est parent de M. Meout au cinquitme
degr6 de consanguinit6 (c'est M. Mkout qui le constate

dans l'arbre genialogique de sa famille), M. Meat,
dis-je, parlaaprbs M- Rigaalt et nous retraca a grands
traits la vie de son parent. M. Meout naquit en 1838;
il fat appliqu4 dans son enfance et sa jeunesse aux
travaux de la terre; il se sentit appelk an sacerdoce;
il eut quelques difflcultes pour suivre sa vocation. 11
fit ses itudes secondaires au petit s6minaire et ses
etudes philosophiques an grand s6minaire d'Albi dont
M. Bourdarie 6tait alor9 le superieur. Apres son seminaire interne et ses etudes, il fut successivement plac6
a La Rochelle, Alger et Cahors. M. Meut parla surtout des bons exemples laiss6s par M. Meout i la
Maison-Mere. Son intelligence n'avait riende brillant,
elle etait ordinaire, mais solide; il examinait les choses a fond, c'etait un irudit, un theologien. I1 fut a
Paris I'homme du devoir, de la regle, de la discipline,
de la mortification; il etait mortifa, rigide pour luimeme, il laissait dire et faire les autres; il marchait
son train, sedvre pour lui-meme, indulgent pour les
autres.

M. Verdier conclut la conference en resumant et
approuvant ce qui avait ete dit sur le bon M. Meout.
1i insista particulierement sur le zele qu'il avait pour
confesser les eccl6siastiques.
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Nous citerons dans la notice de ce digne confrere
les t6moignages ilogieux qui nous out 6t6 envoyds de
Cahors et de Lyon.
6 mars. - Les examens de nos jeunes gens ont eu
lieu aujourd'hui. On a sonn6 A 8 heares. II y a eu
trois bureaux, neuf ou dix examinateurs, peut-etrepas
autant d'examinds.
8 mars. - On nous annonce A l'obbissance que
I'heure legale devant desormais diff6rer d'une heure
avec I'heure solaire, pour ne pas nous faire lever a
3 heures de I'heure solaire, nous nous leverons desormais A4 heures et demie de l'heure ligale; les autres
exercices seront changes en consequence : 5 heures,
oraison; 6 heures, 6 h. 35, 7 h. Io, messes; Matines et
Laudes, 18 h. zo; salut du saint Sacrement, 19 h. o5 ;
souper, 19 h. 3o; priere, 21 heures; coucher, 21 h. 3o.
Nous signalons cet horaire pour les futurs archivistes,
grands amateurs de documents; mais nous les avertissons que ce rgglement est mort peu de temps apres
sa naissance et que, bient6t, on s'est mis bravement A
se lever a 4 heures de 1'horaire 16gal.
9 mars. - La nuit dernihre a et' monvement6e, 1o A
r2 escadrilles d'avions de bombardement (c'est-a-dire
45 gothas) se sont attaqubes a Paris, venant par les
vallees de 'Oise et de la Marne ainsi que par la ligne
de chemin de fer de Creil A Paris. L'alerte a Wt6 donnee a 20 h. 37, pr'ced.e par les coups de canon
d'alarme. Le feu de notre artillerie est ouvert a 20 h. 54
et de violents barrages provenant de tons les postes
des r6gions du Nord et Nord-Est sont maintenus sans
interruption. Les avions de d6fense du camp retranchi
de Paris prennent I'air. 6 appareils eanemis seulement
peuvent survoler la ville. Nous descendons A la cave.

-

63o -

C'est le lieu de dire un mot de ces pr&cieuses caves;
autrefois, au moyen ige probablement, dans ces siicles d'ignorance, les caves servaient a mettre les barriques de vin, et autres choses semblables; aujourd'hui, au vingtieme siecle, en pleine civilisation, les
caves ont une fin plus noble et moils vulgaire, elles
servent i abriter les hommes contre les bombes et les
torpilles; autrefois les caves 6taient bonnes quand
elles conservaient le vin ; aujourd'hui une cave est bien
bonne quand elle est bien vouitie; nos caves sont
bonnes puisque, pour'la plupart, elles sont bien voitees; aussi, on peut venir sans crainte a la Maison-Mere
soit pour faire une retraite, soit pour faire une simple
visite; M. 'Econome tient i la disposition de chacun
soit un matelas, soit un fauteuil dans les caves. Au
debut de ces sejours dans les sous-sols, on causait un
peu, on &changeait ses reflexions; les pessimistes
disaient que nous n'6tions pas en siret6, que les torpilles pinetrent jusque dans les caves les mieux voaties, que, du reste, nous itions presque au-dessous de la
cage de l'escalier, etc., etc.; les optimistes se rassuraient par le temoignage des architectes, pompiers et
autres qui affirment que nos caves sont a l'abri de tout
danger. Petit a petit, les conversations ont cessi dans
les caves, on est devenu profes; on descend philosophiquement, on s'installe imm6diatement sur les
matelas aminag6s q&et la ou sur les chaises longues,
on ne perd pas son temps &parler, on dort jusqu'ace
que la berloque se fasse entendre, et le frere de
garde venant porter le Benedicamus Domino, on dit un
joyeux Deo gratiaset on remonte se coucher tranquillement. Le lendemain on s'enquiert des digits, des
victimes, des morts, des blesses; on se demande si
quelque maison de soeurs n'a pas &t6 atteinte et on
reprend son travail a la garde de Dieu. Nous appre-
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nons par les journaux que le nombre des tues est de
neuf et celui des blesses de trente-neuf. Un des gothas
a 6t6 abattu, deux de ses passagers ont ete darbonis6s,
les deux autres out ~te 6crasis sur le sol.
to mars. Raid d'avions le soir de neuf heures
et demie aonze heures et de onze heures dix a minuit.
Pris de 6o gothas ont essay6 de survoler Paris, 8 seulement ont r6ussi. II y a 1oo tues et 79 blesses. Un
h6pital a 6te atteint par I'une des bombes. Plusieurs
immeubles ont pris feu. Par suite d'une panique A
Ventr&e d'un refuge, 66 personnes ont kt~ etoufffes.
12 mars. Peu de monde a l'oraison. Cela se
comprend aisement apres des nuits qui n'en sont pas.
On va etre oblig6 de dormir le jour et de travailler la
nuit.
14 mars. -

Beaucoup de Parisiens quittent Paris.

15 mars. - Vers deux heures moins le quart, pendant la r6creation, deux violentes explosions se font
entendre; c'est un d6p6t de grenades qui a saut6e
La Courneuve prbs d'Aubervilliers, en dehors de
Paris. On a vu assit6t un 6norme nuage blanc et
opaque au-dessus de Paris. Malgr6 la distance oit
nous sommes, nous avons eu quelques vitres cassies a
lachapelle.
Nous donnons le r6cit detaill des faits qui se sont
d&roules sous les yeux des soeurs d'Aubervilliers.
Cest ma sceur Viallon qui l'a icrit pour d6f6rer au
d6sir de la Tres Honor6e Mere.
Le 15 mars, je devais,selon que j'avais 1'habitude de lefaire

tous les jours, quitter la rue de La Courneuve

Aune heure

un quart pour me rendre au D6p6t des cclop6s. Au moment
de partir, une dame se.presente.pour me demander un.service,
ce qui retarde mon d6part d'un quart d'heure. Heureux retard
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qui me valut de n'etre pas pricipit*e dans le goutlre. J'itaisi
mi-chemin lorsque j'entendis la premiere detonation,jen'y
pris pas garde tant habitude a cela, vu les essais de canons
qui avaient lieu k cette heure-la, depuis plusieurs jours; je
remarquai cependant qu'elle ne venait pas de la mmee dirction; une deuxieme se fit entendre, je compris alors que
quelque chose d'itrange se passait... Dois-je continuer on
retourner sur mres pas? Triste alternaive... Une troisiime
ditonation, suiviedu cripitementdes grenadesqui semblaieat
sortir d'un cratere. Ces grenades de toutes les coule'rs surmonties d'un beau nuage blanc, derriere lequel s'elevaieat
des gerbes de flammes. Tout cet ensemble e6t et6 fderique,
si les cons6quences eussent eti moins tristes, c'etait ua
magnifique feu d'artfice. Que d'angoisses h ce moment! je
ne pouvais continuer, et il me semblait voir nos pauvres sears
des kclopis dans ce tourbillon terrible;impossible d'avancer,
je rebroussai chemin, marchant djiA sur les glaces, eclats de
toutes sortes, qui me tombaient sur la tete, pensant taat6t
a nos seurs du Dep6t: qu'6taient elles devenues?et celles de
la Maison, et les enfants? Oh! ma Mere, quelle aprbs-midi j'ai
pass6e! Me voyant subitement entoure de sombreuses.
fillettes qui, affoldes, avaient quitt6 leurs usines, et s'etaient
group6es aupres de moi, jetant des cris de d4sespoir, je les
entrainai dans une cave que je rencontrai sur le chemin. LA
je parvins k les calmer un pen, avec beaucoup de mal, je
r6citai le chapelet. Je ne dirai pas qu'il fut dit sans distraction, mais toujours de bon ceur et avec ferveur. Le danger
ayant disparu.'arrive toute tremblante a la Maison, me demandant ce que j'allais y trouver apres une telle secousse.
Heureusement, j'y trouvai la femme de service du Dep6t
qui s'etait sauv6e, je ne sais trop comment, et m'apportait des
nouvelles de nos sceurs, je fus rassurde sur leur sort; A peine
avait-elle fini que parutla boase seeu de La Teppe, cellequi
avait Wit lt plus maitrait-e, et n'avait recu que quelqces
petitesegratignures. Que readre I Notre-Dame-des-Vertus !
pour nousavoir conserv4 la rie au milieu de tant de perils!
Une telle grace augmente notre confiance et grandit notre
amour.. Que s'4tat-il passe B la Maison? Toutes nos seurs
avaient et6 k peu pris reavers6es, chacune daas lendroit oil
elle se trouvait. Use seale enfant avait recu une petite bles-

sure de verre : gloire h Notre-Dame-des-Vertus, elle aous a
toutes sauviesi tandis que nous aurions pa & e toute
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tudes. Je ne vous parlerai pas, ma Mire, des degats matiriels, vous en avez ete temoin.
SMeur VIALLOS.

16 mars. -

Je vais constater de visu les dgaits de

l'explosion d'hier. Quand on arrive a Aubervilliers,
on marche litt6ralement sur le verre. La belle iglise
de Notre-Dame-des-Vertus, pelerinage d6ji c6lkbre
du temps de saint Vincent, a perdu presque tous ses
vitraux. II en est de m&me. des 6glises de La Courneuve et de Sainte-Marthe. Les maisons ont beaucoup
souffert : on voit des toits crev6s, des murs lizardis
des volets arrach6s. 11 y a 3o tues. Quelques petites
flles sont mortes de pear.
21 mars. -

Commencement de l'offensive allemande.

Nous en suivons les p6rip6ties avec anxi6t6. On dit
que cent divisions sont lancdes contre nos troupes. La.
ville de Tergnier a 6tW prise. L'armne anglaise du
Sud a flechi.
22 mars, - On apprend que les Allemands -ont
franchi le canal Crozat apris dix-sept attaques infructueuses. Le gouvernement frangais a decide,
d'accord avec le cardinal Amette, que les cloches des
6glises de Paris annonceraient d6sormais Ia fin des
raids d'avions. Ce soir, pendant la r6cr6ation, la
sirene se fait entendre. On gagne les caves au lieu de
de se rendre a la salle d'oraison.
23 mars. -

Vers sept heures et demie du matin, on

entend le bruit prolong6 que fait une bombe qui eclate.
Ce bruit se reproduit mathematiquement de quart
d'heure en quart d'heure. L'alerte est donnie vers huit
heures; elle se prolonge jusqu'A quatre heures de
l'apris-midi. D'oi viennent ces bombes? C'est d'un
zeppelin, disent les uns; d'un ballon on d'un gotha,
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disent les autres. Quoi qu'il en soit, une maison de
nos sceurs a &t6 endommagee par une de ces bombes.
Voici ce qu'en 6crit la sceur servante i la Tres
Honoree Mere.
Pauvre chore Ccole! quel lamentable aspect elle pr6sente
aux nombreux visiteurs! Et cependant, quelles actions de
graces au Sacrd-Cceur ! que -d'enfants tues, blesses (sans
compterles maitresses), s'il n'avait permis que tous aient ea
le temps de descendre dans les caves voisines et qu'aucun ne
se soit attard6, comme il arrive souvent.
Remerciez avec nous ce divin Cceur, ma Tres Honorie
Mere, car c'est & lui que revient 1'honneur d'une semblable
protection. Toutes ses statues out itW respecties, en particulier celle du rez-de-chausee, marquee de cette double inscription : Elles m'ont etabli le Maitre de leur demeure, je les
protegerai. 1 a C'est moi qui suis de gardeici. Cequi a donne
sujet ardflexionsdiverses desvisiteurs et des:passants: Un agent
de la police : c Tiens Notre-Seigneur n'a rien! c'est joli; ah!
oui, c'est tris joli 5a, mes Seurs, je suis content pour vous,
car j'avoue, c'est joli!:. Un sergent de ville : 11 y a chez
les sceurs un bon Dieu aussi grand que moi qui n'a rien du
tout, c'est etonnant! - Des soldats an travers des fenktres
brisdes :- C'est comme sur le front, les eglises sont par terre
et les statues des saints ne bougent pas. , Et bien d'autres
reflexions encore, mais je ne veux pas abuser de votre temps.

Ce meme jour, les
Somme &Ham.

Allemands

franchissent

la

24 mars. Dimancke des Rameaux. - Les obus continuent a pleuvoir de quart d'heure en quart d'heure.
Apres enquete, il est reconnu que l'ennemi tire sur
nous avec une ou plusieurs pieces a longue portie,
qui se trouvent
too kilometres environ. Nous
sommes done bombardis. Nous avons l'honnneur
d'etre sur le front. Hier, il y a eu dix morts, quinze
blesses. Aujourd'hui, un obus est tormb sur une eglise
pendant le chant de la Passion. La devotion des Pari-
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siens n'a pas e64 arr&te pour cela et lesiglises ont ea
leur assistance des Rameaux, ells oat ti remplies.
Nous avons.ea une messe basse a huit heres et la
longue benidiction des Rameaux avec les ciremonies
qui la suivent a &6t remplace par une petite b&nidiction ad onmma.
Pour preserver davantage les caves, on bouche les
soupiraux avec des briqaes ou des sacs de terre.
25 mars. - Troisieme jour du bombardement. On
annonce l'alerte a six heures cinquante par le son du
tambour et par des coups de sifflet. Les obus sont
du calibre 21o. Les canons ont et6 repbrts; ils se trouvent a Cr6py-en-Laonnois, A 120 kilom tres. Les
Parisiens ont baptis6 ces supercanons du nom de
Bertha, la fille de Krupp, et lorsqu'une detonation se
fait entendre, les gamins chantent :
Encore un carreau qui casse,
V'la Bertha qui passe,
Encore un carreau de cass6,
V'la Bertha pass6e.

Une partie de notre jeanesse prend la direction de
Dax. Nous qui restons, nous continuons nos travaux
et nos promenades. Ceux qui sont logis a 1'itage
sup&ieur essayeat de prendre chamabre an premier ou
an rez-de-chauss6e. Le vnerable Conseil de la Congregation s'est tena dans le salon rouge... Quand on
sort en ville, il est racowmande de longer la facade

des maisons orientes rers le sud et le sud-ouest; on
nous avertit igalement quela prostration i plat ventre
est tres utiie quand on obas 6clate pres de aous. Le

gouveraement ayant invit6 i coller des bandes de
papier sur ies witres, les Parisiens ont mis toute lear
coquetterie I cet art nouveas et nous admirons maintenant de vrais chefs-dceure sur les glaces des grands
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magasins : ici, les bandes de papier representent les
objets qui se vendent a l'interieur; lA, elles reproduiseat

le nom du commerSant; plus loin, ce sont des figures
geometriques; ailleurs, ce sont des croix, des ostensoirs : on se croirait a la procession de la Fete-Dieu.
L'ennemi avance toujours : Noyon est pris.
Signalons que des elections ont eu lieu pour l'Office

national des Pupilles de la nation. S. Em le cardinal
Amette et la sceur Milcent, fondatrice des syndicats
de la rue de l'Abbaye, difendront les int6rets catholiques des orphelins de la guerre.
26 mars. -

Le reste des seminaristes et 6tudiants

quitte la Maison-MWre. L'ennemi progresse toujours.
II parait qu'une breche de 6o kilometres de largeur a
Ati laissie ouverte par la 5"armee anglaise en retraite
et que les Allemands auraient pu se precipiter sur
Paris par cette immense ouverture si l'armee francaise
n'Atait venue boucher ce tron par tous les moyens de
fortune i sa disposition : des cavaliers sans chevaux,
des fantassins sans munitions, des auxiliaires improvises service arme; nos braves soldats ont tenu et ont
permis aux reserves d'arriver pour prot6ger Paris.
Roye est pris.
Les soeurs des pays envahis arrivent i Ja Commanaute. Les gares du Nord et de l'Est sont encombrees
des habitants qui ont 6t6 surpris par l'offensive. Ces
pauvres gens traversent Paris dans de grandes automobiles; on les conduit aux gares d'Orl6ans ou de
Montparnasse. Ils font piti6 & voir ou a entendre. II a
fallu partir pricipitamment; on n'a pas eu le temps
de prendre les objets les plus importants; beaucoup
sont en habits de travail; quelques-uns ont avec eux
une brouette, d'autres une voiture d'enfants; des chiens
fideles ont accompagn6 leur maitre et ils semblent

-

637 -

comprendre leur malheur; des petites filles insouciantes s'amusent avec leur poup6e; ils sont assis sur

le trottoir de Montparnasse en attendant que leur train
parte; iis ne murmurent pas, ils ne se plaignent pas,
ils ont bon espoir de retourner bient6t; des sergents
de ville, des infirmieres de la Croix-Rouge passent an
milieu d'eux; les Amiricains, dont on ne louerajamais
assez l'immense gn&drosit6 pendant cette guerre, leur
procurent la nourriture, les rafraichissements, tout ce
dont ils ont besoin.
27 mars. -

Montdidier est pris. L'avance n'est

pas encore enrayee. Nous sommes au Mercredi saint,
c'est bien la semaine tragique, la semaine peineuse.
28 mars. Jeudi saint. - Malgr6 la menace, on se
hasarde A faire les offices, comptant sur la protection
de Dieu. M. Verdier officie. Les enfants de SaintLouis chantent la messe des anges. Le frere Magdalou, revenu de captivit6, fait sous-diacre. On apprend
que la brche est ferm6e, que les Allemands sont
arretes. Aussi fait-on avec reconnaissance la visite aux
reposoirs.
29 mars. Vendredi saint. -

Le bombardement a

repris cet apres-midi. Un obus est tombe sur une
6glise ofi se trouvaient r6unis les fiddles apres le chemin de croix, avant le chant des paroles de J6sus en
croix. I1 y a eu 88 tubs, go blesses. Voici ce que la
sceur servante de la maison qui se trouve sur la
paroisse 6crivait a la Tres Honor6e Mere, le jour meme
de l'accident :
Je n'avais voulu y laisser aller aucune de nos enfants, mais
seulement deux seurs au lieu de quatre, pour la quAte en
faveur de nos pauvres.
Socur N... et sceur G... avaient et, retenues ici, c:nq minutes,
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par un malheureux A qui elles avaient donne use petite anm6ne... sans cela, notre pauvre swur N... etait tude, la bombe
6tant tombee juste I la place de la sceur qu6teuse ! Nos deux
sceurs 6taient dans 'diglise, soeur N... a 8 mbtres de sa place...
Elles n'ont rien eu qu'une grande commotion... Nous benissons une fois de plus la tres sainte Vierge... remerciez-la, ma
Mere, pour cette protection si miraculeuse !
Seur N...
Nous avons pu entrer dans l'6glise quand les cadawres en ont 6td retires; c'est un spectacle effrayant.
L'obus est venu frapper par c6te contre un pilier qui
soutenait la voate. Celle-ci s'est 6croulee sur les fid~les
qui, aveugl6s d'abord par le platras, ont &t6ensuite
6crases par de gros blocs de pierre dont on voit les
6clats sur le sol ensanglantd.
Le Souverain Pontife a daign6 adresser au cardinal
Amette le teIlgramme suivant :
Le Saint-Pere ddplorant que le sanglant conflit qui a deji
causE de toutes parts tant de souffrances ait fait de nouveau,
le jour meme de la Passion du Sauveur, d'autres victimes
innocentes, celles-ci rendues plus chbres encore I son ceur
par leur foi et leur pi&te, exprime a Votre Eminence ses condoleances les plus profondes, envoie avec effusion A tons les
fidbles de Paris la benediction apostolique et d6sire savoir
s'il y a lieu de faire parvenir quelque aide matdrielle aux familles en deitiL
Cardinal GASPARM.

Le cardinal Amette a protest6 de la maniere suivante :
Un tel crime commis dans de telles conditions en'un tel
jour et a une telle heure, soulbve la reprobation de toutes les
consciences.
Dans notre profonde douleur, nous avons le devoir de nous

faire l'echo de cette reprobation et d'en appeler A la justice
de Dieu en mEme temps que nous implorons sa misEricorde
pour les victimes.
LpON-ADOLPHE, cardinal AMEzrE,
Archewkque de Paris.
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Le president de la R6publique, le ministre de 'Interieur, le directeur de I'Assistance publique accoururent aussit6t et se rencontrerent avec l'archeveque et
le clerge.
Lorsqu'on apprit 'attentat ila Chambre des dput6s,
c'ktait M. Groussau qui parlait; il finit son discours
par les paroles suivantes :
M. GROUSSAU. - Qu'il me soit permis d'ajouter une protestation indignae a 1'occasion du cruel evinement qui vient
de se produire.
Aujourd'hui Vendredi saint, a trois heures - et nul de mes
collIgues ne s'etonnera de l'extr&me douleur avec laquelle je
repris
.a
cite le fait - 'ennemi . . . . . . . . . . . .
an bombardement contraire au droit des gens, r6prouve par
tous les peuples civilis6s. C'est dans une 4glise que des femmes
et des enfants ont ete tugs ou blesses. Sans oublier ceux qui
ont souffert de pareils bombardements et pourlesquels j'eleve
la m6me protestation,je trouve dans les circonstancesactuelles
une occasion particuliere d'6pancher mon ame et de rendre
un supreme hommage a ces martyrs. Leur sang crie justice :
le ciel et les hommes entendront cet appel et, avec le concours de nos merveilleux soldats,le dernier mot appartiendra
Sla justice et au. droit. (Vifs apflaudissements.)
M. LE PRESIDENT. - Toute 1'Assemblee s'associe vos paroles,
Monsieur Groussau.
La parole est a M. Jean Bon.
Nous nous associons tous, Messieurs, .
M. JEAN Bol. quand il dvoque l'affreux tableau
Groussau,
M.
collfgue
notre
qui sera en horreur a I'humanite entiere.
A trois heures, quand la population chretienne a coutume
de cdldbrer I' ( office des t6nibres ), dans une 6glise oh se
rassemblait une foule de femmes et d'enfants, lorsque, dolente,
elle courbait le front sur le pav6 de marbre du temple; quand
elle implorait, comme le monde entier, la cessation de 1'horrible tuerie voulue par Ia puissance de domination et de
tyrannie, alors que 1'6cho du soupir dont retentit le monde
depuis pros de deux mille ans semblait peut-atre apporter le
soulagement & l'angoisse universeile, alors, A ce moment
mime, crevant la vieitle vofite gothique, un obus a r6pandu

-

640 -

le sang sur les dalles et achev4 les prieres en gimissements,
les a magnifiees en hurlements d'agonie!
Oui, nous sommes d'accord avec vous, Monsieur Groussau,
pour dire que ces projectiles frappant des femmes agenouillees
au milieu d'une oraison, oat marque, d'une eloquence tragique, quelle lutte nous soutenons. II nous plait, X nous
incroyants, de ce c6te, d'affirmer notre communion avec vous,
dans cette lutte de la vraie et de la fausse croyance. (Apflau-

dissements.)
O c8tes, PAngleterre,
Parmi les nobles nations luttant nos
PAmdrique et tous nos allies, ce sanglant coup de canon, a
cette heure solennelle, marquera hautement oi sont sauvegarddes les saintes lois de l'amitie humaine, que tous les
hommes. . . . . . . . . . . . . . . . ot appris a venerer
sons les denominations diverses de la divinite et dela justice!
M. LEFAS. - Tres bien! tres bien!

La Semaine religieuse publie les autres protestations
suivantes:

S. ]m. le cardinal Lucon, archeveque de Reims,
icrivit a Son eminence la lettre suivante:
]MINENCE,

Je m'associe de toute mon ame k la digne et ferme protestation que vous avez 6levee contre 'attentat qui a ensanglant6 &
Paris la journee du Vendredi saint.
Toutes les nations civilis6es honoreront de leur sympatbie
les innocentes victimes reunies dans la maison de Dieu pour
comm6morer I'anniversaire du grand sacrifice qui a rachet6 le
monde, et fl8triront de leur reprobation indignee les hommes
qui n'ont pas su respecter ce jour et cette heure, sainte entre
tons pour tous les peuples chrdtiens.
Veuillez agrder, Eminence, l'hommage de ma profonde et

religieuse veneration.

L. J. Card. LugoN,
Archevique de Reims.

S. tm. Ie cardinal Andrieu, archeveque de Bordeaux :
Bordeaux, Ie 3o mars igS.
tMINENTISSIME SEIGNEUR,
. . . . . . .

.

L'explosion de la bombe meurtribre
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tombee hier sur une de vos 6glises a retenti douloureusement
dans les cceurs de tous les membres de la famille frangaise.
Cet. . . . . ...
attentat nous afflige comme il vous afflige et
nous protestons comme vous protestez contre un pareil m6pris
de toutes les lois divines et humaines.
Que veulent les hordes germaniques en lancant leurs engins
sur la capitale? La terroriser? On ne peut pas avoir peur
quand on se bat pour des causes immortelles. La capitale
restera confiante, quoi qu'il arrive, confiante dans la destinie
de la patrie dont elle est la tete et le cceur, confiante dans ses
forces mat6rielles, confiante surtout dans ses forces spirituelles. La ville de Paris posshde un triple palladium: SainteGenevieve, Notre-Dame-des-Victoires et la Basilique de
Montmartre. Vous avez convi6 vos fideles a prier avec toute
la ferveur que les circonstances r6clament dans chacun de ces
sanctuaires. Nous prierons avec eux et nous prierons si bien
que le Coenr de J6sus, n'en.dtplaise aux fils de Luther, rialisera enfin toutes ses promesses en faveur de la France disabusde de ses utopies rivolutionnaires et revenue a ses traditions chritiennes dans le repentir et dans 1'amour : Gallia

penitens et devota.
Au cours du triduum nous n'oublierons pas lesvictimes de
la bombe sacrilege et le Dieu de misdricorde accueillera
d'autant mieux nos suffrages, que, frappdes au pied de l'autel,
en comm6morant le souvenir de la mort du Sauveur, ces victimes ont accompli leur sacrifice dans la divine influence de
celui du Calvaire.
Veuillez agrier, tminentissime Seigneur, l'hommage de ma
vive sympathie et de ma profonde vi6nration.
Signu : Paulin, Card. ANDRIEU,
Arckevique de Bordeaux.

S. 9m. le cardinal de Cabrieres, 6veque de Montpellier, a adress6 ce tleggramme :
Je m'associe de tout cceur

a vos emotions et A vos pribres.
Card. de CABRIEbES.

Le Cardinal Archev6que de Lyon :
... pr6sente respectueux hommages, religieuses condoIlances i 4minent Cardinal Archeveque de Paris, uni dans
rzprobation du crime et prieres pour innocentes victimes.

-

643 -

S. Em. le cardinal Ferrari, archeveque de Milan :
Milan, 3x mars 1917.

Tris vives condoleances pour le massacre barbare perptrf
dans un temple sacr6.
Card. FsRnAL.

Son iminence a requ encore des lettres et des t6legrammes de S. Em. le Cardinal Archeveque de
Rennes, de NN. SS. les Archev6ques de Sens, de Laodic6e, de Bourges, de NN. SS. les Eveqies d'Orlans,
d'Evreux, de Bayeux, de Langres, de Pirigueux,
d'Ajaccio, d'Angoulame, de Saint-Flour, d'Aire, de
Fr6jus, de Meaux.
Citons encore le docteur Cardenas, ancien niinistre
du Venezuela, qui envoie une offrande pour les victimes, le president de la federation protestante de
France, l'archipr&tre de I'eglise arm&nienne de Paris,
le grand rabbin et le president de I'Union consistoriale des

.glises reform6es.

Mercredi 3 avril, Son kminence a reSu la visite de
M. Quinones de Leon, ministre d'Espagne, charg6 par
S. M. catholique le roi Alphonse XIII de lui porter
ses condol6ances a I'occasion de cette douloureuse
epreuve.
3o mars. Samedi saint. - Le bombardement continue, il y a eu huit morts, trente-sept blesses. Nous
n'avons pas eu les offices traditionnels. Ils ont eu lieu
dans les 6glises paroissiales et les cloches ont sonn6
leur joyeux carillon maIgrb les obus. Nous apprenons
une triste nouvelle: Les sceurs d'Hangest-en-Santerre,
oblig&es d'evacuer leur maison avec leurs vieillards,
ont 6et asphyxiees par une fuite de gaz dans une maison de Clermont. Les Allemands essayent une formidable tentative de perc6e entre Moretil et Lassigny.
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Moreuil a 6t6 pris, perdu, repris, reperdu; il reste
entre nos mains.
31 mars. Salemnitas solemnitetum et Pascka nostrum.
- Le canon ne ch6me pas. Un tu6, un bless&.
i" avrit. Lundi de Pdques. - On commence les
prieres pour ah France. Les cardinaux Amette et
Lucon ont et6 acclam6s et port6s en triomphe a
Saint-Etienne-du-Mont. Le bombardement a continue.
Un coup formidable a 6clat6 an moment oh Mgr Henry
commenqait son discours. Personne n'est sorti de
1'6glise. Le predicateur a parle comme un pr&tre doit
parler. R n'a pas, comme le font certains predicateurs,
dict6 i Dieu ce qu'il doit faire, il s'est content6, ce

qui est plus 6vangelique, de nous inviter a la p6nitence.
La chisse de sainte Genevieve a 6t~port6e en procession dans l'intirieur de l'6glise puis pr6sent6e aux
nombreux fiddles qui se pressaient devant le portail.
Les petites sceurs du seminaire commencent ia
quitter la capitale par petits groupes. Elles s'en vont
en -des lieux plus tranquilles, plus solitaires, oi elles
ne risquent pas' d'etre atteintes par les canons

a lon-

gue port6e et par Ies gothas. Le sanctuaire de NotreDame de Prime-Combe leur ouvre ses portes.
2 avri. - On est reveille k trois heures du matin;
est-ce l'excitateur qui s'est tromp6 ? Non c'est 1'alerte
qui est donnee parce que deux groupes d'avions allemands ont franchi le front; un seul avion vole andessusde Paris.
Pendant la journ6e, le canon tonne toajours. On y
est habitu6 maintenant, on n'y fait presque plus attention. Seals les gens amateurs de pr6cision tirent leur
montre pour calcauer l'intervallequi separe deux coups.
Comme il est difendu de publier l'endroit de chute
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des bombes, nous devons nous contenter des indications generales du communique.
Une nouveauti que nous pouvons annoncer, puisqu'elle se trouve dans les journaux, c'est I'apparition
des saucisses ou ballons charges d'arreter les gothas.
Pendant le jour, on les voit assoupies, dormant tranquillement sur quelque place, dans quelque jardin; un
soldat les garde et les enfants viennent les contempler
avec curiosit6; le soir, elle s'-elvent et elles deviennent pendant lanuit les gardiennes de Paris; le matin,
quand on s'6veille comme nous avant I'aurore, on les
voit au-dessus de la grande ville qui planent encore et
qui redescendent tranquillement prendre un repos
bien m&rit6; elles n'arreteront pas tous les gothas,
aviatiks, taubes, fokkers et autres oiseaux malfaisants, mais enfin elles contribueront A la destruction
de quelques-uns.
Les prieres nationales se font a Notre-Dame-desVictoires. La sortie fut 6mouvante. Le cardinal vint
dire quelque mots a tous ceux qui n'avient pu p6netrer; il leur dit entre autres choses, que ceux qui
n'ont pas pu entrer dans le temple de.Marie ne seront
pas exclus pour cela du coeur de Marie. Des acclamations ont retenti, on a chante le Credo de Du Mont sur
la place; cela s'entendait de la Bourse et du PalaisRoyal; beaucoup de personnes, meme des agents de
police, en avaient les larmes aux yeux; a la fin du
chant, le cardinal donna sa beindiction, tout le peuple
se mit a genoux sur la place et dans les rues adjacentes. Daigne Notre-Dame-des-Victoires nous donner la victoire!
L'6glise ou nous avons prie aujourd'hui est un des
plus c6libres pelerinages de la Vierge. Elle a ete bitie
du temps de saint Vincent. La premiere pierre en a
6te posee en 1629 par le roi Louis XIII en presence
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de Mgr Francois de Gondy. Apres les apparitions
de 183o, il s'y est fond6 une association en l'honneur
de Marie Immaculie, pour la conversion des p6cheurs.
D'apres les statistiques officielles, 1'6glise regoit en
moyenne huit mille visiteurs par jour, vingt mille le
dimanche; les jours ordinaires, on y fait briler un
millier de cierges; aux jours de fete, ce nombre est
tripl6. Les murs, les piliers, les voiltes sont couverts
d'ex-voto; il y en a plus de dix mille, sans compter les
coeurs, les croix et les bracelets, les bagues, etc. Sept
lampes brilent devantla statue de la Vierge qui debout
pr6sente son fils aux adorations des fiddles.
Ce n'est pas seulement & Notre-Dame-des-Victoires
qu'on a pri6 aujourd'hui; on a adress6 des supplications dans tous les sanctuaires de la Vierge qui sont
tres nombreux & Paris.
Rome se glorifie de poss6der un tres grand nombre
de sanctuaires d6dibs A Marie; la ville de Paris ne voudrait pas enlever quoi que ce soit de la gloire de Rome,
mais vraiment elle a lieu elle aussi d'etre fibre. Nous
nous sommes amus&s faire la statistique des 6glises,
chapelles, pelerinages, ceuvres, associations, congregations, etc., dedies a la tres sainte Vierge. II y a
vingt-huit eglises qui sont sous le vocable de Marie
dans l'int6rieur de Paris; il y en a vingt-quatre qui ont
le meme titulaire dans la banliene, bors les murs. On
pourrait composer toute une litanie rien qu'avec ces
noms; citons seulement quelqdes vocables particulierement interessants : Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux (ainsi nommee parce qu'elle 6tait desservie d&s
le treizieme si&cle par les Servites de Marie qui avaient
un manteau blanc), Notre-Dame-des-Champs (qui est
loin des champs) Notre-Dame-des-Malades (cette derniere sur la paroisse Saint-Laurent, siige d'une archiconfrdrie c6elbre qui a saint Vincent pour patron secon-

-

646 -

daire), Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
(6rig6e en
1624 et qui fut ainsi appel6e parce queAnne d'Autriche,
venant en poser la premiere pierre, y apprit une bonne
nouvelle). Saint Vincent aimait a aller en pilerinage A Notre-Dame de Paris et a y envoyer ses Dames
et ses Filles de Ia Charite dans les circonstances critiques. Nous faisons comme notre bienheureux Pere,
carrnous sommes i un moment critique. Allons done
a Notre-Dame, la grande Notre-Dame, 1'incomparable Notre-Dame; que de belles choses en l'honneur
de la sainte Vierge! A I'extirieur, c'est la galerie de
la Vierge, c'est le portail d'entree o I1'on voit la statue
de Marie an trumeau, I'ensevelissement de Marie au
premier tympan,le triomphe de Marie au second. Deux
autres portails lateraux renferment des chefs-d'oeuvre
en I'honneurde Marie : c'estle portail rouge(dit deschanoines) qui montre au tympan Ie couronnement de
Marie; c'est le portail nord qui pr6sente a nos regards
une sainte Vierge d'une attitude noble,d'une expression de tete gracieuse. Ce portail offre comme particularite toute la legende du moine Theophile qui avait
vendu son ame an diable. Entrons maintenant dans le
noble sanctuaire de Marie; voici i gauche une statue
de Notre-Dame-de-Bonne-Garde ou I'on voit toujours
briler des cierges et prier des fidles. Derriere le chaur
nous admirons une touchante Pieta de Coustou.
A l'entrie du sanctuaire, pros du trdne de Son £minence, v6nirons la vieille statue en'pierre de NotreDame de Paris; elle remonte au quatorzibme siicle;
elle porte un sceptre dans sa main droite et Jesus sur
son bras gauche.
Du meme endroit nous pouvons voir les incomparables roses ou rosaces dont deux sont destinies i glorifier Marie : celle du transept nord raconte la vie et
les miracles de la sainte Vierge, celle du grand por-
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tail montre Jesus et Marie entourbs des prophites.
Profitons de la complaisance do sacristain et de
l'absence des chanoines pour aller jeter an coup d'ceil
rapide sur les stalles du chceur : les lambris retracent
les principaux traits de la vie de la tris sainte Vierge.
Ii y aurait encore a faire l'-numbration des beautes
de la chapelle absidiale d6diee & Notre-Dame des
Douleurs, mais cela nous entrainerait trop loin et puis
il est difficile de les bien contempler, car le saint
Sacrement y est ordinairement venr6.
Independamment des 6glises paroissiales qui sont
consacr6es a Marie, il y en a d'autres, en grand nombre,
oi 1'on v6n~re quelque statue c6ltbre on qui sont le
siege d'ane association, d'une archiconfr6rie en l'honnear de la Reine des Cieux.
Voici uneViergequ'ilconvient d'honorer en cesj ours;
Notre-Dame des Armies, prions-la an Gros-Caillou
pour nos soldats; invoquons Notre-Dame du Bon Conseil pour les gineraux et les gouvernants; demandons
a Notre-Dame de Bonne Garde qui se voit a SaintGermain-I'Auxerrois de nous garder contre les bombes
eties obus; que Notre-Dame du Bon Secours, honor6e
a Montrouge, nous envoie bientbt le secours puissant
qui nous permettra de vaincre les ennemis; que NotreDame de Compassion, invoquke & Saint-Sulpice pour
la conversion de 1'Angleterre, rende a nos alli6s d'outreManche le centuple spirituel en reconnaissance de
raide matirielle qu'ils nous ont apport6e et qu'elle
6tende ces m&mes faveurs aux Am&ricains des ]tatsUnis; nous prierons pour les veuves et les orphelins Notre-Dame de la Consolation qui se v6nere &
Saint-Germain-des-Pres ; cette statue en marbre do
quatorzibme siecle etait honor6e autrefois sons le vocable de Notre-Dame la Blanche, j'ignore qui en a fait
Notre-Dame de la Consolation; recourons a Notre-
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Dame du Pardon qui se voit a Vaugirard; qu'elle

obtienne le pardon de nos fautes individuelles, familiales et nationales; arr&tons-nous devant NotreDame de Saint; c'est un nom qui resonne agreablement a nos oreilles, le salut, le salut 6ternel, le
salut temporel; iles vieux chroniqueurs disent que
Duns Scott, le chevalier de l' Immaculee-Conception,
vint prier devant cette statue avant de defendre sa
these et que la Vierge l'encouragea par un sourire qui
est reste sur les traits de Marie; cette statue se trouvait autrefois a la Sainte-Chapelle; une autre Vierge
qu'il convient de saluer, c'est Notre-Dame des Miracles; qu'elle nous donne un nouveau miracle de la
Marne; nous sommes LSaint-Maur; le phlerinage remonte a 640 et la 16gende raconte que Notre-Seigneur

lui-meme descendit du ciel pour faire la d6dicace de
la chapelle bitie par l'abb6 Saint-Babolein; invoquons,
a Saint-Merry, Notre-Dame du Suffrage pour tons les
morts de la guerre actuelle, particulierement pour nos
confreres et freres; que Notre-Dame Toute Misericordieuse, honor6e Joinville, Notre-Dame de Toutes
Grices, priie &Saint-Philippe-du-Roule aient piti6 de
nous et nous obtiennent de Dieu la grace de la victoire; Notre-Dame de Sainte Esp&rance, grand pelerinage de l'6glise de Saint-Severin, est invoquie sans
doute pour les examens, mais rien n'emp&che de I'invoquer pour d'autres choses encore et d'esperer bient6t
ce que tous d6sirent, la paix juste et durable; mais it
y a une Notre-Dame de la Paix; elle se trouve chez
les religieuses de Picpus; elle tient un rameau verdoyant dans sa main droite; c'est une 'toute petite
statue qu'on v6n¢re particulierement le 9 juillet;
Notre Saint Pere le Pape ayant recommande d'honorer
Marie sons le titre. de Reine de la Paix, adressons
nos prieres a celle qui a r6concili6 les p6cheurs avec
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Dieu afin qu'elle soit I'arbitre de la paix entre les
hommes; disons-lui avec le poete Charles d'Orl6ans,
pere de Louis XII.
Priez pour paix, douce vierge Marie,
Reine des cieux et du monde maitresse.
Faites prier, par votre courtoisie,
Saints et saintes et prenez votre adresse
Vers votre Fils, requdrant sa hautesse
Qu'il lui plaise son peuple regarder
Que de son sang a voulu racheter,
En deboutant guerre qui tout desvoye.
De prieres ne vous veuillez lasser,
Priez pour paix, le vrai tresor de joie.
On a rappel6 r6cemment qu'une vieille ordonnance
de Louis XI ( prescrit a tous Francais, chevaliers,
hommes d'armes et manants de se mettre A deux genoux, au coup de midi, de se signer devotement et de
faire une priere a Notre-Dame pour obtenir la paix ».
Il y aurait encore Notre-Dame des ttudiants, honoree a Saint-Sulpice; Notre-Dame des Sciences, pride
A la Sorbonne; mais il ne faut point abuser meme des
meilleures choses. Cependant nous ne pouvons terminer ces phlerinages sans constater que notre quartier a
toujours eu grande d6votion pour Marie; c'est justice,
car la trbs sainte Vierge a daign6 apparaitre A la rue
du Bac, tout pres de nous, elle y a fond6 l'Association
des Enfants de Marie, si florissante a Paris; il n'est
pas de maison de soeurs qui n'ait sa statue de la M6daille
miraculeuse, autour de laquelle se groupent les jeunes
filles qui honorent leur Mere du ciel; que ce concert
doit etre agreable a la Reine des Cieux !
Notre rue de Sevres a eu ses lieux de p:ierinage.
L'Abbaye aux Bois, autrefois si consid6rable, maintenant bien diminu6e par les nouvelles rues de Paris,
renferme une statue miraculeuse,, Notre-Dame de

- 65o Toute Aide, qui a etC bCnie par saint Francois de
Sales; il y avait anciennement des Annonciades; plus
tard des Bernardines y vinrent; ces religieses ont eti
remplac6es par la congregation de Notre-Dame, fond6e par Pierre-Fourier; 1'entr6e de la maison est
actuellement rue de la Chaise, 1 ; la chapelle de
l'Abbaye aux Bois a 6te paroissiale de 1804 & 1856,
sous le vocable de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et
<:ette paroisse passait pour la plus fervente de Paris,
Un pen plus loin, on voyait, avant le percement du
boulevard Raspail, la maison des Dames de SaintThomas-de-Villeneuve ; on y vbn&rait Notre-Dame de
Bonne Dl6ivrance aux pieds de laquelle saint Francois
de Sales fat d6livre d'une tentation de disespoir; on
y menait souvent les s6minaristes ii y a une trentaine
d'annes; aous ignorons dans quelle maison les
Dames de Saint-Thomaas-de-Villeneuve oat transporti
leur tr6sor; on vea•raitaussi, dans Ie quartier, NotreDame-du-C6nacle, lieu de retraite poor les femmes du
monde.
Nous avioas done raison de dire que Paris est tres
devot &Marie et que si la France a mbrit6 d'etre appelke le royasme de la tres sainte Vierge : Regaum Galier, Regxta Marie, elle doit ce titre en partie a Paris.
On nous excusera d'avoir profite des prikes natiohales qui se font aujourd'hui i la tres sainte Vierge
pour donner un petit aperqu des sanctuaires, statues,
oeuvres, associations, pelerinages parisiens de NotreDame.
3 avri. -

Oa apprend avec satisfaction qu'un des

canons a longue port6e qui nous bombardent a kclate.
Dieu soit b&ni!
Les petits eanants de Saint-Louis de la rue de Sevres
partent aujourd'hji pour Pouillan dans les Landes.
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On fait bien de faire quitter Paris a tons ceux et toutes
.celles qui ne sont pas obliges de rester. I1 suffirait d'un
obusde 2 o pour tuerun certain nombre de ces innocents.
Le Sacr6-Cceur voit se terminer les pribres nationales. La partie principale de ces supplications est
une procession comme on n'en voit qu'i Montmartre
et dans les sanctuaires de Lourdes ou autres semblables. La voix du peuple, comme celle des grandes
eaux dont parle l'Apocalypse, fait resonner les voutes
du d6me de l'glise. Ce n'est pas un concert, c'est une
prihre publique.
6 avril. - Cl6ture de la retraite pascale des pauvres.
Mardi dernier, 2 avril, dans la chapelle de la rue
de Sevres, s'6tait ouverte la retraite prech6e chaque
ann6e aux pauvres du quartier pour les pr6parer a la
communion pascale.
Apeuris par les obus du kanon kolossal, on retenus
par des affaires pressantes, on emp&ch6s par d'autres
raisons sociales on morales, les retraitants sont rares
le premier jour. Leur nombre augmente a chaque
reunion, jusqu'a atteindre, vendredi, le chiffre de
trente. Ah certes ! ce ne sont pas les beaux auditoires
du P. Janvier a Notre-Dame, ou du P. Sertillanges A
la Madeleine, mais c'est I'auditoire qui convient a la
chapelle de la rue de Sevres oh l'on a pour devise :
Evangelisarepauperibus. Nous sommes tout Afait dans
la note. Ces pauvres ames bless6es, endolories, prient
et chantent avec pi&t6, ecoutent avec attention l'instruction qui leur est adressee, approuvant et souriant au
moment psychologique.

Aujourd'hui, a huit heures, messe de communion.
Accompagn6s par l'harmonium, les retraitants ont
chanti : ( Je suis chretien n,

u

Nous voulons Dieu n,

i<le voici l'Agneau si doux n et le Magnificat.
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Avant la communion, on leur adresse une allocation
pour les y preparer. Conduits par la foi a la table
sainte, ils doivent en emporter des sentiments de reconnaissance et de ftdlit6.
Aprbs la messe, tous les retraitants ont et6 invit6s a
se rendre au parloir. Ils y sont venus au nombre de
trente-trois. Chacun d'eux a requ une plaquette artis-

tique reprisentant le Sacr6-Cceur de Jesus. Derriere le
missionnaire qui distribuait ce pieux souvenir, ma
respectable seeur officiire de la Communaute donnait
un gros morceau de pain avec une grosse tranche de
saucisson.

On s'est dit non pas adieu, mais an revoir, a 1'an
prochain.
Retraite inthressante oi il pent se faire un grand
bien.
Ce meme jour, un violent coup de canon vient troubler notre repas et faire trembler les vitres du r6fectoire. La faim, on plut6t le devoir, 1'emporte Pur la
peur; l'exercice continue.
to avril. - Plusieurs de nos vinerables anciens
prennent le chemin de Dax. 11 reste pen de monde a
la Maison-Mtre. A la salle d'oraison, au r6fectoire, i
la chapelle, en r&creation,
Apparent rari nantes in gurgite vasto.
I1 avril. - Un obus est tomb6 sur une cr&che et a
fait une trentaine de victimes. Le caeur de saint Vincent aurait et6 tout mau d'un semblable meurtre.
Le bon frere Delvoye rend son Ame a Dieu. C'6tait
un frere pieux, r6gulier, drvou6.

12 avril. - Le canon a fait 2 morts, 12 blesses.
Deux avions ont reussi & franchir l'enceinte a6kienne
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de Paris; ils ont lanc6 des bombes qui ont mis le feu
& un groupe de maisons. On voit une immense gerbe
de flammes; les habitants surpris n'ont pas le temps
de se mettre i l'abri; ils sont carbonis6s; on compte
26 morts; il y a 72 blesses.
La retraite des conscrits se termine &Notre-Damedes-Victoires par une communion generale. C'est le
moment de parler d'une ceuvre, on ne peut plus conforme a l'esprit de saint Vincent et que nous soubaitons voir se multiplier le plus possible. Aussi nous
ins6rons avec grand plaisir la relation suivante qui
nous a 6t6 communiqu6e :
Notre maison de Gentilly, dont les locaux sont en majeure
partie occup6s pendant la guerre par un h6pital auxiliaire,
a vu naitre, en cette pIriode troubl6e, une nouvelle ceuvre:
celle des Retraites four jeuxes gens et four hommts.
Les premiers exercices viennent d'avoirlieu, pour de jeunes
conscrits de la classe 19, du 8 an 12 avril 1918. Uls fureat prechds par M. Rigaud, administrateur del'h6pital auxiliaire 88,
designe par M. le Vicaire gdneral pour s'occuper de cette
ceuvre, avec la collaboration de M. Crapez; nous alloas indiquer bri6vement :l'origine providentielle, l'organisation et les
premiers risultats de ces retraites spirituelles.
Origins. - Quelques semaines avant son
Blvation a la
charge de Vicaire gne&ral de la Congregation, M. Verdier
itait venu se recueillir a Gentilly dans les exercices de la
retraite spirituelle.
Ayant experimentj personnellemeat les bienfaits de notre
solitude,etsans doute dansla pens6e de donneranotre maison
de campagne une plus complete utilisation, M. le Vicaire
general exprima formellement & M. Rigaud le d6sir de voir
donner, meme pendant la guerre, des retraites de jeunes gens
et d'hommes, accueilantes k toutes les classes de la soci6et :
ouvriers, employds, lyc6ens, siminaristes, etc.
Le moment de la convocation sous les drapeaux de la
classe 19 approchait. Dix jours seulement, et les premiers
conscrits allaieat devoir rzpondre a leur ordre d'appel. La
parole deXM. le Vicaire ganeral fut pour M. Rigaud et son
confrere Fexpression de la volont6 de Dieu. Ils se mirent en
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devoir de recruter les premieres bonnes volontes pour une
ceuvre si visiblement providentielle, I laquelle Son Em. le
cardinal Amette, archeveque de Paris, voulut bien donner sa
chaude approbation.
A la veille du depart pour la caserne, il 6tait impossible de
reunir de nombreux retraitants.
Neuf jeunes gens cependant, parmi lesquels quatre sCminaristes, nous vinrent de cinq paroisses difF6rentes : deux de
Gentilly, trois dela Villette (Saint-Jacques-Saint-Christophe),
deux de Montmartre (patronage de la rue Championnet), un
d'Auteuil, un autre de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
En nous adressant un excellent siminariste, M. Lenert, le
si devou6cure de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, toujours pret
a seconder les pieux projets dont il a connaissance, ecrivait:
a J'ai le tris grand regret de ne pouvoir vous
envoyer qu'un
jeune homme pour la retraite, ayant et6 prevenu si tard. Je
profite de l'occasion pour vous feliciter de votre si heureuse
initiative, car le besoin de ce genre de retraites se fait sentir

aujourd'hui plus que jamais pour notrejeunesse masculine. ,
De son c6tC, ma soeur Superieure de la Villette avait eu la
bonti de s'entremettre aupres d'un directeur de patronages de
la paroisse, iain de nous envoyer trois jeunes ouvriers auxquels
elle offrait genereusement de payer leurs journees de travail,
facilitant ainsi une plus prompte adhesion.
Organisation. - Nos confreres qui connaissent, pour l'avoir
visitee ou y avoir sejourne,la maison de Gentilly se rendront
facilement compte de l'organisation matirielle de la retraite.
L'Ctage superieur du c bAtiment neuf , fut reserve aux retraitants. La salle-du Bienheureux Perboyre est assez vaste pour
en contenir une vingtaine. La predication avait lieu a la chapelle, sous le regard de la Vierge Immaculee de la Medaille
miraculeuse, aux pieds de laquelle figurent depuis le debut
de la guerre, deux drapeaux franuais. Le refectoire, mis a la
disposition des retraitants, fut celui du vieux batiment, plus
propice que le grand rifectoire a l'audition de la lecture pendant le repas. Quadt aux recreations, elles furent tres anim6es
dans la belle propri6t6, timoin jadis de tant de jeux, desainte
gaietd.
Pour donner quelque id6e de l'organisation interieure, spirituelle, de la retraite, il semble qu'on ne puisse mieux faire
que de donner l'ebauche du premier raglement. C'est le rbglement habituel des retraites fermees pour j eunes gens:
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5 h. 1'2. -

Lever.

6 h.

Priere. Sainte messe.

-

6 h. 45. 7 h. 1i4. 7 h. 1/2. -

Meditation.
D6jeuner.
Recr4ation.

8 h.

-

Lecture de I'•tangile. REcitation du premier
chapelet.

8 h. 1/4. 9 h. 1 2. -

Temps libre.
Instruction suivie de quelques minutes de re-

flexion h la chapelle.
1o h.
i h.xi h.
I h.
i h.
2 h.
3 h.

i:'.I/4. 1/4. ijz. 1I4. I/4. -

Temps libre.
Examen.
D6jeuner. Recr6ation.
Rdcitation du deuxieme chapelet.
Conference.
Temps libre.
Lecture de 'lmitation.

3 h. 1/2. -

Instruction suivie de quelques minutes de r6flexion a la chapelle.

4 h. 1/2. 5 h. z/2. -

Temps libre.
R6citation du troisibme chapelet.

5 h. 3/4. 6 h.
7 h. 3/4. -

Salut du tres saint Sacrement.
Diner suivi de la recreation.
Pribre du soir. Annonce du sujet de Meditation.
Ce qu'il est impossible de d6crire exactement, c'est la physionomie de la retraite. Silence parfait. Grande cordialit6
parmi ces Parisiens de race. Un6 ouverture de coeur saisissante a l'egard de tous ceux qui les approchaient. La predication fit, n efet profond sur ces ames de jeunes gens. Disons
simplement que, habitue comme Missionnaire k parler b des
hommes, s'adressant depuis prbs de quatre ans a des soldats
qu'il 6vangelise chaque dimanche, vivement convaincu des
v6ritEs qu'il preche, M. Rigaud ne pouvait que realiser un
grand bien. Du reste, l'on en pourra juger par les premiers
resultats de ces saints exercices.

RJsultats. - Les lettres adressees depuis leur depart a la
caserne, par presque tous ces jeunes gens, emoignent de 1'impression qu'ils ont ressentie. Ils aiment a 6crire &la c Maisom
Saint-Vincent i.

Voici que)ques extraits de leurs lettres:
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le 22 avril g19.

cc CHER MONSIEUR L'ABB,

cc Me voici soldat depuis ddja huitjours. Je vous assure que
je ne suis pas malheureux du tout et je puis dire que la Providence est une bonne Mire. D'ailleurs, confiance en Dieu,

ce ftt mon cri He risolution de retraite.
n J'ai fait ma priere au pied de mon lit et je n'ai guere cssuye
de moqueries. Hier, je n'ai pu assister A la sainte messe; j'en
ai 6prouv de l'amertume, maiscelaest bon en soi,carj'y assisterai &I'avenir avec plus de ferveur.
a Nous ne sommes pas encore sortis en ville et je n'ai donc
pu faire la connaissance d'aucun pretre. Je vous assure qu'il
y a ici beaucoup de bien a faire; je vous recommande ce qu'il
est possible de pratiquer pour la gloire de Dieu et Ie salut des
ames.
" Priez aussi pour moi dans la petite chapelle oi Dieu a
daign, m'envoyer sa grace.
u Croyez A mon filial respect. a
a CvEla

a

Sens 22 arril x918.

PfeiE,

c Me voici an service militaire. Heureux et content des premiers rsultats. Bons camarades, unequinzainede catholiques,
dont un grand sdminariste de Sens.Bons chefs,les principaux
sont catholiques; le bon Dieu m'a irotege, qu'il soit beni.
- Je n'oublierai jamais le bon temps passi dans votre chbre
iaison. Prier un pen pour moi. Penserai a Tous dans mes
prieres ainsi que pour votre mission si noble et si belle.
a Respectueuses amities en J6sus-Christ. n
SPa

Belley, a3 avril 19r8.

S * C*HCE P&U,
SJe sais arrive samedi a Belley et je suis vraiment enthonsiasmc delaccueil que jzy ai requ. La nourriture est excellente,
notre capitaine yveille tris soigneusement. Quant h ma chambr6e, elle est a 6patante , : le soir, nous sommes sept qui faisons notre priere au pied du lit. J'ai pu trouver hkit jeunes
gens. de patronages et tons les neuf nous allons tous les soirs
riciter le chapelet sur la piste de course, a c6t6 de la cour de
ia caserne.
" Hier soir, dans machambree, on m'a souhaitd ma fete, -je
suis,en effet,officiellement appel6 Georges;- mes camarades
m'ont offert un bouquet et fait trois 1bans, en mon honneur.
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Priez un pen pour moi, cher P4re, et croyez I ma respectueuse
affection. n

a

Chartresle 24 avril 1918.

cc MONSIEUR L'ABBI,

c Je suis arrive a bon port.
- Je vous remercie de votre retraitc, de vos prieres que vous
devez adresser a mon intention. Je suis avec de bons chefs qui
reviennent tous du front, de pas trop mauvais camarades. Je
voudrais bien vite une permission pour vous voir et vous dire
bien des choses. J'espere pouvoir sortir dimanche.
a Recevez, Monsieur PAbbe, ainsi que votre confrbre, le
salut d'un jeune poilu. Que votre priere 'accompague !
aParis,

i" mai

g9s.

, MON PPRE,

" Je profite d'un moment de repos pour vous donner de
mes nouvelles qui sont trbs bonnes pour le moment. Je suis
rentr•ila caserne,ily atroisjors. Je suisen train d'apprendre
mon njuveau metier qui ne me deplait pas du tout; on m'a
verse dans les automobiles.
" Jegarderai toujours un souvenirineffafable de la retraite,
de vous, mon Pbre, et de mes charmants camarades, Je termine ma lettre qui, je pense, vous fera bien plaisir.
Je vous prie de bien recevoir,mon Pare, mes sinceres salutations empressdes.
" Votre devoud. i,
Par une touchante attention de la Providence, la retraite
devait commencer et finir sous la protection de Marie Immaculde. Nous n'avions pas le choix des jours; les premiers departs etaient fixes au 5Iavril, et il se trouva que nous d6butions le lundi 8 avril, fete renvoy6e de I'Annonciation, pour
terminer le vendredi 1i, jour oil Son ]m. le cardinal Amette
celebrait a Notre-Dame-des-Victoires la messe du depart.
C'est la que devaient se cl6turer aussi nos pieux exercices.
La veille, les retraitants s'etaient consacrds A la tres sainte
Viergeet avaientrecu l'imposition dela Medaille miraculeuse
qu'ils portaient crInement a la boutonnibre. C'est avec.cet
insigne d'honneur et de louange i la Vierge Immaculee qu'ils
allrrent, accompagnesde leur predicateur, communier NotreDame-des-Victoires et confier an Cceur de Marie leurs resolutions de retraite et leur avenir de soldats frangais.
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13 avril. - Une particularit6 de ce jour, ou plut6t
de cette nuit, c'est que le canon qui ne tonnait habituellement que du lever au coucher du soleil se fait
entendre meme quand la lune est la reine incontest6e
du ciel.
14 avril.Solenxiti de la Translation.- La solennit6
n'est que sur I'Ordo. Deux effets tout diff6rents des
bombes : I'une a ouvert des caveaux et mis a nu des
squelettes et des crines; ce fut macabre ; I'autre etant
tomb6e a un endroit ou il y avait de l'eau a dess6ch6
la partie endommagee et a fourni, bien que la peche
soit interdite, une abondante friture aux voisins, ce fut
comique.
15 avril. - Notre bibliothbque 6tant I 1'rtage sup6rieur et par consequent enpremibre ligne pour recevoir
le choc des bombes, on a d6cid6 de descendre a la cave
les livres les plus pricieux.
16 avril. - Canon dbs une heure du matin. Treize
morts, quarante-cinq blesses. Quand on r6cite sa priire
du matin, on dit maintenant avec plus d'attention et
de ferveur : ( Nous vous remercions de nous avoir
conserves durant cette nuit. )
17 avril. - On a ex6cut6 un traitre ce matin. Paris
ne veut pas perdre son ind6pendance; ii est dispose
a lutter jusqu'au bout. Le moral de la population est
on ne peut plus excellent.
19 avril. - On dirait que Bertha agonise : trois
coups seulement aujourd'hui.
22 avril. - Service solennel de Requiem & Ia Madeleine pour les victimes du Vendredi saint. Au premier
rang, Mme Poincar6, les reprbsentants du prisident de
la R6publique et des autorites civiles. On gardera le
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souvenir de ce coup de canon dont l'6cho s'est fait
entendre aux extremitis de l'univers.
27 avril. - M. le Vicaire g6n6ral va faire une petite
tourn6e dans le Sud ; Lyon, Montpellier et PrimeCombe sont les principales 6tapes de ce voyage.
2 mai. - L'Acho de Plaisancecite un effet curieux
du bombardement d'un des jours derniers. Nous citons
le bulletin tel quel :
Une fillette de dix ans, 61Tve d'une ecole chr6tienne du
quartier, qui sortait de la charcuterie avec le repas de sa
famille, an moment de l'explosion, est saisie par le tourbillon
de vent d6termine par le projectile ; elle est jet6e dans le tron,
puis dans la conduite de '1gout oiu elle se retrouve dans ce
noir tunnel, pleine de bone noire, mais sans avoir recu la
moindre blessure. Elle ne perd pas la tete. Elle rampe dans
l'dgout pendant 40 on 5o mbtres, rencontre une echelle de fer,
la remonte et aboutit a une ouverture donnant sur le trottoir,
mais trop etroite pour qu'elle puisse y passer son corps. La
pauvrette passe la main par ce trou et appelle: c Maman ! maman! , Un boucher du voisinage entendant ses cris, accourt
avec son crochet a viande, soulbve une plaque de fer et retire
I'enfant saine et sauve. Notons que cette enfant avait an con

la MWdaille miraculeuse.
3 mai. - Une bonne nouvelle se r6pand comme
une train&e de poudre : Bertha se meurt; Bertha est
morte. Un de nos hardis aviateurs vient de donner le
coup de grace au troisieme supercanon qui r6sistait
encore. On pourra respirer un pen jusqu'i ce que de
nouvelles pieces soient installees.
4 mai. Sainte-Moxique. - Journee des Mbres au
Sacr6-Cceur. Mme la g6n6rale de Castelnau, Mme la
g6nerale Foch et des centaines d'autres levent les bras
au ciel sur la montagne pendant que leurs 6poux, les
Foch et les De Castelnau, se battent dans la plaine.
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5 mai. - Journic de prieres di commerce et de
1'industrie a Montmartre. Intiressante manifestation
de tous les syndicats catholiques de Paris et de la
France. La vue de pareils spectacles fait plus d'effet
que les plus beaux discours. C'est la marche a grands
pas vers Ie regne social du Sacr6 Coeur.
Io mai. - Notre cardinal ne se lasse pas de nous
inviter a la priere. II profite de la terrible bataille qui
peut avoir une influence decisive' sur l'issue finale de
la guerre pour demander un triduim national en I'honnear de la bienheureuse Jeanne d'Arc.
mai. - On lit dans toutes les 6glises et chapelles
de Paris la lettre suivante de l'archevtque de Paris qui
nous int6resse particulibrement:
12

MONSIEUr LE CuIt,
Le Representant officiel de la France &Jirusalem nous a
fait parvenir 1'appel snivant, an nom des Communautis reli-

gieuses frangaises itablies dans la Ville sainte :
c, MINENCC,

t An moment oh, dans des circonstances particulirement
graves, le Saint-Siege vient de reconnaitre et de consacrer
une fois de plus le Protectorat catholique de la France en
Orient, les Communautes franjaises de Jerusalem, groupdes
autour da Haut Commissaire frangais, se tournent respectueusement vers vous. Douloureusement emues au spectacle
des besoins, des souffrances, de la misire des populations
indigenes : profondiment navrces de limpuissance oh les condamnent les ravages causes par la guerre dans leurs propres
ceuvres; fermement convaincues de I'urgence qu'il y a d'organiser, I c6td des efforts entrepris paf d'autres, un secours
settement catholique et francais; sachaat l'espoir et 'attente
de ceux qui souffrent, elles supplient Votre Eminence de
prendre en main cette organisation n6cessaire.
" Puissent les combattants de la France, sous le haut patronage de Leurs5minences les Cardinaux et de Nos Seigneurs
les Iveques, se rappeler (on ne l'a jamais oublid en Syrie)
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qu'a des heures d'angoisse commae celles-ci leurs freres, il y a
bientBt soizante ans, sont accourus spontan6aent et sont
apparus comme les vrais sauveurs. Puissent-ils, a leur tour,
sur ce pays tout plein de son histoire, faire iclater dans un
rayon inoubliable, 'un et peut-etre le plus beau des traits
fternels de la France. *
Les Communaut6s an nom desquelles cette demande Nous
est adress6e sont : les Boidictias, Peres Blancs, Dominicains, Lazaristes, Assomptionnistes, Passionnistes, Pretres de
Sion, Pretres du Sacre-Caeur de BUtharram, Trappistes, Freres
des tcoles chrftiennes; - et les Religieuses Ben6dictines,
Clarisses, Carm6lites, Dames de Sion, Filles de la Charit6,
Filles de Notre-Dame du Jardin, Franciscaines de Marie,
Religieuses de Marie Riparatrice, de Saint-Joseph de lApparition.
Cet appel ne pouvait manquer de trouver echo dans Notre
cceur. None Pavons transmis A tons les Cardinaux, Archeveques et tveques de France, et Nous en faisons part aujourd'hui a Nos chers diocesains.
Lorsqu'il y a quelques mois, Nous avons appris que Jerusalem Etait dilivrde du joug des Turcs, toutes les Ames chr6ti•anes et fraanaises oat tressailli de joie et d'esp6rance. Les
Ames chretiennes out bini Dieu de ce qu'enin la ville predestinee oi se sont accomplis les plus grands mysteres de notre
religion echappait a la domination infidble. Les ames fransaises, se souvenant de tout ce que la France a fait depuis
tant de siIcles pour les Lieux saints et des droits qu'elle
s'est acquis sur eux par ses bienfaits, se sent rejouis a la pensie que son drapeau y fottait desormais en vainqueur a c6te
de ceux de nos allies.
Mais sur ce sol sacri comme sur le n6tre, nos ennemis out
laisse apres eux des rines et des ditresses navrantes. II nous
appartient de venir an secours de ces infortunes. Comme
chretiens, nous aurons a coeur de nous montrer gen6reux envers cette terre oh Notre-Seigneur Jesus-Christ nous a prodigui les tmmoignages de son amour et verse son sang pour
nous. Comme Frangais, nous tiendrons A honneur de continuer les traditions s6culaires de notre pays et de conconrir
ainsi k conserver a la France son titre glorieux de protectrice
des Lieux saints.
A ces causes, une quete sera faite dans toutes les eglises et
chapelles publiques de Notre diocese le jour de la Pentec6te,
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mai, pour les (Euvres des Communaut6s religieuses franiaises de Jdrusalem et pour la population indigene dela Terre
sainte.
Le produit de cette quete sera envoyd immidiatement a la
Chancellerie de Notre Archevech6 et transmis par Nous au
Haut Commissaire francais de Jerusalem, pour 6tre r6parti,
selon Nos indications, entre les diverses Communaut4s fran'aises, d'accord aaec l'autorite ecclesiastique locale.
La prdsente Lettre sera lue en chaire le dimanche 12 mai.
Recevez, Monsieur le Cure, I'assurance de Nos sentiments
bien affectueusement devcues en Notre-Seigneur.
- LEOn-ADOi•UE, Cardinal AXETTE,
Archevique de Paris.
19

15 mai. - A partir d'aujourd'hui, trois jours sans
viande par semaine. On ne pent pas appeler cela une
mortification quand on sait ce que souffrent tant
d'autres personnes.
Aprts-midi un avion allemand s'est amuse6
franchir les lignes. Il y avait longtemps que nous avions
vu pareille chose le jour. II a vite rebrouss6 chemin
lorsqu'il s'est vu pourchassi par nos as.
Alerte cette nuit.
16 mai. -

Alerte cette nuit.

17 mai. - Continuatio ejusdem capitis. Quelquesuns prennent la r6solution d'aller se coucher A la cave
dis neuf heures du soir pour n'avoir pas a se lever la
nuit et lorsqu'ils nous voient arriver avec nos couvertures, ils esquissent un sourire un peu malicieux qui
semble dire : a Si vous aviez fait comme nous, vous ne
seriez pas exposes a attraper une bronchite en passant
de la chaleur de votre lit a la fraicheur de la cave. n
20 mai. - Elections pour la Superieure de la Compagnie des Filles de la Chariti. C'est la soeur Emilie
Maurice, visitatrice de Rome, qui remplace dans cette
charge sa sour, quant i la nature et la gr&ce, sceur
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Marie Maurice. On dit la nouvelle Tres Honoree Mere
aussi bonne que la pr6c6dente, ce n'est pas peu dire.
M. le Vicaire g6neral ayant fait part de 1'election
au Souverain Pontife a requ quelques jours apres la
lettre suivante :
Dal Vaticano, 6 juin 1918.
TRts RivEREND MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Le Saint-Pere a appris avec satisfaction la nouvelle de
I'election de sceur Imilie Maurice a la charge de Superieure
de la Compagnie des Filles de la Charitd, nouvelle qui avait
ete communiqude par M.Ricciardelli,votre procureur gindral,

et qui vient d'etre confirmie par votre lettre du 23 mai.
Vous avez annoncd en meme temps & Sa Saintet6 que la
direction de la maison de Sainte-Marthe avait dtd confide &
seur Marie Mauric6 qui, depuis six ans, a gouvernd avec
tant de sollicitude, la nombreuse famille des filles de saint
Vincent.
Cette double nomination a 6td particulierement agrd6e du
.Souverain Pontife, Qui ne doute pas que chaque Sup-rieure
diploiera dans sa charge respective les qualit6s et les vertus
dont elle a fait preuve par le passe.
Invoquant sur chacune d'elles l'abondance des bdendictions
celestes, le Saint-Phre leur accorde de tout coeur, ainsi qu'k
la double famille de saint Vincent, la Benddiction apostolique implorde.
Veuillez agrder, Tres Rdvdrend Monsieur le Vicaire gendral,
1'expression de mes sentiments d6vouds en Notre-Seigneur.
P. Card. GASPARI.

23 mai. -

Voila trois nuits que nous sommes

6veilles par les sirines. On pourrait r6sumer le tout
par une phrase coamme celle-ci: ( Sur le front, dans le
secteur de Paris, activit6 d'artillerie particulierement
intense, violente canonnade de part et d'autre. Ii faut
avouer qu'apres une s6rie de nuits semblables le lever
de quatre heures parait un peu dur.
27 mai. - Apr&s une interruption de vingt-cinq
jours, voila Bertha qui r6cidive. Les coups commencent
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de bon matin. Le soir, dix Gothas viennent jeter des
bombes sur la r6gion parisienne. En m6me temps une
nouvelle offensive se diclenche.
28 mai. - Bertha est plus matinale encore qu'hier.
On a des distractions meme au premier tour de messe.
Que l'ange gardien de la Maison-Mire custodiat, foveat,
protegal, visitet atque defendat amnes habitantes in koc
kabitaculo.
Le siminaire de Saint-Sulpice regorge d'6vacues, de
r6fugi6s qui viennent des pays envahis. Les petites
cellules des siminaristes, les salles, les moindres
coins sont occup6s. Triste spectacle! Les yeux de ces
pauvres gens sont hagards; on dirait qu'ils cherchent
leur maison, lear foyer. La guerre traite tout le monde
en religieux; elle les oblige a pratiquer la pauvreti la
plus stricte, a tout quitter subitement. Que de reflexions i'on pourrait faire!
Pendant que la bataille se deroule acharnee sur les
rives de 1'Aisne, one importante r&anion se tient A
l'h6pital Saint-Joseph. En voici le compte rendu tel
qu'il est donn6 par la Sem&aie religieuse:
L'assembl6e annuelle des bienfaiteurs de I'h6pital SaintJoseph, dirig6 par les Sours de Saint-Vincent-de-Paul, s'est
tense le 28 mai, avec une exceptionnelle solennit.. C'est qu'il
s'agissait d'inaugurer, en meme temps, le nouveau pavilion
des tuberculeux. S. Em. le cardinal Amette pr6sidait
la c.r6monie; a ses cet6s avaient pris place : Mgr Baodrillart, Mae la marquise d'Humixres, remplaant Mine la

duchesse d'Estissac, pr6sidente; M. Gabriel Hanotaux, de
1'Academie francaise, pr6sident du Comit6 France-Amdrique;
M. le comte Pierre de Kergorlay, tresorier de l'euvre.
La runion, qui avaitlie dans la chapelle dCcor6e de plantes
vertes et de trophies, a et6 ouverte par la lecture du rapport
financier pr6sent6 par M. de Kergorlay; ce rapport, des plus
interessants, a montr6 la situation prosper ede 'h6pital SaintJoseph dent toutes les depenses -

et elles soat fort impor-
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tantes, se montant, pour 1917, 1 prbs de I million et demi de
francs - sont assuries par la charit6. L'an dernier, il a 6t6
hospitalise 1 673 soldats et 2 001 civils; le laboratoire et la
pharmacie out 6t6 pourvus d'un materiel nouveau comprenant les plus rdcentes applications de la science.
Par suite d'un don de oo ooo francs fait A I'h6pital par une
ginereuse paroissienne de Saint-Hongr6-d'Eylau, on a pu.
acquerir une tras grande proprikte attenante, en vue de crier
nn nouveau pavilion de tuberculeux, situe au milieu d'un
immense jardin. La dipense de construction et d'installation,
tres considirable, ne pouvait etre assurde par les ressources
de r'euvre, quand la Providence y pourvut par une intervention tout inattendue.
Des dal6guas dela Croix-Rouge americaine qui, par hasard,
avaient visit I'h6pital, s'int6ressirent a la nouvelle creation, et bient6t nos grands amis americains prenaient a leur
charge les trois cinquiemes des dipenses. Aujourd'hui, le
pavilion, que nous avons visit6 apres la seance, est A peu pres
termini.
Apres cet expose de la situation, la parole a 6td donnie k
M. Gabriel Hanotaux, qui a prononce an magnifique discours,
debutant par de ravissantes paroles de saint Francois de Sales
sur la charitd. L'orateur a montre le beau r6le de Paris pendant la guerre et en a fait, avec une rare Eloquence, un merveilleux eioge; il associe A cet eloge le Cardinal Archevaque
Paris a confiance en son pasteur qui'unit la patrie a la religion. Parlant alors de Ph1pital Saint-Joseph, 1'eminent academicien exalte toutes les vertus des Sceurs de Saint-Vincentde-Paul qui le desservent; il a des paroles eloquentes de
reconnaissance pour la Croix-Rouge americaine apportant en
toute simplicit6 la somme necessaire . cette nouvelle ceuvre
antituberculeuse.
Nous avons le devoir de sauver la race en combattant cette
horrible contagion.
La reunion s'est terminee par une belle allocation du Cardinal,.qui remercie, en termes delicats, M. Hanotaux et les
donateurs; il signale le miracle permanent de 'entretien et ae
l'agrandissement constant de 1'h6pital Saint-Joseph, et fait
I'eloge de 1'Amerique, qui-unit la charit6 a la justice.
II appelle enfin la bnediction de Dieu sur tous ceux qui se
devouent A cette cuvre, et comme gage, Son Eminence
beait solennellement lassemblee.
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Une visite au nouveau pavilion, admirablement aminage
pour son but sp4cial, termine cette trbs interessante r6union.

29 mai. Le supercanon suppose que nous
n'avons plus de cloche pour I'Angelus : il a tonni le
matin, a midi, le soir. Les oiseaux de nos platanes ne
savent plus que devenir; ils doivent nous accuser de
n'avoir plus l'esprit primitif, puisque la Maison-Mere
est si bruyante; le fait est qu'k certains moments de
la r&cr6ation les coups 6taient plus sees que jamais; on
dit que lesnouveaux obus sont d'un calibre superieur
auxanciens. Nos pigeonsvolent a tire-d'aile quand ils
entendent ces eclatements. Il n'y a que nos poissons
rouges qui continuent tranquillement leurs 6bats dans
le bassin de la cour.
Le soir 1 23 heures 24, alerte. Un avion ennemi
est mis en flammes.
3o mai. Fite-Dieu. C'est le jour fix6 pour les
prieres nationales americaines. La c6r6monie a lieu
pour les catholiques a la Madeleine. 11 y a les repr6sentants du pr6sident de la R4publique et des
principaux ministres. Le Cardinal commente le message du pr6sident Wilson qui a exhorts ses
compatriotes ((
prier le Dieu tout-puissant qu'il
daigne pardonner les fautes nationales, purifier les
cceurs; accorder la victoire aux armies, entrdes dans
lalutte pour la libert6; inspirer la sagesse a ceux qui
doivent prendre des decisions, en ces jours de combats
Sterribles et d'angoisse; donner au peuple la constance
an milieu des immenses sacrifices qu'ils lui font
endurer; accorder enfin une paix qui permettra aux
cceurs des hommes de vivre en repos parce qu'elle
sera fondee sur la justice. n
On parle beaucoup de la treve que le gouvernement anglais a bien voulu faire, s'engageant A ne pas
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bombarder par avions la ville de Cologne oi se font
les processions de la Fce-Dieu.
A Paris, le bombardement n'a pas cesse, un obus
est tombi sur le seuil d'une eglise de la r6gion parisienne o6 I'on prkparait le reposoir pour la procession
de dimanche prochain. Des tentures ont ti dichiries;
un saint a eti decapiti. II y a quelques jours, un obus

itait tomb6 6galement devant une eglise, sans faire
d'autres digkts que quelques trous dans la partie
sup6rieure.
Le soir, alerte de onze heures a minuit.

3i mai. - Une des statues du grand portail de
Notre-Dame a etC endommag e; le bon saint Pierre a
ite d6capite; disons pour rester impartial que ce n'est
point un obus qui I'a ainsi diminue; ce sont pr6cisment les sacs de terre on de sable qu'on avait dresses
pour le prot6ger et qui itant tomb6s par suite de la
secheresse l'ont entrainC dans leur chute.
Bombardement intermittent pendant le jour.
Deux alertes la nuit. Des obus sont tomb6s pros
d'une maison de nos soeurs, un avion ayant reussi a
survoler Paris.
I" juin. -

Le matin nous trouvons et ramnassons

des iclats d'obus dans notre cour. Ils proviennent de
nos tirs de barrage contre les avions ennemis. On les
garde comme souvenirs de la grande guerre. Ils attesteront aux genbrations futures que les dangers courus
par les habitants de la Maison-Mere ne sont pas imaginaires.
2 juiX. Solenniti de la Flte-Dieu. - I1 n'y a pas eu
de procession i la Communaut6. C'est peut-6tre Ia
premi&re fois depuis la prise de possession par les
Filles de la Charit6 de I'bhtel de Mile de la Vallibre.
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On pouvait craindre le bombardement. En rialite, il
n'eut pas lieu ce jour-lk; mais comme on n'avait aucune
assurance a ce sujet, il 6tait plus prudent d'agir
ainsi.
3 juix. -

Bombardement le jour, alerte la nuit.

4, 5, 6 juin. - Situation inchang6e aujourd'hui et
les jours et les nuits pric6dentes.
7 juin. Fite du Sacre-Ceur. - La nuit d'adoration
pr6paratoire a &t6 tres agitbe. Les matines et les
laudes ont 6te annonc6es, non par la Savoyarde, mais
par les tirs de barrage, les bombes ennemies. On se
rapproche instinctivement du Sacrt Coeur et on se
rappelle ce passage de nos saints Livres oi Dieu
voulant .e manifester au prophhte Elie, dechaine
d'abord un grand vent, non in spirituDominus, produit
ensuite un violent tremblement de terre, noM in commotione Dominus, allume enfin un vaste incendie, non
in igne Dominus. Tremblement, vent, feu, voila les
risultats de la civilisation materielle dont s'enorgueillissaient les hommes. Et pendant que les canons
tonnent, que les bombes 6clatent, que les projecteurs
&clairent la ville, on sent pros du Sacr6-Coeur ce souffle
l6ger, sibilusauraetenuis,cette doucebrisequirafraichit
et repose les Ames, qui indique le passage de Dieu, de
la vraie civilisation. On estime & cent mille le nombre
de Parisiensqui sont montes aujourd'hui a Montmartre.
Le cardinal avait desir6 que les repr6sentants du
pays fussent pr6sents; il y eut des deputes, des senateurs, des membres de lInstitut et du Conseil d'ttat.
A neuf heures et demie, office pontifical. Le soir,
vepres capitulaires, sermon par le P. Delor remplacant le P. Gillet appelk A passer un conseil de
revision, procession, cons6cration, salut du tres saint
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Sacrement; la c6remonie a commence a trois heures et
s'est terminee un peu avant six heures. C'est peut-etre
un peu long, surtout, pour les soldats qui sont nombreux et qui n'ont pas,en g6naral,la devotionlongue.
A la procession, on porte le drapeau national francais
avec le Sacr6 Coeur peint sur le blanc; il fait' bel
effet et, en le voyant, on se rappelle la belle lettre de
Leon.XIII qui felicitait, en 19oo, les hommes de France
de se rallier autour de cet embleme qui leur apprend,
disait le grand Pape, cc s'unir dans la charit6 et i
meler dans leur c-eur I'amour de Jesus-Christ et
l'amour de la patrie ,». Beaucoup d'autres 6tendards
se voient dans la m&me procession t on remarque en
particulier le drapeau national des £tats-Unis porte
par un officier amiricain. Pendant la c6ermonie, les
chantres et soprani de la tribune ex6cuterent quelques morceaux qui devaient 6tre tres beaux, mais
qui n'avaient pas Pair d'interesser beaucoup le
public; tout a coup, on entonne le -Credo; ce fut
comme un soulagement ; tout le monde prit part a la
fete; les notes s'envolbrent puissantes dans les cinq
coupoles et nous revinrent comme un roulement de
tonnerre. Aussi un journal de Paris a-t-il. jugi a
propos de feliciter M. le chanoine Cr6pin d'avoir fait
executer des chants d'ensemble, terminant son appr6ciation par ces mots : t Peut-on imaginer rien de plus
beau que le Credo scand6, avec le puissant accompagnement de l'orgue, par ces milliers de fideles! ,
L'acte de consecration fut recite par tous; c'est un
spectacle attendrissant.
De pareilles c6rmonies reconfortent l'Sme; en
sortant, on jette un regard sur l'immense cite qui est
a nos pieds; un coucher de soleil magnifique nous
permet de 1'embrasser du regard I peu pres tout
entiere; on voit les clochers, les monuments, la Tour
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Eiffel, les collines, la Seine; c'est enchanteur; mais
un coup de canon vient nous rappeler que tout cela
pent atre drtruit par ceci et il semble que le Sacr&Ceeur redise en ce jour la parole qu'il disait autrefois:
ii Venez a moi, vous tous qui souffrez, qui etes afflig6s, et je vous soulagerai. w

LA GUERRE

LES MISSIONNAIRES

LES AUMONIERS
Lettre de M. BAETEMAN, aumrmier militaire,a M. ROBERT,
secritaire de la Congrigation.
Le 19 avril 1918.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFR~RE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Selon la promesse que je vous ai faite, je vous &cris
pour vous donner signe de vie et vous raconter ce qu'il
est advenu de moi.
Apres les gaz qui m'avaient assez fort detbriore
l'estomac, j'eus la dysenterie; de la, h6pital et convalescence. Ensuite, la Providence me permit -de
quitter mon ancien milieu, devenu trbs hostild, et m'envoya dans les steppes ou je suis.
J'y debarquai un soir. UI faisait nuit. Par bonheur,
je rencontrai sur ma route deux soldats qui m'offrirent
de me conduire aa camp. Tout en marchant, j'appris
que l'un d'eux 6tait skminariste et 1'autre, cuisinier.
C'itait Ie reve. Le premier m'offrit un lit dans son
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baraquement; I'autre me conduisit dans sa cuisine et
me servit, sur le pouce, a onze heures du soir, un diner
froid, mais plantureux.
Comme quai il est bon d'avoir des intelligences et
des amis in peu partout! 11 planta une bougie dans
un gros morceau depain, etsur une table pas trop sale,
m'apporta du lard froid, du pain, du fromage et...du
pinard.
Le lendemain, j'allai a la recherche du camp des
caterpillars. Ce mot-la vousintrigue, avouez-le ?Aussi,
je vais vous d6peindre cet animal bizarre.
Figurez-vous un tank sans sa carapace. Mettez-y un
moteur de 125 chevaux; par-dessous, une roue sans
in, genre chenille (d'oa lui vient son nom), et vous
aurez un tracteur formidable, qui fait 7 A 8 kilometres
a l'heure, qui passe partout, qui navigue dans les trous
d'obus comme une barque au milieu des vagues, qui
se plait au milieu des terrains boueux, peut porter on
trainer 4000oooo kilos, et est de force A renverser devant
lai des arbres gros comme un homme.
Ces caterpillars ont pour bat de ravitailler les pices,
de retirer celles qui sont embourb6es, de passer 1l oi
les autres tracteurs -e peuvent avancer.
Cela dit pour satisfaire votrecuriosite bien lgitime,
je continue non r-cit.
Je finis par d&couvrir l'emplacement de nos caterpillars, et je me presentai an major-chef de service.
De la, j'allai trouver le colonel. Partout, I'accueil fat
charmant. Brigadier-infirmier, je suis, en plus, aunmnier du groupement. Le dimanche, je mets la soutane
pour les offices; entre temps, le cordon d'aumw nier.
On me fit faire une ýchambre sp&ciale au milieu de
l'infirmerie, et, de suite, ma nouvelle vie cemmenra.
Le matin, je puis -aller dire la messe dans une ipetite
chapelle A 200 meres d'ici, derriere un.bois de sapin.
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Apres quoi, a lieu la visite, puis les pansements et
les Acritures; somme toute, tres peu de travail.
Entre temps, je me suis occup6 de crier un foyer au
cercle pour nos douze cents hommes, lequel cercle au
bout d'un mois, compta. trois cents livres, huit cents
brochures, une cinquantaine de jeux, un phonographe,
une lanterne a projections, papier a lettres, etc., et
nos hommes, perdus dans ces steppes monotones,
peuvent se recreer et se reposer.
Le dimanche, je dis la messe dans l'infirmerie et il
y vient beaucoup de monde. Parfois, un orchestre de
douze executants s'en vient nous prater son m6lodieux
concours. Parmi nos hommes, il y a des chanteurs du
Conservatoire! Vous voyez d'ici les belles c6ermonies
que I'on peut organiser. Et quand on attaque les vieux
cantiques populaires, ils vont se perdre bien loin a tous
les 6chos de la plaine.
Chaque dimanche, naturellement, je fais une petite
causerie de huit A dix minutes.
Vous ne sauriez croire comme c'est interessant de
parler a ces hommes qui vous regardent bien en face,
et la, cceur a coeur, et les yeux dans les yeux, de
s'adresser a ces ames qui ont si faim de viritk, et qui
ne demandent parfois qu'un mot, un signe, une
emotion, un souvenir pour se rapprocher dlu Dieu qu'ils
avaient oublii depuis si longtemps.
Je m'en suis surtout aperqu durant la retraite pascale.
Tous les soirs de la Semaine sainte, dans la chapelle
du camp, j'avais un tres bel auditoire : officiers, soldats,infirmibres, Malgaches, Annamites, Americains...
meme des cur6s! Ces jours-la furent 6mouvants. Dans
la nuit qui tombait, je voyais tons ces hommes me
fixer, me regarderbien en face... il mesemblait lire dans
les yeux ce que je devais leur dire. Nous emmes trois
cents communions, et vingt-cinq grosses conversions.
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Le mouvement 6tant donn6, on continue tous les soirs.
L'auditoire est assidu, le pr6dicateur toujours aussi
heureux. II me semble que saint Vincent, s'il eft vicu
de nos jours, se serait fait aumBnier militaire. Si un
jour, jepubliemes m6moires, jeraconterai les merveilles
de grace et de conversion qu'un pretre peut obtenir.
Et, je ne sais pourquoi, nous autres, missionnaires,
nous avons sur les soldats une emprise sp6ciale. Is
avouent volontiers que, parce que c( cures chez les
sauvages n, nous ne sommes pas comme les autres.
Et 1'on trouve, parfois, des ames si nobles!...
Recemment, un capitaine me disait : t J'ai 6te liche.
- Comment? lui dis-je - Voici : Dernierement dans.
une attaque, voyant toute ma compagnie d6cimee, et
restant presque seul survivant, je promis au bon Dieu
de me convertir, si j'avais la vie sauve. Eh bien! je
m'accuse d'&tre revenu a Dieu par peur! Dieu est un
pere, c'est I'amour qui doit nous attirer &lui, et moi,
j'y suis revenu, parce que j'ai eu peur ! Je vous le dis,
je m'en accuse comme d'une lacbete! ),
Naturellement, on trouve l'6preuve bien lourde et
surtout bien longue, mais nous sommes amplement
soutenus et recompenses en voyant le bien qui s'opere
autour de nous. Li ou Dieu nous a sem6s,il faut savoir
fleurir.
Priez un pen pour moi, pour que je fleurisse aussi
pour Dieu et pour que je puisse, comme le Maitre,
, passer en faisant le bien ).
J. BAETEMAN.
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LES CHEMINOTS
Lettre de M. GENOUVILLE, Pr•tre de la Mission,
4 M. VERDIER, Vicaire g~tiral,
28 fevrier 1918.

MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Votre bi•ndiction, s'il vous plait!
J'ai done change d'adresse; je suis affect6 a un
nouveau train, qui doit avoir des roues carries, parce
qu'il ne roule pas. Cinq ou six bommes en gardent le
materiel, a quelque 40 kilometres d'ici; lqs autres
unites dela formation servent de chevilles, et bouchent
les trous, un pen partout. Je ne croyais vraiment pas
qn'un soldat dfit avoir tant de cordes i son arc! 11 est
vrai que la plupart de nos travaux sont purement physiques; il suffit, en somme, pour tons ces exercices, si
varies soient-ils, de tirer, de pousser, de soutenir, de
soulever,derouler,de porter, de transporter.Jusque-IA,
j'avais 6et, meme au cours de nos nombreuses 6vacuations, un a homme de peine , bien plus qu'un infrmier; mais jamais je ne le fus autant qu'a X... o& j'ai
rejoint le personnel demon nouveau train. Pres de nos
baraquements, k environ j 5oo m&tres, se trouve an
entrep6t des baraques de sant6 et hangars d'ambulances destines au front. Apres leur reception, il
s'agissait de dicharger, avant leur expedition, de
charger, une A une, toutes les pieces de ces baraques
et hangars, ainsi que tons les accessoires, dont certains, comme les grosses baches, pesaient jusqu'a
I Ioo kilogrammes. Nous formions une equipe exclusivement affect6e a cette besogne. Quand il s'agit
d'exp6ditions ou de d6chargements de marchandises,
on ne consulte pas le barometre, ni les nuages, ni le
ciel; qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il tonne,
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qu'il y ait 20 degris au-dessus de zero, ou bien 20 audessous, il faut que le travail se fasse. Nous partions
donc, chaque matin, a I'entrep6t, revenions pour le
« bouillon d'onze heures ,, repartions vers une heure
et rentrions pour la soupe dn soir. Toute la journ'e
dehors, dans la neige ou dans l'eau, a aiguiller, i
pousser des wagons vides, tres peu complaisants,
demeurs. a i kilomthre de l'entrep6t; puis a charger
ou decharger les lourdes pieces de ces nouveaux jeux
de patience dont j'ai parle. Les gros parquets, les
grands panneaux, et les a fermes u nous ont bien souvent meurtri les 6paules. Aprbs le travail du jour, la
garde de nuit, revolver au c6t6, toujours a l'entrep6t
des baraques. Jamais ni 6vad6, ni voleur, ni incendiaire, mais il fallait veiller quand meme et nous avons
connu les cruelles morsures d'un froid intense, plus
pinible encore la nuit que le jour; non, il ne faisait
pas bon, de minuit a trois heures, on de trois a six
heures, an milieu de la plaine, avec 16, 17 on x8 degr6s
de froid! Apris notre relive, nous nous rendions A
notre poste improvis6, un coin de baraque chanff i la.
glace. Quand la fatigue nous fermait les yeux... a y
avait bon! Quand le froid nous tenait 6veillbs, pour
l'oublier an pen, nous denombrions, a la clart6 de la
lune, les regiments de souris qui dbfilaient devant nos
paillasses; une lampe-tempkte venait ajouter sa lumiere
et nous r6galait parfois d'un petit spectacle d'ombres
chinoises qui ne manquait pas d'inter&t. J'avais deji
va beaucoup de ces petits rongeurs, j'en ai va beaacoup depuis, et je puis cextifier que la race n'est pas
eteinte. Plusieurs specimens de cette gent trotte-menu
6lisaient parfois domicile an fond de nos musettes on
dans nos poches de capotes. C'etait done une invasion,
mais combien peu redoutable, comparke a I'autre, a la
grande, celle qui a dichainL la guerre! Je me disais
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tout bonnement : c'est bien m6chant, la faim et le
froid! cela fait sortir le loup du bois et les souris de
leurs trous; je songeais surtout aux cruelles souffrances imposees a nos frires par ces deux maux. Pendant six semaines, nous demeurnmes les ouvriers infatigables et les gardiens fidiles de l'entrepot. Anes et
chevaux peuvent nous etre a jamais reconnaissants; en
les secondant ainsi, ou en nous substituant & eux,
nous avons travaillk sirieusement a la conservation de
leur race. Comme vous le voyez, Monsieur le Vicaire
gendral, du fait des services rendus, me voila, d'ofice,
membre de la Soci6te protectrice des animaux. Mais
c'est a mes freres, c'est aux pauvres soldats, aux
blesses et aux malades que je voulais consacrer mes
forces, mes jours et mes nuits!... mes vceux sent
exauc6s!... celui qui vous 6crit, en ce moment, n'est
plus 4debardeur ,,mais a infirmier de visite ,.C'est
dans une baraque de sante, identique a celles que j'ai
transporties sur le dos, par pieces et par morceaux,
que je compose laborieusement cette 6pitre. Je viens
de prendre une garde supplimentaire, de minuit a
sept heures, aupres d'une broncho-pneumonie qui va
se r6soudre aujourd'hui on demain. Oui, je suis membre,
maintenant, de la Soci&t6 protectrice des poilus, malades et blesses; je prodigue toutes sortes de soins; je
distribue, chaque matin, autant de poign6es de main

qu'il y a de lits : quarante-quatre, quand ma baraque
est remplie. Un petit fait, entre mille : mon petit malade, cette nuit m&me, a dit, dans un de ses reves f•vreux : u Sous-officier, priez pour moi!! A un autre
moment, comme je venais de lui rendre un service, ce
brave enfant de la classe 18 a demand a&
m'embrasser;
je me suis pench6, nous nous sommes embrasses, et il
m'a dit: u Merci! n et il ne ravait pas.
Louis GENOUVILLE.
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LES BRANCARDIERS
Lettre de M. Avizou, Pritre de la Mission,
J M. FAYOLLAT, Pritrede la Mission
Le 3o mai g198.

Apris un assez long silence, je suis a vous pour vous
dire que je suis encore en vie. Ce n'est pourtant pas
la faute des Allemands qui m'ont envoy6 A proximit6
d'un metre une voiture qui a failli m'emporter a l'autre
monde. A deux heures d'un beau matin, je dormais
plus ou moins tranquillement avec mes deux camarades
,dans notre abri, moiti6 souterrain, moitie en I'air, un
gros obus a gaz vint s'abattre &un petit metre de notre
tete. Notre heure n'avait pas sonn6. Mes compagnons
en ont 6t6 quittes avec des vomissements et de fortes
coliques; pour moi, je dois &tre trop dur pour etre
sensible &ces poisons qui, a plus de 5o mitres Ala ronde,
grillent les herbes comme ferait un jet de flamme. Depuis sept ou huit jours, les Allemands sont en furie.
Ils nous envoient des rafales capables de faire tourner
les tetes les plus solides. Notre petit poste de secours
se trouve cribl d'6clats. Un soir, je vais pour me
coucher et, sur mon lit, je trouve un bel 6clat tout
chaud. Ils voulaient done r6chauffer ma couchette,
mais vous avouerez que ce n'est pas ce qu'if y a de plus
rassurant. Quoi qu'il en soit, personne de notre groupe
n'a 6t6 s6rieusement atteint; je ne.puis en dire autant
de quelques voisins. Le village voisin est horriblement bombard6, on m'a dit que la maison de la soeur
Colpaert avait 6t6 traversie par un obus. J'ai le
bonheur de dire la sainte messe tous les matins, presque toujours c'est avec musique de la grosse caisse
qui r6sonne dans le voisinage ; les 6clats qui viennent
s'abattre sur le toit de ma cath6drale servent de clo-
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chette qui excite au recueillement. On ne tremble pas :
si Deus fro nobis, quis contra os !A quand la fin de tant

d'horreurs! Confiance en Dieu et toujours : fiat volontas tua!

J. Avizou.
LES CUISINIERS
Le frere Verpoot 6crit a M. Verdier, Vicaire gen~ral:
•ei26 fe~rier 1918.

H1las! depuis mon d6part de Mailly, je suis bien
expos ; d&s mon arriv6e au secteur, j'ai &t6plac6 la
cuisine, mais pour porter la soupe dans. les tranchees;
certes, c'est un m6tier qui ne m'allait pas beaucoup,
mais contre la force pas de r6sistance; mais heureusement, depuis quelques jours, bien que je sois aussi
pres du front, ma vie est moins en danger, car je suis
pass6 cuisinier de la compagnie; depuis quelques
jours, il y a un bruit terrible sur le front, aussi on ne
dort guere, bref, je suis tout de meme content de mon
sort.

A l'instant, je dois finir ma lettre, car les combats
a6riens commencent, le bourdonnement dans les airs
est terrible, les bombes eclatent, tout tremble oui je
suis.

Paul VERPOOT.
LES COMBATTANTS
Nous itions sans nouvelles du frere Soula; nous avons reola lettre suivante qui donne, hdlas i peu d'espoir.
Le a" mai xg8.

MONSIEUR LE SUPERIEUR,
D'apres les renseignements pris aupres des camarades de combat de M. Soula, je puis vons dire que,
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ayant kti blessi au ventre par une balle, il subit sur le

terrain un premier et sommaire pansement, mais ne
put 6tre retire en arri4re, les Allemands ayant contourne la position. II est done rest6 entre leurs mains.
Peut-on le croire vivant encore? A mon avis, je ne
crois pas, car, lorsque ses camarades le quitterent, il
etait djka sans connaissance et les blessures au ventre
sont le plus souvent mortelles. Nianmoins sa mort
n'est pas certaine, et je souhaite de tout ceur que la
divine Providence lui ait ipargnb la vie.
Avec vous et pour vous je diplore cette perte qui
s'ajoute, semble-t-il, a ceUes, trop nombreuses, des
meilleurs soldats du regiment. Le bon Dieu a ses
desseins et nous ne pouvons que nous incliner devant
sa sainte volont6 et prier pour ces glorieuses victimes.
Avec l'hommage de ma religiense sympathie, agriez,
Monsieur le Supirieur, I'assurance de mon respectueux
d6vouement.
G. CHAMPEIL.
M. Kieffer, directear dai Seminaire, a bien voulu nous communiquer qaelques lettres i Jui adress6es par ses chers jeunes

gens :

Extrait de lettres du fryre

SACHET.
Le 9 fevier 1918

Dans quelques heures, nous quittons le repos. Demain, de tres grand matin, a deux heures, nous prenons la route des tranchees. Je crois que cette pbriode
ne nous sera pas tres penible, puisque notre bataillon
est de reserve : tout notre travail sera de faire les
corvees pour les premiires lignes: munitions, fils de
fer, nettoyage des boyaux et des tranchees, etc., etc.
Mais quel temps magnifique nous avons, c'est le
K mois de mai n dans son plein... Pourquoi faut-il
qu'aveccette clartr, cette pI)nitude de vie qui deborde
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dans la nature, les hommes soient en guerre, oii la
mort passe si rapidement et fait tant de victimes? II
fait si bon vivre au soleil du bon Dieu. Je viens de
lire, dans les journaux de ce soir, le nouveau raid des
a Gothas a sur Paris. J'aime a penser que saint Vincent continue a proteger sa famille. Je me souviens
d'une parole que le regretti M. Louwyck disait au
mois de dicembre dernier, quand j'ftais en permisl
sion : c Le P. etienne n'a pas voulu faire mettre de
paratonnerre au-dessus de Saint-Lazare; il a en plus
confiance en la protection de saint Vincent : aussi a-til fait placer, dans le coq qui surmonte le clocher de
Saint-Lazare, unerelique de notre bienheureux PNre. 1
Ainsi 6tabli a haut a protecteur de Saint-Lazare, il
faut esp6rer que saint Vincent vous prot6gera toujours,
aussi bien de la foudre que des Gothas.
Le 4 mai

x918.

De nouveau, nous voici en ligne depuis hier au soir.
Nous sommes en face de M... qui brillait terriblement
quand nous sommes months dans la nuit. Voulez-vous
un petit aperfu de notre installation? Reprisentez-vous
une grande plaine, ensemenc6e, et toute verdoyante
du blW qui commence a lever. Au milieu de ce grand
champ, quelques fosses, i mitre de profondeur, autant
de largeur et le double de longueur. Un peu de-paille
sur la terre nue, pour ne pas trop ressentir la fralcheur. Le toit est form6 de quelques planches, de
vieilles couvertures; les trous sont bouchbs par de la
terre, et dans cette fosse, deux hommes, parfois trois,
en se serrant un peu, surveillent le voisin d'en face.
Le jour, chacun reste bien trariquille, car, pas de
boyaux, pas de tranchees pour circuler, la plaine seulement; aussi les mitrailleuses se chargent-elles de
faire baisser la tete de quiconque voudrait se montrer.
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De part et d'autre, c'est pareil, nous sommes logis A la
meme enseigne.
Tout est utilise pour se dissimuler; ici, un pli de
terrain; 1M, une meule de paille, d'apparence tout k fait
neutre, cache, sous elle, des yeux vigilants.
Le ravitaillement se fait un peu comme a Verdun, a
la tombee de la nuit. On nous donne de 1'alcool solidifi et nous faisons r6chauffer soit le ccjusu du matin,
soit le morceau de viande qui doit composer notre repas du matin et du soir.
Nous voici au mois de mai, les beaux jours reviennent, la terre se desstche un peu; le cauchemar de
la boue commence i se dissiper.
Malgr6 tout, je sens la joie en moi, parce que je suis
li oi me veut le bon Dieu; ce que je lui demande, c'est
qu'il m'aide toujours ,-faire sa sainte volont6 avec
grande joie.
Le 24 mai gr918.

Vous ai-je dit que, pendant la premiere p6riode de
ligne dans ce secteur, j'avais &t4coureur entre la compagnie et le bataillon. Or, une apres-midi, il faisait un
temps magnifique, j'allai par la plaine porter un (Cpli
a la compagnie. Les avions volaient nombreux; un
instant je m'arretai pour en examiner un qui volait bas
et venait sur moi.
Je n'eus pas A le regarder longtemps, les croix de
fer me dirent assez qui il 6tait. Je voulus courir pour
porter le pli (car pour me cacher, il ne fallait pas y
songer, pas une seule place); mais tout a coup, j'entends
la mitrailleuse qui se met en marche et les balles
commencerent leurs petits sifflements. Je n'eus qu'une
chose i faire, demi-tour, et en quelques secondes j'eus
franchis les 5o metres qui me s6paraient des abris.
Pour une fois, j'eus vraiment quelque 6motion d'entendre les balles passer si pros; je fus moins 6mu le
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jour oi, pris sons une rafale d'obus, sur une piste, je
restai cinq minutes dans un trou d'obus, i entendre
le sifflement et 1'6clatement des 77 et des io5.
Par bonheur je m'en tirai sans mal. La bonne Vierge
est toujours pres de ses enfants et veille sur eux.
G. SACHET
Extraits de lettres du frkre SAINT-LEGER
Le 21 mars 1918.

Quand je lis les lettres collectives, je suis heureux
de constater chez nos frbres soldats un grand attachement a leur vocation. Les soucis de la vie militaire ne
parviennent pas A les absorber pleinement au point
d'oublier qu'ils sont siminaristes. Car la vie militaire
n'est-elle pas transitoire pour nous, aurions-nous tous
les galons d'an colonel, qu'une fois la guerre finie, on
les abandonnerait bien volontiers pour -reprendre,
comme dit frare Fresnel, le petit balai ad hoc, notre
baton de mar6chal a nous.
Ces reflexions, je les ai cues ces jours-ci, depuis que
mon galon de sergent s'est trouv6 .m6tamorphose en
celui de sous-lieutenant. Quand j'appris ma promotion,
je m'en fus a l'6glise pour bien m'humilier devant
Dieu et lui demander de changer l'interieur en meme
temps que 1'extirieur, de me rendre plus humble, plus
fervent, plus ap6tre, de me ramener dans.mon bercail
que je regrette avec larmes.
23 auril 1918.

Je vous ai dit que ma division avait quitti la Lorraine, secteur trts calme oa elle est restke pres de
trois mois. Puis, a la suite des 6v-nements actuels, elle
s'est d6plac6e. Mentirai-je en vous disant que nous
avons fait pres de 0ookilometres a pied par petites
6tapes et le double en chemin de fer. Bref, depuis un
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mois que nous roulons sur les routes, nous nous sommes
fort rapprochis du champ de bataille de la Somme, a
un tel point que nous sommes a pied d'oeuvre.
Entre deux d6placements, nous avons pass4 le temps
a faire l'exercice, ou pour mieux dire, nous avons fait
des r6petitions d'attaque. Vous avez su que la guerre
de mouvement 6tant recommencee, il avait fallu
apprendre aux troupes et aux grades ce nouveau m&tier.
Dans deux ou trois jours, nous montons en ligne.
Peut-on appeler tranch6es quelques el'ments 6pars
dans la plaine?
Une fois' arrives en ligne, recevrons-nous l'ordre de
bondir sur les Allemands? Je n'en sais rien. En tous
les cas, je suis heureux de savoir que le s6minaire
prie pour nous, pour que le sacrifice de notre vie, si
Dieu nous le demande, soit plus m6ritoire. J'aime
beaucoup le rapprochement que vous faites entre le
pr&tre sacrifiant et le seminariste s'offrant sur le champ
de bataille.
D'autre part,je me dis que, plus tard, si je reviens
de la guerre, je pourrai rendre des services a la Congr6gation, a l1'glise, la grace de Dieu aidant. Le
frere Delafosse n'&crivait-il pas qu'il voulait vivre
parce que les pretres se feraient rares apres la guerre
par suite des mauvaises lois et de la guerre elle-meme.
Je suis dans les memes sentiments, bien cher Monsieur le Directeur. Si en vivant je puis procurer davantage la gloire de Dieu qu'en mourant sur le champ de
bataille, j'accepte et veux ardemment vivre. Dans le
cas contraire, si Dieu a d6cide pour moi ce qu'il avait
decid6 pour le frere Delafosse, d'avance je m'offre a
Lui, car sur le moment m6me, peut-etre mes facultes
mentales et le brouhaha de la bataille ne me permettront-ils plus de le faire. Si je meurs, je le dis
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devant Dieu et devant vous, Monsieur le Directeur,
c'est sincere, c'est pour que la Frande redevienne
chretienne, c'est pour le bien de la petite Compagnie,
pour la sanctification de ses membres, pour que mes
parents vivent et meurent saintement, enfin pour r6parer les fautes de ma vie.
Le z9 maiaqg8, saint jour de Is Penlec6te.

Je suis sorti sain et sauf de l'attaque, mais je suis
toujours dans la fournaise.
Je fais mon chemin de croix.
Nous avons eu une nuit terrible. Les Allemands
croyant que nous allions attaquer ont d6clenchi jusqu'; quatre barrages. Les obus tombaient a pic et
c'taient de tres gros. Mon coeur battait un peu.
Peut-on voir la mort de si pris sans s'emouvoir?
Ma section a pour mission de garder la route
d'Amiens contre les Allemands venant de Moreuil. Je
suis en premiere ligne. Sortirons-nous de 1U avant que
les Allemands attaquent? Me faudra-t-il, a moi aussi,
prendre la direction de l'exil? Mais pourqaoi me
pr6occuper du lendemain? Je veux vivre an jour le jour.
Extremement fatigue, j'ai dormi tout le jour. Vers
nne heure del'aprEs-midi, mon ordonnance m'a rveilli
pour que je dejeune, puis je me snis endormi & nouveau.
Quand j'aurai fini cette lettre, je dirai mon chapelet demandant k la Vierge puissante de prot6ger mes
hommes et moi.
Marcel SAINT LIGER.
Extraits de lettres du frhre ADAIa
It mai agp8.

Me voila ablm6 par les Allemands, leurs gaz moa-
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tarde m'ont ferm6 les paupieres et je suis aveugle
pour un temps, parait-il. Vous trouverez sans doute
un progrxs (!) sensible dans ma calligraphie : un ami
siminariste de Sens, sense (?) par consequent, se charge
de vous dire l'expression de mes idees bouleversees :
il n'a pas craint, sur l'assurance que vous etiez un bon
Pere, de soumettre sa pensee a l'examen d'un esprit
6minemment Lazariste, et il est tout attrape d'etre
oblige de vous dire cela sous ma dictee: Le moral est
bon.
B6nissez-nous tous deux, secr6taire et martyr.
Le 26 mai 1918.

Un mot t~elgraphique pour vous annoncer mon arrivee dans un sejour de paix et de qui6tude. C'est Dinan
qui m'a recueilli, avec la bienveillance particulibre a
la Bretagne. Je ne vais pas trop mal. Le voyage m'a
cependant un peu ereinte. Je vous donnerai de plus
amples nouvelles et de ma sante et de mon trajet dans
quelques jours. Sachez pour le moment que je suis
bien tombe, que le Crucifix domine dans toutes les
salles et que nous sommes soignes par de tres respectables matrones aux soins maternels.
Le S8mai g198.

Cela va mieux. La fibvre diminue, mais refuse de
disparaitre completement. Le major m'a dit : a Surtout, restez. couche. n Et j'ai di reafoncer mes deux
tibias dans le dodo sans maugreer. Du reste, il fait
bon ici. L'air de Bretagne est plus favorable i mes
poumons, je le sens, que celui du Kemmel. J'ai lu ce
matin avec angoisse, que le secteur du lac de Dickebush avait it6 l'objet d'une violente action. C'est de
1a que j'ai 6t6 evacu6. Ma section etait sur les bords de
I'etang, l'abri des vues allemandes et nous tirions les

-

686 -

canards sauvages et les poules d'eau toute la journie.
quelle dette de reconnaissance envers Celui qui, si
visiblement, m'a prot6ge depuis toujours! Frire Langlois le disait : < Rien de plus doux que de s'abandonner a la Providence. a Cela n'a jamais et6 plus
vrai. C'est I'oreiller ou l'&me pent sans crainte se
reposer sur ses deux oreilles.
ADAM.
Lettre du frtre HENNEBELLE.
-" avril 191z

Je me souviendrai de cette Semaine sainte g198. Je
I'ai passse tout entitre en petit poste, complttement
isol~ du reste du monde, ne sortant de mon trou que
la nuit, pour guetter. J'ai eu le temps de miditer
toutes les etapes de la Passion, et la vertu divine da
sacrifice. Toutes mes souffrances, mes nuits de veille,
les privations, le malaise des sapes et des cagnas, o6
l'on s'entasse comme des moutons, I'angoisse de
I'alerte, a l'heure ou les torpilles tombent et que
1'Allemand cisaille les ils de fer, le petit serrement de
ceur & chaque sifflement d'obus, puis l'abrutissement
de plusieurs jours mornes et noirs, sans vie, etc., etc.,
tout cela, les critiques militaires ne 1'escomptent pas,
peut-etre, pour leur victoire. Mais je sais que Dieu
l'inscrit sur le meme livre qui marqua les souffrances
de l'agonie. Mon Dieu, comment certains peuvent-ils
vivre sans cette pense ?
Je suis sale, sale, vous ne pourriez en avoir une
id6e.
HENNEBELLE.
Extrails de lettres du frkre Louis GIMALAc.
3x mars 1918.

Le Vendredi saint, vers cinq heures, un bombarde-
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ment effroyable se d6clenche sur le secteur de ma section... un vacarme terrible ininterrompu !... Qu'est-ce?
Vous &tes bombarde a Paris, mais ce n'est rien...
comme pendant ces deux heures ou tout craque, oi
l'on se croirait descendu aux enfers oir dans le cratere
d'un volcan en ebullition!
Les Allemands avaient de mauvaises idies... Le
commandant de la compagnie m'ordonne de me replier... je fais passer I'ordre a mes deux demi-sections...
et mes soldats se replient en arriire... les obus tombaient dru comme grele. Je dois allumer un feu de
Bengale pour annoncer l'evacuationtotale de ma section. Impossible de lui mettre le feu! sans doute que la
poudre 6tait mouille L... et me voili i chaque d6tour
du boyau en train de craquer une allumette et le fameux
bengale refuse totalement de prendre feu! Mes poilus
me croyaient mort ou fait prisonnier. Je m'amene enfin, tenant mon fameux truc qui ne voulait pas &clairer
la situation. C'est 6gal! c'est la premiere fois que
j'&tais en service actif comme chef de section. Le bon
Dieu m'a donn6 la grice de garder tout mon sangfroid et ma bonne humeur. Tout s'est bien passe!
Tandis que la section voisine a en deux prisonniers
dont an sergent ne s'itant pas repli6 assez t6t, parmi
nos soldats, pas de blesses, ni ,de tuis. L'un d'eux
s'6crie tout a coup : u Je suis mort! , en effet, un obus
s'engouffre dans la terre entre ses jambes; l'obus
n'6clate pas... Je n'en reviens pas (et pourtant, j'ea
ai vu, d6ji!!!) de ce que cette pluie d'obus serr6e

n'ait touche personne!... Le bon Dieu est bon et la
sainte Vierge aussi. Comme je dois les remercier! et

me confier davantage en leur protection si constante et
si bienveillante.
z3 arril 1918.

Tout a I'heure, je vais faire un tour en ligne, je
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prendrai le boyau a du Calvaire a. C'est son nom. Je
I'ai pris souvent deja... Je ne puis pas m'empecher de
penser an grand chemin du Calvaire, out nous fimes
sauv6s par taut de soaffrances de Notre-Seigneur
Jesus-Christ.
D'ailleurs, toutes les routes, tous les sentiers, tous
les boyaux qui conduisent aux tranchies de premiere
ligne ne sont-ce pas des monties au Calvaire oii la
France, et chacun en particulier, doit souffrir, se
sanctifier, se purifier et se sauver!... Ces chemins ont
et deja si ensanglant6s. Que de drames se sont passis depuis quatre ans a chaque endroit que l'on foule
aux pieds! Rien ne les rappelle. L'herbe et les fleurs
poussent comme si rien n'6tait, I'oubli est descendu,
mais le bon Dieu qui sait tout tiendra compte des
moindres souffrances et des plus petits sacrifices...
Priez pour moi, pour que je puisse offrir tout ce qui
m'arrive et tout ce qui peut m'arriver pour la sanctification de mon Ame et le salut de beaucoup d'autres.
9 mai x9g8.

Je crois que je suis un peu en retard pour la corres-.
pondance... A dire vrai, je suis ou plut6t j'ai 6t6 presque A bout de forces. Je ne le suis plus, ayant
dormi
vingt-quatre heures A peu pres, sans me riveiller...
II
faut vous dire qu'il y .avait six jours que je n'avais
dormi; six jours qu'on avait 6t6 sur pied... Malgri
que notre secteur soit un secteur tranquille, il
n'est
jamais sir! Les coups de main sont fr6quents
et les
alertes nombreuses...
Les nuits, il faut etre toujours debout et r6sister
A
toutes les arriv6es de sommeil. Le sommeil nous
trouve
debout... et durant la journ6e, le sommeil qu'on
appelle
fuit la paupiere, car il y a Ia lies deux soupes,
il y a
des visites des chefs sup&rieurs, il y a des
reconnais-
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sances a faire, etc., et voili comment on peut etre
ereint6 au bout de six jours.
Louis GIMALAC.

Extraits de letres du ijrre CONTASSOT.
Le 3#vril 1918.

Deux heures du matin, et, a quelques metres sous
terre, face a une montagne dont le sommet depouill a
fait trembler plus d'un brave, je vous 6cris cette lettre.
Me voila dbja a mon cinquieme jour de ligne, dans un
secteur assez calme, mais oiu cependant on r&clame
la plus grande prudence. Je suis dans un observatoire,
d'oii nous dominons toute la valle de..., vue magnifique, quand le brouillard se dissipe, chose assez rare
en ce mois d'avril, et que le soleil veut bien nous
pr&ter quelques instants de lumiere. Ma sant6 est toujours excellente, malgr6 la pluie ou la neige, qui, depuis quatre jours, n'arr&te que par intervalles trop
courts. Nous avons heureusement un gourbi assez bien
construit, o l1'eau ne penetre que 16gerement, par
cinq ou six gouttieres. On tiendra! Pourvu que les
Allemands ne nous reperent pas, c'est I'essentiel.
Aussi mes deux camarades et moi prenons toutes les
pr6cautions possibles pour 6viter de donner l'6veil.
Esp6rons que ce stage de tranchbes fnira sans accident.
Le moral est bon, lui aussi.

Quoique depuis longtemps je n'aie pu faire la sainte
communion, je me suis tenu en union avec Dieu, ne
perdant jamais de vue le d6sir de faire tout pour sa
gloire.
Je suis heureux, calme et confant; je prie beaucoup,
surtout pendant mes longues heures de veille.
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Je ne sais si ma lettre sera empreinte de cet esprit
de douceur qu'on aime h voir dans les enfants de saint
Vincent: mais ma pauvre tete bat la campagne. Jamais
je n'ai vu un tel marmitage : la journ6e etait belle, le
soleil s'etait levi de bonne heure, les oiseaux chantaient. 11 aisait chaud. Les artilleurs des deux c6tbs
se sont amuses &tirer toute la journee et, pendant mes
quatre heures d'observation que j'acheve &l'instant, je
n'ai pas cesse une minute de marquer des points de
chute et de depart d'obus. Quelques-uns sont meme
venus secouer notre gourbi d'assez pros, juste pour
nous donner le frisson des grandes heures. Mais nous
ne risquons pas grand'chose : la maison est solide, et
comme celle de l'ivangile positl super firmam.petTra
et i l'abri des plus grands orages. Si nous ne craignons
pas trop les obus, I'eau a reussi A nous envahir, surtout
ces derniers jours o4 il est tomb6 abondamment de la
neige. Malgre tout, on se tient calme et confiant.
VoilL trente-trois jours que je.suis ici, separe du
reste du monde, en tete i tete avec la mort. C'est d'un
bon effet sur l'ame et je crois un des seuls avantages
du t Grand Air ). Je ne suis pas descendu au repos
depuis le 2o mars; aussi, inutile de vous dire en quel
6tat de salet6 je suis, ne pouvant me laver que quelquefois dans la quinzaine, et oblige de garder mon
linge plus qu'il n'est besoin pour le quitter tres sale.
II parait que c'est un trks bon moyen de se former le
caractbre.
Mes heures de garde, de jour et de nait, me fournissent l'occasion de nombreuses prieres. Et c'est li
une consolation et un soutien. II fait bon se sentir sous
la protection de Dieu.
Le zo mai g198.

L'habitude d'un mal nous le rend plus tolirable.
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Depuis ma dernibre lettre, 1'eau n'a cess6 de tomber
dans notre gourbi, menagant de nous en chasser. Nous
avons tenu ferme, lutt6 contre ce nouvel ennemi, et
nous avons eu la victoire ! Ce n'a pas 6t6 sans perte, du
reste : le pauvre papier sur lequel je vcus icris, en
porte la trace. Toutes nos affaires 6taient inondies :
c'6tait un v6ritable deluge. II faut croire que les Allemands en ont souffert, eux aussi: depuis, on n'a que
peu entendu la voix de leurs gros canons : cette ondie
a vu temperer leur ardeur belliqueuse. Nos propres
obus y auront, sans doute, eux aussi cooper6.
J'ai un nouvel exemplaire des Pares latins, prete
par un camarade : une Bible des Atudiants. Extraits
latins rassembl6s par l'abb6 Vergnault : avec ces livres,
le chapelet et une tete pour mediter, le temps passe
vite. On ne s'apercoit pas de la longueur des heures,
meme sous terre.
Le 8 mai 1918.

Je me redis avec joie la parole que saint Cyprien
adressait aux confesseurs de Carthage : a Si vous 6tes
appeles au combat, dimicate constanter. Si vous y laissez Ia vie, rejouissez-vous, vous serez les martyrs du
Christ : si vous en echappez, par une sorte de sursis
commeatu vitae, soyez heureux aussi, car l'Iglise vous
reserve ses bontes. En tout cas, de deux choses l'une :
ou vous prendrez la voie sanglante, la plus sfire, qui
mine a la gloire de Dieu; on celle, plus agr6able,
mais sfire aussi, aprbs avoir combattu avec votre corps,
de c616brer les louanges de Dieu. L'une et I'autre voie
sont 6galement sublimes et bonnes. n Je me redis ces
paroles, heureux d'etre appelk au poste d'honneur, et
de fournir une somme de sacrifices et de sang au rachat du monde.
Pour le moment, je suis toujours aussi favoris6,
tenant fiddlement mon poste d'observation. Hier, nous
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avons failli 6tre l6ectrocutes par lorage : mes deux
camarades et moi avons ressenti une forte commotion
a deux reprises : c'tait assez fort pour nous laisser
un mauvais souvenir de l'accident, mais pas assez pour
nous envoyer de 1'autre c6t6. Du reste, nous n'avons
gubre en le temps de nous feliciter de notre chance:
la pluie qui tombait a torrents et envahissait notre
gourbi, nous a donn6 une bonne distraction. Aujourd'hui tout est remis en place.
CONTASSOT.

Extraits de lettres du frNre FRESNEL.
Le az mars 1918.

Hier matin, a six heures quinze, exactement, je me
suis 6veill6 en sursaut ! Ques a co? Un bombardement
furieux de la part des Allemands. Quoi! est-ce la
G. O. G., enfin ? Notre artillerie se met a causer. Mon
Dieu, quel bruit! Allons-nous revivre les jours de
Verdun? On ne s'entendait plus causer. Des fusees
rouges sur la droite! Ah ! ce n'est pas chez nous. Les
Allemands attaquent, forts d'un bataillon; les n6tres
6cras6s par le nombre et les % minenwerfen n c&dent,
mais un instant seulement; ils se ressaisissent vite et
par une vigoureuse contre-attaque, ils mettent a mal
messieurs d'en face! Les 75 a sapent ) en plein dedans.
Quelle bouillabaisse !
Un obus - il s'est oublie sfrement- n'est pas tombi
loin de moi. Que voulez-vous, je l'ai laiss6 faire! je ne
lui ai rien dit et lui non plus. C'est ainsi que nous
serons toujours d'accord.
Le 3 mai 1918.

Pas encore dans la fournaise, mais nous avons fait
un bond en avant. Nous entendons un roulement
sinistre du c6t6 de la capitale de la Picardie, jour et
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nuit, Ca y barde comme A Verdun et m&me plus. A la
grice de Dieu! Le moral est assez bon, la sant6 bonne
aussi.
Quand allons-nous prendre les tranchees? nous n'en
savons rien!; ýa ne peut tarder beaucoup. Je dis t tranch6es n, c'est plut6t une expression consacree, car
li-bas, il n'y a que des bouts de boyaux, pas d'abris,
il est d6fendu d'en faire. Ce sont les a( on dit n ! Et ce
n'est que la moiti4 de la v6rit6 sfrement.
Me voila bien loin des Vosges, ce joli pays de
Jeanne la Lorraine ! Ici, c'est la platitude, le d6sert.
Par-ci par-li, un patelin et quel patelin! Quelques
vieilles masures en boue, ce qui ne manque pas du
tout. Hier, il a fallu que je fasse le 4 cantonnier et que je racle la boue. Si A plus de Io kilombtres A
l'arriere, il y a tant de boue, alors A l'avant quel bourbier ! De la boue et du soleil! Quel pays! ou est ma
Bretagne avec ses genets d'or et ses jolis pardons !
Le 23 mai i918.

Figurez-vous, j'ai dija requ le bapteme du feu,
je veux dire le bapt&me du feu dans la Somme, car
c'est un vieux poilu avec qui vous avez affaire. Voila
comment c'est arriv6. Avec le disciple de M. Clapier,
digne superieur de Marv6jols, j'allais a la riviere pour
laver mon linge. II nous a fallu faire simplement 3 kilometres. C'est vous dire que nous nous trouvions
dans un veritable Sahara. Le lavage, la lessive plut6t
6tant termin&e, tout A coup un fusant nous 6clate audessus de lat&te. Les eclats nous entourent, et comme
toujours oublient de nous accrocher au passage. Et la
seance commence. Ce sont des gaz! Mais ils lancent
les obus A moutarde, ils tombaient derriere nous et le
vent les emportait au diable vauvert.
Les Allemands out manque leur coup. Une fois leur
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representation terminie, nous sommes revenus tranquillement, riant dans notre barbe de la maladresse
des Allemands. Its voulaient nous faire peur! Ils ne
nous connaissent done pas! Bref, rien de mal, m&me
pas d'6motion ou tris pen.
Conclusion : nous sommes protdg6s et nous en sortirons avec un membre on deux de moins, mais on en
sortira. Jamais je ne pourrai avoir une assez grande
reconnaissance pour celui qui nous couvre ainsi de son
6gide impin&trable. Aidez-moi, je vous en prie, a remercier le bon Dieu et Ia sainte Vierge de cette paternelle protection ! Avec ga on les aura!
Le 3o mai 1918.

Rassurez-vous, je ne suis pas encore mort. Rien de
mal, sinon une 16gire indisposition due aux gaz. Un
moment j'ai vu poindre a l'horizon I'Evacuation qui
s'amenait I grande enjamb6e vers moi. Mais elle m'a
ri au nez et est all6e enlever un de mes camarades.
Puisqu'elle ne veut pas de moi, je ne veux pas .d'elle.
Jusqu'au bout!...II me faut tenir et seconer un peu cette
vieille carcasse qui vent chanceler.
FRESNEL.
LES PRISONNIERS
Lettre du

frre SALENDRES & M. KIEFFER,
Pritre de la Mission.
Le i5 mars rq8.

Vos d6marches en ma faveur out eu un plein succs,
puisque me voici, depuis le 18 f6vrier, au camp de
Limburg oii est en train de se reorganiser, apris une
suppression de huit mois, le s6minaire des prisonniers
franqais 6tabli pr&6cdemment A Miinster. Je vous remercie bien de tout ce que vous avez fait.

-695Ma venue ici, au seminaire, a &t6 pour moi une tris
heureuse surprise, car, au mois de juillet dernier, lors
de mon passage a Soltau pour aller a Baden-EtelserMoor L-3ox , j'avais appris la brusque dispersion du
s6minaire de Miinster et... j'en avais fait mon deuil.
Le s6minaire n'est encore qu'en voie de reorganisation : les anciens de Miinster ne sont ici que depuis le
3 fevrier, moi seul suis arrive depuis. Nous sommes
cinquante, un peu de tous les dioceses on congr6gations; nous sommes log6s dans une baraque d'h6pital
amenagee sp6cialement pour sa nouvelle destination
et situee sur un terrain compl&tement fermi, de sorte
que nous sommes complptement en dehors du camp des
prisonniers proprement dits et sans communication aucune avec I'exterieur. Les anciens de Miinster ont repris les traditions du seminaire, nous faisons nos exercices de piet6 en commun et nous avons commence a
faire quelques cours provisoires, mais le s6minaire n'a
pas encore de tate, pas de directeur, pas de pr&tre
francais et, par consequent, pas de saint Sacrement, pas
de messe quotidienne. Jusqu'ici M. I'aum6nier allemand est venu nous dire la messe une fois par semaine
et ce n'a jamais 6t6 le dimanche. A PAques, au plus
tard,nous aurons avec nous unou deuxpretres frangais
et, aussit6t apres, nous pourrons nous mettre au travail.
Pour le materiel, nous touchons en nature lanourritude qui nous est allou&e par l'administration allemande, nous mettons nos colis en commun et 1'6conome se debropille avec les cuisiniers.
Inutile de vous dire si je suis heureux d'etre ici
et combien je b6nis la Providence d'avoir si bien
arrange les choses.
Nous savons d6ji que Mgr 1'6veque de Limburg est
tout dispos6 & faire des ordinations, A condition toutefois que 1'autorit6 militaire n'y fasse pas obstacle.
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Je ne desire pas etre ordonni tout de suite; je veux
auparavant me recueillir un pen dans le silence, la
priere et le travail, voir mes traites de thiologie et si
la guerre dare jusqu'i la fin de l'ann6e, je serai heureux.d'etre ordonn6 A la Noel.
Augustin SALENDRES.
Lettre de M. DUCOULOMBIER, Pritrede la Mission,
& M. VERDIER, Vicaire ginral.
2 mai 1918.

Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que je
suis en route pour Ia Suisse oi le ministare de la Guerre
allemand me fait interner. A Ia suite d'une visite
m-dicale, j'ai tic conduit ici, dans un camp d'officiers, qui est un camp de preparation pour les departs
en Suisse et en France. En arrivant, je croyais ne
rester ici qu'un jour on deux,mais je rencontre ici des
prisonniers qui sont dans un cas analogue au mien et
qui y s6journent depuis bien des semaines. II sera du
jour de mon depart ce que Dieu voudra, Nous sommes
ici une dizaine de pretres.
Une fois en Suisse j'espere voir bient6t la France
puisque la convention pour I'6change des prisonniers
aurait te6 sign6e. ]tant prisonnier de 1914, civil, ag6
de plus de quarante-cinq ans, j'ai trois raisons pour
une de ne pas voir se prolonger mon long exil.
A. DUCOULOMBIER.

LES SCEURS
Lettre de la saeur REBONDIN, Fille de la Ckaritd
& M. BOURZEIX, Prhire de la Misiox.
Beauvis, 14 aoftt 1918.

Vous avez peut-etre appris que notre h6pital de
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Zuydcoote a 6eti vacu6 le Samedi saint. Quel coup
auquel nous ne nous attendions pas! I1 6tait onze
heures du matin quand I'officier m'a averti qu'a neuf
heures du soir nous devious partir! En effet, a onze
heures de la nuit le train s'ebranlait! Je vous laisse
a penser la folle besogne que nous avons eue pour
boucler nos colis! Que de choses sont restbes lk-bas!
Fiat toujours! Quel jour de Paques! Sur la banquette d'un train! Ni messe, ni communion! Lundi de
Piques, idem !
En in de compte, apres tous ces voyages, nous voici
a I'h6pital auxiliaire n*3, Saint-Esprit, Beauvais (Oise).
Le jour de notre arrivee ici, une avalanche de grands
bless6s arrive aussi, si bien que jusqu'i neuf heures du
soir, nous avons travaillt a d6shabiller ces pauvres
mutilis, vrais paquets de sang et de boue! Quel
spectacle! Ce fut notre pr6paration a la Renovation!!!
Pas possible d'avoir une minute pour faire la plus
petite priere! Nous avons dit Fiat ! et |['ai confiance
que le bon Maitre n*a pas 6t6 fichi de cette retraite
d'un nouveau genre !
Soeur REBONDIN.

Lettre de ma Saeur DuMEz de Saint-Jans-Cappel,
a la Trks Honorie Mire MAURICE.
Rennes, Asile Saint-Men, 27 avril igr.

MA TRts HONOREE MeRE,
La grdce de Notre-Seigaeur soit avec nous pour jamais!
Nous sommes arrivies a Rennes mercredi dernier,
24 avril, . quatre heures dix-sept du matin; notre
bonne soeur Roche nous a fait l'accueil le plus cordial
et le plus bienveiliant; elle et ses chbres compagnes
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viennent a notre secours avec la plus grande charit6.
De son c6t6, notre respectable soeur Marion, malgrý
son mauvais 6tat de sant6, met tout en oeuvre pour nous
procurer une installation provisoire convenable.
Je viens vous donner les details de notre fuite.
Le dimanche, 7 avril, nous avions encore espoir que
tout irait bien.
Le jeudi matin, xI avril, ma niece nous envoyait un
exprbs pour nous dire qu'elle allait d6m6nager les
souvenirs de famille; c'6tait le mot d'ordre. Aussit6t
nous nous mettons en peine de commencer a faire
des paquets, et a parcourir tout le village afin de
nous procurer des v6hicules quelconques pour le
transport de nos paquets et de notre personnel. L'armee britannique, toujours tris complaisante, 6tait
dans l'impossibilit6 absolue de nous fournir le moindre
vehicule et tous ceux qui poss6daient le plus petit
attelage s'en servaient pour eux-msmes. Un de mes
neveux avait trois chevaux, break, chariots, etc; au
moment de s'en servir, tous avaient disparu!... C'etait
le desarroi complet dans toute la r6gion !...
Enfin, apres maintes d6marches, un r6fugie beige
nous avait promis pour le samedi 13 avril, a six heures
du matin, deux chariots attel6s de deux mulets pour
le transport de nos bagages: vetements les plus urgents
pour nous et nos enfants, livres, vases sacr6s dans des
caisses, literie, etc., etc. Et un troisieme chariot devait venir chercher les invalides a neuf heures; les autres partiraient B pied. Tout paraissait 'done r6gl6 de
telle sorte que nous n'emporterions A la main que le
moins possible, afin de pouvoir faire &pied bien des
kilometres pour nous mettre en suret6 relative.
Nous continuons done L faire tous nos preparatifs
de d6part, ne croyant pas le danger imminent; plusieurs de nos sceurs d6siraient rester pour sauver la
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maison et tout ce que nous y laissions forcment : une
centaine de lits tout months avec toutes les literies,
tous les meubles, une trentaine de machines a tricoter,
de la laine en 6cheveaux et des ballots confectionn6s en bas et chaussettes (au moins, je crois pour
Soooo francs de laine appartenant a nos fabricants).
Notre personnel 6tant de cent trente cinq personnes
environ, nous avions cru prudent de faire des provisions, puisque le ravitaillement devenait de plus en plus
difficile. Nous 6tions done approvisionn6es en cafe,
chicor&e, chocolat, sucre, beurre, charbon, pommes de
terre, riz, macaroni, nOuilles, vin de messe, etc., etc.
Nous nous informions souvent de la situation mililaire et on nous avait fait esperer que tout irait bien
et que le front 6tant tres solide ne serait pas perc6!
Le bon Dieu avait fait tant de merveilles en notre faveur
depuis trois ans et demi et nous avions une si grande
confiance en la divine Providence, qu'il semblait que
notre maison serait proteg6e jusqu'au bout! Le village
etait rempli de r6fugies; notre maison elle-mxme abritait, depuis environ trois semaines, vingt-cinq a trente
religieuses de Bailleul, qui avaient di se sauver sous
le bombardement de cette ville. Gependant quelque
chose me disait intbrieurement : v La confiancC en
Dieu ne consiste pas A croire qu'il n'arrivera rien,
mais bien a ftre persuad6 que, quoi qa'il arrive, le boa

Dieu ne nous abandonnera pas... n Je commengais
done A pressentir notre depart possible...
Tout etait done decide pour le samedi matin; nous
sauverions I'essentiel et deux de nos soeurs, quelques
employees et quatre de nos bonnes vieilles, Agbes de
quatre-vingts, quatre-vingt neuf et quatre-vingt treize
ans, resteraient aussi, avec l'espoir que le danger ne
tarderait pas A &tre6carti et que la maison serait ainsi
sauvegard6e avec tout ce qu'elle) contenait. Depuis
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deux jours, M. le Cure, par prudence, consommait
chaque jour la sainte reserve a l'6glise et avait conseillU
k notre aum6nier d'en faire autant dans notre chapelle.
Dans la journme du vendredi 12 avril, nous continuions done a mettre de l'ordre partout, quand tout
a coup, vers six heures du soir (nous n'avons pas
soupe, tellement nous 6tions occupies) M. le Cure (Ie
bon M. Ml6is) arrive nous dire que nous devons partir
imm6diatement a Boesch&pe (distant d'une dizainede
kilometres de chez nous) et ne laisser derriere nousque
les personnes dbsign6es pour garder la maison ; cellesci, le lendemain, feraient partir nos bagages avec des
chariots a mulets et suivraient, en cas de besoin, avec
l'autre chariot. Mais, ma chore seur Elisabeth 6tait
dans l'impossibilit6 de faire cette route A pied; elle
6tait malade de saisissement et d'inqui6tude depuis
plusieurs jours; et, pas un vehicule !... Cependant
le.bon Maitre est venu a notre secours; nous avions
au grenier un vieux fauteuil roulant, grace auquel
on put la conduire jusqu' Il'endroit ou nous savions
que devait passer la voiture d'un fermier et elle put
ainsi arriver a Boeschepe. Quant i nous, avec nos
seize employees et orphelines, nous avont fait ie trajet
A pied, au milieu des camions, autos, chevaux,
cyclistes, etc., de l'arm6e britannique qui evidemment
reculait; tout cela dans le plus morne silence.
M. le Curi avait eu la bonne inspiration de nous
forcer, pour ainsi dire, a donner quinze jours de
vacances a nos enfants belges (quatre-vingt-dix environ); les parents avaient insist6 pour que nous les gardions, car ils 6taient plus en danger que nous, mais
heureusement, nous avons suivi le conseil de M. le
Cure, nous avons exig6 qu'ils les reprennent malgr6
tout, et c'est pendant ces quinze jours que notre fuite
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s'est op6rbe !... Tous ces braves gens ont ividemment
du fuir aussi, mais au moins ils ne sont pas s6pares de
leurs enfants; que serions-nous devenues, s'il avait
fallu emmener tout ce petit monde !...
Nous etions A peine arrivees A Boesch6pe que les
scurs, employees et bonnes vieilles qui 6taient rest6es
A Saint-Jans, y arrivaient aussi... Tout le village de
Saint-Jans 6tant evacu6 de force, on les avait mises
sur des lorries (espece de wagons-autos), mais sans
pouvoir emporter nos bagages restes sous la grand'porte! A Boeschbpe, tout le monde restait sur pied,
car on pensait devoir fuir dans la nuit.
Nous avons pu cependant attendre au lendemain
matin. Le lendemain, apres bien des d6marches et des
pourparlers, les unes A pied, les autres en lorries, nous
avons fini par arriver a Saint-Sylvestre-Cappel... LA,
nouvelles d6marches, nouveaux pourparlers, nouvelles
heures d'attente. Parties pour Arnke, les unes en chariots, les autres en lorries, nous sommes arrivees chez
nos sceurs,le samedi 13 avril, vers cinq heures du soir;
nous y avons recu un bien charitable accueil qui nous a
permis de nous reposer et de nous r6conforter. Nous
y avons trouv6 notre bonne soeur Plot, de Bailleul, se
preparant a partir avec son personnel. C'est avec cette
chore soeur qui nous a rendu les plus grands services,
que je suis all6e A Cassel, le lundi I5,afin d'obtenir de
M. le Sous-Prefet d'Hazebrouck, refugii dans cette
ville, le voyage gratuit pour nous et nos enfants; il
nous l'a accord6 sans aucune difficult6.
A notre retour de Cassel, nous recevions l'ordre de
quitter au plus tot l'hospice Van Kempen riquisitionn6
par une ambulance britannique. Nous ne savions plus
comment continuer notre voyage; je suis alle trouver M. le chef de gare d'Arneke et dans la conversation il a prononc6 Ie nom de Bourbourg... C'6tait une
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lumiere! M. le Doyen de Bourbourg est un ancien
cure de Saint-Jans, celni qui a pr&cdi M. M6lis; ii
est tres intelligent et tres dibrouillard et il nous procurera l'hospitaliti nicessaire pour que nons puissions
nous reposer un pen et continuer ensuite notre voyage.
En effet, tout s'est bien passe. Notre ban Maitre se
faisait vraiment notre Cyrenben, c'6tait visible et tres
consolant... Les enfants ont dte recues dans plusieurs
maisons avec la plus aimable chariti et nous, les scurs,
nous avons 6te reques princibrement chez M. le docteur
Provost et Mme Pruvost, parents de notre chore scen
Pruvost, actuellement i Limoges; ils nous ont combliesdes attentions les plus dblicates; ils ne savaient
qu'imaginer pour nous faire plaisir et nous rendre
service.
De Bourbourg done, nous sommes parties le vendredi 19, vers dix heures du matin ; nous sommes arriv6es a Rouen, le samedi vers trois heures de l'apresmidi. La, quelle excellente rencontre! la bonne Providence nous a conduites dans la maison Saint-Ouen,
chez notre si aimable sceur Geoffre; elle et toutes ses
compagnes ont ttd pour nous et nos enfants d'une

pr6venance admirable!... Que de fois, nous avons
remerci le bon Dien d'avoir rencontr6 tant de charit6
dans notre chire Communaut6! Nous n'avons plus
rien en linge, livres, v6tements, etc.; il a plu an Seigneur de nous amener subitement a la dixieme station
du Chemin de la Croix, sous ce rapport; mais partout
nos sceurs nous aident et nous donnent, d'une maniere
vraiment touchante, tout ce qui nous est necessaire.
Quelle diff6rence entre notre sort et celui de tant de
milliers de refugiis qui se trouvent denues de tout et
n'ayant personne pour les secourir.
Nous avons quitt6 Rouen, le mardi 23 avril, i quatre
heures du matin et nous sommes arrivees a Rennes le
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mercredi 24 avril, a quatre heures du matin; notre

bonne soeur Roche avait eu la touchante amabilit6 de
mettre une voiture a notre disposition pour les invalides et quelques paquets; les autres ont suivi A pied;
depais ce temps, on nous comble de bonte et de prevenances de toutes sortes A l'asile de Saint-Mcen et a
la Mis6ricorde.
Sceur Antoinette DUMEZ.
Ma seur Piot,de Bailleul, a ite oblig6e d'dvacuer cette ville;
elle raconte ainsi les dernieres heures passdes dans la tourmeate :

Nous avons vu la mort de si pros a Bailleul! Quels
moments de terreur pendant nos dernieres nuits a la
cave! 1 semblait a chaque 6clatement d'obus, que la
ville entiere s'6croulait sur nous! Notre maison n'a
pourtant requ que des 6clats, an milieu de ce bombar-

dement terrible. Un u 44o " est venu se loger sous un
de nos bitiments, il a soulev6 les paves; le d6placement d'air a meme fait sombrer un pan de mur, mais
1'obus n'a pas 6clate. C'tait le 19 mars! Saint Joseph,

patron de 1'orphelinat, a bien fait Ia garde!
Nous sommes parties avec les derniers habitants,

d'abord pour Arneke, oid taient deja les enfants,
puis, devant Ie danger, j'ai kcrit & Notre Tres Honorse Mere, et nous voila a Coudures depuis le
20 avril.
Lettre de la mime

& la Tres Honorie Mire MAURICE.

Coudues (Maisa de la Providece), ce luadi 29 avril 1918.
MA TRES HONOREE MARE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !

En rous quittant, il y a quelques jours, je m'itais
propos6 de vous donner bien vite de nos nouvelles.
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Mais impossible jusqu'ici de prendre la plume; tout
notre temps se passe a recevoir la visite des habitants
du village, qui viennent offrir aux sceurs leurs souhaits
du bienvenue. D'ailleurs, je savais que Mme de Tavernier, bienfaitrice de la maison, avait 6crit AM. Robert.
Vous &tiez done tranquille sur notre compte et je ne
puis que vous redire les delicatesses de la divine Providence A notre 6gard.
Ma sceur Ricamier, de la gare d'Austerlitz, en a it6
1'instrument a notre depart de Paris. Un brave sergent
de ville, trouvant que nous n'itions pas assez bien
dans la salle des r6fugies, nous avait conduits chez
elle. Apres avoir restaur6 tout le monde, et nous avoir
meme munis pour la route, ma sceur R6camier a obtenu
qu'on nous donne un wagon reservA de deuxieme
classe, a l'express de huit heures. Nous itions donc
Bordeaux le lendemain matin, tandis que le train des
refugies 6tait loin encore. Arrives a Mont-de-Marsan,
les correspondances 6tant peu nombreuses, nous n'aurions et6 a Coudures, que le soir vers neuf heures. Ne
sachant ce que nous allions trouver pour la nuit, j'ai
pense qu'il serait mieux d'arriver le jour et je suis
allke demander un gite pour ma nombreuse suite, a
nos sceurs de 1'hospice.
Vous devinez la reception. Une fois, encore, c'itait
la famille! M. le Pr6fet des Landes, que j'ai vu A
Mont-de-Marsan, a tc tris sympathique. Sans aucune
demande de ma part, il m'a donn6 un secours de
200 francs et va envoyer une paire de sandales pour tout
le monde. II s'est occup6 de suite des allocations, qui
deji sont accord6es pour sceurs, orphelins, employees.
Mais que dire de la r6ception a Coudures? On nous
y attendait le samedi soir et 1'on 6tait venu en grand
nombre, avec les chariots, pour nous attendre A la gare
de Saint-Sever.

-

705 -

Grande d6ception, puisque nous n'arrivions que le
dimanche matin. Cette fois, c'est le sous-prifet, qui
avait envoy6 des voitures. En descendant a la u Providence n, notre nouveau domicile, nous avons trouvi
presque toutes les dames et jeunes filles, voulant offrir
aux sceurs leurs souhaits de bienvenue. Beaucoup
pleuraient en revoyant les " cornettes ). ( Au moins,
disaient-elles, quand nous serons malades, il y aura
des soeurs pour nous soigner comme autrefois! »
La veille, tout le village s'6tait mis en branle, pour
apporter : lits, matelas, couverture, linge, etc., pour
orner la maison.
J'avoue, ma Tres Honor6e Mere, que m'attendant a
trouver le denuement, j'6tais 6merveill6e et bien 6mue
de tout ce que je voyais. Ces dames avaient meme pr&pare le diner, auquel les enfants ont fait honneur,
car, a leur Age, on oublie vite les emotions.
Mais je n'etais pas au bout de mes surprises. M. le
Cure avait dit en chaire, que nous manquerions de ressources, au moins en arrivant. Alors, depuis dimanche,
c'est une vraie procession de gens qui viennent apporter
leurs petites provisions de lait, graisse, ceufs, vin, haricots, etc., et notre cave se garnit. C'est tout & fait
comme au temps de saint Vincent, et ce bienheureux
Pere doit etre fier de ses compatriotes!
Dans une famille, deux petits enfants se sont priv6s
de leur lait pour le donner aux orphelins. A 1'6cole
communale mixte, la seule du pays, les elIves se sont
cotis6s pour acheter un sac de pommes de terre qu'ils
nous ont apport6 avec une vraie joie.
C'est vous dire, ma Tres Honor6e Mere, que la
sympathie est g6nerale. L'autre jour, pendant qu'elle
se rendait & la sainte table, une brave femme saisit
les mains d'une de nos seurs et les embrasse!... Hier
dimanche, a la sortie des offices, tout le village faisait
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haie pour nous voir, nous parler. J'ai promis que nous
ferions ne visite de remerciement a toutes les families.
J'oubliais de mentionner que nous avous un grand jardin et deux champs. Deux dames bienfaitrices demandent que nos grands enfants s'occupent aassi de
leur jardin. Voila done nos ainrs avec an travail selon
leurs gouts, leur position, et qui les mettra i nome
d'apprendre A gagner lear vie plus tard. Le r6gissear
de Mme de Tavernier donne quelques lemons et la

scur des apprentis, qui deja itait chargee d'eux a
Bailleul, a encore bien A faire ici.
Deji nos seurs ont dd aller soigner un malade A
domicile. M. le Cure demande que nous nous occupions des jeunes flles, des garcons; an moins de ces
derniers pour le cat6chisme.
Nous voila done sceurs de village! Puisse le bon
Maitre nous donner 1'esprit de nos premieres seurs!
Mes deux compagnes, qui djia faisaient la classe aux
enfants, vont la continuer; une autre s'occupe au vestiaire, travail auquel elle ne pent suffire, mais je la
fais seconder par celle qui est charg&e des pauvres et
des malades. M&me avec ces arrangements, le travail
est multiple, car le local si restreint fait que'tout est
compliqu6. De plus, ma seur Viallon et I'autre sour
ancienne, sont au lit toutes les deux. J'espere que ce
n'est que la suite de notre long voyage.
En somme, nous n'avons qu'a remercier le bon Die. S'il nous donne la sant6, nous nous tirerons de tout,
meme de la lessive, qui est ici un vrai souci et un problame! J'ai 6crit a M. le sous-prefet do Nord, poor
qu'il permette qu'on nous envoie encore notre literie,
notre fournean et quelques meubles, laiss6s a Arnke.
Notre premier wagon de bagages est d6ja arriv6.
Sceur PIOT.
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Lettre de la sawur DAVIN, d'Abbeville,
m respectable seur BOUTLEUX, assistante.
ma
Hospice g4wnral, chAteau d'Alex, i" juin x9r.

MA RESPECTABLE SCEUR,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Vos t616grammes et vos lettres si maternels, si affectueux, sont venus m'apporter un r6confort bien pr6cieux, je vous en remercie de tout mon coeur.
Le tourbillon de la guerre nous a emportes a notre
tour, mais, j'en benis le Seigneur, tout cela s'est fait
dans des conditions de calme, de pr6voyance qui
adoucissent singulierement '1'Tpreuve. Nous trouvons
ici des sympathies et des ressources que n'ont pas, il
s'en faut, tous les pauvres 6vacu6s.
Je voudrais vous r6sumer rapidement notre vie depuis trois semaines afin que vous soyez bien au courant
de notre situation.
Depuis le commencement du mois, le service militaire convoitait notre maison et le m6decin chef do
service de sant6 essayait de decider l'administration
a I'evacuation complete desvieillards, seeurs et enfants,
mais personne n'6tait dispos6e l'ecouter; s'en aller
ainsi, sans savoir oh, et de sang-froid tout abandonner, alors que le calme r6gnait, semblait impossible;
le refus fut absolu. Mais voilk que, dans la nuit du 5i
au x6, nous eumes un premier bombardement qui, en
une demi-heure, fit de dix a douze maisons un monceau

de poussiire, ensevelissant neuf victimes sous leurs
d6combres; cettenuit-la aussi, l'eglise de Saint-Sepulcre eut tous ses vitraux brises, ses fenetres tordues.
Deux nuits apres, la plus grande rue d'Abbeville 6tait
devastee par les bombes; mais la plus cruelle nuit
nous attendait du 21 au 22 ; depuis dix heures et de-
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mie jusqu'a deux heures et demie du matin, les avions
se succ6dirent sans reliche, survolant I'hospice et
l'encadrant de bombes, jetant des bombes incendiaires
dans les pays voisins, semant la terreur et l'horreur;
plusieurs quartiers d'Abbeville furent fortement abimes
et 1'avenue de la gare completement d6truite, un chapelet de torpilles tombi juste au milieu de la rue
avait fait 6crouler les maisons de chaque c6te comme
un chateau de cartes.
Des ces premiers bombardements si forts, les enfants
coucherent A la cave, car il 6tait impossible, A Abbeville, de donner I'alerte assez tot pour qu'on ait le
temps d'y descendre avant l'arriv6e des avions; puis on
dut y descendre les pauvres vieilles, epouvantees dans
leur infirmerie et il ne fallut pas songer A les remonter dans la journ6e, vu la difficult6 de leur transport.
La vie, dans ces conditions, n'!tait plus tenable,
mais on ne savait oi nous ivacuer, le Ministere ayant
r6pondu d6ja qu'il ne voyait pas d',tablissement assez
grand pour nous recevoir. Je voyais venir le moment oi,
par la force des choses, nous serions 6vacues n'importe
comment, disperses et s6pares.
Nous commencqmes avec grande confiance une neuvaine A saint Joseph, c patron des R6fugi6s ; et voila
qu'une personne de ma famille me fit savoir que le
chateau d'Allex 6tait libre, qu'il suffirait que Monseigneur le demandat au propriftaire. Je fis part de la
chose a ces Messieurs, les d6marches furent faites,
aboutirent rapidement, le service de sant6 mit un zele
trbs grand A nous procurer les deux trains sanitaires
n6cessaires pour emmener personnel et materiel.
Tout n'est pas rose pourtant, vous le devinez bien,
et si saint Joseph nous protege et nous guide, il ne
nous enleve pas toute souffrance et toute difficult6, il
en connait trop le prix et I'avantage.
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Nous sommes dans un chateau tres grand, magnifique, luxueux, mais inhabit6 depuis quatre ans et pas
du tout organis6 pour un 6tablissement comme le n6tre;
de plus, tout notre materiel n'est pas arrive, nous manquons d'une foule de choses indispensables; la vaisselle, entre autres, est insuffisante, il faut attendre que
les uns aient mang6 pour faire manger les autres; nousmemes, nous mangeons gaiement A deux avec la meme
cuillere. Si grand que soit le chateau, il est trop petit
et je ne sais oh je vais loger tout mon monde quand
les lits seront arrives; pour le moment, on couche sur
les matelas seulement, on les serre et on s'entasse, mais
je compte sur saint Joseph et j'ai bon espoir que tout
s'arrangera, le bon Dieu melange avec tant d'art les
difficult6s et les consolations! ainsi Il nous donne un
temps admirable qui permet a tous nos gens de vivre
en plein air, A part la nuit, et le parc est immense et
plein d'ombrage.
Laissez-moi vous remercier encore, ma Respectable
Sceur, de nous suivre et de nous consoler dans notre
epreuve. Oui, nous sommes confiantes et toutes nos
soeurs sont vaillantes; pour moi, je sens la v6rit6 de
cette parole : la croix, c'est dur, mais c'est bon.
Sceur DAVIN.
Lettre de ma saur ROSE, d'Amiens,
N..., Fille de la Chariti.
a ma sar
Amiens, Immacul&e-Conception, le i5 mars g918.

MA BIEN CHkRE S(EUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!

Nous attendions toujours votre adresse pour vous
faire parvenir quelques nouvelles. Mais la poste ne
fonctionnant pas ou &peine, je me d6cide a vous grif-
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fonner a la hite les nouvelles qui peuvent vous interesser. Lesivenements se succedent avec une telle rapidit6
qu'il faudrait des pages pour chaque jour. Malgr6 le
conseil de notre bonne sceur Madeleine, il m'a 6td
impossible d'enregistrer quoi que ce soit. L'essentiel
est que le bon Dieu inscrive, et j'espere qu'il voudra
bien tenir compte des quelques petits sacrifices du
moment.
Si vous voulez, je vais commencer au moment oii je

vous ai quitt6e; avec la brouette, je rapportais A nos
sceurs des cornettes, des collets, du linge, de l'amidon
et des plaques. Grace A vous, nous ne sommes pas en
peine pour notre blanchissage; avec la charrette, ce
jour-lk, je crois vous avoir dit avoir rapporte plus de
ioo kilogrammes de pain du ravitaillement, I 720 ceufs,
So kilogrammes de cafe, 45 kilogrammes de sucre, etc.,
C'ktait l'abondance pour tous les malheureux qui,
n'ayant pu partir a pied, par la route de Rouen,
etaient demeurbs, sans un boulanger et sans un boucher ouverts ! L'officier nous ayant autoristes ~ distribuer aussi les vivres de la dipense, nous ne suffisions
pas a donner i chacun suivant ses besoins. Je pensais
a saint Vincent, distribuant des vivres a la population
affamee, et quoique 1'image ffit bien ple, il me semblait que notre bon Pere nous envoyait sa bn6ediction.
L'h6pital devant se rouvrir aprbs la panique, ma
sceur Marie 6crivit a notre Trbs Honorie Mere, pour
la mettre au courant de la situation. Nous abritions
deux vieux chanoines, infirmes, que nous nourrissions,
un bon cure retrait6, fort ag6. Le matin, nous avions
trois messes, les pauvres gens des caves, meme nos
pauvres poitrinaires, y venaient, et lesoir, a la chapelle,
prinre avec chants.
Au plus fort de l'offensive, nos gens, malgr6 le ser-
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rement du coeur, chantaient : ( Piti6 mon Dieu »,
a Notre-Dame de la Victoire n, a Je mets ma confiance ), K Reine des Cieux n, etc. Tout cela 6tait dit
avec tellement de conviction, que plusieurs de nos anm6niers pleuraient en les entendant! C'itait le petit
cantique de ma sceur Madeleine qui me servait, et je
pensais que vous eussiez 6et heureuse de voir notre
petit apostolat de la Semaine sainte. Le soir, tourn6e
dans les caves, tisane chaude, distribution d'ceufs, de
pommes, de noix, etc., puis la conversation sur les
affaires du jour, quelques mots remontants, puis la
necessit6 de se convertir pour obtenir la victoire!
Nous avons eu a la fois plus de deux cents personnes,
et M. le Cure de Sainte-Anne a tenu a nous remercier
d'abriter ainsi ses paroissiens. Ma seur Marie avait
decid6 de demander conseil A la bonne sceur Marty.
Nous itions bien de son avis. Le soir m&me du jour
oil elle avait 6crit a notre Tres Honor6e Mere, elle
va demander i ma sceur Marty ce qu'elle devait faire.
Cette demnire lai dit de demander conseil A M. le
Cur6 de la cath6drale.- Elle revient et me dit :
a Seur Rose, nous partons demain! M. le Cur6 dit
que nous &tionsvenues pour les blesses et que, n'ayant
plus de bless6s, nous devons partir. P Quoique la nouvelle me remait on peu A cause de tons les gens que
nous abritions, et des provisions qui nous avaient 6te
envoy6es par la place pour distribuer, je lui dis que
j'ob6irais.
C'6tait la veille de PAques. Ma seur Louise et moi
allons nous confesser. Elle annonce a M. le Cure de
Sainte-Anne que nous partons. cAC'est impossible, mes
bonnes Sceurs. Et tous mes paroissiens qui sont encore
la et qui vivent chez vous, que vont-ils devenir? a
Ma sour Louise dit que M. le Cure de la cathbdrale
avait d6cide cela. a I1 est mon doyen, dit-il, veuillez
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aller le trouver, et lui dire que vous alimentez les
pauvres, que vous distribuez les secours et que vous ne
pouvez laisser les biens qui vous ont 6te confi6s pour
cela! ,
Le jour de Piques, M. le Maire m'a fait avoir une
boucherie abandonnee, nous avons eu un demi-bceuf,
un mouton, un demi-veau, sans compter tous les morceaux qui etaient encore trbs bons; nous avons eu de
la viande pendant quinze jours, en la cuisant, et nous
en avons donn6 i tous ceux que leur 6tat obligeait a
rester chez eux! La semaine s'est pass6e dans I'exercice
de la charit6 la plus active. Notre cuisine 6tant abandonn~e au pillage, je me suis mise au fourneau et je
n'en ai pas bouge pendant quinze jours, de Piques a
hier, et j'ai bien pens6 a ce que je vous avais dit, qui
vous avait fait tant rire : a Que ma seur N... ne se
doutait pas de ce qu'elle perdait en ne me mettant pas
a la cuisine. n
Maintenant, j'en suis encore bien plus persuad&e!
J'ai bien git& nos bons vieux pr&tres. L'un d'eux,
en reconnaissance, a voulu me faire accepter sa relique de la vraie Croix! Tous nos administres etaient
heureux. Nous esperions recevoir des nouvelles de
Paris, les facteurs devant redistribuer des lettres. Mais
la poste a 6tc de nouveau ferm6e. Le jour de la R6novation, des infirmiers sont venus nous annoncer que
nous allions devoir trier le materiel, afin de rendre au
service de sant6 ce qu'il y avait dans la maison. Nous
avons encore en ce moment des d6m&nageurs pour la
vaisselle! Un obus est tomb6 sur notre perron (quatre
carreaux cass6s). Ua autre a la maison d'en face.
Nous avons 6t6 au sauvetage de la famille. La pauvre
femme avait le bras presque d6tach6. Nous avons fait
les pansements d'urgence et le soir on amputait et
tr6palait la malheureuse i l'H6tel-Dieu; les autres
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n'avaient que des blessures sans importance. Je dois
vous dire que, sachant qu'il y a encore des soeurs, les
gendarmes, agents, soldats et autres nous ambnent les
blesses du quartier. La premiere que j'ai pansee a 6ti
une religieuse de la Sainte-Famille. Une autre religieuse nous l'avait amenie. Elle avait la ltvre complement detach6e, et une fracture du maxillaire inferieur,
avec dents casshes. Tous ceux que je panse, je les fais
conduire a 1'H1tel-Dieu, soit avec la charrette A bras,
la brouette, ou en tbI6phonant, par les autos anglaises!
Nous abritons et nourrissons les parents des blesses
dont les maisons sont demolies ?
Ma soeur Marie et ma soeur Louise sont all6es A la
place demander des sauf-conduits. Elles ont fait
6vacuer avec 1elles le chanoine Daillet. Elles doivent
etre actuellement A la Communaut6. Comme on refusait de donner plus de quatre places, elles ont fait
faire notre sauf-conduit pour ma sceur Jeanne et pour
moi a une date ulterieure, en nous demandant de ne
pas partir avant l'6vacuation de nos vieux pretres et
des poitrinaires, des paralys6s que nous avons dans
nos caves. Cette 6vacuation a eu lieu aujourd'hui
lundi. Mais, voici qu'hier, une chose extraordinaire
s'est pass6e! Jour de la Translation de notre bienheureux Pere, il nous semble la voir le doigt de Dieu :
Aonze heures, M. Larguillier, vicaire de Saint-Jacques,
vient de la place avec un mot du colonel, nous priant de
nous rendre A la place, A deux heures, parce que nous
6tions reclamses pour I'H6tel-Dieu. Nous nous pr6sentons A deux heures, le colonel du Teil nous demande de bien vouloir assister les blesses de l'H6telDieu soign6s dans les caves : a Mon colonel, nous
irions a l'instant m&me avec la plus grande joie, mais
nous sommes ici sans superieure, et nous ne pouvons
prendre sur nous une telle d6cision. Si vous avez un

- 714 moyen de correspondre avec notre Mere, nous attendrons la reponse. - Je ne l'aurais pas avant dix jours.
- Alors, mon colonel, nous serons parties. - Non,
je rlflichis, j'ai un moyen, par la mission anglaise.
Aussit6t la r6ponse, je vous la communiquerai. Voulez-vous aller voir le medecin-chef de l'H6tel-Dieu?)
Nous allons a l'Hotel-Dieu : 1 tout le monde nous
attend et compte sur nous. Le bon m6decin-chef a &6
bien dCeu en apprenant que nous ne pouvions rien
faire sans ordre. 11 nous a dit qu'il avait appris qu'il
y avait encore des smurs 1l'Immacul6e-Conception et
qu'il n'avait eu qu'une penske, celle de faire appel i
leur d6vouement en les priant de venir porter leur
secours A ces malheureux blesses... 11 nous fit descendre dans les caves apres nous avoir assure qu'il
allait tdl6phoner a Paris; mais que nulle part nous ne
pouvions etre plus utiles qu'ici, etc. II nois a montr6
le service. C'est une sorte de poste de secours oi I'on
ophre tous les bless6s (d'urgence). On met hommes,
femmes, enfants, soldats, les uns a la suite des autres.
Nous avons visit6 trois religieuses de Louvencourt
qui venaient d'etre blessbes, puis deux Clarisses. En
partant, nous avons 6tA rendre compte de la journ6e
a ma sceur Marty.
Elle voit la dedans les desseins de la Providence et
se demande si le bon Dieu ne fait pas cela pour faire
rentrer nos sceurs a 1'H6tel-Dieu oi elles out 6t6 tant
desiries. Nos gens des caves font chaque soir des
prieres pour que nous ne les abandonnions pas! Qui
sait si la priire de ces humbles n'est pas d6j exaucee.
Nous avons maintenant une quarantaine de lapins
apport6s par les uns et par les autres, quatorze poules,
du grain. En sortant de chez ma seur Marty, je lui
exprimais le desir de passer chez les Clarisses poor leur
donner des nouvelles de leurs seurs, et, demander
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leurs prieres, en mrme temps que voir si elles n'auraient pas besoin de nos services, car elles devaient
partir ce matin. Elles allaient laisser vases sacrbs,
reliques, etc.; je leur ai offert de les emballer et de
me les confier. M. Gardimer a des majors pour ses
6vacuations et va me prendre tons ces tr6sors pour les
envoyer en siret6 chez les Clarisses de Paris; il y a
des archives, puis des missels de grand prix, puis des
ornements et des vases sacres.
Un bohl Pere franciscain qui etait la va venir dire
la messe chaque jour chez nous. Les bonnes Clarisses
nous ont donn6 deux pigeons, trois lapins et une poule
que les tourieres avaient fait cuire pour elles. II y a
des degits par toute la ville. Avant-hier, c'etait notre
quartier; hier, c'6tait la cath6drale. Aussi nous ne
sortons que pour I'absolue necessite. En ce moment,
les obus tombent bien pris de chez nous! Rien sur
notre maison. Toutes les'deux minutes, il en arrive.
Beaucoup de blesses aujourd'hui. Hier, quatorze chevaux a la gare Saint-Roch, sans compter les bless6s.
Aujourd'hui deux personnes tu6es, rue des Jacobins.
La ville est couverte de ruines, pas une rue qui n'ait
cinq ou six maisons completement effondrees.
On estime a 3 ooo sur x15 ooo, la population d'Amiens.

Mais, dans ces 3ooo, rien que des vieillards abandonnis ou des grands malades. C'est terrible.
Que de fois ai-je pens6 a vous, ma bien chere Sceur!
je vous avais quitt6e si peinie, je ne me doutais pas
que nous 6tions & deux doigts de 1'invasion. Depuis
vingt jours, nous n'avons reiu Aucune nouvelle du
reste du monde; les journaux sont rares, et nous nous
contentons de remettre nos intentions entre les mains

du bon Dieu. La grande, la supreme consolation, dans
des moments de si grande Spreuve, est de penser que
nous avons 1'occasion de donner des soins a nos sem-
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blables, et de leur faire plus aimer notre Maitre. Des
braves gens ont &tdnous chercher des radis dans leur
jardin. Je les ai grond6s, mais il n'y a pas moyen ;
demain, parait-il, nous aurons de la salade. Un autre
a apport6 3 litres d'huile; d'autres des pommes de
terre. Mais nous nourrissons et nous donnons sans
nous inquiiter de 1'avenir. Les infirmiers qui finiront
d'emporter la vaisselle demain doivent apporter leur
lait concentr6 pour nous le donner. Je ne puis vous
dire comme chacun est bon pour nous. Je pense bien
a vous. Je regrette de ne pas vous avoir. Nous attendons la r6ponse de notre Tres Honorie M&re. Mais
nos gens des caves ont assure qu'ils priaient tant, que
le bon Dieu ne laisserait pas partir les sceurs.
Nous avons a demeure, dans la maison, cinq tertiaires de Saint-Francois, un vieillard et quatre femmes, puis deux autres connues de M. le Cure.
A i'H6tel-Dieu, il y a trois dames b6nivoles qui
sont restbes, deux salariees, mais pour assurer le service des salles d'opirations et de bless6s, vous voyez
ce que c'est.
Deux equipes operent ensemble an fur et a mesure
des entrants. Les mourants sont mis a part dans une
cave sans lumiere oi ils finissent leur vie sans une
parole, sans un mot d'encouragement. La nuit, une
seule personne pour les operations et le reste. Le
madecin-chef, M. Dessirier, nous sapplie d'accepter
la surveillance de nuit. Rien n'est encore fait, puisque
nous attendons la reponse de notre Tres Honor&e
Mere. J'ai propos6 & ma sour Marty et a M. le Cur6 de
Sainte-Anne, comme nous ne sommes que deux et qu'il
supplie d'avoir au moins une sceur an Io7, de prendre
la garde I'apres-midi i deux heures jusqu'au lendemain a sept heures. Nous n'irions qu'accompagn6es
d'uae personne sire qui veillerait avec nous, choisie

-

7'7 -

par M. le Cure. Les 6vacuations se faisant chaque jour,
il n'y a pas encombrement. Les bless6s sont 6vacues
le lendemain ou le surlendemain de l'operation. II n'y
que les mourants que l'on garde.
Si le boa Diet vent cette oeuvre, II saura bien
envoyer un signe. Si non, nous sommes pr&tes a partir.
Les infrmiers qui viennent dim6nager disent que
c'est le seul h6pital oi ils trouvent le materiel propre
et pr&t a prendre. Chacun dit que I'h6pital sera un
des,premiers repris. Mais helas! Quand?
S. le Cure de Sainte-Anne nous demande d'habiter
toujours ici, meme avec le service de l'H6tel-Dieu,
ceci est facile. Les forces se maintiennent. J'ai le cou
un peu gros et je regrette le bon sirop de ma sceur
Madeleine, mais on s'en sortira encore, je suis pleine
d'espoir et de confiance.
Le bon Pere franciscain a remis le saint Sacrement
dans notre chapelle. C'est une grande consolation
pour nous. Les soeurs de Saint-Roch, de Saint-Jacques,
de Saint-Maurice, etc., sont toutes parties. Restent
ici les quatre soeurs de la maison Cozette, la bonne
seur Martyet seur Philomene.Unobus est tombt devant
la maison de M. Jacquiot et celle de ma soeur Marty.
La cathedrale a eu le toit travers6 mais la vofte
n'est pas abimee. La sacristie est un peu endommag6e.
Chez nous rien de nouveau. L'iconome de SaintCharles a acbetU des cochons a 5o francs, il en nourrit
une quarantaine, des poules a 2 francs (40) et ilavendu
les vieilles 5 francs; il a dit a ma seur Jeanne que ma
seur Germaine lui sera reconnaissante pour toujours
de sa bonne gestion! Les gendarmes anglais et franCais viennent faire deux tournmes par jour pour voir
si nous n'avons rien de particulier. Ils viennent la
nuit faire un tour dans les caves et m&me s'y abriter.
Nous sommes bien protegees. Nous avons un vieillard
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i la cuisine. C'est un saint qui fait la sainte communion tous les jours avec sa femme. II s'occupe des
b&tes, du fourneau et rend tous les services qu'il peut.
Voulez-vous essayer de nous &crire? Cela arrivera
peut-etre. II faut toujours mettre H6pital 107, car les
courriers militaires arrivent mieux que les autres. Les
infirmiers m'attendent pour savoir ce qu'ils doivent
emballer et ce qu'ils doivent laisser.
I1 n'y a plus d'autorits civiles. Macompagneva bien,
mille et mille choses a toutes nos smurs de la part de
nous deux. Nous avons retrouv6 les Annales de la
Mission, avec les fouillis de la lingerie, les saintes
huiles et l'ttole dans le has d'une armoire de la
3' division. Par contre, impossible de mettre la
main sur, le livre de m6ditations qui nous, serait bien
utile. J'avais commence une lessive et les femmes qui
aidaient ont 6t&6vacubes. Je tacherai de ne pas vous
laisser tout le linge sale dans le cas o nous partirions.
Inutile de vous demander des priires, vous devez
penser que nous en avons besoin, mais le courage ne
manque pas, ni l'espoir non plus.
Au revoir, ma chbre et bonne Sceur, encore toute
notre repectueuse affection et bien des choses a toutes
nos soeurs.
Notre maison n'a rien; Saint-Charles non plus;
trois obus sur l'iglise Saint-Jacques; plusieurs devant
la maison de nos sceurs.
Sceur RosE.
Lette dedla saur ROSE, File de la Charitd,
a la Trks Honorde Mere MAURICE.
H6tel-Dieu d'Amiens, le 26 mai 19g8.

MA TBES HONOREE MkRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je ne puis vous exprimer notre joie et notre recon-
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naissance! Nous avons enfin de vos nouvelles! Toutes
nos soeurs me prient de vous en remercier et de vous
icrire en leur nom.
J'ai cru comprendre que vous n'aviez requ que ma
seconde lettre. Nous regrettons vivement la perte de
la premiere qui vous donnait tout au long le r6cit des
ev6nements qui ont contribue & nous faire rester ici.
Le dimanche de la Translation, au moment oi nous
sortions de la chapelle, un pretre-soldat vient nous
prier de passer 5 la place, le colonel nous demandait.
La, il nous exprime le desir du m6decin-chef de
l'H6tel-Dieu d'avoir immbdiatement les deux seules
sceurs infirmieres restees & Amiens, afin de leur faire
veiller les mourants fort nombreux dans les caves de
1'H6tel-Dieu.
En apprenant que nous ne pouvions rien faire sans
votre ordre, le colonel et le medecin-chef nous promirent de vous t6lphoner on d'&crire et nous demandaient d'attendre la r6ponse. Je dis que si elle n'etait
pas arrivie dans trois jours, nous serions obligees de
partir.
Un appel aussi pressant, le jour meme de la f&te
de saint Vincent, nous semblait cependant bien significatif.
Nous Attendions le mercredi pour connaitre clairement la volont6 du bon Dieu, quand le mardi, vers
une heure de l'aprbs-midi, un bon religieux, bras
droit du sup&rieur des Jesuites ici, venait nous chercher. c Ah! vous avez done une r6ponse, mon PNre? Oui, pouss6 par M. le medecin-chef d'aller trouver
M. le cure de la cath6drale, Daveluy, et la ven6r6e
soeur Marty, je vous apporte I'ordre d'aller & l'H6telDieu. Tous deux sont d'avis que les difficultis de
I'heure pr6sente rendant impossible toute communication immediate avec vos supirieurs, 1'ceuvre poor
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laquelle vous 6tes demandies ttant visiblement celle
de Dieu, saint Vincent lui-m&me vous commande de
vous rendre immediatement aupres de ces malheureux.
Soyez assurbes, mes bonnes Soeurs, que vous faites en
ce moment la volonte de vos supirieurs, quitte A en
rifirer ult&rieurement a eux. Par cons6quent, vous
n'avez qu'a aller A I'H6tel-Dieu vous entendre pour
prendre votre service ce soir mnme. n II s'agissait en
effet de veiller les mourants.
Nous n'6tions que deux. Dans notre maison de 1'Immaculee-Conception, nous continuions A loger et a
h6berger gratuitement les malheureux vieillards
infirmes que les voitures nous amenaient sur un bon
de la place, nous priant de les rassembler chez nous
pour les 6vacuer plus facilement sur Abbeville.
C'ktait une oeuvre du moment qui irait en decroissant
il est, vrai; mais nous ne pouvions abandonner ces
malheureux vieillards ou enfants; notre maison 6tant
la seule maison de charit6 rest6e ouverte, il fallait
qu'une de nous fit toujours-la. C'est pourquoi apres
avoir demandi conseil A ma soeur Marty, nous avons
d6cid6 de veiller chacune a notre tour en nous faisant accompagner d'une personne de confiance. Voila
comment le bon Dieu s'est plu i manifester sa volonte.
Pais notre sceur Marguerite de la maison Cozette est
venue s'offrir pour la cuisine. C'est ainsi que, depuis
les premieres vepres du patronage de Saint-Joseph, il
y a jour et nuit une ou deux sceurs de Saint-Vincentde-Paul a 1'H6tel-Dieu.
Le nombre des blisses maintenant est presque nul.
Chaque fois que nous en avons, ils sont 6vacues rapidement sur I'interieur. Nous avons quelques malades,
poitrinaires, canc6reux, ou atteints de congestions et
de bronchites, des blesses par accident; encore leur
nombre est-il restreint. Les soins dans les caves ne

-

721 -

comportant pas une asepsir ni une hygiene suffisantes,
ils ne peuvent ktre que provisoires. Mais n'y aurait-il
qu'un malade, nous assurons quand mxme la garde de
nuit.
Cette semaine a &tCun pen plus mouvementCe. Le
lundi de la Pentec6te, vers trois heures, un inirmier est
venu nous prevenir que nous coucherions toutes 4
1'H6tel-Dieu, avec nos paquets prets en cas de d6part.
la nuit. A sept heures, la voiture arrivait et nous prenions au passage les quatre religieuses de la SainteFamille, restees pour garder leur Maison-Mere.
Arrivies a I'H6tel-Dicu, nous avons htc reques par
M. le medecin-chef. 11 s'est excus6 de n'avoir pa
donner une cave separee aux deux communautis;
cependant il avait choisi celle de la pharmacie dans
laquelle personne ne peut avoir acces. La, des sommiers et des matelas sur deux rang6es, skpares par un
grand comptoir servant de paravent.
Avant de nous y conduire, M. le m6decin-chef me
dit : u Ma Soeur, il avait ite question, dans le cas oi
vous anriez un service de jour ici, de mettre a votre
.disposition un petit appartement. Je vous donne celui
-de la surveillante gen6rale, voici la clef. Nous allons
le visiter. A partir de maintenant vous pouvez en disposer comme vous voudrez. k II y a une petite salle a
manger qui peut servir de refectoire pour cinq et deux
grandes chambres & coucher dans lesquelles tiennent
bien cinq lits. Mais, comme c'est au premier 6tage, il
n'est pas n6cessaire de l'amenager maintenant.
Apres cette nuit agit&e, nous avons 6te reconduits
chez nous A la grande joie de notre petit personnel;
ce n'tait qu'une repetition de ce qui peut arriver;
nous couchons chez nous jusqu'h nouvel ordre. Toutes
les nuits, violente canonnado, bombardement de la
ville, sans compter la canonnade d'ici contre les
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gothas qui ne manquent pas une occasion de venir
m6me dans le jour. La grande attaque annonc6e nous
fait craindre chaque nuit d'etre rappelkes en hate
pour le vrai d6part. Les Allemands ont attaqu6 samedi
avec des forces inormes Villers-Bretonneux; nous
n'en savons pas le r6sultat, mais beaucoup de blesses
anglais, d'asphyxies par les gaz, passent en lorries
chez nous et Ie choc a dfi tre terrible. Hier dimanche,
l'attaque a dfi continuer, mais le canon ne semble pas
plus proche. Depuis deux jours, le bombardement de
la ville avait cesse, ce silence devenait inquietant.
Aujourd'hui, il a repris avec intensitd. Fusants et
percutants, obus asphyxiants nous ont 6td distribuds
sans parcimonie, je vous assure. Incendie, maisons qui
s'6croulent, chevaux tues, arbres coupes, voili le spectacle qui se pr6sente a nos yeux quand nous sortons.
Aussitot, les pompiers de Paris viennent, aides de
ceux d'ici; les travailleurs deblayent les rues pour
assurer le passage des camions; les soldats du g6nie
refont les voies coupies.
Si les Allemands pensent a nous et nous servent
bien, si nos rues sont pleines de leurs cadeaux, puisqu'on ne peut faire dix pas sans heurter un eclat de
leur ferraille, le bon Dieu nous sert mieux encore.
Tous les jours, notre belle chapelle a sa messe, son
mois de Marie avec chapelet, et b6endiction du saint
Sacrement. La nature nous donne les plus jolies fleurs,
et les jardins de toutes les maisons dont nous avons
les cl6s produisent pour Jesus Lui-m6me leurs plus
belles roses. La chapelle en est pleine! Et jeudi, la
procession du saint Sacrement se deroulera sous les
ombrages de notre maison, sous les regards de Marie
Immaculee. Les chants sont deja choisis. Il y aura
ceux de la Maison-MBre, souvenirs qui nous uniront
plus intimement a la famille iloignbe...
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Notre maison continue a etre r6ellement protegee.
II y a peu de jours, j'apprends le matin qu'une torpille ttait tomb6e la nuit, 6branlant tout le b.timent.
Je n'en avais rien entendu! En effet, au fond du jardin, a 5o mitres environ du bitiment, un inorme

entonnoir. Nos peupliers transport6s dans la rue
voisine, nos poiriers dans un jardin contigu; quant
aux choux repiqubs la veille, il n'en restait plus trace.
Une poule qui couvait a 2 m&tres de 1. avait disparu, abandonnant ses oeufs, rest6s intacts dans le nid,
mais refroidis; nous avons pleur6 la couvee, c'est
vous dire, ma Trbs Honorbe Mire, que les d6gits ne
sont pas importants.
Deux nuits apres, je suis riveillee en sursaut. Un 240
combait dans une allie, a 3o metres cette fois. Les
tilleuls ont &6 d&racinis; la terre et les eclats envoyes
a plus de 200 metres a la ronde. Onze de nos lapins ont
6t, tubs par la commotion! II en reste encore une
quarantaine. Autres d6gits, quelques carreauxcasses.
La bonne Providence qui sembl'e en ce moment vouloir nous prendre entirrement . sa charge m'a envoy6
un solde de chaussures que le marchand ne pouvait
6vacuer. Apres avoir servi nos pauvres gens, nous
avons trouv6 des souliers fort convenables qui nous
permettront de marcher sur les verres brisCs et dans
les decombres, sans crainte d'accident. Plusieurs
paires sont rtellement demod&es et un peu pointues;
avec quelques pointures de plus, on y arrive! J'ai
profits d'une occasion pour envoyer le reste a nos
petites orphelines de Paris et A quelques pauvres.
Je vous ai dit, ma Tres Honoree Mere, que, ne travaillant pas dans le jour 1 1'H6tel-Dieu, nous n'y touchions pas de ravitaillement et que nous y 6tions
b6nivoles... Mais, bien que nous puissions avoir de la
viande a la manutention en payant, il me semblait pre-
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firable de garder notre argent pour les pauvres. Plusieurs personnes nous ont dij&envoyA par des occasions pain et viande, de la campagne, ce qui nous a
tconomise nos cecfs et permis d'en mettre en conserve.
Mais une occasion unique s'est presentee. Les magasins generaux ayant brMl6, nous avons appris que, au
milieu des conserves clattes et k moiti6 vides, se
trouvaient de bonnes conserves de viande. Nous y
sommes alles avec des v6hicules et, aprs avoir fait le
triage, nous avons trouve en quantit6 du bxeuf a la
gelee, du veau r6ti, du cassoulet, du mouton et des
tripes. En voili pour longtemps. On nous a m6me
permis de prendre du blW rBti et mouille, dont les sacs
ktaient 6ventris sons les d6combres. Voil& de quoi
nourrir nos poules pendant quelqae temps.
Jusqu'alors nons n'avions que du lait condense; de
plus, notre provision allait s'epuiser, quand une
panvre femme pour qui nous avons fait beaucoup de
demarches, nous a- donnD sa chevre qui aura du lait
dans une semaine ou deux.
Pour ne perdre ni terrain ni temps, le brave gardien
de la maison vient de planter des pommes de terre
dans le trou de la torpille.
Nous avons du aussi nous occuper du blanchissage
des cornettes et des collets. Cette fois, c'est un pen
raide, mais on prend de l'experience I ses d6pens.
Comme nos nuits seules sont employees, une sur
trois a l'HBtel-Dieu, nous partageons nos journes
entre toutes les oeuvres de mishricorde que chaque
jour nons envoie. Distribution de soupes chaudes aux
pauvres gens qui arrivent tout effares, entre deux bombardements, chercher un peu de mobilier chez eux,
asile de nuit dans les caves, d6marches, d6menagements. Chaque jour une demande nous est faite d'aller
dans telle maison prendre a tel endroit telle chose
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precieuse et de la faire parvenir. Hier, c'itait le bon
chanoine qui a la garde de la relique insigne de saint
Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est ma sceur Guidet des
Incurables. Sa maison a requ deja quatre ou cinq torpilles dans les jardins, sept ou huit obus dans les rues
qui bordent et toutes les portes de la maison, m&me
celles de la Communaut6, sont arrach6es ou ouvertes
d'elles-mimes. Nous allons lui faire un wagon. Je suis
heureuse de rendre un peu a la chere maison des
Incurables ce qu'elle a fait pour les soeurs de I'h6pital 107. I y a longtemps que j'en attendais la demande. Nous commencons demain. Esplrons que les
petits services rendus g tous ceux qui nous les
demandent, indistinctement, attireront, a cause de
nous, la pens6e du prochain a Dieu. Deja notre presence dans la ville parait impressionuer heureusement
les quelques braves soldats que nous rencontrons.
Quelques-uns se hasardent : u Ah! c'est tout de meme
beau que les a Saint-Vincent-de-Paul * restent comme
qa! o D'autres, bien humbles, nous disent quelquefois
une parole encore plus touchante et nous b6nissons la
cornette qui, v6ner6e en d'autres temps, attire encore
l'admiration, quelle que soit celle qu'elle abrite!
Quelle bonne occasion de s'humilier!
Pour moi, ma Tres Honoree Mere, cette vie, toute
de silence au milieu du danger, me rapproche constamment de Dieu. En allant par les rues 6ventr6es, demolies, mornes et solitaires, j'ai le cceur joyeux, essayaot
de me tenir prete i chaque minute, ne sachant pas si

le prochain obus ne sera pas pour moi! Meditation
ininterrompue et bien salutaire, qui vaut elle seule
toute une retraite.
Nous nous confessons toujours a M. le Cure de
Sainte-Anne qui est d'une bont6 touchante. Ce saint
pretre rCpare 1'eglise au fur et & mesure qu'elle est
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endommagie. II a remis des vitraux en papier, du.
la toiture oi il y avait des trous et
papier goudronni
1'6glise ne semble pas avoir &t6 touch6e. II me demande de le faire savoir A ces messieurs de Saint-Lazare.
Je vous demande pardon, ma Tres Honor6e Mere,
de vous entretenir ainsi de nos pauvres personnes et
de nos modestes oeuvres. Je ne puis croire que le bon
Dieu nous a choisies pour faire rentrer les Filles de
la Charit6 dans cet asile ou pendant pres de cent ans
elles ont fait du bien. Mais nous sommes prAtes a tout
faire pour faciliter cette rentree a d'autres plus dignes
que nous. Rien n'est encore fait!
J'ai 6t6 heureuse de causer avec vous comme une

enfant avec sa mire; la veille a &t6 si tranquille : j'ai
enseveli un mort en arrivant, puis j'ai consol6 un
malheureux soldat qui a huit jours de prison; j'ai
donne ce qu'il fallait a quelques autres et j'ai 6t6 avec
vous jusqu'a maintenant. Le temps a passe si vite,
aupres de vous, ma Mere!
Sceur ROSE.Letire de ma saur LPGLISE, d'Albert,

d la Tres Honorie Mkre MAURICE.
Blangy-sur-Breles (Seine-Infeiieure), 6 avril 9x18.
MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur Jisus-Christsoit avec nous

pour jamais !
J'aurais voulu vous 6crire depuis plusieurs jours
pour vous dire les angoisses par lesquelles nous passons dans ces jours terribles. Les evenements se sont
succ6d6 avec une telle rapidit6 que je n'ai pu y arriver. La semaine derniere des bombardements assez
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violents s'6taient r6veilles sur Albert et on s'attendait
a Amiens a les subir aussi, ce qui n'a pas manqu6; le
jeudi et le vendredi 22 et 23, la soiree a 6t6 marquee
par un commencement de tir. Samedi soir, vers six
heures, une d6p&che assez laconique d'Albert me jetait
dans une angoisse indicible, me faisant tout supposer.
Bien que l'heure du train flt passee, je courus i la
gare, dans l'espoir qu'un retard du train me permettrait encore de partir, mais ce fut en vain. J'essayai
d'autres d6marches pour partir par auto, mais impossible, Ia circulation 6tant formellement interdite. J'y
partis done le lendemain matin, dimanche des Rameaux, apres une nuit d'inqui6tude passee sous le
bombardement par avions, tous nos gens dans les
caves oi venaient se r6fugier aussi les gens du quartier. Vers dix heures et demie, le bombardement prit
fin aprbs avoir fait bien des victimes, hblas! et bien
des ruines. A Albert, je trouvai nos soeurs bien impressionnies par la pens6e qu'il allait probablement falloir 6vacuer. Je leur recommandai bien d'aller passer
la nuit dans des grottes tres profondes et de revenir
le lendemain a Amiens. Ne pouvant me decider &
laisser mes compagnes d'Amiens affronter sans moi
un bombardement comme celui de la veille, je pr6f&rai repartir le soir m&me a cinq heures vingt, comptant arriver vers sept heures et demie comme d'habitude. Mais, en chemin, aux trois cinquiemes de la
route a pen pres, le train dut stopper pour ne pas s'exposer aux bombes et nous les entendions a la fois
dans plusieurs directions. Nous dfimes passer lU toute
la nuit, je vous laisse i penser, ma Tres Honorie

Mere, dans quelles angoisses. Cette nuit-1M, les d6gits
se multiplierent sur Albert et sur Amiens et plusieurs
victimes furent frappees. Fatiguees d'attendre, beaucoup de personnes itaient descendues pour continuer
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leur chemin k pied. Vers neuf heures du matin, an
jeune officier nous rejoignait, revenant a pied d'Albert, et nous disant que le sauve-qui-peut avait 6t6
donn6 dans la nuit, et que les soldats de service a la
gare avaient etk congbdies A la premiere heure. Ons'attendait a voir arriver lesAllemands et tout le monde se
sauvait. Quel spectacle lamentable que celui de cet
exode, les chemins jonch6s de gens apeur6s, se sau-,
vant pour la deuxieme fois et trainant par tous les
moyens possibles ce qu'ils pouvaient emporter! Naturellement, je m'6tais decidee A reprendre a pied les
quatorze kilometres environ qui me siparaient de
notre maison. En arrivant, vers une heure, je trouvai
mes pauvres compagnes, les trois plus jeunes surtout,
tellement effrayies de la nuit qu'elles avaient passe,
que je n'eus plus qu'un souci : les mettre hors d'atteinte des avions. On prepara done le d6part de nos
quelques enfants avec les trois plus jeunes smeurs dont
deux assez souffrantes, et elles se mirent en route a
trois heures et demie pour Saleux d'abord, d'oi elles
devaient aller a Aumale. II etait convenu qu'elles
attendraient Ia que je me sois entendue avec ma seaur
Rambos de Saint-Pierre-les-Elbeuf pour y partir si
I'on ne pouvait pas les conserver'A Aumale. Mais contrairement a ce que je pensais, les choses se precipit&rent a tel point qu'il n'y cut bientbt plus qu'i penser
a une fuite gen&rale.
Le bombardement, arreth le lundi matin, repritdans
la nuit de mardi a mercredi avec une extreme violence.
Plusieurs maisons d6truites, la prefecture touch6e et
bien d'autres et de nouvelles victimes plus nombreases
encore que les autres jours. La foule affolhe s'enfuyait
vers les gares on sur la route des campagnes. La ville
presentait vraiment I'aspect de la desolation; on ne
voyait que visages consterns, soucieux, pleurants,
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que gens trainant des voiturettes, brouettes, camions,
voitures d'enfants, etc., et meme portant dans les bras
et sur leurs 6paules le pen qu'ils.avaient pu sauver,
c'itait navrant. J'etais sortie pour voir par quel moyen
je pourrais enlever nos vieillards presque tous infirmes
ou impotents. Un conseiller municipal adjoint me
recut poliment, mais sans me donner aucun espoir. Je
retournai a la maison, persuadke que nous n'avions
qu'a attendre la mort aupres de nos pauvres gens.

J'envoyai alors ma seeur Jeanne dans la direction de
Saleux, voir si les Anglais pourraient nous fournir des
voitures, ce qu'on dut lui refuser. Les enfants en
avaient fui le matin, car ce village, lui-m&me, devait

ktre abandonn6; pendant ce temps, deux de nos
hommes, partis a pied jusque-la, revenaient m'apportant un mot de seur Marguerite qui me disait que
n'ayant pas eu de place dans les trains, elles avaient
'da partir a pied dans la direction d'Aumale. Sceur
Jeanne, en revenant le soir, s'arr&ta ala pr6fecture, oiu
on lui promit que nous serions tvacu6s le lendemain
jeudi, en m&me temps que tons les autres hospices; ce
qui eut lieu. Vers une heure, jeudi apres-midi, des
autos vinrent nous chercher, et, en moins d'une demiheure, tout notre monde 6tait parti pour prendre a la
gare Saint-Roch la direction qu'on voudrait bien nous
donner.
On nous embarqua dans des fourgons de marchandises oH. nous passAmes toute la soiree en marche
vers Beauvais, puis nous nous arrtaimes toute la
nuit pros de cette gare. Le lendemain matin, Vendredi
saint, un officier me privint qu'on allait changer nos
vieillards de train et les diriger sur Nice, tandis qu'on
nous avait dit de prime abord que nous allions sur
Rouen. Ne voulant pas m'l1oigner trop de nos enfants
que je supposais i Aumale et disirant me mettre a la
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recherche de quelques-unes de nos vieilles femmes,
parties, seules par suite d'un malentendu et que je
croyais avoir &t6 dirigees sur Rouen, je quittais nos
sceurs a Beauvais, les laissant avec nos vieillards
s'acheminer sur Nice, et pris un train pour Rouen ou
j'arrivai Vendredi saint, a six heures et demie du soir.
Mon bon ange m'a conduite chez la bonne seur
Venelle, rue des Capucins, oh j'ai &t6 recue on ne
peut plus cordialement. Samedi, j'ai passe toute ma
journ6e i courir d'un refuge a l'autre, sans succis
naturellement. Et voila, ma Tres Honoree Mere, le
bilan de notre Semaine sainte; ce n'est pas par la me-ditation et la priere que nous avons suivi la divine
Victime an Calvaire, mais par I'angoisse et la douleur. Ne faut-il pas le benir de nous avoir donne pour
un instant une part active a sa croix. Dimanche
31 mars, jour de PAques, apres-midi, je cae decide A
partir pour Saint-Pierre-les-Elbeuf, afin de m'arrangei
avec ma sceur Rambos pour le cas oi les enfants ne
pourraient 6tre conserv6es a Aumale. Trouv6 1 ma
sceur Mauny de la maison Cozette et toutes ses enfants,
avec une partie de ses sceurs, les autres 6taient restees
gardiennes de la maison. Lundi i" avril, i midi et
demie, d6part pour Aumale en passant par Rouen.
Arrivee de nuit & Aumale (une heure du matin), j'attends le jour pour aller chez nos sceurs -o jetrouve
les enfants de ma sceur Battigny. La, j'apprends que
les n6tres sontarriv6es a Blangy, oi elles ont 6et installees dans un chateau que les soldats venaient de
quitter et qu'on a imm6diatement mis & leur disposition.
Mardi, 2 avril. - C'est IU que je vais les rejoindre.
Effectivement, je les trouve de6j en voie d'installation. Les couchettes militaires avaient servi de lits aux
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enfants et a quelques femmes de Villers-Bretonneux,
qui, avec la pauvre soeur Marie, s6par6e de la bonne
soeur Baladier, et bien en peine, s'6tait jointe A nos
sceurs.
Pour les seurs, plusieurs personnes du pays avaient
envoy6 des lits, matelas, couvertures, car je dois vous
dire, ma Tres Honoree Mere, que partout nos sceurs
ont ete revues avec grande sympathie. C'est a qui leur
donnerait, leur rendrait service. Chez nos sceurs des
diverses maisons ouL nous avons dl passer, nous avons
rencontr6 le plus cordial accueil et la plus fraternelle
charit6. Combien toutes ont 6te bonnes pour les pauvres r6fugi6es. Je ne pourrai jamais trop le dire, et ce
sera une consolation pour votre coeur, ma Mere, de le
savoir.
Jeudi, 4 avril. - Aujourd'bui je suis venue A Abbeville, pour essayer d'avoir des autos pour aller chercher trois de nos femmes rest6es A Saleux, et rentrer
dans Amiens ou j'aurais voulu prendre diverses choses
bien utiles. Impossible! Je vais done partir ce soir
pour tacher d'aller rejoindre nos soeurs de Fouilloy,
refugikes a Fricamps dans la Somme. Si vous me demandez pourquoi, ma Mre, je vous dirai tout simplement que, ne sachant que faire de nos vaches, je les
leur ai envoy6es en attendant de savoir oiu les mettre.
Je voudrais bien les retrouver, car leur lait nous serait
bien utile. pour nos enfants, nos malades, et les quelques vieilles de Villers-Bretonneux que nous avons
avec nous. Oblig6es vendredi matin de rentrer bredouilles! Nous n'avons pu obtenir aucun moyen de
transport ni pour Amiens, ni pour Fricamps, ni pour
Saleux.
6 avil. - Ce matin, samedi, nous trouvant A Blangy
apres la messe, nous avons eu la bonne surprise de
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voir arriver trois de nos hommes dont deux venaient
de Fricamps. Lundi, I'un d'entre eux s'en retournera
chez ma sceur Dumerle et nous ramenera nos vaches.
Aujourd'hui encore, nous avons recu des nouvelles
de nos sceurs parties pour Nice. C'est bien la, en effet,
qu'elles ont ete conduites. Elles sont, parait-il, superbement install6es dans un magnifique h6tel de quinze
cents lits. C'est un vrai palais que cet H6tel Imp6rial!
Me voili done rassur6e presque sur toute la ligne...
Mais que retrouverons nous en rentrant a Amiens?
H61as! le pauvre hospice d'Albert pourra-t-il se remonter? Amiens est bombarde presque sans r6pit, et
notre bon cur6 de Saint-Acheul, revenu aujourd'hui
d'une deuxieme tourn6e a Amiens, disait que notre
quartier a plus particulibrement souffert. A quand la
fin?
Soeur LUGLISE
Lettre de ma saur LARRIEU, de Noyox,
A la Trks Honorie Mare MAURICE.
Besanuon, le 2 avril z198.

MA TRtS HONORE MERE,
La grdce de Notre-Seigxeur soit avec nous pour jamais!
Nousavons quitt6 nos bonnes sceurs de Senlis vendredi a trois heures. Nous leur avons laiss6 une musicienne aveugle qui faisait partie de notre maison. Si
elle nous avait suivies, elle serait morte en route; le
premier voyage I'avait 6puis6e a moiti6 et celui que
nous avons fait de Senlis a Besanqon a ete tout ce
qu'on peut imaginer de p6nible et d'effrayant. I1 a.
dure quatre jours et quatre nuits. Notre train a itt
tamponn6 a Dijon, il n'y a eu que deux victimes, mais
quand on a eu fait descendre du train les voyageurs

733 qui etaient dans les compartiments, on a oublii ceux
qui, comme nous, 6taient dans les voitures des bestiaux
et au lieu de nous diriger vers Semur, avec tout le
monde, on nous a expedi6es sur Besancon. Que de
fois dans ce trajet difficile, il a fallu dire : Sursum
corda! On allait aussi lentement que possible, mais
de temps a autre, les secousses 6taient si violentes
que nous tombions ou par terre, ou les uns sur les
autres. Enfin, nous sommes arrivees A une heure da
matin en gare de Besancon, on nous a fort heureusement laiss6es dans le train sur nos sacs et sur notre
unique botte de paille, laquelle avait 6t6 d6robbe, en
route, sur une charrette par une de nos enfants.
A trois heures, on est venu nous dire qu'on allait t616phoner pour nous faire transporter A la caserne; i
cinq heures, on est venu nous ravitailler, etlA j'ai vu un
capitaine, qui, en nous voyant, a pris pitii de nous et
a bien voulu consentir A ne pas nous conduire dans
cette fameuse caserne qui, sans l'avoir vue, me faisait
deja grand peur. En auto, ii a couru cbez les soeurs
de la Sagesse qui ont bien voulu consentir A nous
laisser entrer chez elles, mais A la condition que les
U. F. F. qui dirigent leur maison ne s'y opposeraient
pas. Par une pluie battante, nous et nos vingt et un enfants avec quelques bagages, avons &6tCtablies dans
un grand dortoir oi les soldats nous ont allum, du
feu. Rien qu'en voyant des lits, on reprenait courage;
de plus, une porte de la cath6drale se trouvait en face
de notre petit itablissement et nous faisait esprer
de bon moments A passer pris du Tabernacle! Les
smurs au nombre de six s'ftaient montr6es infiniment
bonnes. Pour nous et nos enfants, elles avaient &t6
chercher i la cantine des soldats tout ce qu'il fallait
pour notre diner, on avait soign6 les plus fatiguees et
particuliirement une de nos sceurs, lorsqu'un ordre de
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quitter la maison nous est arrive. On nous a conduites
an a Refuge ,. La nous avons encore ete bien reques
et nous y avons passe une bonne nuit. Tout Ie monde
s'y montre tres bon et surtout la Mere superieure qui
nous dit d'un coeur bien franc : Vous ites ckez vous ici.
11 y a trente religieuses de choeur, vingt converses et
plusieurs branches d'autres religieuses avec cent
vingt enfants.
Mais, ma Tres Honoree Mere, on pense que d'ici
hait jours, onnous transf reraencore ailleurs.Qu'allonsnous devenir? Nos ceurs sont tous tournis vers notre
maison-mere. Un mot de vous nous ferait bien plaisir.
Ne pourriez-vouspas nousreclamer, nous caser de facon
que nous soyons pres de nos soeurs ou avec elles
dans quelque autre localitA et pas trop loin de vous
pour que nous puissions encore travaillerpour la Communaut ? Notre d6part de Noyon a 6te si prkcipit6
que notre maison tout entiere est restee entre les
mains des soldats. Les aviuns allemands jetaient des
bombes sur Noyon, il a fallu prendre Ie pen qu'on
pouvait emporter dans 1'obscurit6. Tout notre linge
de costume est resta. Nous avons juste pour chacune
quatre cornettes et quatre collets. Par ici, il n'y a pas
une seule maison de nos smurs.
Pour que ma lettre puisse partir, je m'arr6te, ma
Tres Honoree Mere, en vous demandant une priere
pour nous et en vous assurant de mes compagnes et
de mdi la plus entiere soumission et le plus filial
abandon.
Je viens de voir Mile Meglin et sa niece, deux bien
charmantes personnes, qui m'ont remis le petit mot
que vous venez de m'&crire et qui nous fait tant de
plaisir et tant de bien a toutes. Elles vont essayer de
savoir comment il faudrait s'y prendre pour obtenir
que nous puissions rester ici jusqu'a ce que vous ayez
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dicid6 quelque chose pour nous. En attendant nous
prions, nous et nos enfants, faisons notre possible
pour nous rendre utiles dans la maison qui nous a
revues.
Mgr Gauthey vient d'envoyer un chanoine pour
remercier la Mere superieure de nous avoir donni
I'hospitalit6.
Quelques personnes de la ville sont venues nous
rendre visite. Un capitaine et un lieutenant nous ont
fait quelques offres de services,'mais quelqu'un qui ne
nous quitte pas, c'est notre Mire du ciel dont nous
avons emport6 la statue; nous la placons partout au
milieu de nous dis qu'il nous est possible de nous
grouper.
J'ai l'honneur d'tre, ma Tres Honor6e Mire, votre
tres humble et tres obeissante fille.
Soeur LARRIEU.
Lettre de ma smur GAYMAY, de Montdidier,
A la Trs-Honorie Mere MAURICE.
Mayenne, Vendredi saint, 1918.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Aprbs avoir recu tant d'6migr6s, nous voici de leur
nombre. Je n'ai pu vous envoyer un mot plus t6t.
Lundi, apres avoir accompagn6 saeur Lancy sur le
chemin de la gare, on m'apprenait le danger dans
lequel nous nous trouvions. J'esperais toujours que le
bon Maitre ne permettrait pas une telle 6preuve.
Le mardi matin, en quelques heures, nous embarquions tous nos pauvres malades a la gare, les vieillards, tout le personnel enin.
Mes compagnes et moi avons quitt6 l'h6pital a

-

736 -

cinq heures de l'apres-midi pendant que les taubes
survolaient; nous nous demandions si nous arriverions
a la gare. J'avais pens6 pouvoir laisser deux ou trois
sceurs, mais le danger etait trop grand. M. I'aum6nier
a consomme les saintes especes et nous a suivies avec
les trois soaurs restees.
A onze heures du soir seulement, nous quittions la
gare de Montdidier, continuellement bombard6e; nous
nous demandions si nous en sortirions vivantes, pour
prendre la route de la Mayenne, oiu nous arrivimes
apres deux jours et deux nuits. Que c'etait penible de
voir tous ces pauvres malades extenues de fatigue!
Au Mans, nous avons df laisser une de nos petites
filles malade depuis quelque temps de la poitrine,
morte en chemin; plusieurs mourants et mourantes
sont rest6s aussi au Mans.
Sur tout le parcours, nous n'avons rencontr6 que
sympathie, et ici, arrivant a minuit, nous itions recues
i la gare par M. le Sous-Pr6fet, sa dame et les autorites de la ville, et conduites a l'h6pital de Mayenne,
oii les bonnes soeurs d'Evron nous ont fait l'accueil le
plus aimable; c'est une compensation a notre grande
peine.
Je ne crois pas que nous pourrons rester ici. M. le
Sous-Pr6fet tres aimablement m'a offert de telegraphier i Saint-Fraimbault oui, croit-il,les sceurs pourront
nows recevoir.
Que le bon Jesus ait piti6 de nous et daigne agr6er
nos petits sacrifices pour hiter l'heure de la dilivrance.
Votre coeur si bon, ma Tres Honor6e Mere, souffre
avec vos flles, je le sais et sais aussi que vous priez
pour nous.
Je termine a la hite et espere vous 6crire dis que
je le pourrai. Veuillez agreer l'assurance de 1'affectueux et filial respect de la petite famille, avec

-

737 -

laquelle j'ai 1'honneur d'etre, ma Tres Honor6e
Mere, votre tres humble fille.
Soeur GAYMAY.
Lettre de ma sewu COQUELLE, de Beauvais,
i la Respectable seur BOUTLEUX, assistante.
Beauvais, 8 juin 1918.

MA RESPECTABLE S(EUR ASSISTANTE,
La grdce de Notte-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je ne sais si notre Tres Honor6e Mere est install6e
i Paris, et, dans le doute, je m'adresse A vous. I1 me
serait penible, du reste, que ma premiere lettre et mon
premier salut soient pour lui annoncer une penible
catastrophe.
Nous venons, en effet, d'etre victimes d'une visite
d'avions dans notre chore maison Saint-Vincent de
Beauvais; mais, dans notre chagrin, nous b6nissons
encore la Providence qui n'a fait aucune victime parmi
nous.
Dans la nuit de jeudi & vendredi, A onze heures du
soir, une d6tonation formidable se fait entendre. Nous
6tions tous r6unis dans la cave : six sceurs, deux meres;
deux bonnes dames refugiees, quelques personnes a
qui nous avions offert asile pour la nuit et M. I'Archipretre qui nous avait demand6 l'hospitalit6. La cave
fut inondiede fumee, une odeur de soufre se fit sentir;
nous avons eu pendant quelques minutes l'impression
d'une asphyxie.
En entendant le bruit sinistre d'un effondrement,
nous ne pouvions douter que notre maison venait
d'etre atteinte. Nous n'osions plus bouger tant la
erreur 6tait grande.
M. I'Archiprktre se hasarda a remonter l'escalier de
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la cave, mais bient6t, il redescendait en nous disant

que la partie de la Communaut6 r6serv6e aux seurs
6tait tres touchee. La canonnade continuant, nous res-

tons dans la cave jusqu'au jour.
Quel tableau, ma respectable Sceur!... Toute une
aile du batiment effondr6e du haut en bas.

La chapelle n'a plus de fenetres, tout a saute en l'air,
les murs crevass6s, la statue de notre bienheureux Pere,
jet6e par terre et brisbe, les chandeliers de l'autel
renvers6s, mais le tabernacle 6 tait rest6 debout. La
statue de notre Immaculee Mere avait eu seulement sa
couronne renversee par un gros 6clat qui 6tait vena
s'abattre a ses pieds. Dans notre desolation, notre
premiere pens6e a &et un acte de.reconnaissance.
Notre dortoir avait subi une tourmente terrible; les
barres de fer de lits tordues, les rideaux d6chiris, les
cuvettes renvers6es, etc.
La chambre de communaut6 n'existe plus, la bibliotheque de la communaut6 r&duite en poussiere, les
placards cras6s, la lingerie effondree et notre cabinet
ne laisse plus trace de ce qu'il etait. C'est navrant le
spectacle que nous avons sous les yeux depuis hier
matin. Les portes et fen&tres de toute la maison ou k
pen pres ont vol6 en lambeaux.
Voill, ma respectable Sceur, un petit r6cit de
l'6preuve que le Sacr6 Coeur nous a envoyI le jour de
sa fte. Nous 6tions pourtant bien r6solues de c6l6brer
cette belle fete avec le plus de devotion possible, et
apres la messe et la sainte communion, notre journme
s'est pass6e a rechercher dans les ruines le plus de
linge quenous avons pu. Heureusement, nous en avons
retrouv6 une grande partie, mais dans quel 6tat, grand
Dieu! L'avenir ne nous laissant pas grande securit6,
nous avons fait quelques ballots que nous exp6dions
a Bernay, puisque nos sceurs se sont mises si aimable-
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ment i notre disposition. Ce sera toujours cela de
sauv6 en cas de nouvelle alerte.
Quant anous, ma respectable Sceur, nous gardons
nos vieux mars, r6solues de ne les quitter que d'autorite sup&rieure.
Je ne vous exprime pas ici les brisements de coeur
que nous resseatons en pr6sence de nos ruines, mais
si notre sacrifice peat compter dans le plateau de la
balance qui doit marquer la fin de cette terrible guerre,
c'est de tout cceur que nous le faisons. Quelle belle
6cole de detachement nous offre un pareil sinistre!
Pardonnez-moi d'avoir ainsi abus6 de vos instants, ma
respectable Soeur, mais j'ai cru de mon devoir de vous
narrer cette nuit du 6 au 7 juin!
Je me permets de recommander aux prieres de la
Communaut6 la pauvre maison de Beauvais si peni-'
blement 6prouv6e; mais je suis heureuse de vous
donner l'assurance que cc d6sastre nous laisse vaillantes et pleines d'espoir que le bon Dieu veille sur
nous, et qu'll nous permettra bient6t de reprendre nos
oeuvres si tprouv6es.
Croyez-moi en Jesus et Marie Immacul&e, ma respectable sceur, votre tres humble,
Sceur COQUELLE.
Lettre de ma seur SAINT-P-REUSE, de Reims,
a la Trs Honorde Mkre MAURICE.
Reims, Ambulance 17, 3 mas g918.

MA TRks HONORtE MERE,
La grdce de-Note-Seigneur soit avec xous four jamais!
Je voudrais essayer de vous parler un peu des heures
tragiques que nous traversons.
Les communiques vous auront appris le violent
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effort tentb par 1'ennemi sur tout le front de Reims.
La lutte a ktC chaude, precidie d'un duel d'artillerie
de plus de trente-six heures.
Nos troupes ont souffert, en particulier nos braves
zouaves et notre arm6e de c Joyeux u dans un assaut
furieux, mais les pertes qu'ils ont inflig6es a l'ennemi
sont effroyables.
Les journ6es du I" et du 2 mars resteront parmi
les plus meurtrieres de la guerre meurtriere... c'est
affreux! il y a des scenes d'horreur dont il ne faut
pas soulever le voile. Quelques-uns de nos bommes
revenus de la bataille nous disaient les visions d'6pouvante qu'ils avaient sans cesse sous les yeux et dont
le reste de leur vie serait hante, ces jets de liquide
enflammes, projet6s a 40 metres, exterminant tout en
quelques secoikdes, ces cris forcenks, ces scenes de
l'enfer... Dieu seul peutappricier les souffrances d'un
seul jour et la somme d'expiation et de pardon qu'elles
meritent pour I'humanit6 coupable et si terriblement
chati6e.
Oh! dans quel temps nous vivons, ma Mere! et que
nous reserve I'avenir?
Le premier mars, vers cinq heures, sous une 6pouvantable canonnade, l'alerte pour les gaz est donn;e;
le tocsin sonne en plusieurs endroits... les nappes
toxiques s'avancent rapidement; certains quartiers
sont extremement 6prouv6s (on enterre cinq femmes,
demain, et d'autres suivront, h6las! les malheureuses
avaient obtenu quelques jours de sursis
l'ordre
d'6vacuation g6enrale). Derriere les nuages de gaz
s'avancent les ennemis en rangs serrbs, mais les Joyeux
les attendent et nos troupe's les prennent de flanc; la
m&ele est horrible.
La nuit, A I'ambulance 17 (transformke rapidement
en h6pital d'•vacuation et de triage), est fort mouve-
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mentie; deux cent quarante hommes y reqoivent les
premiers soins; la plupart portent les traces redoutables de l'hyperite; beaucoup n'y survivent pas!
Votre coeur si tendre, ma Tres Honor6e Mere, se
fendrait a la vue de tant de maux... 1'hyperite est un
toxique caustique, vesicant; il s'attache specialement
aux v6tements; nos pauvres soldats ont les yeux et la
face briles, des nausbes les secouent, ils vomissent
un liquide vert et accusent de vives douleurs.
Le personnel hospitalier doit prendre lui-meme de
serieuses precautions, car tout contact est dangereux...
Au bout de peu de temps, le visage et les mains sont en
feu; c'est tres curieux comme sensation, mais on n'a
guere le temps de penser a soi. Les malades arrivent
toujours.
La neige s'est mise a tomber en flocons serres; une
couche 6paisse recouvre la terre, le froid est vif et le
vent glacial. On apercoit dans les campagnes environnantes, des monticules inaccoutumbs, ce sont des
cadavres amonceles, nous disent ces messieurs; quelle
hicatombe! et le canon tonne toujours.
Cependant il faut dej& 6vacuer dans les formations
de l'arriere; nos pauvres enfants, la face couverte et
les yeux band6s, se laissent docilement conduire en
longue file, aux auto-ambulances. Ils se tiennent tous
par la main; le premier seul voit : C'est triste, triste!
il y a de quoi pleurer...
Le bruit a couru que Reims 6tait pris... il n'en est
rien, grace a Dieu; c'est une hypothese, du reste, que
n'admeutent pas nos braves artilleurs...
Le samedi, 2 mars, avait 6t6 choisi pour le bapteme
de nouvelles pieces d'une grande puissance. Ces messieurs nous avaient demand6 de choisir les noms du
poste de commandement et des canons; ainsi s'6tait
arret^ notre choix :
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a France ,, u La Marne )), ( Verdun n, a le Grand
Couronn6 n, ( Le Vengeur , (avec les prenoms symboliques de a Marie i, u Genevieve %, it Jehanne »,
a Michel i, a Loys )).
La cer6monie a eu lieu - heure militaire.
Quel cadre et quel spectacle! Ciel de bataille, campagne couverte de neige, canons 6tincelants, discours
vibrant de patriotisme et de foi A chaque piece hommes an garde A vous, tous les officiers presents 'obus (i55 long) dans la piece, pret a s'l6ancer...
atmosphere de poudre et d'esperance.
Oui, c'6tait beau et profond6ment emouvant.
J'aurais beaucoup d'autres details a vous donner,
ma Tris Honor6e Mere, qui vous interesseraient peutetre, sur I'infirmerie divisionnaire que nous avons ici,
la blanchisserie militaire qui prend des proportions
telles que nous n'y pouvons plus suffire, la derniere
6vacuation de la population civile, si triste! mais je
n'en ai pas le temps. Ce sera pour une autre fois; je
desire profiter de l'occasion sfre de nos chores sours
de Saint-Andr6 pour vous faire remettre cette lettre
et vous redire 1'amour de vos files de Reims, et, en
particulier, de celle qui a I'honneur d'tre, ma Tres
Honor&e Mere, votre tres humble et obeissante fille,
Seur SAINT-PtREUSE.
Lettre de ma seur JOSEPH, de Reims, a ma sceur N...,
Fille de la Charitf.
Troyes, 68, rue Amoroise-Cottet, 2 juin l98.

MA TRES CHeRE SCEUR.
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Cette fois, ce n'est pas un d6part, mais une veri-

table fuite dont je viens vous faire en quelques mots
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le ricit, vous demandant tout d'abord de remercier
avec nous la sainte Vierge qui nous a sauv6es et prot6g6es de bien des perils.
Depuis huit jours, le bombardement augmentait
de plus en plus, et nous faisait pressentir quelque
nouvelle catastrophe. Lundi matin, a quatre heures,
une nappe de gaz s'6tendait tout autour de nous. Vers
six heures, cela commenca A se dissiper, et nous avons
pu entendre la messe et faire la sainte communion,
puis on descendit imm6diatement le saint Sacrement

a la cave, car le bombardement reprenait avec une terrible violence. Nos canons frappaient dur et l'on avait
bien du mal a se mettre au travail avec un pareil

vacarme. Dhs le soir, les mauvaises nouvelles nous
parvenaient, mais nous espbrions encore. Mardi, la
situation devint pire et le capitaine nous dit nettement
qu'il faudrait partir; a midi, nous 6tions deji pretes,
mais on esplrait que le tir de barrage diminuerait et
qu'il y aurait moins de danger. La nuit fut 6pouvantable.
Mercredi, le bon pr&tre-soldat vint encore nous dire
la messe, mais quele messe ! on tremblait de se voir

icraser. A peine si l'on eut le temps de dejeuner qu'il
fallut redescendre a la cave, oui le capitaine nous rejoignit pour nous dire de partir au plus vite; vers dix
heures, lorsque tout fut pret, nous nous r6unimes
dans le petit caveau qui renfermait encore le saint
ciboire; nous 6tions toutes a genoux autour de ma
Sceur, qui prit un corporal et nous distribua Ics hosties
qui restaient encore. Quel moment! quelle communion! Ce fut vraiment le viatique du voyage. Chacune
fit 1'offrande et le sacrifice, car pour nous en aller, ii
fallait traverser un tir de barrage effroyable.
A onze heures, le capitaine venait nous dire: a Partez, partez ,. II 6tait decompos6 en songeant i nous
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toutes, et ima Sceur surtout; son dernier mot fut: Dire
que je ne peux rien faire pour vous. ) I1 y avait juste
une petite carriole qui emportait leurs bagages; heureusement que ma Sceur n'y trouva pas de place, un
gendarme et les deux chevaux furent tues, les deux
autres gendarmes trbs gravement blesses. Les gendarmes partaient par la route d'ipernay, mais ils
avaient v6lo et chevaux, et il fallait passer comme le
vent pour Achapper aux projectiles dont la route 6tait
arrosee... trois bombes par seconde, il ne nous restait
qu'un petit chemin a travers champs, le long de la
piece d'artillerie, sur laquelle on tirait, et qui r6pondait. Ma Sceur marchait courageusement, ce n'est
qu'au bout d'une heure qu'elle accepta le bras de l'une
de nous, quelques-unes s'etaient attelkes B une petite
voiture a bras oit nous avions mis nos paquets, car
il ne s'agissait pas de nos sacs, il fallait marcher
vite.
Je poussais devant moi une petite voiture d'enfant
charg6e d'un panier et des vases sacr6s; a chaque
instant, on se courbait en entendant les obus siffler
au-dessus de nos tetes; il 6tait onze heures et demie,
lorsque nous avons pass6 la porte de notre maison, et,
a quatre heures et demie seulement, nous atteignions
la route de Champfleury; 1L, nous 6tions a pen prks
hors de danger; nous avions fait 8 kilometres. Ma
Soeur etait 6puis6e. Heureusement qu'une auto vint i
passer et prit ma Sceur et seur Philomene. Quel soulagement de la savoir sauv6et Aussi les forces nous
revinrent pour gagner Montchenot; mais inutile de
songer a atteindre Epernay, et coucher dans la forkt
ne nous souriait guere; nous primes le parti de nous
asseoir sur la route, attendant que nos bons anges
nous envoyassent de nouveaux Samaritains pour nous
recueillir en chemir.

-

745 -

C'est ce qui arriva... et a. huit heures, nous etions
toutes r&unies chez ma soeur Lambert; des le lendemain, nouvelle inquietude, I'autorit6 militaire fermait
la gare.
Au milieu de tout cela, notre pauvre petite seur
Marie fit du mieux qu'elle put sa retraite des saints
Voeux, qu'elle prononqa le lendemain vendredi, a la
messe de six heures; a cinq heures et demie, on 6tait
venu nous avertir qu'un train partait pour Troyes a
sept heures et demie. II 6tait temps de fuir, le soir
meme, le bombardement commenaait de ce c6te, et
samedi, a trois heures du matin, une bombe icrasait la
belle petite chapelle de nos sceurs. Nous avons pass6
toute la journ6e de vendredi en chemin de fer. A
Romilly, il fallait attendre le train de Paris, mais
comme il n'6tait pas encore l8 & huit heures, le chef
de gare organisa un train special avec des wagons de
marchandises, et nous sommes arrivees A Troyes, i
trois heures du matin. Je ne sais pas comment ma
Seur a pu supporter an pareil voyage, sans compter
les emotions, car elle va tres bien.
Les r6fugies arrivent en masse de tous c6t6s, c'est
navrant; notre principale occupation, en ce moment,
est de leur donner tous les soins possibles pour leur
adoucir un peu ce cruel moment. Ils ne font que
passer, on les exp6die dans l'Yonne et dans le Midi.
Je pense sans cesse a vous, car Paris est bombarde;
et nous sommes sans nouvelles de personne, toutes
nos lettres sont & Chaumont, parait-il; quand les
aurons-nous? Je me reporte souvent a mon sejour aupros de vous... quelle douce halte! au milieu de tous
ces orages...
Nous ne perdons pas confiance, et cette fete du
Sacr6-Coeur qui coincide avec de si graves 6venements,
'augmente encore et redouble notre ferveur.
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J'espere que les enfants vont bien, et surtout qu'elles
sont bien ferventes.
Sceur Madeleine ne vous &crit pas, elle est encore
trfs fatigu6e du voyage, elle me charge de la remplacer
anprs de vous, en vous offrant notre meilleur souvenir
et ma bien profonde reconnaissance.
Seur JOSEPH.
Lettre de ma swur MADELEINE, de Reims, a ma scur N...;

Fille de la Ckariti.
Troyes, lundi 3 juin.
MA BIEN CHERE SCEUR,

La grdce de Notre- Seigneur soit avec xous pour jamais!
Nous voici done de nouveau parties de Reims et
r'fugiees & Troyes, chez soeur Marie-Louise... Quel
voyage!.. Quelles 6motions!.. Soeur Joseph vous en a
fait un imouvant ricit, il ne me reste done a vous
dire que mes impressions et mes apprehensions.
Ici, les r6fugies arrivent par centaines, on est venu
nouschercher pour leur servir a manger. Leurs ricits,
tous les memes et ressemblant aux n6tres, sont navrants. Comme nous, ils sont partis sans rien emporter, pauvres gens!
Nous avons df laisser nos sacs bleus; je n'ai pas
meme une paire de bas. Ma Sceur devra nous renipper
toutes des pieds i la t&te, pauvre Mere 1 elle supporte
admirablement cette 6preuve.
Dimanche g juin, ma sceur Vincent vient d'etre rappelke k Paris; elle 6tait destin6e pour 1'ambulance de
Sezannes (400 blesses), mais vu son 6tat de fatigue,
on la garde a la Communaut6 huit jours environ.
Nous attendons tous les jours notre tour. A la
grice de Die ! C'est le cas ou jamais de s'abandonner
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entre les bras de la Providence comme une enfant entre
ceux de sa nourrice... Adieu, ma bonne petite mire,
a bientot, peut-etre. Scur Joseph vous envoie de respectueux et affectueux souvenirs pour vous et vos
chbres compagnes, et moi je demeure votre affectionn6e
et reconnaissante petite fille.
Sceur MADELEINE.

ITALIE

PROVINCE DE SIENNE

ASSOCIATION DES DAMES DE LA CHARITI

DE BOLOGNE

Compte rendu iu par Mgr MENZANI,
a la runion genrale du 9 dicembre 1917 en la maison

de la

isricorde

Au milieu du cataclysme universel qui, depuis .trop
longtemps, d6sole le monde entier, le christianisme
nous offre le spectacle consolant d'une charit6 inlassable qui se multiplie pour secourir toutes les miseres,
pour soulager toutes les douleurs.
A l'ombre de la Croix, les institutions bienfaisantes
surgissent par centaines, par milliers. Bien des Ames
qui n'avaient jamais pens6 a sortir de la sphere familiale pour venir en aide au prochain malheureux, s'y
donnent aujourd'hui avec un admirable l6an.
Mais si le malheur des temps a provoqu6 l'6closioA
de bien des germes de d6vouement qui sommeillaient
inconnus', infructueux en bien des coeurs, de ce
nombre, nous ne devons pas compter les membres des
48
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oeuvres de Saint-Vincent-de-Paul, et particulJirement
les Dames de la Charite.
Bien avant le commencement des hostilitis, elies.
6taient a leur poste de d6vouement et elles n'ont en
qu'g continuer leur mission de bienfaitrices de tous
ceux qui souffrent dans cette vailie de larmes, devenue maintenant la vall6e du sang et de la mort.
Non seulement elles ont conserv6 dans toute leur
prosp6rit6 les oeuvres vari6es qui fleurissent au milieu
de nous, mais elles entrent comme un pr6cieux il6ment dans les r6centes associations, qui, renouvelant
ce qui s'est passe du temps du grand Ap6tre de la Charit6, vont au devant de tous les malheureux pour se
faire leur providence visible. 1I ne pouvait en etre
autrement, car ceux qui marchent a la suite de saint
Vincent, ceux qui ont le coeur embras6 de la charit6
de J6sus-Christ, ne se donnent pas aux oeuvres de
bienfaisance seulement par un sentiment humanitaire
on, moins encore, comme a une sorte de sport a la
mode. Non! pour les chrbtiens, la charit6 consiste a
souffrir avec ceux qui souffrent, a pleurer avec ceux
qui pleurent, a verser sur toutes les plaies un baume.
reconfortant.
Ce n'est pas ici le cas de retracer I'origine et le but
des diverses ceuvres de charit6 que notre association
soutient dans cette maison; rappelons seulement
qu'elles embrassent I'assistance des malheureux de
toutes les conditions, de tous les ages, depuis le berceau jusqu'a la tombe. Jetons un coup d'oeil sur leurn
rksultats pendant ces trois dernieres ann6es.
I. CEuvre des nourissons. - Depuis 1915, 92 nouveau-nes ont 6t6 mis en nourrice et 34 ont recu un
secours mensuel. Bien souvent il arrive que l'Association prend sous sa protection de pauvres petits 4tres
si malingres et si ch6tifs qu'ils semblent pr&ts a perdre
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la vie qu'ils viennent de recevoir. Ce sont au contraire
des b6bis frais et roses qui sont rendus a leurs meres
si 6mues d'une telle transformation qu'elles ne peuvent
en croire leurs yeux.
Ces pauvres enfants sont bien souvent victimes du
malheur avant mEme d'etre en Age de le comprendre;
beaucoup sont orphelins des leur naissance ou destiuns & le devenir bient6t... Dans ces conditions, ilne
faut pas s'etonner si, malgr6 les efforts ginereux faits
dans le but de les ixer sur cette mis6rable terre, plusieurs s'envolent vers un monde meilleur. Sur 92 enfants assist6s par 1'CEuvre pendant ces trois dernieres
annies, 9 sont partis en paradis.
Depuis sa fondation, I'CEuvre a donc

Olev6

2 731 en-

fants.
Ici, je ne puis m'abstenir d'envoyer un reconnaissant
souvenir aux genereux bienfaiteurs de l'CEuvre,
laquelle, grace a leurslargesses, est aujourd'hui pourvue d'un siege modeste, il est vrai, mais convenable,
comprenant une piece pour les reunions et une salle
d'observation pour les enfants. Cet humble monument
restera pour les generations futures comme un souvenir du troisieme centenaire de 1'Association des Dames
de la Charite.

Oui! Que pour de longs siecles encore, l'esprit de
saint Vincent continue & habiter en cette maison et
que l'elite de la societe de Bologne continue a s'y reunir. Notre maison est petite et laide, peut-tre, j'en
conviens; mais ne doit-elle pas atre regard6e comme
la mere de tant d'autres institutions charitables de la
ville et les traits d'une m&re ne sont-ils pas toujours
beaux pour ses enfants ?
Le nombre toujours croissant des Dames de la Charit6 nous donne l'assurance de cette prosp6rit6 future.
En effet, tandis qu'en 1915 les Dames 6taient 65 a la
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section de la Misericorde et 33 k celle de 1'Addolo-

rata, elles sont aujourd'hui 80 dans la premiere section et 34 dans la deuxieme.
II. Association des Anges gardiens. - Apres avoir
rendu 1'enfant a sa famille, I'Association des Dames
de la Chariti ne tarde pas a s'en occuper de nouveaa.
L'ceuvre des Anges gardiens a etabli ici une salle
d'asile, compl6tte cette ann&e par une cantine scolaire, gratis pour les enfants pauvres et pour cenx
dont les peres sont a l'arm6e.
Les enfants accueillis a l'Asile ont &tA 8o en 1915,
84 en 1916 et 72 en 1917.

De plus personne n'ignore & Bologne la g6nerosit6
de la pieuse personne qui a fond6 ici 1' c EcoleFamille n (sorte d'ouvroir ouvrier). Les secousses port6es dans les families par les 6vinements de la guerre
firent craindre un moment que la fondation ne puisse
produire les effets attendus, mais loin de Ia,1'CEuvre
est aussi prospere qu'on peut le souhaiter : les chiffres
suivants le prouvent eloquemment. Le cours supbrieur
de 1'Ecole a &t6 fr6quent6 en 1915 par 35 enfants,
42 en 1916 et 38 en 1917; Ie cours infirieur par
89 6lives en 1915, 72 en 1916 et 74 en 1917.

III. Visile des pauvres. - Une des ceuvres les plus
f6condes, une des plus importantes parmi les institutions charitables qui doivent leur vie i saint Vincent
de Paul est, sans contredit, la visite des pauvres i
domicile. Plus il y a de noblesse de la part de qui
accomplit cette oeuvre charitable et moins ceux qui en
sont l'objet en sont humilies. En effet la Dame qui
s'approche du chevet du malade, cherche autant i
soulever le moral par une bonne parole qu'a soulager
la mishre par une aum6ne g6nereuse.
Cette ceuvre, qui compte aujourd'hui trois sikcles
d'existence, a t6 e6tablie a Bologne en 1852 et divisie
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en deux sections ayant leur siege, l'une a la Maison de
la Mis6ricorde, l'autre a l'hospice de l'Addolorata,
toutes deux dirig6es par les Filles de la Charite.
IV. Ambulance militaire. -

Mais les Dames ne se

sont pas limites a conserver dans toute leur vigueur
les oeuvres dbjý ktablies, elles ne se sont pas contentees de se faire la Providence visible de I'enfance et
des families pauvres, elles ont voulu recueillir dans
cette maison quelques soldats blesses. Le petit h6pital
a et4 instalil avec un confortable simple qui attire les
soldats plus quele luxe pompeuxde certains 6tablissements, si bien que grand nombre d'entre eux demandent
comme une faveur d'etre envoy6s a la Mis6ricorde.
Les soldats sont ici chez eux et la genirositA des
Dames rivalise avec le divouement des Filles de la
Charit6 pour leur procurer tout ce qui peut adoucir
leur sort. Aussi le colonel directeur me r6pete-t-il en
souriant : a Ces dames me gitent un peu trop mes
malades! n
Les Dames de la Charit6 ont donn6 pour l'installation du petit h6pital plus de quatre cents pieces de
linge, la batterie de cuisine, la vaisselle et le necessaire pour la salle de bains.
J'adresse ici mes remerciements aux sceurs qui se
donnent A. cette ceuvre, comme i toutes les autres,

avec un d6vouement dont la.sup&rieure est l'Ame, sous
les yeux de la v6n6r6e nonag6naire qui est la vraie
Mere de tous ceux qui se pressent en cette maison a
quelque titre que ce soit. En exprimant aussi, au nomn
des soldats, mes fl6icitations emues et reconnaissantes aux Dames de la Charit6, je me permets de
leur rappeler qu'avec le temps tout s'abime et se consume... Je sais que, pour le moment, les Dames ne
peuvent plus venir avec leurs automobiles pleines de
linge, de fruits et de tant d'autres belles choses, mais
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elles n'en seront pas moins bien accueillies si elles
viennent comme le font dkj& quelques-unes, suivies
d'une charrette & bras ou d'un panier? Nous sommes
en temps de guerre et tout s'en ressent!
Mais elevons plus haut nos pensees, rappelons-nous
que ceux qui se d6vouent aux oeuvres de charit6
apaisent la justice divine et trouveront mis6ricorde
devant le Seigneur. Et apres avoir contempl pour un
moment le peu de bien que nous avons pu accomplir
avec l'aide du Tres-Haut, oublions-le en quelque
sorte pour ne consid6rer que le vaste champ qui
s'ouvre devant notre zele, et dans un Alan de ferveur
repktons avec le prophete : , C'est aujourd'hui que je
commence! )

L'horizon est bien sombre, la tempete fait rage, mais
arriere le d6couragement qui serait une licheti.
Levons les yeux vers 1'itoile de la Mer, la Vierge
Immaculie, ouvrons nos coeurs a 1'esp6rance, le grand
jour de la paix victorieuse ne peut tarder a venir.

ASSOCIATION DES DAMES DE LA CHARITE DE SIENNE

Troisieme centenaire de rAssociation.
(8 dicembre 1917.)
L'Association des Dames de la Charite 6tablie &
Sienne depuis 1856 a voulu, en union avec toutes les

associations du monde entier, f&ter dans une pieuse
simplicit6 le troisieme centenaire de la fondation de
cette grande oeuvre de saint Vincent de Paul.
Un triduum preparatoire a la fete de l'ImmaculeeConception fut prichi dans la chapelle de la maison
centrale par M. le chanoine Cinelli, qui, en termes
chaleureux, a retrace dans ses grandes lignes 1'0euvre
de saint Vincent de Paul et sa mission sociale.
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Voici le resume de ces discours :
I. 5 dicembre 1917. -

Le temps, faucheur impi-

toyable, ditruit peu a peu les ceuvres des conquerants
et des g6nies, et leur m6moire elle-m&me r6siste difficilement a ses attaques. Les ceuvres des saints, celles
de saint Vincent subsistent apris des siccles, aussi
vivantes qu'au jour de leur fondation. C'est la la vraie
grandeur.

Les saints ne restent pas itrangers au mouvement
social de leur sicle, certains ont m&me contribuC a
donner A leur 6poque une physionomie particuliere :
de ce nombre est saint Vincent de Paul.
11 a v6cu aune 6poque oi les r6centes luttes contre
le calvinisme, 1'infiltration du jans6nisme et du gallicanisme, les premieres apparitions des doctrines philosophiques du dix-huitieme siecle avaient diminu6 la
foi dans le peuple et le rkle dans le cerg6. Saint Vincent entreprend de rem6dier a tant de maux et, pour
y arriver, il n'emploie qu'une seule arme, la chariti.
II. 6 dicembre 1917. -

Saint Vincent entreprend de

restanrer la soci6te en J6sus-Christ. Pour la r6forme
da clerge et t'vraag6lisation des pauvres, il institue la
Congr6gation de la Mission et met entre les mains de
ses pretres 1'6vangile et le crucifix; c'eat aux femmes
qu'il confiera la grande arme de la charit6.
Si 1'homme a ici-bas un mandat k accomplir, a la
femme aussi est cofi6e uone mission sp&ciale... La
prosptrit, de la soci6t d6pend en grande partie de
celle de la famille, ct la femme n'est-elle pas la gardienne.des vertus domestiques? Aux grandes ,poques
de 1'histoire de I'glise, nous voyons Dieu susciter a
c6t6 des saints anxquels ilconfie une mission sp6ciale,
des femmes heroiques dont les cevres ne sont pas
moins importantes. Avec saint Benoit apparait sainte
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Scolastique, saint Francois d'Assise est accompagni
de sainte Claire; au siecle de saint Ignace de Loyola,
nous voyons la grande figure de sainte Th6rbse de
Jesus.
Saint Vincent de Paul appelle done les femmesi
coopirer a la grande oeuvre de restauration chr6tienne
de la societe, et, apres les Dames de la Charit6, il jettera dans le monde l'innombrable legion de ses filles
appeles a venir au secours de toutes les miseres
humaines.
(Ici le pr6dicateur retrace en quelques traits les
euvres des Dames de la Charit6 et leur rvsultat social.)
III. 7 dicembre 1917. -

Esprit qui doit animer les

Dames de la Charite dans I'accomplissement de leur
mission.
a) Esprit de foi qui fait voir dans le pauvre l'image
de Jesus-Christ.
b) Esprit de charit6. La charite est la plus sublime
des vertus chritiennes, le precis de la foi et de l'espbrance. La charit6 chr6tiefne n'est pas la philanthropie. Les ap6tres, les martyrs, les confesseurs et les
vierges, les missionnaires et les sceurs sont des cr6ations de cette chariti du Christ dont nous parle saint
Paul et non de la philanthropie, mot sterile et vain
comme les inventions des hommes.
c) Esprit d'humiliti. L'humilit6 est le fondement de
la perfection chretienne.
d) Esprit de patience. La patience est la vertu des
grandes ames, 'inspiratrice des actions magnanimes.
Les membres de I'Association des Dames de la Charite doivent s'efforcer de s'adonner a leur mission en
cet esprit de foi, de charite, d'humilite et de patience.
Le & d&cembre, les Dames se rbunissaient de nouveau dans la chapelle de Saint-J6r6me pour la messe
de communion gen'rale & laquelle assistaient aussi les
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Demoiselles de la Charite dont I'Association, devanqant 1'oeuvre de la venerable Louise de Marillac, existe
i Sienne depuis 1857 et sert de p6piniere a l'Association des Dames. M. le chanoine Cinelli, dans une
breve mais fervente allocution, fit la conclusion de ses
enseignements des jours precedents.
Le soir, Mgr l'archeveque de Sienne, toujours si
bienveillant pour les oeuvres de saint Vincent, voulut
bien rehausser par sa presence la solennit6 de la fete
en assistant & la benediction du saint Sacrement a la
suite de laquelle Sa Grandeur daigna benir a son tour
et encourager par quelques mots paternels les Dames
et les Demoiselles de la Charit6 qui se retirirent
emportant dans leur coeur, comme souvenir de cette
belle journ6e, un nouvel elan de zele pour le bien.

PROVINCE DE TURIN

Les soeurs italiennes qui sent tres pres du front, ayant su
que les sup6rieurs songeaient k les rappeler, parce que leur
vie est trbs exposee, I cause du bombardement qui n'a pas
de treve, out 4crit les lettres suivantes a la Visitatrice, ma
sceur Rossignol.

Votre bonne lettre, ma respectable Soeur, si elle
nous a emues d'une part, voyant la sollicitude que vous,
avez pour vos filles, ne nous empoche pas de 1'autre,
de vous dire la grande peine que nous avons eprouvee.
Oh! nous d6sirons rester pres de nos pauvres, le danger, quoique bien grand, ne nous enleve pas du cceur
l'amour de notre vocation b6nie, qui fait de nous les
servantes des pauvres. Je ne crois pas, d'ailleurs, ma
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respectable Sceur, que mon pire et ma mere, malgri
leur grande affection pour moi, aient pa faire des
plaintes; mais, lors meme que cela serait, ils savent
aussi que, tout en les aimant beaucoup, je ne leur appartiensplns; je me suis donn6e a la Communaut6 et je
d6sire me d6vouer pour elle jusqu'au dernier soupir.
J'ajouterai que je connais bien mes chers parents; si
je faisais la moindre d6marche pour abandonner l'ambalance, ils ne seraient guire contents. Ma chire mere,
elle-meme, qui a pour moi une affection extreme, ne
verrait pas de bon (eil mon iloignement. Ne craignez
pas, ma respectable Sceur visitatrice, le bon Dieu nous
gardera et, d'ailleurs, s'il en
ltait
autrement, bien
douce serait notre mort, au milieu de nos bless6s.
Ceux-ci sont si heureux de nous avoir pres d'eux, et,
quand au plus fort de la canonnade et de la chute des
bombes, ils nous entendent prier, ils se disent les uns
aux autres: a Voili la bataille des sceurs; leurs priires
sont nos meilleurs moyens de d6fense.,
Et vous
voudriez, ma respectable Sceur, refuser a ces braves
notre assistance? oh! laissez-nous, je vous en prie,
nous remplacons leurs mires, nous devons partager
leurs peines !...
Une autre Ecrit:
Je viens d'apprendre votre projet de nous rappeler
parce que nous courons de grands dangers! Oui, ma
respectable Sceur, nous sommes bien expos6es, mais,
puisque c'est Dieu qui.nous a amenies ici, pourquoi
ne pas compter sur Lui? et d'ailleurs, comment aurionsnous le courage de nous 6loigner de ces braves, dont
la figure rayonne quand ils voient la cornette pres
d'eux? Je vous en supplie, ma Soeur, laissez-nous a
notre poste, Dieu est avec nous, la sainte Vierge nous
protege, n'en doutez pas.
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Voici la lettre d'une troisieme :
Je ne puis pas croire que mon pere ait fait des dimarches pour que je sois rappelie, ma respectable
Sceur, car c'est un homme de devoir. Cependant, si son
affection paternelle l'avait pousse A faire ce pas, je
vous prie de ne pas en tenir compte, car tout le monde
sait que, par ma vocation, je me suis donnee a la Communaut6 et aux pauvres. Certes, le danger est grand,
mais croyez, ma respectable Sceur, que la pens6e de
pouvoir, d'un moment lPautre, paraitre an tribunal
de Dieu, est tres avantageuse a l' me. J'ai grande confiance que le bon Dieu vous 6pargnera le chagrin de
nous savoir victimes de ce fliau, mais, admettant que
cela arriverait, faudrait-il regretter de nous avoir laissees ici ? oh! certainement non, car, apres tout,
mourir martyre de la charit6, au service de la patrie,
serait une grande grace.
Une quatrieme expose ainsi ses sentiments:

Votre projet, ma digne Sceur visitatrice, m'a bien
bouleversee! pourquoi craindre, puisque c'est par
ob6issance que nous sommes ici ! Et nos chers soldats
qui sont si contents de nous voir prbs d'eux, de prier
avec nous, aurions-nous le courage de les abandonner?
Pour ce qui me concerne, je me sens plus prbs de
Dieu que partout ailleurs : je me redonne A chaque
instant a Lui en recitant souvent ma formule des saints
Vceux et faisant souvent des actes de contrition. Et,
faut-il vous le dire ? la perspective de la mort me tient
sur mes gardes; elle m'emp&che de retomber dans les
actes d'impatience auxquels je suis portee. Pour ce
qui concerne ma famille, je suis sCre que vous ne risquez pas de lui faire de la peine, car tous les miens
disent u que c'est moi la plus heureuse de tous ,. Si la
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mort vient a me frapper ici, ce sera, apres tout, une
belle mort, car je me serai sacrifice pour la chariti et
pour 1'Italie, ma patrie bien-aimbe; au ciel, ma respectable Soeur, je continuerai a aimer ma chbre Communaut6, ma chere province.
Citons encore une autre lettre :
Notre bonne premiere d'office me fait part de vos
craintes, a notre 6gard, et de vos projets de nous rappeler. Ma Sceur, permettez-moi de vous dire queje n'ai
pas la moindre frayeur. Dieu est si bon, qu'Ill soutient
admirablement mes forces physiques et morales. Et
d'ailleurs, le Seigneur n'a-t-il pas promis de se faire
le protecteur de ceux qui font sa volonte, qui se
sacrifient pour le prochain?
Je me sens tellement fortifiee par ces penskes de foi,
qu'il me semble pouvoir aller jusqu'au Piave sans
perdre courage.
Ma Sceur, laissez-moi!

PROVINCE DE NAPLES

Quelques notes de ma scur CHESNELONG, visiatirice, sur
les fites du troisiemecentenairedes Dames de la Claritl
dans les diffirentes Associations.
Naples. - Les Dames de la Charit6 de Naples ont
pieusement fete, le 15 decembre, le troisieme centenaire
de 1Association. A dix heures, a la maison centrale
des Filles de la Charit6, qui est le lieu ordinaire de
reunion pour les diffErentes associations de Naples,
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la sainte messe fut cilbr6e par le respectable directeur des Filles de la Charite, M. Morino. La chapelle
6tait remplied'une tres pieuse assistance, les associees
de Portici s'6taient jointes a celles de Naples. Dans une
allocution bien pratique, faite par le m&me M. Morino,
furent rappeles les origines de l'Association, si
humble a son d6but et maintenant si universellement
bienfaisante. Apres la messe, quarante nouvelles associees eurent le bonheur de recevoir le Manuel et leur
dipl6me.
Puis eut lieu l'exposition du saint Sacrement, I'acte
de conscration an Sacr6-Cceur prononc6 par M. Ferrigno, directeur de l'Association. La b6endiction du
saint Sacrement fut donn6e par le grand vicaire du
diocese, d6put6 par S. Am. le cardinal de Naples.
Des chants de circonstance, bien pieusement executes,
ont soutenu et aide la fervente piet6 de I'assistance.
Une distribution de bons de pain donna aux chers
pauvres une heureuse part a cette pieuse fete.
Aquila. - Les 28, 29 et 3o decembre, de tres 6loquentes conferences ont reuni un auditoire nombreux,
tout compos6 de Dames de la Charite. Le 3o, Mgr l'tveque cel6bra la sainte messe aux intentions de 1'Association, la plupart des associees recurent de sa main
la sainte communion. Le soir du meme jour, au saint
du saint Sacrement, le Te Deum fut chanti solennellement; et le triduum se termina par la b6n6diction
pontificale. Une collecte an profit des pauvres a produit 15o francs.
Bari. - La ville a 6t6 plusieurs fois 6prouvee par
des bombardements, dont elle est encore menace ;
aussi beaucoup de Dames de la Charit6 sont absentes
par ce fait. Cependant, elles se trouvaient bien nombreuses a la messe que Mgr l'Archeveque a bien voulu
cdl6brer pour elles, en 'bhonneur du troisibme cente-
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naire de 1'Association; Sa Grandeur a adresse aux
associies une allocution pleine de zble et a donn6 la
benediction du saint Sacrement.
Catane. - La f&te, en m6moire du troisieme Centenaire, alaiss6 parmi les Dames de la Charit6 unveritable enthousiasme. Apres la messe avec communion
genbrale, 1'archeveque de Syracuse a adress6 un magnifique discours, qui sera, pour longtemps, rappele dans
l'Association. La b6n6diction du saint Sacrement fut
donn6e par S. Em. le cardinal archev&que de Catane.
Le Saint-Pere daigna envoyer une speciale benediction, par un t6l6gramme dont voici le texte : a Dans
'bheureuse circonstance du troisieme centenaire de
1'Association des Dames de la Charite, Sa Saintet6
envoie de cceur la benidiction apostolique. - Signi :
GASPARRI.
Chieti. - Une retraite de trois jours a riuni les
assocides en de pieux exercices donnis dans la chapelle de I'Institut Saint-Camille, des Filles de la Charit6; les conferences bien pratiques 6taient toutes
inspir6es da viritable esprit de saint Vincent. Le 8 decembre seterminait la retraite; ce jour-la, 1'archeveque
de Chieti, Mgr Costagliola, Lazariste, celbra luimeme la sainte messe oi il eut le bonheur de distribuer
de nombreuses communions. Le soir, il adressa une
instruction tres paternelle aux associees et donna la
benediction du saint Sacrement.
Caltagirome. - Les Dames de la Charit6 furent
convoquies a une messe, oui le plus grand nombre
firent la sainte communion; apris le salut du saint
Sacrement, qu'avait pr6ced6 une 6loquente allocution,
on chanta un solennel Te Deum.
Cerignola. - Les 6, 7 et 8 d6cembre eut lieu un triduum de pribres et bne&diction du saint Sacrement.
Le 8, messe chantie, avec communion gen rale. On
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remarqua beaucoup les chants des j eunes filles exerc6es
par les Filles de la Charit6, qui donnerent A ces fetes
un caractere de pieux enthousiasme,
Modica. - Le 8 d6cembre, une messe solennelle,
avec communion g6n6rale, fut c6l6bree aux intentions
de I'Association. Le soir, une conference reunissait
encore les Dames de la Charite, qui tinrent A y assister en grand nombre.
Matera. - L'Association n'a encore que quelques
mois d'existence. Mgr I'tveque encourage vivement
1'esprit de ferveur des Dames de la Charit6. A I'occa-

sion du troisieme Centenaire, il les convoqua aune
conference donnee par lui-meme, lear signala particuliirement, comme but de leur zele pieux, l'instruction religieuse bien n6glig6e des enfants du peuple.
II y eut des distributions de r&compenses aux plus
assidus au catechisme; c'ktaient des vetements achetes par les aum6nes des Dames de la Charit6.
Noto. - Les associees furent invitees A une heure
d'adoration devant le saint Sacrement, apres laquelle
Mgr l'tveque leur fit une instruction, prononca I'acte
de cons6cration au Sacr&-Ceur, donna la benediction
du saint Sacrement. Tout se termina par le chant du
Te Deum.
Brindes, 7 mars 1918.

Au milieu de tant de tristesses, je viens vous donner
une consolante nouvelle. Nous avons enfin retabli
l'Association des Dames de Charit6e Brindes. Cela a

et le 'fruit de la retraite qu'ont suivie avec grand
recueillement et assiduit6, dans notre petite maison,
presque toutes les dames de la ville. Samedi, 23 mars,
jour de la communion generale, Mgr l'Archeveque a
eu la bont6 de venir c6l6brer la sainte messe dans
notre modeste chapelle; cent cinquante dames ont fait
la sainte communion.
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Tout de suite aprbs la messe, on a procid au ritablissement de 1'Association, a I'6lection de la prisidente et des dignitaires. (L'autorisation de Paris y
6tait, car 1'Association existait autrefois.) Dans un
tres beau discours, Mgr l'Archeveque fit 1'eloge de
cette oeuvre si digne de la chariti chritienne; il parla
si bien de notre bien-aimb PNre saint Vincent!
La presidente honoraire est la femme do pr6fet,
tres bonne et tres charitable; la presidente effective,
Mme Musciacco, une des dames les plus pieuses et
les plus intelligentes de Brindes; quatre-vingts de
ces dames ont donn6 leur nom et contribution.
Extrait d'une lettre de ma saur CASTELLANA,
Sma saur CHESNELONG, visitafrice de la provixce

de Naples.
H6pital municipal, Catane, 28 man 1918.

Beaucoup de soldats se sont approch6s ce matin
de la sainte table. Parmi eux, il y en avait plusieurs
qui, depuis des annees, n'avaient pas fait leurs piques.
Et, grace a Dieu, ils les ont faites avec beaucoup de
ferveur et de pi6te comme si c'6tait leur premiere
communion; il y avait parmi eux de grands blesses.
Nous avons eu le bonheur d'avoir tons les offices de
la Semaine sainte; cette nuit (jeudi a vendredi) beaucoup de nos braves soldats ont veille pros du reposoir.
11 fallait les voir faire le chemin de la croix, les uns
en commun, les autres en leur particulier, c'itait vraiment 6difiant. Il faut ajouter que nos soldats s'itaient
pr6pares a leur devoir pascal par un cours d'exercices
spirituels donnes par le chapelain militaire, pretre
tres instruit et d'une pi6tk solide. Aujourd'hui, nous
aurons les trois heures d'agonie (sept paroles de
Notre-Seigneur en croix). Les consolations spiri-
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tuelles ne nous manqueront pas comme vous voyez
et il faut dire a merci, mon Dieu !
Extraits de deux lettres de ma swur GREY,
CHESNELONG, visilatrice de la province
de Naples.

a md seur

Tarante, 3 avril i918

Nous avonsbien passe la Semaine sainte et les f&tes
de Pfques. Le Vendredi saint, de sept heures a huit
heures du soir, nos marins, reunis au pied du Calvaire
qui dominait 1'autel, ont entendu bien devotement le
recit de la passion du Sauveur; le jour de PAques, a
neuf heures et demie, la chapelle etait pleine de marins anglais et italiens. Les n6tres ont chant6 l'Haec
Dies et autres chants de PAques : le soir, ben6dict-ion
solennelle A laquelle assistaient des commandants et
officiers francais de terre et de mer. Tous les jours,
depuis le Lundi saint, une deputation plus ou moins
nombreuse des marins des divers navires ancr6s dans"
le port viennent pour faire leurs pAques; je crois
qu'ils sont d6ej venus plus de huit cents.
a mai x198.

Pour le moment, nous sommes dans un calme relatif; nous nous habituons A notre vie en commun avec
les marins; les enfants viennent mettre leurs sourires,
leurs grAces enfantines dans ce milieu tout A fait
nouveau; les jeunes filles y viennent aussi pour Iinstruction religieuse. Et maintenant, le mois de Marie,
chante par nos marins, attire beaucoup de personnes
dans notre chapelle qui, hier au soir, 6tait d6ja pleine;
les officiers accompagnent leurs femmes, et les marins
de la caserne y viennent presque tous. Ce sont eux
qui ont fait le grand menage de la chapelle : et ils

-

764 -

sont tout fiers quand ils viennent dire : nous avons
nettoy6 les saints; c'est une.demande d'images ou
autres objetsde pi6t6 qu'onleur donne bien volontiers.
II faut bien s'harmoniser le mieux possible a la volonte
de Dieu et trouver quelques fleurs an milieu d'une
situation si 6pineuse.
BRINDES

Maintenant nous nous occupons de pr6parer les
marins

a la communion pascale : a sept heures du

matin, nous allons a la cathidrale, recevoir et placer
ces braves marins, tris dociles aux sceurs. A haute
voix, on fait la preparation a Ia confession et a la
communion, apres laquelle on leur distribue des
images-souvenirs que les aum6niers militaires nous
procurent.
BAPTEME, CONFIRMATION, PREMIERE COMMUNION
D'UN MARIN FRANCAIS A LA MAISON CENTRALE DE NAPLES

En la fete de Notre-Dame de Lourdes, notre Mere

Immacul6e a voulu nous donner la pieuse consolation
de voir I'effet de ses graces sur une ame que notre
Seigneur attirait depuis longtemps dbji.
Marcel Charbonnier, age de vingt-trois ans, Lyonnais,a 6t6 appeli par la guerre au service de la France,
dans la marine. Son pire n'a'pas et6 baptis6; sa mire,
bonne chr6tienne, a obtenu que son fils ainI le fit :
mais non pas les deux autres. L'un, cependant, a trouve
dija, il y a quelques mois, dans les dangers de la
guerre, le moyen des graces du boa Dieu et s'est fait
baptiser. Aux fetes de Noel 1916, Marcel se trouvait
dans une ambulance de nos sceurs en Belgique, amen6
1U par une 16gre blessure; il fut profondement
impressionn6 par les pieuses solennitbs de notre reli-
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gion et par le bonheur'de ses camarades qui s'approchaient des Sacrements, et conclut A part lui : , Un
jour, je me ferai baptiser! n Promptement remis, it
reprit son service et vit un peu tous les fronts : la
Grace, Salonique, Brindes; enfin, il fut, par la Providence, amen6 a Naples par suite d'une reparation
qui devait retenir son bitiment environ deux mois an
port. Etant souffrant, il Ifu conduit ah
Fhfpital de la
Marine oii il requt les soins de nos sceurs. La vue de la
cornette, 1'exemple de quelques bons camarades, un
simple mot de notre chore soeur Rigal, riveillerent tres
vite les r6solutions de Noel 1916; c'6tait le moment
de la grace! Marcel fut confi6 au zele du boa
P. Augier, Oblat de Marie, Francais, dont la reputation
de pidt6 et de ferveur est bien 6tablie et justifiee; Ie
disciple 6tait plein de bonne volont6; son instruction
avanqait, moins cependant que sa guerison qui etait
achev6e, et allait d6cider de son rappel au service,
d'autant plus que, les reparations du bateau 6tant terminees, le d6part allait suivre. Alors il arriva, accident peut-&tre, mais si opportun qu'il faut bien croire
Sune intervention maternelle de la sainte Vierge, que
d'autres accommodements encore furent jug6s necessaires au bitiment dont le d6part fut un peu differe.
La pr6paration du catechumrne 6tait complete;
bapt&me, premiere communion, confirmation furent
fix6s au II fevrier; pour ces grandes choses, on nous
demanda notre chapelle; et de tout coeur nous avons
dit : oui.
M. Cochin, officier de marine, fils de M. Denys
Cochin, se trouve i Naples, amend, lui aussi, par une
rxparation de son batiment; peu de jours avant, il 6tait
venu a la maison centrale pour un renseignement et
ma Sceur visitatrice lui avait parld de la c6r6monie qui
se pr6parait, l'invitant, s'il y avait intr&6t, A y assister.
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A regret, il en fut emp&chh, mais se fit representer
par un officier et un peloton de marins; puis il fit part
de 1'Ivinement au commandant de Marcel, qui tint i
s'associer an bonheur de son subordonni et vint laimrme a la ceremonie, autorisant un bon nombre de ses
hommes, qui en proAitrent avec empressement, a y
venir, eux aussi. D'autre part, plusieurs infrmiers on

marins, soignsa l'h6pital,obtinrent aussi lapermission
de prendre part a la fete. C'ktait dans notre chapelle
un symbole touchant de 1'alliance franco-italienne,
d'autant meilleure qu'elle se manifestait par I'union
des ames dans la foi et par le partage des faveurs de
Marie. Il y avait le bon P. Augier, le P. StelUa, jcsuite francais de grand zele, le P. Jesi, aum6nier dans
nos hbpitaux militaires, qui fait un bien immense
parmi les soldats, des chapelains militaires italiens
venus en bon nombre, des marins francais et italiens
s'appliquant a se rapprocher, a se milanger les uns

les autres pour bien jouir de leur fraternite et timoigner leur sympathie r6ciproque.
Mgr Laviano, vicaire g6n&ral, qui devait baptiser,
arriva vers dix heures; un autre eveque italien 6tait li
aussi, qui devait donner la confirmation. Avant la
ceremonie, des petits livres de messe et des medailles du
Sacri Coeur frrent distribues &tous les marins, qui les
rejurent avec unepieuse joie. Au choeur, commencerent
les prieres par lesquelles I'Eglise appelle lesgraces qui
doivent purifier et preparerle temple du Saint-Esprit;
puis le clerge se rendit sous le porche de l'entree de
la chapelle ou le neophyte attendait; tous les marins
etaient rest6s assez proches pour suivre la touchante
cerimonie des exorcismes et entendre Marcel qui
prononca Credo, Pater, Ave de la faqon la plus ferme,
la plus convaincue et Ia plus edifiante qui puisse etre;
puis couvert de la chape violette que Mgr Laviano
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itendait paternellement sur son 6paule, le fervent
cat&chumbne p6ntra jusque devant la table de communion, oi ktaient pr6pares nos fonts baptismaux.
Le marquis Nunziante etait parrain, son frere assistait a la fete; a pareil jour, ri f&vrier de l'an dernier, son fils mourait glorieusement pour 1'Italie; et le
pauvre pire, plein de ce souvenir dechirant, avait hesit6
a accepter ce parrainage qui rappelait le cher enfant
perdu; puis consid6rant en grand chritien que le bon
Dieu lui offrait un fils spirituel en 6change de celui
qu'll avait appel i .Lui, le marquis Nunziante retut
Marcel comme un d6p6t de la Providence et le traita
comme il eit fait un second fils. Le bapteme 6tait
achev6; Mgr Laviano ayant rev6tu la chape blanche
qui parlait de joie et d'innocence, le nouveau baptise,
rest6 pres des fonts baptismaux, recut la fraternelle
accolade de tous ses camarades et de ses chefs; ce
fut assez long, mais si 6mouvant! puis allant au chceur,
il s'agenouilla devant 1'6veque qui le b6nit. Nos enfants
pendant ce temps chantaient un cantique francais de
circonstance qui parlait des combats pour le Christ
et qu'elles ont rendu avec beaucoup d'expression.
Suivit la chremonie de la confirmation: Veni creator,
chant6 par tout le clerg6 et nos chanteuses, belles
oraisons toujours entendues avec une nouvelle 6motion; puis commenqa la sainte messe ce61br6e par le
P. Stella. Plusieurs camarades de Marcel s'6taient
bien pr6pares pour l'accompagner a la table sainte; et
parmi ceux-la, deux s'en approchaient pour la premiere fois; 'un d'eux. a peine remis du typhus qui a
et6 bien pres de lui enlever la vie, 6tait encore tris
faible. Un bon sous-officier qui n'a jamais pratiqu6
6tait venu pour voir; sera-t-il, lui aussi, une prochaine
conquete? Le nouveau parfait chr6tien 6tait dans le
chceur, pres de lui son parrain; le P. Augier fit, apres
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I'Evangile, une courte allocution tout 6mue et paternelle; malgr6 ses quatre-vingt-quatre ans, il se sentait
rajeuni par le bonheur de cette ame; il parla des
grandes choses que Dieu avait faites pour ce nouveau
his et des devoirs qui s'ensuivaient pour lui dans
I'avenir. Avant et apres la communion, a haute voix,
Marcel r6cita les actes de foi, d'esperance et d'amour;
il fit cela en vrai soldat qui salt sa consigne et qui
raffirme. Apres la messe, salut du saint Sacrement par
l'Iv-que confirmant.
midi passe et tous nos bons marins ne sont
11itait
sans une petite collation; deux tables
partis
pas
avaient 4te pr6paries au parloir des Missionnaires;
'nune pour les chefs et le pretre, I'autre pour les
marins; et chacun en profita volontiers. A ce moment,
Marcel requt avec plusieurs autres cadeaux une jolie
medaille d'or envoy6e par notre Trbs Honoree Mrre a
ma Sceur visitatrice qui trouva la une bonne occasion
de la bien placer; ses chefs et camarades recurent, eux
aussi, lachire Medaille miraculeuse qu'ils promirent
de bien .porter. C'est alors que Marcel raconta son
histoire, ajoutant en edifiante conclusion : u Et maintenant, je pratiquerai; je vais icrire ca . ma mire; et
puis je gagnerai mon prre. n Et comme notre chere
sceur Rigal prenait sous sa garde les cadeaux regus
de la princesse qui I'avait pr6pare, de la femme de
1'amiral, de ses chefs, des pretres, de ses amis, il dit
tout simplement : C'est ma maman! )
Benie soit Marie! Et lou, soit Notre-Seigneur de ce'
qu'il tire de nos grands maux le bien d'un grand
nombre d'ames.
Naples, Maison centrale, nuit du 0oau ix mars x198.

Voici le r6cit que vous annonce mon petit mot, ma
Tres Honor6e Mire; il vous dira une fois de plus que
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la tres sainte Vierge est, a Naples comme & Paris,
gardienne pleine de sollicitude pour vos cheres filles.
Cette nuit, a minuit, nous avons &t6 inergiquement
reveill&es, par plusieurs coups successifs comme de
canon, une dizaine, se suivant a intervalles tres brefs,
d'une seconde a pen pres; puis, quelques minutes
d'arr&t; puis quatre coups sirement tres proches de
nous, qui ibranlent toute la maison centrale. Pas
moyen de se faire illusion; c'6taient des bombes. Imm&diatement, nos cheres soeurs retraitantes se levent;
quelques-unes, celles de Pouilles, avaient deja l'exp6rience de ces 6motionnants r6veils; elles me prient,
ce que j'approuve volontiers, de leur permettre d'aller
a la chapelle, et, pieusement, on y r6cite le chapelet.
A part nos cheres malades ou invalides, toutes nos
chres sceurs sont debout; mais s'inspirant surement
des exemples qui nous sont venus de la chere MaisonMere, toutes surmontent un pen de crainte bien natu-

relle par beaucoup de filiale confiance en Marie. De
notre:dortoir, aux trois dernieres detonations, lalueur
d'un eclair venant de lamer aete nettement visible, illuminant une seconde la partie du golfe en face de nous,
pendant que, peu apres, des fenetres du corridor, on
voyait an Vomero un globe de feu tomber, puis un pen
de fum&e, qui annoncait un malheur bien pres de
nous; nous 6tions aux premieres loges, et si nous

n'avons pas 6t, des premieres atteintes, nous pouvons
bien dire encore : t La protection de Marie est tonjours l8! » La trag6die n'a dure que dix a douze minutes; c'est assez pour supprimer des vies humaines.
Tout bruit ayant cess6, et le danger paraissant termine, j'ai engage nos cheres soeurs a s'aller mettre la
t&te sur I'oreiller et le cceur en paix en celui de Jesus,
ce qu'elles ont fait bien silencieusement et docilement,
a ma parfaite 6dification.
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Mais combien de malheurs tout pres nous, dans le
voisinage des maisons de nos soeurs qui sont priservees
ou du moins qui n'ont que de bien 16gers dgiats qui
temoignent ce qui aurait pu etre sans un geste pr6servateur de la bonne Providence. Ce matin, notre chire
seur officiere est all6e voir, i l'h6pital de Loreto, notre
bonne soeur Candiota; 1, on a vraiment et6 a la peine;
le danger ntait si imminent que le chapelain a donn6
a nos sceurs la sainte communion; deux maisons immediatement voisines de l'h6pital sont tombees; 1'6glise a
eu les vitraux brises; dans les appartements de la Communaut6 bien des fenatres sont a jour; mais, le plus
triste, c'est que cinq morts et six tres gravement bless6s
ont &t6victimes; un pauvre homme, trbs atteint, a vu
sa femme tu6e A c6te de lui; une mere, le pied enleve,
a pres d'elle sa petite fille bien serieusement blessie.
A San Nicolo, les Lazaristes ont 6t6 iprouv6s, et
cependant prot6egs encore, car le digne M. de Angelis a echapp6, presque miraculeusement, a la mort;
une bombe est tomb6e a 2 mitres de lui, faisant a la
toiture une enorme ouverture, et la fenktre de sa
chambre tombait sur son lit qu'il venait de quitter.
Les vitres de l'6glise sont brisees, la sacristie est tres
endommag&; tout a I'entour, on marche sur des
amoncellements de tuiles et de verres en debris; un
domestique de ces Messieurs a une blessure au bras,
sans gravit6. Notre chere soeur Congedo est allee de
ma part, j'6tais retenue par la prise d'habit, porter
mes condol6ances et assurer de notre interet.
Chez les Petites Sceurs des pauvres, bien pres de
nous, on est dans une vraie affliction; un dortoir a it&
d&truit; et sept de leurs bons vieux y sont morts; un
autre est mourant; trois soeurs qui couchaient dans an
appartement tout voisin ont ete pr6servees par une
vraie grace de protection.
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Et pour bien nous montrer les privileges que la
bonti de notre Mere Immaculee attire sur nous, nous
trouvons ce matin dans nos classes externes, dans
l'asile, dans la cour des petits enfants, trois eclats de
bombe, que je regarde comme de chers trophees de
1'amour de notre bonne Mere; ils me disent : ( Nous
aurions pu faire bien du mal, Elle n'a pas voulu! n
Quelques vitres cassees et c'est tout
Et maintenant, pleines de confiance, pour notre
maison et pour nos vies, en notre gardienne, je pense
que ce sera m6riter mieux ses grices, de ticher de
vous imiter, ma Tres Honoree Mere, en prevoyant une
r&cidive et reglant, pour lors, ce qui devra se faire.
Sceur CHESNELONG,
Visitatrice.

SUISSE
Nous avons parl6 des confirences faites par M. Sieben Al-

phonse,' en faveur de P'ceuvre des paroisses divast~es de Belgique; notre confrere nois communique les lettres qu'il a
reues k ce sujet :

Lettre de Mgr DEWACHTER, vicaire gsinralde Malines,
4 M. SIEBEN, Pritre de la Mission.
24 aoft

I916.

CHER MONSIEUR L'ABBE,

Je viens de recevoir le rapport sur votre activit6
dans le diocese de Lausanne-Geneve comme deligue
de l'ceuvre do rel*vement du culte en Belgique.

Je ne trouve pas d'expression pour vous remercier
de votre zele et de son prodigieux resultat, pas plus
que je ne saurais vous dire l'6motion qui m'a saisi en
lisant les faits d'une charit6 admirable envers notre
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chore Belgique. Ce rapport sera un eloquent chapitre
dans le livre" des sympathies du monde pour notre
patrie.
Que le bon Dieu r6compense et votre zele apostolique, cher et r6verend Pere, et les g&ndrosites indpuisables du peuple suisse.
Que la sant6 vous revienne bient6t pour que vous
puissiez continuer a marcher sur les traces de votre
grand saint Fondateur, en portant secours aux d6tresses pr6sentes.
Je vous envoie, avec l'expression de ma vive gratitude, ma meilleure b6n6diction.
A. DEWACHTER.
Lettre de Son Altesse Royale, la duckesse de VENDOME
i M. SIEBEN, Pritrede la Mission.
t'

r

decembre 1917.

MONSIEUR L'ABBE,

M. l'abbe V. Misonne m'a fait connaitre qu'il a recu
de vous une somme de 9 2oo francs, repr6sentant l'ensemble des collectes, que vous avez faites au cours de

I'annie 1917, pour 1'CEuvre des Eglises d6vast:es de
la malheureuse Belgique. Cette somme porte A pres de
35 ooo francs le total des versements effectues jusqu'ici
par vous, pour cette belle ceuvre.
J'ai eu grand plaisir a apprendre quel magnifique
r6sultat a 6t6 la r6compense de votre zele et de vos
efforts et je vous en suis tres reconnaissante. Dans les
temps actuels, oh les diffcult6s de la vie sont si nombreuses et oi la charit6 des catholiques est sollicit&e
de tous c6t6s par les ceuvres de guerre et autres,
votre tiche, comme d6lgu6 pour la Suisse de
l'CEuvre des Eglises devast6es de Belgique, 6tait fort
difficile et je suis heureuse de vous adresser. ici mes
remerciements 6mus.
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Veuillez bien en recevoir l'expression, mon RPvirend
PNre, ainsi que 1'assurance de mes sentiments tres
respectueux et distingues.
HENRIETTE,
Duchesse de Vend;dme, Princesse de Belgique.

PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
M. Lobry, visiteur, nous communique les nouvelles suivantes :
Salonique, le 3o mai g918.
CONSTANTINOPLE. -La

misere y est grande,lesvivres

rares et chers. La Tres Honoree Mere a envoy6 a nos
soeurs des secours en argent. A Tchoukour-Bostan,
il y a cent cinquante enfants et orphelines. On peut
juger de la difficult6 qu'ont les sceurs pour nourrir
tout ce monde. Mie de Villebois, pr6sidente de la
Croix-Rouge internationale, se montre d'un grand
devouement pour les Filles de la Charit6. A Tchoukour, les soeurs distribuent chaque jour douze cents
portions aux pauvres. M. Dekempeneer est pour nos
sceurs un constant et ferme soutien; nos Missionnaires
demeurent a la hauteur des devoirs que riclament les
circonstances.
ROUMANIE. - Deux tle6grammes du ministere des
Affaires 6trangeres m'ont appris la maladie tres grave,
puis la mort de seur Pucci, decid6e a Jassy, le Mardi
saint, 26 mars. " Elle nous a 6ti eniev6e, mt'crit la
Trbs Honoree Mere, apres de grandes souffrances
qu'elle a endurbes avec 6dification et generosite! »
La disparition de la soeur Pucci est une bien grande
perte pour les ceuvres de Roumanie; elle a 6te, en
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saint Vincent, une grande.ouvriere du bon Dieu,
tant . Salonique qu'a R;carest et a Jassy. Aux yeux
des hommes, elle a ttc la Fille de la Charit6 active,
intelligente, d6voue -et inlassable, qui ne reculait
devant aucun devoir et qui ne trouvait rien d'impossible. On lui a donni la L6gion d'honneur et la m6daille en or des epiddmies. La reine Marie l'honorait
de son amiti6. Aux yeux de Dieu, elle apparaissait
ayant une ame d'enfant, imbibee d'abandon et de confiance; elle vivait unie a Notre-Seigneur a un degre
que les ardeurs ext6rieures de sa nature ne laissaient
pas toujours soupconner. Celles qui l'ont connue de
plus pris savent combien 6difiante et profonde 6tait
sa devotion a la sainte eucharistie. Pour la remplacer,
les sup&rieurs de Paris ont d6sign6 la scur Genevikve
Van Lennep, de la maison centrale; sa qualit6 de
Hollandaise lui aura permis, j'espere, de passer de
Constantinople a Bucarest, oi, sans doute, les seurs
Franchi, Filippuci, Brella, Gallo et Donici auront pu
rentrer, apres avoir quitti Jassy. Les soeurs venues de
Teheran pour les ambulances franco-roumaines sont
rentr6es en France.
SANTORIN. - La marine franqaise a continue a ravitailler nos itablissements de Syra et de Santorin.
Sans ce secours, c'eit &tC la famine pour les nbtres,
surtout a Santorin.
L'amiral Merveilleux du Vignaux, fidile aux belles
traditions du pass6, a envoye le Bengali dans les
Cyclades. Le commandant Gaudin de Villaine, accompagn6 de l'abb6 Renaud, aum6nier de marine, a
visiti nos oeuvres de Syra et de Santorin, et en a fait
l'objet d'un rapport adress6 a l'amiral. On y fait
1'6loge de nos ceuvres, on fait ressortir leur importance an point de vue de l'influence francaise; on y
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indique aussi la nicessiti de les encourager, de les
subventionner plus efficacement. C'est toujours en
termes 6mus que l'amiral me parle du r6le des Missionsionnaires et des Filles de la Charite en Orient et en
Chine, partout ou il les a rencontres.
KOUKOUCH ET JENIDJt. - L'amiral Merveilleux du
Vignaux a tenu A visiter nos ceuvres de Jenidj6-Vardar
et de Koukouch. L'amiral, M. Graillet, consul de
France, I'abbi Renaud et moi, avons fait ensemble ces
deux excursions. A Jenidje, nous avons visit6 les
classes des seurs oi deux cents 61lves 6taient groupis,
1'eglise que les Grecs nous ont rendue, le cimetiere
francais, I'orphelinat reconstitui par la sceur Raymond avec des jeunes filles serbes et notre residence
oiu se trouve M. Mages. Les quelques autoritis francaises de la localite ont assist6 au diner. A Koukouch,
tout s'est igalement bien pass6-dans la visite aux deux
orphelinats, au dispensaire, A l'6glise Saint-Georges.
Le canon grondait A IS kilometres da mont sur lequel
se trouve l',glise. A Koukouch, comme a Jjnidje,
i'amiral a admirablement parlk aux seurs au sujet de
leur mission de d6vouement a l'igard de la France et
du catholicisme.
Quant A nos 6tablissements de Salonique, l'amiral
les a deja visitis dans le pass6, accompagne du consul
de France. Nous n'avons aucune nouvelle de M. Alloatti et des sceurs Eucharistines, ni de M. Bergerot
et du frere Loudenot, tous intern6s en Bulgarie.
SALONIQUE. - Notre CEuvre des pretres-soldats va
aussi bien que possible. Le cardinal Amette porte A
cette ceuvre le plus grand interet. C'est grace a S. tm.
I'archeveque de Paris, AM. Letourneau, cure de SaintSulpice, et aux cares de Paris, que nous avons pu pro-
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curer, a Calamari, un local aux pr&tres pour se grouper, se voir, se reposer et y binificier d'une bibliotheque. Ces m&mes avantages, les pretres-soldats les
trouvent aussi chez nous, a Zeitenlik. Dans ces-deux
centres, situ6s aux deux extrimites oppos6es de la
ville, ont lieu des conferences bimensuelles. A la
retraite que j'ai pr&ch6e, pendant le Car.me dernier,
plus de deux cents pr&tres en ont suivi les exercices
pendant toute une semaine. M. Bizart donne, en ce
moment, ces memes exercices dans notre s6minaire de
Zeitenlik. La, c'est M. L&vecque qui s'occupe plus
spicialement des pretres-soldats.
Sur ma demande, le g6neral Guillaumat, commandant en chef les arm6es alli6es, m'a donni pour
m'aider dans cette oeuvre M. de Pitray, Sulpicien.
Celui-ci vit &Calamari, au centre de l'oeuvre, dans une
baraque en planches qui porte le nom de t Villa Bon
Accueil ,. Les pretres sont heureux de l'avoir au
milieu d'eux. La marine m'a beaucoup aide pour I'organisation de cette oeuvre: l'abb6 Renaud, aum6nier a
bord du vaisseau-amiral Pattie, a &6t aussi pour nous
un aide precieux.
Le cardinal Amette, A mon insu, a demande pour
moi a la Sacr6e Congregation consistoriale des pouvoirs sp6ciaux. Je suis devenu le vicaire de NN. SS.
les 6veques Ruch et de Llobet. Ce n'est que sur l'avis
du regrett6 M. Louwyck et aussi de M. Verdier, notre
vicaire general, que j'ai accepte cette charge qui
s'ajoute a tant d'autres.
Le gne6ral Guillaumat se montre tres bienveillant.
II me donne toute facilit6 pour remplir la mission
que m'a confiee le Saint-Siege. R6cemment, accompagn6 du consul de Erance, il a visitA tous nos tablissements scolaires ainsi que l'h6pital de nos soeurs. II
a fait prendre des photographies de groupes d'&l6ves
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en s'y plap'ant lui-meme. Le g6enral m'a dit sa grande
satisfaction au sujet de la tenue de nos ecoles.
On couvre la maison des soeurs; dans le courant de
juin, elles pourront y entrer. Dans la cour de 1'ecole
incendiee, on va faire des installations provisoires
pour cinq ou six cents eleves. Nos sueurs se fatiguent
trop pour aller a. 1l'v&ch6, oi, du reste, les locaux sont
fort defectueux.
Les ouvrieres nous manquent pour les h6pitaux.
Nous avons dui retirer les soeurs des deux camps de
sinistres. Avec le printemps, le paludisme reparait;
de 1l, des malades plus nombreux et davantage de
seurs fatigubes.
Nos confreres soldats de P'arm6e d'Orient vont bien.
M. Krimer, toujours infatigable, est dans les montagnes d'Albanie. M. Enjalbert distribue de la quinine dans la plaine du Vardar; M. Blanc est a Itea,
petit port de Delphes. Le frerc Broutin vient de nous
F.-X. LOBRY,
arriver de Corfou.
Visiteur.
Le meme, M. Lobry, crit le 7avril z9g8 i M.Verdier,Vicaire
gndral :
MONSIEUR ET CHER VICAIRE GENERAL,

La grdce de NotTe-Seigneur soit avec nous Pourjamais!
M. Blanc, notre confrere, soldat a l'arm6e d'Orient,
a fait une pieuse et filiale 6tude sur (cla Devotion de
saint Vincent an divin cceur de Notre-Seigneur J6susChrist ).
On ne pent lire les pages de M. Blanc sans etre
pieusement impressionne par la pens&e que notre
bienheureux Pare saint Vincent a 6t6 un ap6tre de la
devotion an Coeur de Jesus, a une 6poque oh cette
ddvotion n'avait pas encore son 6panouissement.
Nous savions que saint Vincent avait parl6 du Cceur
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de Notre-Seigneur comme d'une a fournaise d'amour ,,

et que son ardent souhait pour les Missionnaires 6tait
qu'une itincelle de ce feu sacri embrasit leurs coeurs.
Nous savions encore que la venerable Louise de Marillac, formie a l'icole de saint Vincent, aimait a peindre
Notre-Seigneur debout, avec son coeur rayonnant sur
la poitrine, I'appelant le c Seigneur de la Charit6 n.
De plus, nous connaissions les armoiries parlantes
des Filles de la Charit6 : l'image du Caeur de Jesus
environn6 de flammes.
Mais, que je sache, nul encore parmi nous n'avait
form6, pour l'offrir au Coeur de Jesus, tout un bouquet
de d6licates fleurs cueillies dans le jardin du saint
ap6tre de la chariti.
Missionnaires et Filles de la Charit6 ne peuvent
etre que profond6ment edifi6s et reconnaissants en
voyant un missionnaire-soldat, employe aux besognes
les plus obscures, sinon les plus basses, butiner toutes
ces belles fieurs, les assembler avec intelligence et
pi6t6 en une gerbe d6licieuse.
Ces fleurs ne m'arrivent que par circonstance; ce'
qu'elles symbolisent appartient aux-deux families de
saint Vincent.
De par notre saint Fondateur, M. Blanc nous redit
que le Caeur de Jesus est le roi et le centre de nos
coeurs. t Or sus, comme l'6crivait notre bienhedreux
Pare a la v6n6rable Louise de Marillac, Notre-Seigneur soit en notre coeur et nos coeurs dans le sien! ,
Tel est I'6pilogue de la pieuse et filiale etude de notre
confrere-soldat sur la penske du Cceur de Jesus, dans
la piit6 de saint Vincent de Paul.
Salonique, le is avil 1918.

Pour le jour de Paques, les autoritis militaires out
r6pondu a notre invitation. Le g6neral Guillaumat et

-

779 -

le consul de France, tous deux en grand uniforme, ont
6t6 requs, & I'entr6e de l'eglise, par le cur6 qui leur a
offert I'eau benite; l'amiral Merveilleux du Vignaux
etait 1l aussi. Apres eux, venaient quatre generaux,
des officiers sup&rieurs de terre et de mer. Apres la
sonnerie des trompettes, la musique du vaisseau amiral la Patrie a joui la Marseillaisea l'entr6e a 1'6glise
du monde officiel. L'6glise 6tait comble. Pour I'aspersion de l'eau benite, je n'ai pu m'avapcer dans le dernier tiers de 1'eglise oi l'on n'apercevait que la masse
serr6e de nos poilus.
L'abb6 Renaud, aum6nier a bord du vaisseau-amiral, a fait un fort beau discours, bien appropri6 a la
fete et aux circonstances.
Au moment de la communion, le baiser de paix a
6t6 porte an g6neral en chef et au consul de France,
selon le protocole des 6glises francaises en Orient.
A l'issue de la messe, pendant que la musique de la
marine jouait la Marseillaise, Sambre-et-Meuse, etc., le
g&n6ral Guillaumat, l'amiral, le consul, le gen6ral
Charpy, chef d'6tat-major, sont entr6s an parloir. Le
g6neral en chef a dit sa surprise de voir des offices
aussi bien faits et aussi beaux. Je l'ai remerci6 d'avoir
bien voulu r6pondre a notre invitation, en ajoutant
que sa presence a la grand'messe de Paques produirait
un grand effet moral dans Salonique et aussi pour
I'armie. cC'est ce que j'ai eu en vue n, m'a-t-il repondu.
De fait, ce geste aussi frangais que chr6tien a produit
une grande impression et a caus6 une vive satisfaction, pour ne pas dire un soulagement en regard du
passe.
Vous dirai-je rapidement quelque chose, soit de nos
ceuvres ordinaires, soit de celles occasionn6es par la
guerre? Nos soeurs continuent A se d6vouer dans six
h6pitaux militaires et dans deux camps de sinistr6s.
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Je suis heureux de vous dire qu'elles accomplissent
leur devoir de charite avec abn6gation et courage. Ce
qui m'inquikte, c'est leur petit nombre et leur sante.
Nous n'arrivons pas a combler les vides faits par les
scurs rappel6es ricemment a Paris.
Quant aux ceuvres ordinaires, le c6te scolaire, comme
je 1'ai dit plus haut, va aussi bien qu'on peut le souhaiter. Les pauvres et les malades sont 1'objet de tous les
soins possibles. Une assemblee gne'rale des Dames
de la Charit6 vient d'avoir lieu. Le rapport prksent6
par M. Gabolde est des plus consolants. Grice an zile
des Dames, les ressources ne manquent pas. La question capitale est de donner du pain aux pauvres. On
leur distribue des soupes. De plusieurs groupements
de soldats franqais viennent des restes fort appriciables qui sont utilis6s pour les affam6s. Dans les camps
de sinistr6s, nos sceurs tiennent des dispensaires qui
suppleent, dans une certaine mesure, a celui de leur
maison qu'on n'a pu encore rouvrir. Les scenrs, et nos
Missionnaires- egalement, s'ing6nient pour secourir
tant de families que l'incendie a mises dans la misere
la plus pitoyable. Que de personnes, jadis a l'aise, en
sont r6duites I demander du pain!
LOBRY.
Lettre de M. BOHIN, Pritrede la Mission,
d M. VERDIER, Vicaire gtniral.
Ostrovo, i5 avril g198.

MONSIEUR ET TRES HONORE PRRE,

Votre binbdiction, s'il vous plait!
Me voici enfin arriv6 4 destination. Je suis a Ostrovo
depuis le I i. J'ai quitt le 35* pour le 260' d'infanterie.

Mais je crois que je n'y resterai pas longtemps. Depuis
bier, je suis d6signk d'office pour faire partie d'un
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, bataillon de marche a de coloniaux, qu'on est-en
train de former. On ira, sans doute, du c6te de Florina.
Le pays ici est assez interessant, notre camp se trouve
i proximite du lac qui porte ce nom.
La montagne que nous avons en face et qui est couverte de neige a vu de terribles combats, de nom-

breuses tombes de Serbes et de Francais en font temoignage. Ostrovo avait vu, il y a deux ans, les avantgardes bulgares, avant la prise de Monastir. Pas mal
de (comitadji ,,courent, de-ci de-la; il ne ferait pas
tres bon de tomber entre leurs mains.
Le voyage a 6t6 excellent. J'avais quitt6 Besanqon
le 14 mars; apres avoir visite Dijon, salu6 en route
Lyon, Valence, Montelimar, Aries, nous sommes arriv6s le 17, au matin, a Marseille. J'ai eu le meilleur
accueil de M. le Visiteur de Toursainte, j'ai revu
MM. Serre et Touz6, j'ai fait connaissance avec
M. David. Du 17 au 24, j'ai eu le temps de visiter la

ville. Je n'ai pas manqud d'aller a Notre-Dame-de-laGarde. J'y ai, Monsieur et Tres honor6 Pare, port6
votre bon souvenir.
Le 25, commenCait la Semaine sainte, je l'ai tout
entiere pass6e en voyage. J'ai admire la belle c6te
d'Azar, Nice, Monaco, Monte-Carlo, Cannes, Antibes.
Arriv6 i Vintimille, je disais au revoir a la douce
France et saluais I'Italie.
On s'est repos6 une nuit a Livourne. On a pass6
par G&nes, Rome; je refaisais ce voyage de 1916,
alors que j'allais i Girgenti. A Aquino, je pensais a
saint Thomas; c'6tait d'ailleurs le Jeudi saint. Je me
remimorais quelques strophes de son office du SaintSacrement, vivant par la pensee avec J6sus-Hostie.
Nous ne sommes pas allks jusqu'h Naples, mais a
Caserte, nous avons traverse 'Italie dans sa largeur;
passant par B6envent, on arrivait a Foggia, Bari, Bar-
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letta, Gioia, enfin Tarente, notre camp est 1 a&7 kilometres de la ville.
J'y .tais pour la fete de Paques, j'ai pu dire la
sainte messe. Il nous a &t6 impossible de visiter la
ville: d6fense absolue aux soldats d'y aller. Le 2 avril,
nous nous embarquons sur I'Odessa, nous itions au
moins mille cinq cents hommes. La traversie a ete
excellente. On a longi toujours la c6te, forc6ment on
a laiss6 la c6te en quittant 1'Italie ; la, il y a eu une
petite alerte qui a donne de l'6moi, mais aucun sousmarin ne s'est montre. Nous avons c6toy6 Corfou, on
est entr6 dans le golfe de Corinthe; enfin, on itait a
Itea.
Le s6jour que j'y ai fait m'a donne l'occasion d'aller
a Delphes : j'ai visite le mus6e que l'icole francaise
d'Athenes a fait construire pour recevoir les curiositbs
trouvees dans les fouilles.
J'6tais en compagnie d'un pr&tre du Gers, de deux
notaires, d'un instituteur. L'excursion a 6t6 tres int6ressante. Aprs le musee, nous avons tc jeter un coup
d'oeil sur les ruines : nous avons vu le stade, tres bien
conserve, le th6atre, qui pourrait encore servir d'emplacement pour des s6ances de musique: l'acoustique
y est 6tonnante. A c6t6 s'l66ve le mont Parnasse,
actuellement couvert de neige. Pres du theatre se
trouve l'emplacement du temple d'Apollon. Les mines
du tr6sor des Atheniens, des Corinthiens, de Thebes
et autres villes de la vieille Grace. L'6cole francaise
d'Athenes a bien organis6 tout cela. Quand on quitte
ces ruines, ot 1'on vous montre le tr6pied sur lequel
montait la Pythie pour donner ses oracles, on tombe
sur' la fontaine de Castalie; les eaux sont delicieuses
A boire; autrefois, elles servaient aux ablutions des
pelerins. Actuellement, elles satisfont la soif des passants et des animaux du pays. De cette fontaine de
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Castalie, on va vers la a Marmoria ),; de grandes
colonnes gisent 4 terre..., c'est du beau marbre; de-ci
de-l1, quelques vestiges de mosaique...
Je vous assure qu'ApolIon nous a fait bien payer
notre phlerinage, quelle chaleur !
Le surlendemain, on quittait Itea pour Brallo; voyage
en camion-automobile, pele-mEle par une route montant b plus de i 400 metres; la journ6e a &t6 fatigante.
A Brallo, on reste deux jours et on prend le train
(wagons a bestiaux) pour Ostrovo; en route, on
regarde avec curiosite l'Olympe, demeure des dieux,
apres avoir admire la vall6e du Temp6.
J'ignore si les dieux ont voulu punir I'ingratitude de
leurs d6vots, le fait est que, dans le pays d'ou on nous
montrait I'Olympe, se trouvent de nombreux moustiques et quantit6 de tortues, qui amusaient les poilus,
c'6tait i qui en aurait une.
De la, on peut voir le golfe de Salonique, et dans le
lointain se confondant avec les nuages, il nous semblait voir le mont Athos.
Le I , jeudi au soir, on arrivait pros du lac Ostrovo,
Nous avons pass6 la nuit en plein air. Quelle temperature . Tris chaud le jour, tris froid la nuit, nous ne
pumes dormir : on avait les pieds gel6s.
Maintenant, je me jette plein de confiance dans les
bras de la Providence : advienne ce que le bon Dieu
voudra.
Au moment oi je vous 6cris, le bruit court que nous
quittons Ostrovo apres-demain. On va voler vers I'inconnu, sans doute pour aller prendre rang parmi les
coloniaux. Excusez-moi de vous avoir entretenu si
longtemps de mon voyage. La sant6 est bonne. Mais
la vie est ici si monotone. Qu'on est heureux de causer
quelques instants avec son PNre aime!
Georges BOHIN.

ASIE
SYRIE

Lettre de ma sawr BOULANGER, Fille de la Charitd,
h M. VERDIER, Vicaire genral.
Jirusalem, hospice Saint-Vincent-de-PauI, xg avril 1918.
MON

RES DIGNE ET TR~S RESPECTABLE PERE

Votre bixediction, s'il vous plait!
Vous savez, mon Tres Honori Pere, que j'ai d~
partir sans M. Heudre qui n'a pas encore son passeport et qui ne l'aura sans doute pas de sit6t; si an
moins les chores elues pour la Palestine pouvaient
nous arriver bientot, ce me serait un vrai soulagement,
car je ne puis pas grand'chose en ce moment pour le
relevement des oeuvres; par notre Tres Honoree Mere
vous aurez su, mon Pare, qu'envers et contre tout ce
que nos cheres sceurs out eu a souffrir et a endurer de
la part des ennemis, nous avons de grands sujets d'ac
tions de graces a rendre a Notre-Seigneur et A son
Immaculee Mere, notre celeste Gardienne, pour leur
divine protection, car au milieu de beaucoup de dgAts
et de pillage, que de choses conserv6es! On r6pare les
maisons dont une partie est deji tres propre; ici nous
avons d6ji cent vingt enfants tant orphelins, orphelines que beb6s, soixante-dix vieillards, aveugles et
infirmes, le tout A l'enseigne de la Providence, car les
vivres sont plus que partout ailleurs tres chers. Buan-
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derie, repassage et ouvroirs fonctionnent; je vous
dirai, mon Pere, qu'avec des intermittences ces trois
offices ont pu 5 peu pros marcher pendant la guerre,
ce qui a donn6 une petite ressource a nos sceurs; contrairement a ce que nous savons pour Beyrouth, elles
ont travaill librement et sans contr6le.
A BethlIem, tout va pour le mieux puisque l'h6pital
a repris son fonctionnement normal sous la conduite
de son ancien docteur bien soutenu par nos chores
autorites frangaises. Allocation mensuelle et momentanee de 6000 francs, plus fournitures de pharma-

cie, m6dicaments et materiel de chirurgie. Le mbdecinchef vient de se faire donner une liste des objets les
plus necessaires dans chaque salle et m'a charg6e
d'une commande de cotonnade pour la lingerie des
malades; nous sommes moins, avantag6es a 1'hospice,

I'ceuvre ktant moins en vue; je crois cependant que nous
allons recevoir un peu de vaisselle pour nos hospitalis6s et peut-etre aussi un peu d'etoffe. II y a une grande
propagande protestante, on d6sirerait que nous recevions le plus possible d'enfants, il y a tant d'orphelins recueillis dans diff6rentes maisons non catholiques
dont beaucoup le sont, mais il y a la grosse question
de la vie et il nous faut aller doucement puisqu'on ne
nous assure rien jusqu'i prtsent; je sais qu'une requete
vient d'etre adressee a Mgr Amette, quel resultat

aura-t-elle dans l'etat oi est notre chbre France ? l y a
bien aussi les 6coles d'Orient et personne n'a pu me
renseigner sur la mesure dans laquelle 6taient aidees
nos maisons. J'attends patiemment ma sceur Recamier
et ses chEres compagnes, elles m'apporteront surement
aide et conseils avec les intentions bien defnies de
nos dignes et v6nbrbs superieurs.
Soeur BOULANGER.
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CHINE
VICARIAT DU TCHE-LI-SEPTENTRIONAL
Nous empruntons au Bulletin catholique de Pekin la confdrence suivante donane par M. Clement, pr&tre de la Mission.
L'EGLISE CATHOLIQUE EN CHINE
AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI
Nous publions ci-dessous une conference qui a dtd donnae
& PEkin le 15 mars dernier h la c North China Union Language School ,. Le directeur de cette organisation avait
exprime & un catholique anglais, bien connu & Pekin, le
dcsir qu'on pit entendre dans son ecole un expos6 de
1'histoire de la religion catholique en Chine. Ce ddsir ayant
6t4 transmis & Mgr Jarlin, Sa Grandeur a cru devoir y acceder
et a propose & un Missionnaire de se charger de ce travail. II
peut etre interessant de noter que les societes dirigeantes
c directing bodies a de la a North-China Union Language
School ) ainsi qu'en font foi ses en-tetes de lettres, sont: American Board Mission, American Methodist Mission, American
Presbyterian Mission, Church of England Mission, London
missionary Society, Young men's christian Association, Young
Women's Christian Association.
La conf6rence a 6te donnee en francais, et traduite a mesure,
imm6diatement, en anglais.
MESDAMES,

MESSIEURS,

On m'a demande de vous exposer brievement l'histoire de la religion catholique en Chine dans le passe
et aussi sa situation actuelle.
Bien que l'Eglise catholique, par la force m&me de
son nom, soit destin6e a toutes les nations et qu'elle

ait des fideles chez tous les peuples de la terre, il est
vrai cependant de constater, avec un pretre catholique am6ricain, le P. Walsh, vena recemment en Chine
pour y preparer l'arrivie de missionnaires catholiques

-787amiricains, il est vrai, dis-je, de constater qu'un tres
grand nombre de missionnaires catholiques en Chine
sont Francais ou de langue francaise, et que, pour
cette raison, la plupart des publications concernant
les missions catholiques en Chine sont en langue francaise, et, par suite, un peu fermres aux residents de
Chine qui parlent anglais.
On a bien voulu me dire que j'avais toute libert6 de
vous dire ce qui me semblerait opportun pour vous
exposer l'histoire de la religion catholique en Chine,
autrefois et aujourd'hui. Je remercie ceux qui ont eu
la bienveillance de me donner cet avis; et je vous suis
reconnaissant, Mesdames et Messieurs, de vouloir bien
me permettre de vous entretenir de ce sujet.
J'ai pourtant un regret, tres vif et tres sincere, c'est
celui de ne pas pouvoir, pour vous remercier de votre
gracieuse hospitalit:, mieux parler votre langue, la
langue de 1'Angleterre et des Etats-Unis, cette langue
dont Joseph de Maistre revait qu'elle serait parl6e un
jour dans le monde par l'Eglise catholique, a l'6gal
de la langue frangaise.
Le Christ, avant de remonter au ciel, avait dit aux
ap6tres : a Allez dans tout l'univers, prkchez I'Evangile a toute creature (Marc, xv, I5). n Et simplement,
courageusement, les ap6tres se sont elancus dans le
monde alors connn.
L'un d'eux, meme, saint Thomas, celui qui avait 4t6
plus exigeant que les autres pour croire a la r6surrection de son Maitre, poussa plus loin que les autres
ses voyages d'ivangelisation. Les t6moignages concordants sont assez nombreux pour permettre d'affirmer qu'il vint jusqu'aux Indes, y pr&cher la foi du
Christ et qu'il y rehaussa, l'honneur de son apostolat
par la couronne du martyre ,.
Vers ce m&me temps, le monde entier 6tait dans 'at-
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tente de grands iv6nements et d'une sorte de renouvellement. Les traditions, dont Virgile itait I'&cho,avaient
eu leur retentissement jusqu'en Chine, ainsi qu'en
temoignent plusieurs textes anciens, et notamment ces
paroles itranges de Confucius : Si fang tche jen. leos
ckeng tcke ien. Les hommes de l'Occident ont le saint.
C'6tait bien,cesemble, a ces prioccupationsqu'obbissait I'empereur Yong-Ping, quand vers l'an 64 de l'ire
chretienne, il envoya des emissaires dans les Indes y
chercher une religion nouvelle. a Dans la dixieme
annee de Yong-ping, disent les Annales du CelesteEmpire (1'an 67 apres Jesus-Christ), ces 6missaires,
etant envoyes dans I'Inde Centrale, se procurerent une
statue de Bouddha et des livres sanscrits, qu'ils transportirent jusqu'i la ville de Loyang (Kai-fong-fou). D
Les ambassadeurs chinois avaient pris le change, et
c'est de cette 6poque que date l'introduction du bouddhisme en Chine.
J'ose signaler, Mesdames et Messieurs, a votre bienveillante attention un ouwage considerable, que j'ai
lu pour preparer cette conference. II a pour titre : le
Ckristianisme ex Chine, et comprend quatre volumes.
L'auteur est M. Huc, le m6me missionnaire qui fit, en
1846, la c6elbre randonnee a travers la Tartarie et le
Thibet, dont le recit eut tant de succes.
Cet ouvrage contient sur les temps antirieurs a
l',vangaisation de la Chine au dix-septieme sicle,
une multitude de renseignements tres interessants, et
en m&me temps, semble-t-il, tres peu connus, d'oii il
resulte notamment que les Pontifes romains, malgrd les
malheurs des temps et les difficultes des communications, ont paru constamment preoccupes au cours des
siccles, de procurer aux r6gions lointaines de 1'ExtremeOrient,. la r6alisation du message du Christ a ses
ap6tres : ( Allez, enseigaez toutes les nations. a .,
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Je ne fais que mentionner en passant, la fameuse
stile de Si-ngan-fou, dont un gendreux Americain a
offert ricemment un fac-simili au Vatican. Sa d6couverte, en 1625, fit grand bruit en Chine et en Europe.
Bien qu'il y ait de fortes raisons de penser qu'il s'agisse
d'une inscription nestorienne, cependant, par l'histoire
racont&e et par la doctrine expos6e, elle attestait que,
dis les temps anciens, vers 635, le nom de Jesus avait
ddja 6te prononci sur cette terre sequestr&e du reste
des humains.
Et cette decouverte avait lieu precisement a un moment oit s'inaugurait en Chine un brillant et fecond
apostolat, et oi beaucoup, en Chine et en Europe,
6taient tentes de croire que la Chine avait toujours
6te s6par&e de tout contact avec, es peuples de l'Occident.
Au moyen Age, du onzieme au treiziime si&cle, il
n'etait bruit en Europe que de la conversion au christianisme d'un fameux prince de la Haute-Asie, la fois
reel et legendaire, dont se sont occup6s tous les voyageurs d'alors, et qu'on dCsignait sons le nom de Pr&treJean. C'est ce personnage qui adressa a 1'empereur de
Contantinople une lettre fastueuse extravagante. En
1177, le pape Alexandre III lui 6crit : a On ne pent
esplrer, dit-il, trouver son salut dans la profession du
christianisme, a moins de conformer ses actes et ses
paroles a la foi catholique. n
Une cons6quence des croisades, ce grand mouvement
qui souleva 1'Europe du onzieme an treizieme siecle,
fut de mettre davantage en contact I'Orient et 1'Occident. C'6tait d'ailleurs le moment d'une prodigieuse
expansion de 1'empire tartare avec Tchingiz-Khan et
ses successeurs.
En 1245, an concile de Lyon, le pape Innocent IV
cita parmi les motifs qui 1'avaient decid6 I le ras-
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sembler, l'urgence d'aviser aux moyens de difendre
l'Europe contre les Tartares; puis il envoyait quatre
religieux franciscains pour travailler a l'evangelisation
des Tartares.
Quelques ann6es plus tard, le roi saint Louis envoyait d'autres Franciscains, a la fois missionnaires et
ambassadeurs, a la tete desquels etait Rubruck. Les
d6tails abondent dans les chroniques de 1'6poque sur
le voyage de ces missionnaires ambassadeurs; je veux
seulement retenir l'6pisode de Rubruck admis a 1'audience de 1'empereur tartare Sartack, rev6tu de ses
riches ornements sacerdotaux, tenant en main une
belle Bible qu'il avait revue du roi saint Louis, et un
Psautier de grand prix, dont la reine lui avait fait
present; puis entrant solennellement A l'audience du
roi Sartack, en chantant le Salve Regina comme autrefois saint Augustin et ses moines, envoyds du pape
saint Gr6goire le Grand, pientraient sur le sol de la
Grande-Bretagne au chant de l'Alleluia.
Pour entreprendre alors le lointain et difficile voyage
de Rome ou de France en Tartarie, il fallait etre dispos6e affronter toutes sortes de fatigues et de dangers.
C'est pourquoi le pape Innocent IV eut la pens&e de
former .un corps de missionnaires, dont les membres,
tires des deux familles de saint Francois et de saint
Dominique, fussent toujours prets a affronter les
voyages les plus lointains et les plus p6rilleux pour
6tendre le royaume de Jesus-Christ. On les appelait
( la Socift6 des Freres Voyageurs pour Jesus-Christ:
Peregrinantiumpropter Christum ». 11 y eut vers cette
6poque des lettres 6crites, des ambassades envoybes de
part et d'autre, entre l'empereur des Tartares et le
Souverain Pontife ou le roi de France.
Parmi les t6moins les plus autoris6s des relations
entre l'Occident et 'Extreme-Asie, la Chine, le Cathay,
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comme on se mit des lors a I'appeler pendant plusieurs
siecles, il y a les VWnitiens Nicolas et Mattheo Polo,
qui, venus en Tartarie, de Constantinople, en trois
ans et demi, pour faire le commerce, s'en retournerent
en qualit6 d'ambassadeurs du grand Khan des Tartares
aupres du Souverain Pontife. Ils revinrent en Tartarie
avec leur fils et neveu Marco Polo, et apres dix-sept
ans de s6jour, ils s'en retournerent dans leur patrie,
revetus encore par 'empereur Koubilai de la qualiti
d'ambassadeurs aupres duSouverainPontife. L'histoire
des voyages de Marco Polo fut pour l'Europe comme la
d6couverte d'un monde nouveau, une revilation des
meeurs et des habitudes de peuples nouveaux, qui contribua puissamment a enflammer les imaginations vers
la fin du moyen age, et peut-etre a provoquer les
grandes d6couvertes geographiques des siecles qui
vont suivre.
Aprýs 1'apostolat du Dominicain Andr6 de Longjumeauetdes FranciscainsJean de Plan-Carpin et Rubruck
on Guillaume de Rubruquis, Jean de Monte-Corvin
parvint a Pekin (Kambalu) en 1307. II en devint archeveque avec sept suffragants. II avait converti plus de
trente mille infideles. Le second kveque de Kambalu,

Nicolas, fut envoye par le pape Jean XXII avec trentedeuxautres missionnaires; il portait une lettre du pape
au grand Khan.des Tartares et une encyclique adressie
Sh tout le peuple des Tartares, universo populo TartaTrorm ).

A noter qu'en i338, le grand Khan des Tartares et
desChinois envoya a nouveauau Souverain Pontife une
dbputation compos6e de seize personnes, a la tete de
laquelle 6tait un franciscain nommi Andre.
II arriva peu apres que l'invasion mongole de Tamerlan, d'une part, et, d'autre part, 1'&tablissement de la
puissance musulmane aux confins de l'Asie et de l'Eu-
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rope, fermerent pour un temps la route par terre, d'Europe en Asie, qu'avaient suivie les missionnaires du
moyen age et les marchands v4nitiens.
11 est curieux de voir les preoccupations de Christophe Colomb quand il entreprend les voyages qui
devaient aboutir a la d6couverte de 1'Ambrique. Une
lettre de Paulo Toscanelli, 6crite en 1474, qui selon
les historiens, eat une grande influence sur Christophe
Colomb pour 1'aider a realiser ses desseins, parlait du
a grand Khan qui a habituellement sa r6sidence au
Cathay et dont les pr6decesseurs, il y a deux cents ans,
envoyerent des ambassadeurs au Pape pour demander
des maitres qui lui enseignassent notre foi ».
Au debut de son journal de route adress6 an roi et
A la reine d'Espagne, Christophe Colomb rappelle
presque textuellement ces paroles, puis il dit : t Pour
ces motifs, Vos Majestes ont d6cid6 de m'envoyer, moi
Christophe Colomb, dans lesdites regions... pour y
voir ce prince et ce peuple, 6tudier leur nature et leur
caractere, et d6couvrir les moyens a prendre pour les
convertir a notre sainte religion. ,
Colomb, qui voulait trouver une route par I'ouest et
par mer, vers les lieux oi jusque-lA, on etait all par
I'est et par terre, n'arriva pas i Cathay, mais il decouvrit
I'Am6rique. Toutefois, dans ses lettres, il parait parfois
d6senchant6 de ne pas retrouver les merveilles dont
parlaient Marco Polo et les autres voyageurs.
Mais il n'avait pas abandonni son reve, et le 7 juillet i5o3, il 6crivait de la Jamaique au roi et A la reine
d'Espagne : a II y a deji longtemps que 1'empereur do
Cathay a demand6 qu'on lui envoyAt des sages instruits
pour lui enseigner la foi du Christ; quel est celui qui
sera charg6 de cette mission? Si Notre-Seigneur me
ramene en Espagne, je m'engage A l'y transporter sain
et sauf avec l'aide de Dieu. ~ J'ai voulu noter ce vaeu
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et ce reve du grand coeur de Christophe Colomb, par
lesquels 6taient manifestos les sentiments d'apostolat
lointain qui agitaient alors le monde catholique.
Ce que Christophe Colomb avait r&ve, saint Francois
Xavier chercha a le raaliser. Un des premiers, des
plus saints et des plus illustres disciples de saint
Ignace de Loyola, il renouvela les merveilles des temps
apostoliques. Au cours de ses voyages dans les Indes
et au Japon, dans ses predications, ses souffrances et
sa pauvret6, au milieu de ses consolations et de ses
succes, il se pr6occupe constamment, ses lettres en
t6moignent, de pouvoir pinetrer en Chine; et ce fut
pour lui une epreuve supreme de mourir en 1552, dans
File de Sancian, en vue des c6tes de Chine, de cette
terre oui allaient tous les d6sirs de son cceur.
Ce que saint Francois Xavier n'avait pu commencer,
ses fr res en religion, le P. Ricci et d'autres aux noms
illustres dans l'histoire de l'apostolat catholique, vont
l'entreprendre et faire naitre an moment les plus beaux
espoirs.
La grande id6e des PNres de la Compagnie de Jesus
6tait de viser a la tete, de travailler a obtenir la conversion a la foi catholique de l'empereur et de sacour,
des mandarins et des lettres, dans l'espoir qu'ensuite
la conversion du peuple suivrait facilement.
Cependant la premiere conquete du P. Ricci, sur la
terre de Chine, fut le baptame, d'un pauvre malade
abandonn6 sons les murs de la ville de Tchao-King et
recueilli par lui.
C'est de cette ecole de missionnaires, dont le P. Ricci
fut le premier, que Chateaubriand a dit : a Le missionnaire qui partait pour la Chine s'armait du telescope et du compas. II paraissait a la cour environni du
cortege des arts. Diroulant des cartes, tournant des

globes, traiant des spheres, il apprenait aux mandarins
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6tonnis le veritable cours des astres et le veritable nom
de celui qui les dirige dans leurs orbites... »
Apres le P. Ricci, les plus c6elbres de ces missionnaires savants et artistes furent le P. Adam Shall,
le P. Verbiest, le Frere Attiret, et une pliiade d'autres
qui, moins illustres, ont cependant bien mirit6 de
I'Vglise catholique en Chine.
Tout en r6formant le calendrier et en guerissant, i
I'occasion, les fibvres des empereurs, ces missionnaires
prechaient 1'ivangile, tant qu'ils le pouvaient, et faisaient des chretiens.
Dans la chr6tiente renaissante qui avait son centre a
P6kin et s'etendait dans les provinces voisines, il y avait
en 1627, treize mille chretiens, et en 1637, il y en avait
quarante mille. Qu'il soit permis de citer et de saluer,
parmi les plus illustres neophytes de cette 6poque, les
noms des docteurs Paul, Leon et Michel, grands lettris,
mandarins, on mime ministres de l'empereur, dont le
prestige servit alors a l'honneur de la foi catholique.
Pourtant la pr6sence des missionnaires a la cour ne
rbussit pas toujours k empecher les persecutions; et
l'on vit des empereurs ordonner ou laisser faire des
persecutions, alors m&me qu'ils avaient des rapports
quotidiens avec les missionnaires, savants ou artistes
accr6dit6s a la cour.
Quelques-uns d'entre eux, meme, aprbs de grandes
faveurs, eurent cruellement i souffrir; et quand Aclata,
en 1724, une terrible perscution, tous les missionnaires furent impitoyablement condamnes I etre reconduits & Canton. A ce moment, il y avait trois cents
6glises, et plus de trois cent mille chretiens restaient
sans pasteurs. La belle eglise francaise de P6kin,
construite par l'ordre de l'empereur Kang-hi, et si
richement ornme par la munificence de Louis XIV,
l'ancien Pet'ang, situe comme e Pet'ang actuel, dans
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la cit6 imp6riale, avait ete transform6 en one sorte
d'h6pital pour les malades et les pestif6rbs.
Si abreg6 et incomplet que doive etre l'apercu que
j'essaye de donner sur les anciennes missions catholiques en Chine, je dois an moins rappeler d'un mot les
fameuses discussions sur les rites. Sur le culte de Confucius, sur le culte des ancetres, sur la designation du
nom de Dieu, et d'autres questions encore, des divergences se produisirent entre missionnaires catholiques,
qui firent beaucoup de bruit en Chine et en Europe, les
uns voyant surtout l'avantage d'aplanir les obstacles a
la conversion des Chinois, les autres plus soucieux de
l'intigriti de la doctrine. En une formule, 6galement
impregn&e de charite, de justice et de v6ritt, un apologiste de la Compagnie de J6sus, M. Cretineau-Joly,
a 6crit : a C'est ici qu'il faut dire que la charit6 et le
zele de la science 6garerent les J6suites. Si je pense,
avec l'9glise catbolique, qu'ils se sont tromp6s, qu'il
me soit permis de leur donner 'hommage de mon admiration pour la grandeur du but qu'ils poursuivaient et
pour leur ardente et pers6v6rante ambition de conquerir la Chine a la foi du Christ. Ce fat le pape
Benoit XIV qui, par la Constitution Ex quo singulari,
termina 'dfinitivement, en 1742, ces longues et complexes discussions; et alors se virifa, une fois de
plus, ce qui deji, au temps de saint Augustin, itait la
regle de foi et de discipline catholique : a Rome a
parlt, la cause est finie. n
A cette 6poque d'ailleurs, l'horizon s'assombrit.
C'est le dix-huitieme sicle; c'est le progris du philosophisme eni Europe; c'est la Revolution francaise qui
se prepare de loin et eclate enfin; c'est le retentissement de tout cela sur les missions de Chine. A la
Compagnie de Jesus un moment supprimee, une autre
famille religieuse est substituee dans la capitale de
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la Chine, sur la demande du roi de France et par la
volonti du chef de l'Eglise; puis ce sont les persecutions, le manque de missionnaires et de ressources,
consequence des ev6nements d'Europe: c'est le jour
de la Passion en attendant celui de la R6surrection. L'histoire de la religion a P6kin n'est pas l'histoire de la religion catholique dans toute la Chine,
mais elle en donne une id6e et elle en est comme an
abrtge. En 1848, Mgr Verolles, passant a PMkin,
constatait que de tout le pass6 glorieux et si vivant
de I'histoire de la religion catholique a P6kin, il ne
restait, sur I'6glise de Nan-t'ang, pris de la porte du
Choen-djen-men, t qu'une croix dominant cette Babylone infidNle et s'6levant sur le pinacle d'un edifice
en ruines ».
C'est vers ce temps, d'autre part, qu'ont lieu les
tentatives de M. de Lagrene pour faire rendre un pen
de libert6 la religion catholique gp Chine. La meme
intention se poursuit dans le traite de Tientsin et de
PMkin, dans les conventions Berthemy et G6rard. Et
en m&me temps, la vie catholique ayant repris en
Europe une nouvelle vigueur, voici que des missionnaires arrivent en grand nombre dans cette Chine, qui
commence enfin a s'ouvrir, et qui, malgr6 les surprises
encore frequentes, malgri les persecutions on tracasseries locales qui n'ont jamais complbtement cesse, est
devenue pourtant plus hospitalibre.
Quelques.chiffres donneront une idee de la marche
des missions catholiques en ces trente derniires
ann6es.
En 1886, trois sikcles apres la renaissance des missions catholiques en Chine, il n'y avait guare dans
toute la Chine que 50oooo catholiques. Dix ans apres
en 1896, le nombre s'etait augment6 de 15 p. ioo; dix
ans plus tard, en 1906, de 30 p. ioo; et pendant les
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onze dernibres ann6es, il a augmenti de plus de
ioo p. Ioo. Il y a actuellement, d'apres les dernieres
statistiques publiies, r 859833 catholiques. C'est un
progres considerable vis-a-vis du passe; mais c'est peu
relativement i la foule immense des paiens; et plus
d'une fois, au souvenir du grand message donn6 par
le Christ : , Allez, enseignez toutes les nations ,; au
souvenir du Christ qui a souffert et qui est mort sur la
Croix pour racheter tous les hommes, le cceur du missionnaire est saisi d'une emotion pareille a celle dont
fr6missait I'&me de saint Paul ,( en voyant toute la
ville d'Athenes livree a l'idolitrie n.
Actuellement, il y a 48 vicariats apostoliques, I diocese, i prefecture apostolique et I mission ind6pendante. II y a 51 6veques. D'apres les dernieres statistiques, on y compte 2 297 pr&tres, dont I 432 europ6ens
et 865 chinois, le nombre de ces derniers s'augmentant
notablement chaque annie. Parmi les missionnaires,
les uns sont religieux, les autres pr&tres seculiers; les
religieux appartiennent a douze soci6tes diff6rentes;
les pretres 6trangers proviennent d'au moins dix nations. Le docteur Reid constatait r6cemment, dans un
article de revue, que, malgr6 la diversit6 des families
religieuses, auxquelles appartiennent les missionnaires
cathohques, c la Soci6t6 particuliere est rarement
nomm6e; la seule chose que les Chinois entendent &
travers tout le pays, c'est le nom de la religion ou de
l'glise du Seigneur du Ciel, le seul nom de l'glise
romaine. , II y a de plus actuellement 570 jeunes gens
dans les grands s6minaires, se pr6parant d'une facon
plus immediate a la pretrise, et 1924 dans les petits
s6minaires. Dans le courant de l'ann6e prec6dente, il
y a eu un acccroissement de 69657 chretiens, et ce
chiffre sera certainement d6pass6 dans 1'exercice en
cours, d'apris les donnees diji acquises. Ii y a enfin

- 798 un total de 92o6 eglises on chapelles d6diies as culte
catholique sur le territoire de la Chine. A c6t6 des
missionnaires, se trouvent de nombreux auxiliaires :
par exemple, les frires Maristes, congrigation exclasivement vou6e . lenseignement; de multiples comaunautes de religieuses europiennes, telles les Files de
la Charit6 qui, venues les premieres, en z848, ont itC
suivies par beaucoup d'amtres soc6tits, 6galement ddvooues et actives, comme les Franciscaines Missionnaires de Marie. A c6tt de ces communautes europ6ennes, qui comptent aussi des smeurs chinoises,
plusieurs communautfs, exclusivement indigines,
powant plus facilement p6entrer A l'intCrieur,travaillent igalement aux oenvres d'apostoiat, de charit6 et

d'enseigneaent.
Je n'ea puis dire davantage. Une publication annuelle, les Missions de Chwie, donne sur toutes ces
questions tows les renseignements desirables. Le
pretre amnricain, dont j'ai prononc6 le non en commenqant, disait ricemment, pour caractriser l'oeuvre

et le travail de I'hglise catholique en Chine: a L'giise
catholique asans doute des 6coles; mais elie vent avant
tout des convertis, non des savants. Elle s'occupe
d'abord des euvres de mis&ricorde parmi les panvres,
et en cela elle suit 'exemple de son Maitre. n Et c'est
le mime qui, pr&chant, il y a quelques mois, dans ane
6glise de Tientsin, rappelait, dans ce m&me ordre
d'id6es que le Christ, r6pondant aux messagers de
Jean-Baptiste, leur donnait comme preuve de sa mission divine le fait exprim4 par ces paroles :, Les
pauvres sont evangelises. w
Que valent nos chritiens? II n'y a qu'A lire les
6pitres de 'ap6tre saint Paul pour constater qu'il y a
longtemps qu'il y a des imperfections parmi les chr6tiens; et pourtant l'ap6tre employait les termes de la
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tendresse la plus delicate pour exprimer son affection
pour ses enfants engendris par lui dans la foi pour
former le Christ en eux. Dans l'ensemble, les chrbtiens, anciens et nouveaux, aiment et pratiquent leur
religion. J'entendais r6cemment un pr&tre architecte,charg6 de la construction d'une belle 6glise elev6e par
les chritiens eux-mames dans une vieille chretientt
du Sjien-hoa-fou, a Choang-chou-tse, dire qu'il re-

trouvait IA les traits touchants de d6vouement et de
pieuse generositb que les chroniqueurs du moyen .ge
rapportent sur la construction des belles cathedrales
en ces ages de foi.
Que valent nos chritiens? Ils aiment leur foi et sont
pr6ts, a l'occasion, de mourir pour elle. II n'y a pas
bien longtemps encore, la vingt-sixiime annie de
Koang-su, comme ils disent, l'ann6e des Boxeurs,
d'innombrables chretiens, qui auraient pu avoir la vie

sauve en apostasiant, ou en simulant une apostasie,
ont mieux aime mourir que de forfaire a leur foi. Si
vous voulez &tre fix6s a cet 6gard, allez voir, aux
portes de Pekin, l'glise commemorative des victimes
des. Boxeurs, des martyrs de I9oo, a l'entr6e du vieux
cimetiere historique de la Mission catholique a Chala.
II y a l• pros de soixante mille noms, une dizaine
d'Europ6ens, et tout le reste, des noms de chretiens
chinois, vieillards, hommes, femmes, jeunes gens,
jeunes filles et enfants. Tertullien disait, dans les premiers temps de l'Pglise : a Le sang des martyrs est
une semence de chr6tiens. ) II en est toujours ainsi;
et tout ce sang r6pandu, ici et ailleurs, en cette crise

de Igoo et tous les autres martyrs des temps dbji
anciens, eveques, missionnaires europeens, pretres et.
fideles de la Chine, nuee de temoins d6ji nombreux,
qui font pendant sur cette terre de Chine aux martyrs
des premiers siecles de l'Eglise en Europe, autorisent
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a espirer que les travaux des Missionnaires seront
benis de Dieu, et qu'apris avoir longtemps sem6 dans
les pleurs, ils verront enfin venir le temps de ricolter
dans la joie.
PH. CLEMENT.
Voici ce que le Bulletin catholique de Pekia raconte du
quarantisme anniversaire de l'arrivde du frbre Maes APdkin:
Le 14 mars, c'etait grande fete a 1'Imprimerie du
P6-t'ang; et parmi les chr6tiens de la paroisse et-de la
ville, un grand nombre voulut s'y associer. Les ouvriers
de 1'Imprimerie qui avaient eu l'initiative de cette fete,
cel6braient le quarantieme anniversaire de l'arrivee,
a Pekin, du cher frere Maes, leur directeur.
II y a quarante ans, en effet, que le frere Maes est
arrive a Pekin. II est rest6, durant ces quarante ans,
dans la mnme r6sidence et dans le meme office. Quand
il arriva & P6kin, en 1878, il n'y avait pas d'autre imprimerie europ6enne, ni d'imprimerie chinoise poss6dant des caracteres chinois mobiles: tout 6tait grav6
sur bois (xylographii). Et durant ces quarante annees,
le frere Maes a organis6 et sans cesse perfectionn6
r'Imprimerie des Lazaristes du P6-t'ang, maintenant
florissante.
Des la veille, Mgr Jarlin recommandait aux prieres
de toute la communaut6 r6unie, le cher frere Maes,
qu'on devait feter le lendemain.
A l'Imprimerie, on commenqait les pr6paratifs de
la fete. Le portail est orn6 de drapeaux et de verdure.
Une des grandes salles est transformie en lieu de
reception; l'ornementation en est pleinement reussie.
Au fond, au-dessous du grand Christ, se detache le
portrait du frere Maes, ex6cut6 a 1'Imprimerie meme,
entour6 de drapeaux francais et chinois; de distance
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en distance se lisent des inscriptions chinoises se rapportant a la fete et offertes par des amis.
Le 14 au matin, a sept heures, les imprimeurs sont
tons r6unis: apres un dernier coup d'ceil jet6 a 1'Imprimerie, pour voir si rien ne manque, ils se rendent i
1'iglise pour assister a sept heures et demie A la messe
qu'ils font c6lbrer pour leur directeur et a laquelle
ils communient.
A huit heures et demie, Sa Grandeur Mgr Jarlin et
tons les Missionnaires du Pe-t'ang pr6sentent leurs
souhaits au cher frere Maes. Apres cela, le petit et le
grand s4minaire se rendent a l'Imprimerie pour f6liciter le jubilaire.
Les frires Maristes et les Sceurs de Charit6 de
P6kin viennent aussi lui offrir leurs voeux.
A neuf heures, on annonce la venue des ouvriers;
ceux-ci offrent a leur directeur une inscription honorifique (Pien) portant la devise suivante : 'excellence
de la vertu transforme la multitude, qu'ils apportent
en grande solennit6, avec accompagnement de musique. Arriv6e a la porte du P6-t'ang, la musique est
renforc6e par la fanfare europ6enne de 1'6cole paroissiale que le frere directeur envoie pour cette circonstance. L'inscription, plac6e sons un dais aux mul-tiples couleurs, est portie avec la lenteur qu'exige le
decorum chinois; aussi, il est neuf heures et demie
bien sonn6es quand on arrive A l'Imprimerie. Frere
Maes, sons le portail, recoit les ouvriers; puis tout le
personnel entre; un des collaborateurs du directeur
dit quelques mots en francais. Ensuite viennent le
compliment en chinois et l'offrande des pr6sents; le
directeur remercie delicatement par des dons en nature, qui ripandront la 'joie pendant plusieurs jours
dans les families des ouvriers; de plus, il invite le personnel de 1'Imprimerie a un repas qui se prendra le soir.
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Apres les compliments, selon l'usage, une photographie a 6t6 prise de tons les imprimeurs en compagnie de Mgr Jarlin.
Ensuite le Pien est fix sous le portail de l'Imprimerie, pendant que la musique joue de toutes ses
forces.
Au repas de midi, tons les Missionnaires de Pekin
6taient presents, pour fkter le sympathique directeur
de I'Imprimerie.
Toute la journee, il y eut foule au Pe-t'ang, des
milliers de personnes vinrent voir les ateliers; frere
Maes, ayant pr6vu la chose, eut la bonne id6e de faire
venir l'apres-midi des prestidigitateurs, pour distraire
la foule; la seance dura de une heure et demie a cinq
heures et demie; cela a beaucoup interess6 les assistants. Pendant ce temps, frere Maes continuait a recevoir la visite de ses nombreuses connaissances, parmi
lesquelles il faut mentionner les catichistes de la
paroisse.
Un banquet chinois, que Monseigneur daigna honorer pendant quelques instants de sa presence, termina

cette joyeuse journ6e. Avant la s6paration, M. Joseph
'Tchang, vicaire de la paroisse, qui se trouvait parmi
les invit6s, adressa quelques mots bien sentis a I'assistance.

Comme conclusion de cette fete, qui a montr6 le
bon esprit des ouvriers de I'Imprimerie du PN-t'ang,
et a exprim6 les sentiments de tous pour le hon travail
accompli par le frere Maes durant ces quarante ans,
nous demandons h Dieu qu'il nous conserve longtemps
encore le fondateur et l'organisateur de l'Imprimerie
du Pe-t'ang.
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Lettre de M. DESRUMAUX, visiteur, t M. LOUWYCK,

Vicaire gineral. Chala, le 22 octobre 1917.

MONSIEUR ET TRtS HONORt PtRE,

Votre bxendiction, s'il vous plait !
Nous venons de conduire A leur derniere demeure,
les restes mortels du cher frere Ly Andre, dont je
vous ai annonc6 le d6ecs par tl66gramme. Ce frere est
mort d'une tumeur cancreuse a 1'ceil; cette tumeur
etait vraiment extraordinaire, son visage 6tait devenu
quelque chose de difforme, impossible de vous le
dierire; il a endure des souffrances terribles, souffrances de la t&te, et cela, pendant plus d'un an.
Ce frere est arriv6 . Chala comme postulant en janvier 1913; il fut regu au Seminaire interne le 6 novembre de la meme annie et fit les saints vceux le 7 novembre 1915. Le bon Dieu l'a rappel6 a lui vendredi
dernier, 19 octobre, a midi et quelques minutes. II
avait recu, avant de quitter Chala pour l'h6pital, les
derniers sacrements. Dieu lui fit la grace de pouvoir
communier tous les jours, il communia encore le jour
de sa mort.
Ce frere, qui avait pass6 quelques mois a la cuisine,
fut charg6 de la propret6 de l'6glise et du quartier
des 6tudiants; il a toujours montre, dans ses offices,
une soumission, une patience, un soin admirables; il
ne croyait jamais avoir assez fait. Quelques semaines
avant de faire les voeux, il vint m'avertir qu'il avait
mal a l'ceil, il n'y avait rien d'apparent. On le fit visi-

ter par un docteur francais, oculiste, qui diclara que
ce n'6tait rien; comme il se plaignait de nouveau de
son ceil, de nouveau iI revit cet oculiste, et plusieurs
fois, mais chaque fois, la reponse fut la m6me :ce
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n'est rien. Je lui permis de faire les vceux. Quelques
mois apres, une tumeur parut au-dessus de l'ceil, il
alla voir un medecin chinois qui lui donna quelques
drogues, puis declara qu'il ne pouvait plus rien et lui
conseilla d'aller voir un medecin anglais protestant.

Peu a pen, le frere perdit 'oeil droit, le gauche fut
affectS, mais il ponvait encore se guider. Je lui enlevai
son office, cette tumeur grossissait toujours. En aoit
dernier, les seurs itant venues chez nous, nous le leur
fimes voir, elles conseillerent de 1'envoyer a l'h6pital.
Nous lui donnimes l'extreme-onction, il renouvela ses
voeux, et on le transporta a l'h6pital Saint-Vincent;
deja, depuis quelque temps, il ne mangeait plus et
pouvait i peine se trainer. II est reste a l'h6pital deux
mois, souffrant terriblement, mais toujours avec une
patience admirable.
Nous ferons vendredi prochain. s'il plait a Dieu, la
conference sur ce bon frere. Ce que j'ai remarqu6 en
lui, c'est surtout sa grande piet', son obbissance, sa
simplicit6 et un grand d6sir de mortification. Quelque
temps avant de mourir, il disait : ( Je suis entr6 en
congregation pour souffrir, me mortifier, mais ici je
n'ai pas grand'chose a souffrir, un petit travail,
bien nourri, bien vetu; mais voild, Dieu a entendu ma
priere, et il m'a envoye cette infirmit6, Dieu est bon. )
Oui, il fat vraiment bon pour ce petit frere, esp&rons
qu'il aura eu piti6 de cette ame si simple, si droite et
I'aura admise in loco refrigerii,lucis et pacis, fiat! II
nous reste A nous qui l'avons vu a Il'euvre, de prier pour
lui et de le suivre dans le chemin de la vertu.
Votre trbs ob6issant his en saint Vincent.
F. DESRUMAUX.
Le m6me 6crit le 21 dicembre 1917 :

M. Waelen Alexandre est mort le

t decembre,
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dans d'admirables dispositions de resignation, de
confiance, de charit6.
Notre confrere, arriv6 en Chine en 1878, a travaille
d'abord dans le vicariat du Tchely occidental jusqu'en
1900oo; il suivit alors Mgr Geurts A Young-Ping-fou.
II 6tait aime des chr6tiens et des pr&tres, m'6crit
M. Baroudi, et tout le monde a gard6 bon souvenir de
lui.
A Young-Ping-fou, les souffrances corporelles ne
lui laisserent guere aucun repos. II travailla cependant
en mission pendant plusieurs annees. Il remplit, jusqu'en 1915, les charges d'assistant et de vicaire general. A cette 6poque, il vint a Chala.
Il y a un an, M. Ponzi 6tant tombe malade, Mgr Jarlin demanda provisoirement M. Waelen, celui-ci ripondit volontiers au d6sir de Sa Grandeur, et il alla s'installer au Toung-t'ang; il y fit beaucoup de bien,
la paroisse etait tombee, il ]a releva... mais ce ministhre paroissial fut trop lourd pour lui; fatigu6, on
l'envoya A 1'h6pital, c'est de lA que le bon Dieu l'a
rappel6 a lui.
Nous fimes la conf6rence sur ses.vertus, elle fut tres
intiressante, tres pratique. On rappela sa mortification,
son esprit de pauvrete, son zele, sa charite, sa bont6
pour les chretiens, son amour pour l'£glise et le Souverain Pontife, son esprit de foi et de confiance.
L'avant veille de sa mort il disait A un confrere : ( Je
suis vieux, je ne puis plus rien, et le moment de mon
depart est proche, j'ai combattu le bon combat, j'ai
achev6 ma course, j'ai gard6 la foi. ~ Notre confrere
6tait trbs aim6 des etudiants, et vraiment pendant les
quinze A dix-huit mois qu'il a passes au milieu de
nous, il fut vraiment exemplaire, demandant ses petites
permissions, aimant A rendre service A tous.
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UN NOUVEL HOPITAL A PEKIN
De Prcho de Tientsin :

Un nouvel h6pital (The Central Hospital TchongYang Y Yuen) vient de se construire a Pekin, pros de
la porte Ping-tse-Men.
Les frais de l'installation (3ooooo dollars) sont couverts par le gouvernement de Pekin et par des dons
priv6s.

Le service de sante sera assure par des medecins
chinois formis d'apres les m6thodes nouvelles.
Les divers services fonctionneront sous la direction
des Filles de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul.
L'H6pital central aura cent lits; ce sera donc, dans
le genre, une des plus grosses institutions de Chine.
Voici comment ma soeur Reynal raconte 1'inauguration de
cet h6pital :
Le dimahche 27 janvier eut lieu

.

Peking l'ouverture

officielle de 1'H6pital central situe non loin de la
grande porte Ping-tse-men, sous la pr6sidence de
S. E. Tsao-Jou-Lin, ministre des Communications.
DBs dix heures, de nombreuses automobiles arri-

vaient de tous les points de la ville : Euzopkens et
Chinois d6sirant assister a l'inauguration de ce magniftque h6pital, premier de ce genre sons la direction
des Chinois, construit et organis6 ayec tout le confort
et les perfectionnements modernes, les administrateurs
pour la plupart docteurs qui ont fait les plans et surveill6 leur execution, ayant pris leurs grades dans les
meilleures facult6s d'Europe et d'Ambrique.
Dans une salle de riception fort bien d6cor6e de
drapeaux et de fleurs naturelles, plusieurs discoury
furent adress6s aux nombreux invit6s en francais, en
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anglais et en chinois. Notons en particulier ceux de
M. Lye-Lao-Tseng, administrateur de I'h6pital, du
docteur Ou-lieu-tee, directeur en chef de l'itablissement, du docteur Philipp-K-Tyau qui lut dans un irreprochable anglais 1'adresse de S. E. M. Lou-TseuTsiang, ministre des Affaires etrangires. Sa Grandeur
Mgr Jarlin pri6 d'adresser quelques mots a l'assistaace
s'avanca et tres paternellement dit quelques paroles
fort gofites qui furent rappelies dans les discours
suivants. Sa Grandeur dit ceci en r6sume : a Regardez
et voyez... il n'est point besoin de parler, les choses
en disent assez par elles-memes... Nous pensions peut&tre, nous, 6trangers, que le sentiment de Ia charit6
n'existait pas en Chine... regardez et voyez ce qui a
&tC fait par l'initiative de quelques particuliers, pour
soulager ceux qui souffrent. On dit que la Chine est
en retard sur les autres nations... regardez et voyez si
l'ceuvre qui parait A nos yeux accuse ce retard... saluons
la nouvelie Chine !... )
M. le docteur Bussirre, midecin de la Legation de
France, parla i son tour, avoua qu'a son arriv6e en
Chine, un de ses amis lui avait dit : 4 Si la Chine est
en retard pour tout, sur toutes les nations, elle 1'est
surtout pour ce qui concerne la question d'hygiene. ,
Le docteur constata, en effet, que les Indes oi il
avait sijourn6 6taient beaucoup mieux monthes en etablissements sanitaires... Mais saluant 1'oeuvre nouvelle,
acheve avec toute la perfection possible, il termine
par ce motblogieux a 1'adresse du docteur Ou : a L'inconnu d'hier qui a produit cette ceuvre, fera parler de
lui demain. )
A ce moment notre respectable sceur Fraisse remit
a MM. les administrateurs une lettre officielle de notre
tres respectable soeur visitatrice, puis pr6senta notre
chore sceur Barbry et ses quatre compagnes... toutes
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si humbles... si cach6es... si ferventes... bonne et
solide fondation pour l'oeuvre naissante ! Ces messieurs
dirent aux soeurs qu'ils comptaient pouvoir se reposer
sur elles... Elles, modestement, r6clambrent leur indulgence pour les dibuts; de part et d'autre on se promit
aide et confiance.
Tandis que la musique prisidentielle deroulait les
morceaux de son repertoire, les invites se rendaient
a un lunch... le public s'6coulait lentement... et nos
chires sours, par une porte derobee, tris modestement gagnaient le petit local destine g la Communaute
oi depuis le matix kabitait l'Hdte divin... chacune
redisant en son cceur la priere incessante de tout
Missionnaire, pretre ou soeur, en Chine :
Adveniat legrum tuum !...
Soeur REYNAL.

AFRIQUE
ALGERIE
Monseigneur de Constantine racontant son voyage
France et I Rome, dit entre autres choses :

en

Nous fumes a Paris I'h6te choyk et heureux des
v6nirbs Pr^tres de la Mission, dans cette maison qui
garda longtemps Ie corps de saint Vincent de Paul,
oh revit sans cesse sa charit6, dans des fils dignes de
leur pire. C'&tait en quelque sorte pour nous le retour
au Berceau de notre vie cl6ricale et sacerdotale. Et
quelle consolation de partager pendant quelques jours
la vie de ces pr6tres modestes qui n'ont cess6 d'6tre
nos pOres que pour rester nos modiles, de nous associer a leurs prieres dans leur chapelle si recueillie, de
nous asseoir a leur table oui - coutume touchante contemporaine de saint Vincent de Paul - nous comptions des convives trbs honorables et tres honor6s
dans la personne de deux pauvres.
Vous dirons-nous la faveur inappreciable qui nous
fut accord6e de c6l6brer le saint sacrifice a la MaisonMWre des Filles de la Charit6, dans cette chapelle de
la rue du Bac, oi le 27 novembre i83o eut lieu la manifestation de Ia M6daille miraculeuse a la v6nhrable
soeur Catherine Labour ? Comme il est bon de vivre
et de respirer l• oit ont v6cu et respire les saints, oi
la Vierge puissante a daigni descendre et - telle une
mere avec son enfant - s'asseoir, parler, sourire et
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b&nir. 0 ravissante chapelle, vous gardez un parfum
du ciel, vos murs sont impregn6s d'effluves saints qui
enveloppent la priere et passent jusque dans les chants
,qui ne sont plus de la terre !

EGYPTE
Lettre de ma scaur ROULEAU, File de la Chariti,
a M. VERDIER, Vicaire gineral.
Le Caire, MHpital franuais 2z mans 191S.

MON TRiES HoNoRE PERE,
Votre benediction, s'il vous plait!
Ici, le bien se fait sous toutes les formes, et bien
<que nos maisons n'aient rien d'assuri, elles se soutiennent sans difficultes. L'h6pital a 6tC la premire maison fond&e au Caire, suivie bient6t par la Misiricorde,
viritable arche de No6, oi toutes les ceuvres se sont
developpbes d'une maniere admirable, grace sans
doute i la protection de la Vierge de la Medaille
miraculeuse sous Ie vocable duquel elle est plac6e.
Mais nos pauvres sceurs qui sont au coeur meme de la
ville et dans un centre catholique n'ont qu'une maison
de louage, et nous ne cessons de prier notre c6leste
Gardienne de nous permettre d'acquerir ce vieux palais
si bien place.
La troisieme fondation est un orphelinat de garcons
qui possede un immeuble un pen vieux, mais tres bien
situ6; il est pen eloigni de notre h6pital. Enfin, il
existe une quatrieme maison dont j'ose A peine vous
parler, mon Tres Honori Pere, car depuis huit ans
qu'elle est nhe, je n'ai pu obtenir son autonomie parce
qu'elle n'a aucun fonds d'assur6 et que cette oeuvre
des Enfants Trouv6s est tres cofCteuse. Depuis huit ans,
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nous attendons que la manne tombe du ciel et jamais
la divine Providence ne nous a fait d6faut, je dois
m&me confesser que, pas une seule fois, je n'ai itb
embarrassie pour payer les fournisseurs. Cette ceuvre,
mon Tres Honor6 Pere, est mon poids et ma douleur;
mais ce qui me soutient et m'encourage, c'est de penser qu'elle est absolument n6cessaire dans une ville
comme le Caire et que, si elle n'existait pas, ces malheureux enfants seraient port6s chez les Musulmans;
si nous venions i leur manquer, les Anglais feraient
peut-6tre quelque chose de semblable, mais ce serait
une oeuvre protestante. Voilk pourquoi, malgre toutes
les difficult6s, je m'attache a cette petite oeuvre de
toutes les forces de mon ame et quand je la vois menac6e, je dis a Notre Seigneur qu'll m'6prouve de la
maniere qu'll lui plaira, qu'll abrege meme ma vie
pourvu que ce petit grain de sinev6 qui, depuis huit
ans, a envoy6 au ciel environ quatre cent cinquante
petits anges, continue a croitre.
Sceur Marie ROULEAU.

ABYSSINIE
Lettre de M. GRUSON, Pritre de la Mission,
d M. LOUWYCK, Vicaire geinral.
Alitiena, 4 fivrier gz98.

MONSIEUR ET TRES HONORf PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
J'espere vous 6tre agr6able en vous annoncant que le
Saint-Pire vient de conferer la croix de commandeur
de Saint-Gregoire-le-Grand & M. le Lidj Wassan6 Z6manel, notre insigne bienfaiteur.
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Cette haute distinction, couronnant la lettre superbe
parue dans nos Annales, montre a quel point le Souverain Pontife, malgr6 ses immenses sollicitudes, a
daigne prendre a cceur les choses de notre pauvre
petite Mission.
Le noble destinataire m'a pri6 de deposer, aux pieds
dn Pape, 1'expression 6mue de sa profonde et respectueuse gratitude. II considere les marques 6clatantes
de sp6ciale consideration de Sa Saintet6 a son 6gard
a comme un encouragement a se d6vouer toujours davantage pour les Missionnaires et leurs oeuvres n, suivant
les expressions de S. Em. le cardinal secr6taire d'Etat.
Tel est l'6pilogue peu banal donn6 par ( Mere l'Eglise w
i la terrible pers6cution de 1916, qui nous aurait tuns
si nous nous y 6tions tant soit pen pr&tes.
On dirait vraiment que le bon Dieu a voulu se charger
de payer lui-m&me, et surabondamment, au Lidj WassanCnotre dette de reconnaissance. Aux faveurs venues
de Rome, II a joint autre chose encore. Souriez.tant
que vous voudrez... Oui, notre a ami , a fait un brillant mariage avec la fille d'un prince abyssin, le ras
Abatt6, et, enfin, le voila devenu ministre des Postes
et TUlgraphes de l'empire d'Ethiopie... Dieu fait
bien ce qu'll fait...
M. Pietros vous disait, dans sa lettre, que le moment
paraissait favorable pour aller faire une visite intiressie a l'imp&ratrice Zoouditou et au prince r6gent, Ie
ras T6f6ri.
Helas! il y a la questian d'argent qui m'eJouvante.
J'ai beau avoir fait veu de pauvreti, ce monstre m'emp&che de dormir, il pese sur mon sommeil, M. Gaber
connait bien son pays, nonsanssi... Comment seprisenter
lte maihs vides devast une cour orientale?vous disait-il
melancoliquement. Je r6pete le m&me refrain, dont on
ne peut certes pas dire : a Rien n'est beau comme un
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refrain... , Et j'ajoute : c Comment payer les enormes
frais de voyage et de sejour a la capitale? , N'est-ce
pas deja, pour notre cher 6conome, un problime
presque insoluble que de joindre les deux bouts, maintenant qu'on voit le thaler a 6 francs, tandis que son
taux normal 6tait de 2 fr. 5o environ?... " -Je suis
effraye, me disait hier M. de Wit, de la facilit6 avec
laquelle l'argent codle, c'est pire que l'eau. ,
Dans mon extreme embarras, il ne me reste qu'une
ressource : tourner mes regards vers-vous... Je le
fais avec une grande confusion et une grande esperance.
Une autre raison me presse de me rendre, au plus
t6t, a Addis-Abiba. Ma lettre du 28 juin, de I'an dernier, vous signalait les vexations que nous avions a
souffrir de la part d'un chef subalterne. T&tu, rus6,
ce voisin a toutes les qualitbs, et il est hien loin de
penser a se convertir.
Voici ce que je viens d'apprendre. Ayant accompagne a la capitale le Choum Agam6 Cassa, notre jeune
prefet de quinze ans, notre (comment l'appellerai-je?)
notre ami mortel trouve l'occasion bonne pour s'illustrer
sur le dos des missionnaires frendgis. 11 parait qu'il
travaille bien... c'est-a-dire mal... et tres mal.
On sait que l'abouna est, en Abyssinie, un potentat
redoute de tons, grands et petits. Quand il brandit
ses excommunications, comme Jupiter la foudre, l'empereur lui-meme se sent mal sur son tr6ne... Seul, Lidj
Jassou a os6 tenir tOte a ce grand personnage. Quand
le vieil abouna Mattieos se permettait de lui adresse r
des observations et des menaces, il lui ripondait en
haussant les -paules et en l'envoyant promener. L'6toile
de 1'abouna, qui avait pali sons le regne 6ph6mere de
Lidj Jasson, est redevenue assez brillante... Mattieos
a reconquis une partie de son ancien prestige...
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C'est devant lui que notre bon voisix a Tigr-Mokonen-

Bourron , vient de nous accuser. Voici nos crimes impardonnables : I* nous avons occup6 les postes de
Gouala et de Mai-Brazio, oh l'empereur Johannes ne
nous avait pas permis de resider; 2* nous emp&chons
les jeunes filles catholiques d'6pouser les schismatiques
(c'est-4-dire d'apostasier, attendu que les femmes suivent, ici, la religion de leurs maris).
Le prefet de l'Agami6, aupres duquel Bourron aurait
insist6 pour qu'il se chargeit lui-mame de 1'accusation, lui a repondu, parait-il, avec mauvaise humeur:
a Accuse les freadgis si cela te plait; pour moi je ne
m'en m&lerai pas!

)

J'ignore les r6sultats de ces nouvelles attaques. Nous
nous gardons d'en parler, car elles ne feraient que
r6jouir nos ennemis et d6primer nos catholiques.
Nous sommes, vous le voyez,au grand vent, mais
nous y sommes faits, et nous savons qu'il n'emportera
pas un cheveu de notre tete, sans la permission de notre
Pre c6leste. Cet orage passera comme tant d'autres
et nous n'avons aucune raison de douter de Dieu.
Nous continuerons de faire tranquillement notre
devoir, sans nous preoccuper de ce qui peut arriver.
II n'arrivera que ce que le bon Dieu voudra. Mes confreres et moi, nous croyons fermement qu'une ceuvre
qui est nee dans les larmes, et qui a v6cu au milieu de
tant de perils, malgr6 tant de persecutions ne perira
pas. De notre frele esquif comme de la barque de
Pierre, quoique sans comparaison, nous aimons .r&peter : Fluctuatnec mergitur!
Sans doute, c'est un sujet d'inqui6tude que d'avoir
ici & c6t6 de nous, et l-bas a la capitale, des sires tres
hostiles... C'est vrai, mais il y a aussi le bon Dieu, qui
nous a toujours montre une protection et, si nous l'osons
dire, des pr6venances sur lesquelles nous nous rassu-
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rons chaque fois que nous avons envie de trembler.
En somme, qa va bien, ca va tres bien!...
GRUSON.
Copic de la lettre de S. Am. le cardinal GASPARRI, a
M. Edouard GRUSON, de la Congrigation de la Mission, Alitiena, Bureau d'Adi-Caie.
25 octobre 1917.
MONSIEUR LE SUPERIEUR,

J'ai recu votre bonne lettre du 9 septembre, et j'ai
soumis volontiers A la bienveillante consid6ration du
Saint-Pere l'objet de votre requete en faveur de M. le
Lidj Wassan6 Zemanel, consul d'Ethiopie a Asmara.
Vu les services tres signals que M. le Lidj Wassani'
a rendus a votre mission d'Abyssinie, le Souverain
Pontife a daign6 accueillir votre demande, en accordant a votre insigne bienfaiteur, comme recompense
de ses m6rites, la croix de commandeur de l'ordre de
Saint-Gr6goire-le-Grand (classe civile).
Nul doute que ce temoignage de sp6ciale considera1'Fgard du consul d'Ethiopie a
tion de Sa Saintet6e
Asmara, ne soit pour lui un encouragement A se d6vouer toujours davantage pour les Missionnaires et
leurs ceuvres.
II m'est agreable de vous adresser le bref apostolique ci-joint, par lequel le Saint-Pere s'est plu a conftrer A M. le Lidj Wassan6 Zemanel le titre de commandeur, tandis que vous recevrez, sous pli separ6,
les statuts relatifs a cette distinction.

Je saisis avec empressement l'occasion qui m'est
offerte de vous renouveler, Monsieur le Sup6rieur, l'assurance de mes sentiments d6voues en Notre-Seigneur.
Sign6 : P. Card. GASPARRI.
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MADAGASCAR

Lettre de Mgr LASNE, ivique, & M. LOUWYCK,
Vicaire .gmneral.
Farafangana, le 4 janvier 1918.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Les cceurs sont ici a la tristesse. Le bon Dieu a rappelt a lui notre cher M. Hiard.
Depuis son retour de la R6union oh il 6tait all1
donner, en aoit dernier, aux Filles de la Charit6, les
exercices spirituels, sa sant6 d6clinait visiblement.
Rien ne faisait pourtant pr6voir une catastrophe aussi
rapide. Un accis bilieux l'a emporte en quelques jours.
Nous avons perdu en lui un excellent Missionnaire.
Aussi est-il tres vivement regrette!
Venu A Madagascar a la suite de la fermeture, en
France, des petits s6minaires confiis a notre Congregation, M. Hiard n'avait pu, ayant d6passe la cinquantaine, apprendre suffisamment la langue malgache. II
n'a pourtant pas laiss6 de rendre a notre mission les
plus grands services.
Depuis quinze ans, il etait aum6nier de la lproserie,
oi il devait se rendre le soir, a cause de la distance et
aussi de la travers6e de la Manambato, peu facile a la
premiere heure de la matinee. II nous revenait le matin vers sept heures, et, bien simplement, il initiait nos
petits Malgaches aux premiers 616ments de la religion
chr6tienne.
Souvent, dans le cours de la journme, il devait, de
nouveau, s'y rendre pour les obseques religieuses de
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quelque malade. C'itait toujours tres volontiers qu'il
se remettait en route.
a Quel bon pretre, me disait un jour quelqu'un des
n6tres! En le voyant, on pense tout naturellement A
notre saint Foadateur. 11 est si simple, si affable... o
Faute de pouvoir entendre les indigenes en confession, M. Hiard se regardait comme inutile. C'est une
parole qu'il redisait souvent a nos scurs.
Et maintenant qu'il n'est plus, nous sommes &Farafangana dans le plus grand embarras, n'ayant personne pour le service de la l1proserie.
Ch. LASNE.

Extrait d'uxe lettre de ma saur LAMIRAULT.
Vohipeno, Madagascar, 25 juin 1917.

Notre premiere procession a &t4 un grand 6vinement
Vohipeno. On avait reserve pour ce beau jour la
communion solennelle; nos petits garcons ont un costume uniforme simple, tres simple, qui rappelle la robe
de lin des petits chretiens des premiers si&cles et ils
avaient I'air si recueillis que ce groupe de petits t Tarcisius a 6tait vraiment dilicieux.
Les meres chretiennes 6taient bien fieres, car elles
s'etaient reunies pour faire les frais d'une belle banniere
brodee a l'ouvroir. Aussi les jeunes gens r&clament
d'en avoir une aussi et nous esp&rons bien les satisfaire
pour 'an prochain.
Enin, cette procession a donne beaucoup de joie A
nos devou6s Missionnaires, et nous esp6rons qu'elle
aura obtenu bien des graces a nos chr6tiens comme
aussi aux paiens qui ont etk attires par cette belle fete.
C'6tait la premiere fois que Jsus sortait ici en triomphe.
Sceur LAMIRAULT.

A
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Extrait d'une leture de ma saEur POKRYWKA deuxiWne,
a sa saur, h Paris, i Saint-Casimir
Vohipeno. 3 juillet 1917.

... A mon passage par Farafangana, j'ai visit6 la
LUproserie, et la vue de nos chores sceurs et des Missionnaires, se devouant, avec une abnigation h6roique, a
ces infortunbs, m'a laiss6 une profonde edification.
On ne pent se figurer tant de misere, il faut 1'avoir
vu pour y croire... Ah! que la recompense d'un tel
devouement sera grande au ciel!...
Pour me rendre a mon nouveau poste, Vohipeno,
j'ai dfi m'arrkter quelques jours A Farafangana, pour
attendre le retour des porteurs, car cent d'entre eux
6taient en chemin, et comme dans ce pays les routes
ne sont pas pratiquies, et qu'il y a beaucoup de rivibres
a traverser, c'est le seul moyen de transport. Le 24 juin,
mes huit porteurs sont rentr6s, et, le 25, je me suis
embarquie dans mon coche improvis6. N'ayant plus
I'habitude, depuis un an, de voyager de cette maniere,
je me suis vue oblig6e de descendre de temps a autre,
car ma t6te 6tait un peu en compote, par suite de ce
balancement, mais mes braves negres me pressaient
de remonter dans la filanzane, disant qu'ils etaient
payes pour me porter et non pour marcher A c6t6 de
moi. II a fallu leur c6der. Nous avons couch6 a Nosikely.
Le lendemain, mardi, nous nous remimes en chemin.
11 n'y avait pas beaucoup de particularites. Nous
allions an bord de la mer ou bien a travers des forets,
toute la journie. Des heures entiires nous n'avons pas
rencontre d'Ame vivante, et cependant celane me faisait
point peur, je puis t'assurer que j'ai beaucoup plus de
confiance dans nos negres que je n'en aurais dans les
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blancs. Plusieurs fois, il nous a fallu traverser des
rivieres en bateau, d'autres fois c'6taient eux qui les
traversaient a pied, ayant de l'eau jusqu'i la ceinture,
mais cela ne les d6range pas, n'ayant pas de v6tements,
ils ne craignent pas de les tremper et la peau seche
bien vite. Ils se preoccupaient surtout que je n'aie pas
les pieds mouill6s, et, pour cela, il m'a fallu faire un
pen de gymnastique.
A midi, nous sommes arrives au village Dranambo.
Deux de mes porteurs ont couru bien vite pour nous
devancer et me preparer une case aussi bien que possible. II y en avait, en effet, une, qu'ils ont bien
balay&e et m'ont laissee l1 avec notre paquet. Eux sont
all6s de leur c6t6, pour se preparer leur diner. J'avais
le n6tre dans notre, tante (panier) que j'avais l'intention d'ouvrir sans tarder, mais je me suis vue oblig6e
de mortifier un pen mon grand app6tit, car voila que
des curieux, ainsi que cela se passe partout, sont arrives de tons les c6tes et entouraient ma case. Je leur
ai demand6 si cela ne les genait pas que je reste dans
cette case : 4 Oh non, tu peux rester bien tranquillement, le propri6taire vient de mourir tant6t. » Bon !
Nous avons cause un peu, puis, voyant qu'ils n'ont pas
envie de s'en aller, je les ai invites & entrer dans la
case, nous avons appris un pen de prieres et de cat6chisme. Mais voilk que mon estomac reclamait de plus
en plus ses droits; aussi apres trois quarts d'heure, je
les ai engages & aller voir si leur riz 6tait cuit, pendant que je prendrai le mien. Apres un affectueux
veloma (an revoir), ils sont partis. Mais i peine ontiils
fermi la porte, que je vois arriver un jeune homme,
un livre a la main, qui vient me prier de vouloir bien
lui donner une le.on de lecture, disant qu'il profite
des voyageurs pour s'instruire, et quetout ce qu'il sait,
c'est de cette maniire qu'il I'a appris. Comment lui re-
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fuser? A l'instant meme, notre premiere soeur, qui usait
aussi de ce moyen pour s'instruire, m'est revenue a
la

pensCe. Auroit-elle jamais 6t6 capable de rendre les
services qu'elle nous a rendus, si ceux a qui elle a demand6 de lui montrer les premieres lettres le lui
avaient refuse? evidemment non. Je ne pouvais done
.pas non plus refuser A ce jeune homme. Nous avons
done passe une heure entiere & lire bien lentement
toute une page et il est parti content, comme si je lui
avais donn6 une poign6e de ducats.
Pendant ce temps, mes porteurs ont tres bien dine
et ils sont arrives pour continuer la route. Mais je
les
ai fait patienter encore un pen, pour prendre tranquillement ma r6fection et puis j'ai regagn6 ma balanýoire

(ce qui, parait-il, facilite la digestion). Pendant le
trajet, j'ai achet6 de temps en temps, quelques bananes
pour mes negres ou du manioc, ain de leur donner
du courage et nous voili arrives i l'endroit ou
deux

de nos soeurs nous attendaient, car elles sont venues a
ma rencontre jusqu'apris la riviere de Matatane. De
1'autre c6t6 attendaient les enfants, et des que notre
bateau est arrive A I'autre bord, elles ont chant6
un
joli cantique de bienvenue.
Un peu plus loin, nous avons rencontre MM. les
Missionnaires, le pere Sevat, appele Frangois Salem,
et le P. Jourdan. Ensemble nous avons remercid
le
bon Dieu de l'heureux voyage, car nous avons parcouru
ainsi pres de 70 kilometres et puis nous sommes
rentr6s chez nous, c'est-a-dire Ia ou la volont6 de
Dieu
m'p placee pour que je travaille a l'oeuvre qu'elle veut

me confer.

Sceur POKRYWKA.
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Lettre de ma saue MARGUERITE, Fille de la Chariti,
Sma sawr C..., a Paris.
Vohipeno, 25 janvier r918.

MA BIEN CHERE SCEUR,

La grdce de Nottre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Le travail s'offre de plus en plus abondant! Ici,
par exemple, pour atteindre le but qu'on se propose,
il faudrait absolument ouvrir une 6cole, car, sans cela,
comment former des chritiens? Les petits enfants
vont
l'&cole officielle, ou bien les protestants les
attirent, ils ont de l'argent pour cela et nous autres,
n'ayant (faute de ressources) ni encouragements ni
recompenses A leur donner, n'avons que la dixidme
partie de ce que nous pourrions avoir. Aussi je vous
avoue, ma bien chere Sour, qu'on a souvent le cceur
bien gros. Mais enfin, il ne faut pas s'arr&ter en chemin pour cela, n'est-ce pas? Et meme, quand cela ne
va pas, il faut se secouer, regarder en avant, avec confiance et penser que le bon Dieu nous aidera a faire
SON oeuvre et agir comme si tout 6tait parfait! Un
temps viendra, il faut I'espirer, ou nous aurons une
&cole, une seur brevet6e et aussi de petites douceurs
on joujoux, pour attirer ou rbcompenser nos petits
nigrillons. Vous ririez de voir un petit bataillon d'enfants me suivre quand je vais an village et rp6ter :
t Bonjour, ma Sorur, donnez peperminth A moi. n
Pauvres petits ! quelquefois, je partage un peperminth
en trois, quatre pour le leur donner, mais c'est rare,
ils coftent si cher ici, aussi, A leur refrain habituel, je
r6ponds le mien: C Pas encore arriv6 le bateau. » Alors
ils attendent que le bateau arrive. Les mamans, pour
leurs nouveau-n6s, demandent aussi un petit bonnet
on une robe; avec un petit reste de I'toffe que vous
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m'aviez envoyee, j'ai pu faire de tout petits cadeaux,

celaapprivoisait les braves n6gresses, cela leur ouvrait
le coeur a la coniance; elles appellent, plus tard, quand
1'enfant est malade, le font baptiser; mais les choses

s'epuisent, c'est la guerre, plus tard, cela ira mieux.
II faut que nous, qui ne voyons pas de pres les degats
et les misrres que produit cette longue et triste guerre,
la ressentions d'une autre maniere, dans tout ce qui
nous touche de plus pres < dans nos chbres ceuvres de
Mission n ! Car, pour nous personnellement, on est
habitue depuis taut d'annees, a se passer de.bonnes
choses, on tiche meme de ne plus se souvenir, pour
que le goft des oignons d'£gypte ne revienne plus.
Nous avons eu une bien belle fete de Noil, car,
quoique le bon petit Jesus soit venu dans une nuit de
pluie torrentielle, notre petite 6glise itait archipleine.
Le Pare a fait mettre des nattes par terre, et nos braves
nigres installes ainsi, saluaient, par de joyeux cantiques, la naissance du divin Enfant. Personne n'est sorti
avant la fin de la troisieme messe, mais on n'a pas
cesse tout le temps de chanter.
Le lendemain, a sept heures, notre bon P. Sevat
a apport6 la sainte communion a notre vieux Vincent
de Paul. C'6tait la premiere qu'il devait faire. J'6tais
Ilpour lui arranger un beau petit autel, et aussi pour
le preparer lui meme a cet acte solennel. Je suis persuad6e que le bon J6sus a df prendre ses d6lices dans
le coeur de ce cher homme. Le pauvre vieux a fait
venir sa petite fille (seule catholique, avec lui, de sa
famille) aprbs la messe de minuit, et la retint jusqu'au
matin, afin qu'elle 1'aide & se preparer, et lui r6pete
tout ce que je lui avaisappris touchant la sainte communion. Puis, tout tremblant, il se mit a genoux, les
mains jointes, quand le bon Maitre entra. Mais, le plus
touchant, c'6tait l'action de grices. Apres qu'il eut

-

823 -

r6pkti les oraisons jaculatoires que je lui avais apprises,
en guise d'actes apres la sainte communion, je lui dis :
( Et maintenant, parlez de vous-meme a Notre-Seigneur qui est dans votre cceur. » Alors, ma bien chere
Sceur, j'ai compris un peu comment Notre-Seigneur se dcouvre aux simples! Je jouissais de 1'entendre produire de ces beaux actes de foi, d'amour,
d'humilite ! Puis, le brave vieux remerciait la sainte
Vierge d'avoir mis son Fils J6sus au monde, de s'etre
donni de la peine pour l'6lever, et c'est, ajoutait-il,
pour me Le donner maintenant par la sainte communion. Et dire que ces sentiments sont c'eux d'un pauvre
vieux Malgache, devenu enfant du bon Dieu depuis
quelques mois seulement ! II me semble que notre
bienheureux Pere a dl adopter s6rieusement ce brave
homme pour son filleul, et lui obtenir des faveurs
speciales; comme il ne peut plus travailler, ni mwme
marcher, il ne fait que prier. Puisse-t-il obtenir la conversion de ses compatriotes! Combien y en a-t-il qmu
ferment debonne foi les yeux i la lumiere, croupissant
dans le paganisme, avec l'intention d'y mourir, disant
qu'ainsi, ils rejoindront,. apres la mort, leurs parents
et ancetres qui ont v6cu comme eux... Notre brave
paralytique, dontje vous ai d6ji parlM, a eu le bonheur
de recevoir le bapteme, la veille de Noel, sous le nom
de Jer6me. Le lendemain, le Pere a envoyi sa filanzane, pour qu'on I'emmine a la messe. Le roi n'6tait
pas plus heureux que lui. Dimanche, il a requ aussi
le sacrement de la confirmation, car Sa Grandeur
Mgr Lasne est venu passer quinze jours au milieu de
nous.. Cette visite a fait du bien i tous. Mais c'est nous
autres qui avons le plus joui! Comme preuve de sa
satisfaction de la petite chr6tiente, il a donn6 a nos
chr6tiens un beau bmeuf, qu'ils ont partag6 entre eux
et aussi avec les chr6tiens des environs, venus a Vohi-
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peno ce jour-l. Naturellement, nous avions en notre
part, Monseigneur est reparti a Farafangana ce
matin.
Pardon, ma bien chire Sour, de cette lettre si
dicousue, mais je profite d'un petit moment.
Je me recommande a vos prieres et reste en Jesus
et Marie Immaculke, votre tris reconnaissante et bien
affectionne,
Soeur MARGUERITE.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
BENEDICTION D'UNE STATUE

DE LA VENERABLE

LOUISE DE MARILLAC

A LA MAISON CENTIALZ DE LA PROVINCE OCCIDENTALE

Le i5 mars 1917, jour ou se cl6turait une retraite
assez nombreuse, fnt choisi comme occasion favorable
pour benir une grande et belle statue de la venerable
Fondatrice, venue de Paris, mais, a cause de la guerre,
arriv6e i Saint-Louis trop tard pour l'ouverture de la
maison Marillac.
Aprbs les derniers exercices a la chapelle, et la
distribution d'images et de medailles a la chambre de
communautt, tout le monde fut invit6 b se rendre a
I'extirieur, en face de la principale porte d'entree, audessus de laquelle se trouve la statue dans une niche.
Quand les soeurs a I'habit et les sceurs Ou S6minaire se
furent rangies en un demi-cercle, les chanteuses entonnerent le Vei Creator.Le directeur, M. Sullivan, prononGa la formule de la benediction; on chanta Monstrate
esse Matrem, c 0 Marie, conque sans p6chb6 , et Sancte
Vi~useti, chaque invocation ripbtie trois fois, et la
petite cirimonie se termina par une courte allocution
de M. Sullivan, qui dit en substance : 4 La b6n&diction de la statue de la v6nbrable Louise de Marillac
n'a pas &t6 aussi solennelle que s'il s'agissait d'une
servante de Dieu beatifiee on canonis&e; naanmoins,
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j'ai &t heureux d'accomplir cet acte de religion, en
un anniversaire si cher aux Filles de la Charit6, en
presence d'une assembl6e aussi considerable; car bien
que toutes les maisons ne soient pas representees, il
y a parmi vous des seurs de presque toutes les villes
de la province, ou nous avons des etablissements. En
rentrant chez elles, elles diront a leurs compagnes
que la statue de " Mademoiselle ,>est ici, A la porte,
pour les saluer a leur arriv6e, et leur rappeler le devoir
de vivre de son esprit. Rejouissu•a-nous, non seulement de ce que nous avons le privilege d'etre les premiers qui lui ont d6di6 une maison, dans notre pays,
mais surtout de ce qu'elle a possed4 a un si haut degr6
l'esprit de saint Vincent et sa charit6 chr6tienne pour
les. pauvres. La charit6 publique, de nos jours, n'est,
en r6alit6, que de la philanthropie paienne, tandis
que la charite, enseignee par saint Vincent de Paul,
et pratiqu&e par notre venerable Mere, avait pour but
de conduire les pauvres i Dieu, afin de procurer leur
salut. Un de nos missionnaires vient de calculer, que
depuis soixante ans, dix millions de catholiques Irlanduis ont perdu la foi, et que la cause en est le manque
de religion dans l'enseignement communal. De meme
que Dieu est banni des ecoles publiques, les philanthropes modernes cherchent a le bannir des ceuvres
de charite.
Ils s'attribuent le merite de leur charit6 et en soulageant la misere, ils aspirent a I'estime et a la reconnaissance des creatures.
Personne n'a suivi les exemples de saint Vincent
d'aussi pres que Mlle Le Gras; c'est d'elle que nous
devons appreadre a servir les pauvres avec le v6ritable
esprit de charite. Le cardinal Vaughan ecrivait, dans
des avis adress6s aux Dames de Charit6, que 4 puisque
saint Vincent de Paul avait &t6 l'inspirateur de la
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Charit6 unmierselle, et que le Saint-Siege 1'avait proclame Patron de toutes les ceuvres de charit6, elles
devaient chercher a connaitre les Pretres de la Mission et les Filles de la Chariti, afn de se penitrer,
elles-m&mes, du v&ritable esprit de saint Vincent ,.
Cette maison, a la Maison Marillac w, est v6tre :
qu'elle vous rappelle toujours votre sainte Fondatrice,
et que ce souvenir vous anime, de plus en plus, a
marcher sur ses traces, et a vous montrer ses dignes
Filles.
Extrait d'uxe letite de swx URSuLE, saw seneate
de l'd~hital Stcon, Axstis (leas), i saw FEALY,
visitatrice.
Austin, 26 mars 191.

La terrible 6pidemie (petite vorole) continue ses
ravages. Ne soyez pas inquikte de nos sours dans les
camps d'isolement; nous ne pouvons pas aller les voir,
mais nous avons de leurs nouvelles, tons les jours; je
sais qu'elles ne manquent de rien; du reste, j'y veille;
M. notre aum6nier, apres la messe ici, leur a porte
le saint Sacrement et leur a donn6 la sainte communion, ainsi qu'i deux infirmieres catholiques. Ensuite,
il a fait le tour des camps qu'il a b6nis. Nos sturs
sont appelees A faire beaucoup de bien, surtout au
point de vue spirituel. Sceur Monique a d6ja baptis6
une pauvre femme qui se mourait. A leur arrivee, les
malades Ataient a peine soixaate pauvres individus,
forces par la mis&re de se faire transporter au camp.
Tous ceux qui avaient Ie moyen de se faire soigner
chez eux, se tenaient bien caches dans teur maison.
Mais bient&t la nouvelle se ripandit que des Scears de
Charite taient iax camps : des le lendemain, I
nombre des malades s'ileva & cent. V6ritablement,
I'heure est venue pour nous de nous humilier, ainsi
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que nous le recommande notre Tres Honor6e Mere,
dans sa circulaire du 2 fevrier. La louange des soeurs
est dans toutes les bouches. Des medecins protestants
disaient entre eux, l'autre jour, que chaque fois qu'il
y a du bien a faire, les catholiques sont les premiers a
1'entreprendre.
Avant de se rendre aux camps, seurs et infirmibres
avaient toutes 6t6 vaccin6es; les medecins trouvent
que cette precaution pourrait etre renouvelee a peu
pros tous les dix jours; ce serait un prbservatif contre
la contagion; et dans le cas; pen probable, oi il en
serait autrement, la maladie serait tres benigne.
Les sceurs auront l'avantage de pouvoir s'adresser,
en cas de besoin, a un m6decin distingu6, homme agg,
de grande experience en fait de petite verole, qui a
ete charge sp6cialement, par I'autorit6 civile, de faire
la visite des camps tous les jours. Mais nous avons
confiance entiere dans la protection de notre P&re
c6leste, qui veille si particulibrement sur celles qui,
par amour pour Lui, se consacrent au service des
pauvres.
Sceur Ursule.
Les soeurs de la Maison centrale de Normandy (Missouri),
ont 6crit, le i5 aoft 1917, la lettre suivante la Trbs Honoree
Mere Maurice :

NOTRE TRtS HONORRE MtRE,

La g'dce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais!
A 1'occasion de notre cours normal, le premier tenu
dans notre nouvelle maison centrale, nous avons
pense que vous prendriez intr&t au r6cit de tout ce
que nous y avons fait. Sous la protection de NotreDame du Mont-Carmel, nous commeng&mes notre tiche
avec beaucoup d'ardeur, et toutes les sceurs semblaient
aussi risolues a 6tudier vaillamment qu'i jouir de
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leur sejour en cette maison pendant quelques semaines.
Notre journbe commenqait apres le Veni Sancte Spi7itus, par les cours de francais et d'espagnol, pendant
une demi-heure, suivies d'une conversation par ma
Soeur assistante sur la bonne tenue et la discipline de
nos classes.
Ensuite ma sceur 6conome nous donnait quelques
conseils pour I'enseignement suggestif de la religion

aux differentes cat6gories d'61eves.
Il y avait aussi l'6tude des m6thodes d'enseignement
elementaire et des matieres enseign6es dans les ecoles
primaires et les ecoles primaires sup6rieures. Un temps
special etait consacr6 au latin, A la tenue des livres,
au dessin.
Chaque jour, nous avions une heure de conversation
tres int6ressante avec des exercices pratiques sur a les
Premiers secours aux malades et aux bless6s ,. Ma
sceur Marthe, du grand h6pital de la Charit6 de la
Nouvelle-Orl6ans, nous initiait ainsi & la science
qu'elle possede si bien.

Notre Pere directeur, M. Sullivan, et notre Sceur
visitatrice, sceur Eugenie, ont fait en sorte de nous
rendre meilleures maitresses et nous les remercions

des avantages que nous avons trouv6s ici. Toutes les
sceurs sont unies pour garder fiddlement le souvenir de
notre premier cours normal du simipaire Marillac.
Mais meme ind6pendamment de ces classes, notre
temps ici laissera une impression durable, car nous
sommes toutes tres heureuses des faveurs spirituelles
recues. Plusieurs d'entre nous h'avaient jamais vu cette
chere maison, v6ritable foyer pour les Filles de la
Charit6.
Nous etions venues, comme le dit notre bienheureux Pere t de toutes les parties du monde n, de notre
monde, la Province occidentale; mais si elles sont
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venues de maisons diff&rentes, les sceurs ne poavaient
pas tre plus unies.
Chaque &cole et asile ont eu ici leurs repr6sentantes,
et meme quelques maisons ont envoyi toutes leurs
seurs; nua doute que les absentes n'attendent avec
impatience le retour de leurs sceurs.
Sanmedi dernier, nors avons eun a conclusion du cours
normal et uae fete en 'honneur da cinquantenaire de
vocation de deux sceurs.
Soixante-treize Filies de la Charite oat pris part a
la retraite annuetle, deles ont pri6 avec ferveur pour
vous, notre Tris Hoaor e Mere.
Nous vous sapplions d'agreer nos vceax de tris heareuse fete, et de nous croire pour jamaisen l'amour des
saints coeurs de J6sus et de Marie, notre Honor6e Mre,
Vos humbies et tris affectionanes fiUes,
LES SCEURS W MAR.LLAC NORMAL.

AME1RIQUE CENTRALE

Lettre de M. Douou, wctiteu, 4 M. LoUwycz,
Vicaie giirali.
Guatemala, z7 firrier
MONSIEUR ET TRtS HONOR PEPRE,
IVore b1eidictiov, sil vous flait!

i918.

L'Amirique Centraie est la terre classique des tremblements de terre, il ne se passe presque pas d'annae,
sans que l'une des cinq R6publiques n'ait a d6plorer
un desastre. Au mois de join deraier, la R6publique
du Salvador fut visit6e par les tremblements; cette
fois, c'est notre tour.
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Ici, la catastrophe a 6tC plus complite, parce que, a
l'encontre de ce qui se passe A San Salvador, ii n'y a
pas ici de maisons construites contre tremblements.

Notre ville est la quatrieme capitale detruite depuis
'occupation espagnole, et apres chaque disastre, les
habitants cherchirent un emplacement plus sur. Apres
la derniire ruine de la capitale, il y a de cela cent
quarante-cinq ans, ils vinrent se fixer ici sur un plateau," i i 6oo metres au-dessus du niveau de la mer,
plateau entoert de montagnes et de precipices, ce qui,
au dire des gens experts, devait nous preserver contre
toute ruine. La pr6tendue inviolabilit6 de Guatemala
est un songe, les derniers 6vinements 'ont dcmontrE
a l'vidence.
Dans la nuit do 16 au 17 novembre, nous efimes
quelques tremblements assez forts, noes sftmes le lendemain que quelques villes voisines, Amatitlan, VillaNueva, etc., avaient 6t6 d6truites. Les tremblements
continuerent chaque deux ou trois jours, plus ou
moins; cela n'itait pas bon signe et donnait a penser.
Un violent tremblement nous surprit dans la soiree
du 24 decembre; et nous craignions pour la messe de
minuit, mais grice i Dieu, tout se passa sans incident.
Irflas! nous entendions nos si belles cloches pour la
derniere fois, on celebrait les dernikres messes dans
les magnifiques 6glises de Guatemala.
Le soir de Noel, nous nous retirimes plus t6t que
d'habitude, a cause des fatigues de la nuit pr6c&dente;
on n'tait pas tres rassure tout de mime.
A dix heures vingt, un violent tremblement nous
r6veilla en smrsaut; la lumiere clectrique s'6teignit et
dans l'obscurite, nous nous prkcipitimes dehors &
demi v6tus. Ce fut I'avertissement de la Providence,
les tremblements se succ6daient, et quelque vingt
minutes apris, il y eut an tremblement formidable,
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qui detruisit une partie de notre maison et fit les plus
grands degits dans la ville, et aux environs. Tous
les murs qui separaient notre jardin des voisins tombUrent. Nous entendimes des cris chez notre plus
proche voisin : deux de ses enfants, de sept et douze
ans, venaient d'6tre 6cras6s par un mur, et lui et sa
femme avaient les jambes bris6es; nous aidimes a les
transporter a l'h6pital.
La m6me nuit, nous sortimes pour visiter les -maisons de nos soeurs, et partout, nous constatimes la
protection de la Providence : personne ne fut blesse,
quand, en ville, on compta une centaine de morts et
un assez grand nombre de blesses.
La ville etait a moiti6 d6truite, les nombreuses et
magniques 6glises de Guatemala avaient enormement
souffert. Le d6me de la cath6drale en tombant s'enfonqa jusque dans la crypte, et pas une seule eglise
ne resta intacte.
Les gens pleurent en contemplant de pareilles
ruines parce que, disent-ils, nous pourrons refaire nos
maisons, mais nos belles 6glises, jamais.
Le iReverendissime Pere general des Dominicains
etait ici du 21 d6cembre au 5 janvier, il visita toutes
les maisons de nos soeurs et la n6tre, et nous t6moigna
beaucoup de compassion et d'int6rt. c II n'y a pas de
parole, me disait-il, pour exprimer I'6tendue de ce
d6sastre. ) Nous n'avions vu qu'une partie de nos
malheurs.
Le lendemain de la catastrophe et les jours suivants,
nous enlevimes les meubles de notre maison et chapelle, ce qui n'etait pas en morceaux; et nous construisimes une baraque provisoire pour nous abriter: quelques bois plantes en terre, les tapis de la chapelle
servirent de toit et de murs, et nous pla.&mes l1 nos
lits, tout le reste dehors. Imaginez tout ce qu'il y a dans
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quelque vingt-cinq appartements jetes dehors pale-

mele et k la hate. Et heureusement, nous 6tions dans
la saison shche. Peu a peu, nous avons agrandi notre
petite hutte. Chacun a sa chambre : les cloisons et plafonds, une simple toile blanche que cousurent et
clouerent les sceurs; les murs, quelques mauvaises
planches; le toit, des feuilles de zinc, arrach6es des
corridors de notre maison; le r6fectoire, pendant huit
jours sous les arbres, puis nos sceurs firent un r6fectoire : deux arbres et deux poteaux, les murs, de la
toile, le toit idem, plus tard, on mit du zinc.
Combien on appricie un jardin, et assez grand, dans
ces circonstances! Personne ne voudrait plus d'une
maison sans jardin; il est vrai qu'on reconstruira les
maisons contre tremblements. Si vous aviez vu l'aspect
de la ville pendant ces quelques jours et encore maintenant : les d6combres dans les rues, des gens emportant leurs meubles sur des charrettes, d'autres sur le
dos, des baraques improvisees sur les places; lA, sont
les ministfres, les banques, les magasins, etc.; des
campements, quelques-uns de plusieursmilliers de personnes; les trains assi6ges, il fallait coucher a la gare
pour avoir une place, ou plut 6 t dans le train, car la
gare n'existait plus.
Imaginez le travail dans les maisons de nos sceurs :
a l'h6pital, quelque cinq cents malades; a l'hospice,
plus de cinq cents enfants, il fallait loger tout ce
monde : tout s'est fait et s'est amelior6 peua

peu.

Les tremblements ordinaires continuaient plus ou
moins frequents, mais de ceux-l, personne ne se
preoccupe.
Le 29 decembre, a deux heures et demie du soir,
autre tremblement tres fort, qui occasionna un certain
nombre de morts et blesses, A cause de l'heure. Tous
les autres tremblements assez forts, jusqu'ici, ont ea
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lieu la nuit, et, la nuit, personnen'est dansles maisons.
Le 3 janvier, a dix heares et demie du soir, an trem-

blement formidable et tres long et qui acheva de
jeter A terre les iglises et autres monuments, entre

autres T'6glise de Fh6pital, et Fh6pital lui-m6me. Chez
nous, trois chambres tombbrent dans la rue, en face de
notre maison tomba le c6t6 de '~cole de midecine
(ancien skminaire, bAti par les Lazaristes, i y a quelque cinquante ans), les tours de la cathtbrale, etc.
Nous continuimes a travailler, A enlever portes, fenetres, etc., et arranger notre logement. Pas de gros

tremblements, on commenqait a respirer et a esperer.
Le 24 janvier, nous nettoyames la bibliotheque, et
yplagames quelques meables et livres; pour les priserver de la pluie, nous mimes quelques meables sons
le corridor de IApostolique, qui paraissait n'avoir pas
trop souffert. II ktait sept heares vingt du soir, nous
nous promenions tranquillement au clair de la lune,
lorsque tout a coup une secousse formidable ebranle
tout et jette a terre chapelle, maison, Apostolique,
cuisine, tout en an mot, absolnment tout, tombe en an
instant. Un second tremblement succede au.premier,
tu nuage de poussiere nous 6tonffe. Toute la nuit, les
tremblements se succedent, mais moins forts. Le soir
m&me, nous all~mes a la Maison centrale, an dortoir
des enfants qui etaient an premier etage, etait tombe;

dans les autres maisons, quelques d6gits plus ou moinsconsiderables.
Le tremblement do 24 fut tres fort a la Antigua, oft
les deux maisons de nos scears souffrirent consid&rablement.
En ce moment, une commission officielle fait tomber
les murs qui ne sont plus d'aplomb.
Que vous dire encore? A chaque tremblement, quelqae dix mille morts sortirent de leur sipukcre; on dut
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les briler. Ici, on ensevelit les morts dans des monuments en briques an-dessus de terre, tout s'est d6moli.
Pour nos confreres et soeurs, on eut 1'attention de les
enterrer le 29 d6cembre.
Les cables exag6rbrent beaucoup le nombre des
morts et les 4vinements; on parlait de crevasses 6normes sur la place principale, etc.; je vis des crevasses,
mais oi aurait pu passer a peine la lame d'un canif.
Les tremblements continuent, mais ordinaires, on
ne sait quand cela cessera.
On ne sait pas d'oi vient cette catastrophe : les uns
disent qu'un volcan fera eruption, probablement le
Pacaya, qui est a quelque 25 kilomhtres d'ici; il fait
eruption chaque siccle, au moins dans le passe, et
voili cent quarante ans qu'il n'a pas bouge. Jusqu'k
l'6ruption, disent les gens de cette opinion, les tremblements continueront. En 1902, le tremblement qui
detruisit Quezaltenango, deuxieme ville de la R6publique, eut lieu le 18 avril, et l'6ruption du volcan
voisin, Ie a Santa Maria ) n'eut lieu que le 26 octobre.

Pendant tout ce temps, les tremblements continuerent.
D'autres disent qu'il n'y a aura pas d'&ruption, que
ces mouvements sismiques ont 6te causes par je ne sais
quelle tacbe solaire, on bien produite par Popposition
de Saturne et Mercure (survenue le 4 decembre) et la
conjonction de Jupiter et Venus, et celle de Jupiter et
Mercure, qui devaient se r6aliser les 27 et 28 d&eembre.

Un savant italies des &Itats-Unis,Ie professeur Albert
Porta, annoncait le 17 decembre, dans son Bulletin miteorologiqueet sismique,qu'il y aurait an grand tremble-

ment sur la c6te du Pacifque dans les derniers jours
de d6cembre. II y-a encore d'autres opinions. Quoi
qu'il en soit de previsions et opinions, le fait est quela
catastrophe est complte, nous avons perdu notre maison, mais nous devons rendre grAces aiDie de ce qu'iI
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nous a sauv6 la vie , nous, aux smurs et a nos enfants
et malades. Nous devions pr&cher a cette 6poque une
dizaine de retraites, Dieu a parl6 plus haut et mieux
que nous. Les conversions se sont produites nombreuses, et nous avons et6, surtout les premiers jours,
absorb6s par le saint ministere. Nos oeuvres sont en
partie arretees pour quelque temps, nos associations
dispersies, tout est a refaire. Daigne Notre-Seigneur,
qui s'est montr6 si bon pour nous, nous aider a cette
grande oeuvre de reconstruction mat6rielle et morale,
et inspirer aux imes gn&ereuses, le desir de nous aider
dans cette entreprise difficile.
Louis DUROU.

Lettre de ma salur COLOM, Fille de la Charitd,
&la Tres Honorde Mere MAURICE.
Guatemala, le x5 janvier igr9

MA TRES HONORfE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous four jamais !
J'ai l'honneur de vous saluer tres respectueusement
et je regrette bien que ma premiere lettre de l'annie
soit pour vous entretenir d'6vinements bien tristes.
Vous etes d6ej inform6e de la catastrophe qui a
detruit la ville de Guatemala dans la nuit du 25 au
26 d&cembre. Je crois cependant que vous lirez avec
intr&t les d6tails relatifs . la petite maison de l'asile
Sainte-Marie qui est bien v6tre aussi. Vous remarquerez avec nous comment Dieu, dans sa divine Providence, nous a preservees d'un d6sastre qui devait
inevitablement nous compter au nombre de ses victimes. Le terrible " terremoto y fut pr6c6d6 de tremblements moins forts. Ils commencerent du 17 au
18 novembre et ruinerent en partie la petite ville
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d'Amatitlan, A 6 lieues de Ia capitale, oi, profitant
des vacances, nos enfants internes itaient en promenade depuis trois jours avec quelques employ6es et
cinq de nos sceurs. La petite colonie aurait df revenir
le m&me 17, mais c6dant aux instances de quelques
families, nos saeurs demanderent par t6l6gramme la
permission de prolonger leur sejour jusqu'au lendemain, permission que j'accordai volontiers, car je les
savais dans c le paradis terrestrAl, expression des
enfants memes. Cette circonstance fut le premier trait
de la divine Providence a notre 6gard. Vous en jugerez vous-meme. Si les enfants 6taient revenues le
samedi 17, comme il ttait convenu a leur depart, fatigu6es de la promenade, du grand air, elles se seraient
endormies plus profondement que de coutume, n'auraient pas senti les tremblements 16gers, se seraient
reveill6es en sursaut aux mouvements 6pouvantables
de la terre qui s'agitait dans toutes les directions, et
comme les dortoirs des internes et des sceurs qui les
surveillent sont au premier 6tage avec une seule porte
et un escalier en forme de caracole, le d6sastre 6tait
inevitable : les enfants effraybes, ne pouvant sortir par
la porte fermee a clef, se seraient precipitbes par les
fenetres, et qui salt ce qui se serait pass6 dans ce moment de confusion et de disordre! Graces soient
rendues a Dieu qui permit que nos internes passassent
cette premiere phase de la catastrophe & Amatitlan
oi elles furent mises a l'abri d&s les premiers indices
du sinistre. Les soeurs et les employees restees a l'asile
et qui couchaient au rez-de-chaussie, sortirent facilement dans la grande cour d'entr6e. Nous y rest&mes, depuis onze heures du soir jusqu'i trois
heures du matin, supportant une ros6e si forte que,
couvertures et chiles, tout 6tait mouill6. Nous ignorions alors que la catastrophe avait eu lieu &Amatit-

-

838--

lan et croyions nos enfants prbserv6es d'une terreur
pareille a la n6tre.
Des sept heures du matin, je recevais des visites de
condolCance des bienfaiteurs et des amis de la mai-

son qui supposaient nos internes victimes de la catastrophe. Tous admiraient la protection sur elles, de la
divine Providence.
A neuf heures du matin, an t6ligramme m'annongait le retour des voyageuses par le train de onze
heures. Elles arriverent en effet, saines et sauves,
effraybes sans doute des d6gats constat6s dans Ia
petite ville, mais bien reconnaissantes A leur tour
envers Dien, quand elles vireat leurs grands dortoirs
16zardes dans tous les sens.
N'ayant jamais senti jusqu'a ce jour des tremblements ni si forts, ni si rapprochis, j'installai pour la
nuit nos internes dans un local tris vaste des classes
externes de filles. Bien m'en prit; grace A cette disposition inspir-e par Dieu, nos seurs et nos enfants
6chapperent &I'effroyable cataclysme qui eat lieu le
25 au soir et se renonvela plus terrible dans la nuit du
3 au 4 janvier.
Le 24 d6cembre, tandis que nous attendions la
messe de minuit, soit a la chapelle, soit a la chambre
de communant6, quelques secousses an pen fortes se
produisirent, qui furent done pour nous un avertissement et, aux premiers tremblements de la nuit suivante, nous sortions immbdiatement des habitations :
mesure qui expliquele pen de victimes qu'ily ent relativement dans la ville entiere. Dieu, avant de d6truire
nos maisons, voulat bien, dans sa mis6ricorde, nous
donner le moyen de mettre nos vies en suret6.
Le 25 d6cembre avait 6t6 pour nous un jour des
plus heureux et des plus gais : la belle f&te de Noel
c616bree par tout le personnel avec enthousiasme;
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rev4tait cette annie un cachet particulier: trois de
nos petites internes avaient fait leur premiere communioan
la messe de minuit, entre autres une de
cinq ans et demi, qui laissa maitresses et compagnes
vivement impressionnees de la ferveur de cette jeune
Ame si richement orn6e des dons de Dieu. Notre fete

fut donc solennelle an point de vae spirituel et meme
au point de vue materiel; car les jonets, bonbons, petites bourses d'argent donnes Lcet effet, avaient garni
plus abondamment qu' Il'ordinaire le tant desire
arbre de Noel. Apres nme journie si heurcuse pour
les eafants et pour nous-m&mes qui, en leur distribuant
les douceurs, faisions n6tres lear joie, lear expansion
enfaatine, pous allimes toutes satisfaites, prendre
notre repos.
Pour s'imaginer combien terrible fat notre reveil, il
faut avoir v6cu an pareil moment; car, ni la relation
d'une telle catastrophe, ni la vae de ces runes ne
donnent 1'id6e de 1'angoisse, tie la terreur, qui saisit
l'ime quand d'un c6te, sous l'effort de l'ouragan frieux dichain6 sur nost&tes, tout tremble, tout craque,
tout griae, autour de nous, et que d'un autre, nous
nous seatons soulevies par les iouvments de la

terre et entendats un fracas sinistre semblable a un
torrent impCtaeux qui ioule sous nos pieds et semble
vouloir nous submrger, nous engloitir. I)s le debut
de cette violente commotion, je compris ce qui onus
attendait.; me lever a la hate et ouvrir la porte du dortoir fermie A clef fat tout un.

i

Sortez vite a, dis-je

& ans seurs qi dejiktaient A bas du litet s'habillaieut
en hate tandis qae les tniles tombaient sur ie plafond
qui s'croula dans le dortoir an moment oi la deraiere
seur le quittait. Nous nous dirigeimes instinctivement
vers le jardin oiA se tronvaient qoelques employees et
nos plus petites internes en chemise de suit, plus
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mortes que vives, de la peur que leur causaient la force
des secousses et la profonde obscurite oh nous etions
plong6es par suite de l'interruption de la lumiere
ilectrique. Voyant que les mouvements s'accentuaient
de plus en plus, nous nous demandions ce qu'il etait
arrive a nos sceurs et enfants qui, comme je vous le
disais plus haut, couchaient provisoirement dans les
classes externes de filles. Comme nous aurions voulu
voler vers elles!
Mais il nous fallait parcourir plus de 200 mbtres,
ouvrir des portes bien fermres, sous des couloirs
qui supportaient l'6difice le plus menace. Quelquesunes de nos soeurs appelaient cela une imprudence.
N'6coutant que mon coeur, je r6pondis que j'irais seule.
Une de mes compagnes plus vaillante s'offrit A passer
la premiere pour nous ouvrir les portes; nous la suivions, mais non sans peur en entendant avec quel fracas
etait secou6 l'6difice que nous traversions. En me
voyant, les enfants se precipiterent sur moi et sur les
soeurs charg6es de l'office avec une telle violence que
je faillis tomber a terre. Nous etions r6unies, quelle
consolation pour moi, pour mes compagnes et les
enfants! Je me dirigeai ensuite avec tout le personnel
vers le departement des garcons externes qui nous
offrait plus de s6curiti pour se trouver en plein champ.
Le peril qui nous restait 6tait de voir la terre s'ouvrir
sous nos pieds et nous englourir; Dieu ne le permit
pas. II 6tait dix heures et demie. Ce que nous avions
passe jusqu'alors n'6tait que le prelude de la catastrophe qui nous attendait. Croyant sentir moins les mouvements terrestres, nous nous asseyons sur le rebord
d'un grand bassin dont le toit de zinc pouvait nous
preserver un peu du froid intense de la nuit. Tout d'un
coup un nouveau tremblement de terre se fait sentir,
mais si fort que, sans nous rendre compte de ce qui se
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passait, nous nous sentons projetees comme des boules
de neige au milieu du champ. Le bassin se vide et
l'eau baigne quelques sceurs et les enfants. Ce fut le
moment le plus horrible de cette affreuse nuit. La
terre s'agitait avec d'6tranges convulsions, l'ouragan
faisait rage sur nos tetes, le ciel s'obscurcissait de plus
en plus et le bruit souterrain s'accentuait A chaque
instant. Les secondes nous paraissaient des siecles et
nous attendions le moment fatal d'etre ensevelies
vivantes. Les 6difices tombaient A droite et a gauche,
les cris confus d'une multitude de gens qui se trouvaient
dans les rues avoisinantes formaient un concert 6pouvantable qui rendait plus horrible et plus lugubre une
scene par elle-meme d6chirante au supreme degr6.
Cependant une confiance int6rieure paraissait animer
nos courages, une voix secrete nous assurait que nous
ne p6ririons pas. En ce moment d'angoisse inexplicable, nous ne pensions ni a la maison, ni aux meubles,
ni A rien de ce que nous avions laiss6 de I'autre c6te,
nous contemplions en silence 'horrible cadre que la
clart6 momentan&e de la lune nous permettait de voir.
II est impossible de rendre vivante une scene semblable... Le c terremoto n, c'est-a-dire la destruction de
la ville s'6tait effectue en moins d'une heure. Inutile
de vous dire que nous ne cessions de prier pour demander a Dieu qu'll nous fasse misbricorde : rosaire, triSsagion, litanies, chemin de la Croix, invocations A
tous les saints, oraisons jaculatoires, actes de contrition, d'acceptation de la mort formaient une oraison
que nous renouvelions sans cesse. A cinq heures, agenouillies dans le grand champ, nous r6citions en commun avec les ouvriers la priere du matin. Nous d6sirions avec autant d'ardeur que de crainte voir les premieres lueurs du jour. Qu'allons-nous constater?
Profitant d'un calme relatif, nous nous 6crions d'une
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voix : Et la chapelle? Mes compagnes considirant
quelle serait ma peine dans le cas ois la chapelle aarait
souffert me dissuadirent d'y aller et,[sans m'avertir,
quelques-unes accompagnees d'employies serendaient
de l'autre c6t6 pour voir ce qui s'itaitpass6. Un moment
apris elles revenaient en convoi funebre et nous
mlions nos larmes aux leurs : la belle statue de notre
Mere Immacul•e, de la Gardienne et Superieure de
I'Asi.e, etait brisee en partie. (( Et le tabernacle??
demandai-je. On me r6pondit qu'il 6tait intact et a sa
place habitnelle. La croix 6tait tombee, Ie christ s'en
6tait detach6, mais sans se briser. L'antel de fete de
la veille etait nu, chandeliers, candilabres, bougies,
cierges, corbeilles de fleurs, colonnes tout 6tait pilemale sur le tapis du sanctuaire, tout etait cass6 ou tordu
sans remede, ainsi que la creche, la statue de saint
Vincent, les cadres du chemin de la Croix. Seuls, a
lear place, la statue de saint Joseph et les deux cadres
des Saints Coears de Jesus et de Marie. Nous avions
passe cette nuit angoiss6e sans rien prendre dans 1'attente de la sainte communion, mais notre chapelain
qui, par interim, servait de secretaire au Rivvendissime Seignear Archevqque ne parait pas. Il est temps
de donner quelque chose de chaud A tout le personnel
tremblant encore de peur, de froid, d'6motion. Nous
allons A la cuisine. Elle a tant souffert qu'il est imprudent d'y rester. Avec beaucoup de travail, nous allamons le fen en plein air et prenons un pen de cafe
noir hien chand. Les visites d'adieu commencent. Plusieurs personnes avant de quitter Guatemala viennent
s'informer de notre situation et tous restent surpris de
voir que nous n'avons & d4plorer ancune mort; en
m&me temps elles nous annoncent la ruine totale de la
ville. Des vingt-deux 6glises, il n'en reste qu'une seule
en bon itat. C'est la plus petite et la premiere con-
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struite en Amerique Centrale du temps de la conquete.
Quelques-unes sont enti-rement d6truites, d'autres
ruin6es en grande partie ; parmi ces monuments, il y en
avait d'une richesse et d'une architecture remarquables.
A cette peine mat6rielle venail s'en ajouter une autre
plus grande encore. Les aqueducs d6vies par les tremblements interrompaient la conduite de I'eau si indispensable a la vie, les fours i pain s'6taient 6croul6s,
les marchands de vivres avaient fui le p6ril, de sorte
que, le 26, on ne trouvait ni eau, ni pain. II y eut des
families entihres qui ne trouverent absolument rien
pour manger ce jour-lh; une dame paya 20 dollars
un litre de lait, un monsieur donna 5oo dollars pour dix
pains d'une piastre en temps ordinaire. Qu'en sera-t-il
de nous avec quatre-vingts personnes dans la maison ?
O admirable Providence qui prend soin du pauvre et
de I'orpheliz ! O aimable Jesus qui veille sur ses ,pouses
avec une tendresse de mere! Le 26, a sept heuresdu
matin, nos Enfants de Marie internes et externes
devaient commencer leur retraite annuelle, laquelle fut
remise bien entendu. Acet effet, j'avais fait ample provision de pain, viande, riz, haricots, chocolat, etc., et
tandis que toute la ville manquait des choses les plus
n6cessaires a la vie, j'avais la consolation, non seulement de voir mon personnel a l'abri de la faim, mais
encore de distribuer quelques vivres aux families pauvres qui, d&s le premier jour, vinrent se r6fugier dans
notre immense champ. L'eau qui manque encore aujourd'hui a Guatemala ne nous a pas fait d6faut. Une autre
n6cessit6 plus imp6rieuse se faisait sentir a nos ames,
nous d6sirions la sainte messe, la sainte communion,
nous voulions surtout et avant tout, si cela se pouvait,
conserver au milieu de nous la sainte Reserve. Et le
chapelain ne venait pas! Anxieuse de savoir ce qui
lui 6tait arrive, j'envoyai & sa recherche; peu apres
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lui-mnme arrivait inquiet a notre sujet. II s'excusa de
son retard en nous annoncant que le siminaire, dont
il 6tait recteur, 6tait entiirement ras6 et qu'il s'-tait vu
dans- l'obligation de privenir Monseigneur. II nous
confirma la complete destruction de la ville et s'informa
de notre chapelle. Nous l'y introduisimes, et, la voyant
complktement d6truite, mais le tabernacle intact, il
nous proposa d'improviser un autel en plein air et d'y
apporter le saint Sacrement. Un cri de joie lui r6pondit. Nous ne serons plus seules dans ce grand champ:
Jesus, l'ami des bons et des mauvais jours, partagera
notre infortune, notre pauvreti. Jesus aura comme
nous sa petite tente de campagne et chaque jour II
s'immolera pour nous, se donnera a nos Ames par la
sainte communionr. Comme par enchantement, nous
sentons nos ceurs renaitre 1'esperance, nos ames plus
fortes et consoldes. Nous nous hitons de preparer un
abri pour ce Compagnon divin, et la translation se fit
au contentement g6ndral. Notre petite maison pauvre, sans rentes ni administration, vit au. jour le jour, mais nous pouvons dire
comme le prophete : u Le Seigneur m'a pris sous sa
protection, rien ne me manque au milieu de la d6tresse
gen6rale. 1 Nous avions une immense couverture en
toile de coton de 250 metres qui nous servait pour
les petites comedies de nos enfants; avec les coulisses du m&me theitre, nous, formons bien vite une
grande tente ou se rifugierent avec trois soers,
enfants et employees. Je fis porter notre lit et celui
de mes autres compagnes prbs de la tente, nous les
doublions avec d'autres rideaux et les couvrions tons
avec un m4me tapis, ce qui nous priservait parfaitement des brouillards et de la pluie. De la m&me maniere,
nous armions la petite tente de Notre-Seigneuret, jusqu'a pr6sent, nous avons eu la sainte messe, la commu-
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nion et les ben6dictions d'usage, ce qui rijouit nos
ames dans ces jours de tribulation. Les tremblements
continuaient et dans la nuit du 3 au 4 janvier eut lieu
un deuxieme a terremoto u plus fort que le premier,
qui complita son oeuvre de destruction, de sorte qu'en
toute v6rit6, nous pouvons dire qu'il n'y a dans la mai-,
son aucune piece habitable, tous les toits et les murs
de separation sont tombes; quant aux murs d'enceinte,
ils sont lezardes sans remade. Mais voila qu'a l'heure
de cette nouvelle d&tresse, la Providence vint visiblement a notre secours. Le s6minaire d6truit, le recteur
qui 6tait en meme temps notre chapelain fut nommi
cure dans les environs et Mgr I'archeveque nomma a
sa place M. Salazar, frere de deux Filles de la Charit6.
Le saint prtre, de tout temps d6voue a 1'Asile, fut
charg6 de pourvoir a notre logement, ce qu'il it avec
une diligence et un zele admirables. Tout le monde travailla i qui mieux mieux pour sortir des d6combres
les meubles Ademi enterrs et le bois qui va servir immediatement a la construction da nouvel 6difice provisoire dans le champ meme ou nous nous sommes sauvies du disastre g6aeral. De concert avec le chapelain,
je fis le plan et distribuai de mon mieux les appartements des seurs et des enfants afin de pouvoir
reprendre notre train de vie ordinaire le plus t6t possible. Nous avons d6ja 6trenn6 un grand salon de
288 metres carrds et les autres appartements n6cessaires sont en construction : chapelle, sacristie, etc.
On travaille activement et je calcule que tout sera termin6 dans deux mois. Tout cela se construit avec
les mat6riaux de l'6difice d6truit, nous n'avons qu'a
payer le salaire des ouvriers et les clous qui,s'en vont
par mille; mais pour cela, nous avons recu quelques
aum6nep et comptons que la divine Providence pourvoira a ce qui pourrait nous manquer. J'invite souvent
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mes compagnes et les enfants a demander au bon Dieu
qu'll nous fournisse les moyens pour riedifier l'ancien
6difice afin de pouvoir recevoir de nouveau les six
cents enfants des deux sexes qui fr 6 quentaient
nos
classes externes sans compter les internes que nous
avons actuellement.
*
Vous comprendrez ma douleur en me voyant d6pouilli
de tout, mais c'est le Maitre, le proprietaire qui detruit.
II me l'avait donne, Il m'a tout 6t6 ! A travers
mes
larmes et opprimbe par la douleur, je repte comme
Job : c Que son saint nom soit beni! ) Ce que
j'ai pu
faire pendant ces neuf ans passes Al'Asile, je le
dois A
la priere; nous allons done prier avec une nouvelle
ardeur et une grande confiance et consacrer
A la gloire
de Dieu les jours qui nous restent A passer
sur cette
terre si justement appel6e valike de larmes.
Veuillez m'excuser, ma Tres Honor6e
Mre, si j'ai
occup6 trop longtemps votre attention.
Je sentais le
besoin de deverser le trop-plein de mon
cceur dans le
v6tre, assurbe que vos sentiments maternels
compatiront &nos souffrances actuelles et que vous nous
enverxez, je n'en:doute pas, le pr6cieux secours
de vos ferventes prieres.
J'ai l'honneur d'etre, ma Tres Honoree
Mere, votre
tres humble et tres obeissante fille.
Soeur COLOM.
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CHILI
Lettre de M. OLIVIER, Pritre de la Mission,
a M. VERDIER, Vicaire giniral.
Santiago, 14 mars aigi

MONSIEUR ET TRES HONORE PARE,
Votre binxdiction, s'il vous plait!
L'ann6e 1917 nous a donn6 pour resultat a la Propagation de la foi: 6 ooo pesos qui se sont convertis,
grice a un &change exceptionnellement bon, ea
88 ooo francs.
Le commencement de l'annie, je l'ai occupe a l'impression du compte rendu annuel de l'iEuvre que je
vous ai fait parvenir, a une retraite aux Filles de la
Charite a Valparaiso, A une mission a la campagne et
a notre retraite annuelle.
Savez-vous qu'ici, au Chili, dans une paroisse iloign6e de tout centre, Guacarhiie, se trouve un petit
village de cinq cents ames environ qu'on appelle El Carrizal, et ou, depuis 19i11, saint Vincent a sa chapelle et
est honorb comme patron? Savez-vous que la jolie statue
qui est la a &t6envoybe par notre bien regrett6 P&re,
Monsieur Fiat?Chaque annee je vais passer une dizaine
de jours au milieu de ces bons paysans et leur donne
une petite mission. Comme ils aiment notre saint Fondateur, comme ils chantent ses louanges.
Alegres, cantemos
Al gran San Vicente,
Varon eminente

En toda virtud.

Les communions sont arriv6es apres de quatre cents;
bien peu sont ceux qui n'ont pas rempli leur devoir.
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A la cl6ture, nous avons eu une solennelle procession
du saint Sacrement, et le bon Maitre, comme un roi, a
parcouru les rues du hameau, b6nissant les families, les
maisons et les champs. Les pauvres ne sont-ils pas ses
vrais amis!
De cet endroit, nous avons, depuis deux ans, un enfant
Sl'Ecole apostolique; que saint Vincent le protege et
fasse que, plus tard, il soit un bon Missionnaire!
Fernand OLIVIER.

NOTICE

SUR

M. LEON

FORESTIER

PREtTRE DE LA MISSION
1823-1918
CHAPITRE PREMIER. -

SON ENFANCE -

ALBI.

M. L6on Forestier a occupe des charges tres importantes dans la Congregation : il a 6t- successivement
professeur, superieur de grand s6minaire, visiteur, vicaire g&niral du diocese de Tours, assistant de la Congr6gation, assistant de la Maison-Mere; il a 6t6 le bras
droit du Trbs Honork Pere Fiat pendant trentre-trois
ans; il est parvenu a une vieillesee tres avancie (95 ans);
il a connu les anciens confreres qui ont releve la Compagnie apres la R6volution; il a et, d'une r6gularit:
vraiment exemplaire; il est juste que nous consacrions
quelques pages afaire revivre et a garder pour la posterit la mimoire de cet homme de bien.
Nos souvenirs personnels nous aideront pour les dernieres annees; M. Forestier lui-meme nous redira les
principaux 6venements des annees antrieures; car non
seulement il n'a rien detruit de ce qui pouvait servir A
sa biographie, mais m6me il en a donn6 les principaux
chapitres dans un opuscule 6crit le 15 aoit 9go9, fete
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de I'Assomption de la tres sainte Vierge, soixantequatorzieme anniversaire de sa premire communion,
et qui dibute ainsi :
SOUVENIR DES GRACES PRINCIPALES
QUE J'AI REVUES DE L'INFINIE MISERICORDE DE DIEt

J'ai longtemps hisite k faire le present icrit; parfois je m'y
sentais porte, parfois je craig-ais de ceder a une pens-e de
vanite; enfin apres avoir prie et bien reflichi, j'ai cru qu'en
me rappelant et en icrivant les graces principales que j'ai
reques de I'ininie misiricorde de Dieu, je me sentirais porte
par un sentiment de reconnaissance k me donner tout entier
a Notre-Seigneur et I la sainte Vierge.

C'est a Albi que M. Forestier vit le jour, le 5 novembre 1823. Nous sommessous-le regne de CharlesX
et sous le pontificat de Leon XII. Un de ses parents
ayantapprislabonnenouvelle, ecritle 17novembre 1823:

a Nous avons un Leon qui ne sera pas sans doute
Leon XIII, mais qui est bien Leon. » Et une main posterieure a ajout6 a la suite: Un jour cependant il ressemblera (A L&on XIII) autant par son physique ascetique que par son m6rite, sa pi6t6 et sa science. , Nous
supposons, sans en etre sir, que cette addition est de
son frire kmile.
Albi, ou M. F9restier vint au monde, est une antique
cite, civitas Albiensim, dont il est parl- dans les histoires des empereurs romains. On aimait a taquiner
notre cher confrere en lui rappelant 1'hFrbsie dite des
Albigeois; ii acceptait gaiementces taquineries; il ne
s'en formalisait pas, car si quelqu'un n'avait rien d'un
heritique, c'ktait assuriment M. Forestier, l'homme
d'une foi simple et intigre.
Albi possede quelques beaux monuments: la cath&
drale Sainte-C6cile, d'un aspect majestueux; l'ancien
palais 6piscopal, un vrai donjon; I'6glise Saint-Salvi
avec sa tour mauresque; elle a des promenades ombra-
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gees qui sont c6elbres sous le nom de lices. M. Forestier s'intfressera toujours a sa ville natale et soit a
tvreux, soit A Tours, soit a Paris, il lira toujours avec
grand intiret les details tres circonstancibs que lui
donneront son pare et son frere tmile sur les perfectionnements apportes i la ville.
Il y a un sanctuaire surtout vers lequel se tourneront
souvent ses pensbes et ses affections : c'est la chapelle
didiee a Notre-Dame de la Dr&che; il aimait a en rappeler I'histoire, mxme lorsqu'il 6tait assistant de la
Maison-M1re; c'est qu'il 6tait all souvent prier Marie
dans la vieille construction feodale, situee a 5 kilombtres d'Albi, B. Maria de Dextera, Marie de la Dr&che,
ainsi nommie soit parce qu'elle se trouve sur la droite
du Tarn soit parce qu'elle semble presenter la main
droite. Lorsqu'en 1859 on construira un nouveau sanctuaire, il enverra son offrande; d'ailleurs, depuis plusieurs annres, c'est un de ses parents qui a l'honneur
d'etre le gardien du sanctuaire. Le testament de
M. Forestier renferme un pieux souvenir pour NotreDame de la Dreche.
La famille de M. Forestier, comme le fait remarquer
la Semaine religieuse du diocese, i a occup4 un rang
honorable et son souvenir m6rite d'etre conserve dans
les annales de la pikt6 et de la bienfaisance ).
M. Forestier a pris soin de dresser I'arbre ginealogique de ses ancetres: il remonte du c6te paternel et du
c6t6 maternel jusqu'au d6but -du dix-huitiime siecle.
Les deux souches sont poussees jusqu'. la sixieme g6neration et pour chaquerejeton M. Forestier a soin de
specifier & quel degr6 de consanguinit6 ii se trouve
par rapport a lui. II n'est pas t6mbraire de penser que
cet arbre fut dressi lorsque notre confrere enseignait
& Tours les empechements de mariage, ce qui 6tait un
moyen pour lui de mieux possider la matiere qu'il de-
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vait enseigner et de satisfaire la legitime curiosit6 de
sa piet6 filiale. Nous remarquons dans la double g6nialogie un Carme d6chauss6, une Clarisse, un chanoine, un pr&tre du Tiers Ordre Rigulier de SaintFrancois, plusieurs cures sans compter son frere Lazariste.
Le pere de M. Forestier 6tait ne A Marseille; sur neuf
enfants que comptait la famille, trois seulement parvinrent & un age avance; il vint s'tablir a Albi oi il
remplissait la charge de secr6taire de la mairie et
conducteur des ponts et chaussees; c'6tait un chr6tien
exemplaire qui ne manquait ni sa messe ni ses caremes.
( Nous avons terming la sainte quarantaine, 6crit-il
en 1852 a son fils; nous nous en sommes tires assez
bien puisqu'aucun de nous n'a 6t6 dans la necessit6 de
manquer aux lois de l'Pglise. , En 1854, il dit encore:
a( Je vais trbs bien et ne me ressens nullement da
jefne qu'il m'a 6td possible d'observer malgre mon
grand age. ) On comprend que M. Leon Forestier
si bonne ecole ait toujours 6t6 rigide pour
form6I
l'observance des lois de 1'abstinence et du jedne, et il
faut que son pere, en 1847, I'encourage a se relacher
un peu. t Tu fais fort bien d'ob6ir a tes sup6rieurs
qui ne veulent pas te permettre avec rigueur les lois
de la. quarantaine; 1'obiissance vaut mieux que de
suivre sa volont6. ,
L'6ducation donn6e par M. Forestier pere n'6tait pas
une education molle; il ne gatait pas ses enfants; il les
reprenait s6verement et il a gard6 cette habitude, meme
lorsque son fils M. Leon 6tait pretre, directeur de
s6minaire. a Je d6sire, lui 6crit-il en 1866, qu'en repondant aux lettres que j'adresse A mes.enfants, on relate
toujours la date de la derniire lettre qu'ils viennent
de recevoir de moi. )»e Je t.envoie la pr6sente dans la
meme envelope ou 6tait la derniere tu te convaincras
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que tu I'avais jetie a la poste sans la cacheter n, iui
6crit-il, en 184 2- La meme ann-e, ii lui dit : cTu es
assez instruit pour savoir que d6sir de pere envers ses
enfants n'est qu'un terme adouci dont la portie se fait
sentir facilement; aussi nous espirons que tu feras tes

efforts pour r6pondre au d6sir que nous te t6moignons. x
Une education aussi virile a laisse dans notre cher
confrere une empreinte ineffahable et, toute sa vie, il

sera tonjours rempli d'une crainte saintement rvherentielle pour ses superieurs et pour ses parents et Dieu
lui donnera la benediction promise :
Tes pere et mere honoreras
Afin de vivre longuement.

Cette fermeti du pere n'excluait pas l'affection et
lorsqu'il sera gravement malade en 1862, on1'entendra
ripkter pendant tout le cours de sa maladie : 4 Je ne
verrai pas Leon, je ne verrai pas Lion. )
La mire de M. Forestier itait aussi pieuse que son
mari, mais elle. tait moins ferme; elle avait un faible
pour Leon.- Ta mere qui t'aime tant u, lui 6crit son
pere. u Elle nous aimait tous 6galement, sauf son bien
cher Lion k, dira l'un des enfants apris la mort de la
mire; aussi son pere pour engager M. Leon a solliciter une permission de revenir i Albi lui annonce-t-il:
i Si tu ne venajs pas, ta mire en tomberait malade; je
ne reponds pas de ce qui adviendrait a ta mire; le
sacrifice serait au-dessus de ses forces; ce serait la
mettre au tombeau. w
Il y avait encore a la maison paternelle deux tantes,
exemples de vertu, de rigidit6, de ziie et de charit6.
Dieu benit le mariage de M. et Mme Forestier, il
leur donna huit enfants : deux filles et un garcon
moururent, soit en bas age, soit dans 1'adolescence;

les cinq autres, tous garcons, atteignirent tmn ge tris
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avanc6. Amile mourut quatre-vingt-sept ans; Charles,
a quatre-vingt-dix; Jules, a soixante et onze; Leon, a
quatre-vingt-quinze et Adrien, a quatre-vingt-sept.
Notre confrere reput au bapteme les pr6noms de
Leon-Jean-Joseph-Paul. Tous les garcons ont parmi
leurs prenoms celui de Joseph et toutes les filles celui
de Therise, qui 6taient les pr6noms respectifs di pere
et de la mere.
La famille de M. Forestier 6tait assez avantagbe
des biens de la fortune. Elle possedait une maison,
rue du Pigne, 6, et une assez vaste maison de campagne, appelee Le Fort, dont il 6tait souvent question
dans les souvenirs de notre confrere. C'est la que les
cinq garcons passaient de bonnes vacances. I1 en est
parl plus tard en termes pompeux. a C'est lantique
manoir de notre enfance. n Ce faillit etre le tombeau
du jeune Leon. II avait A pen pres dix-huit mois,
c'tait un dimanche, son pere et le fermier avaient
assisti a la premiere messe. Pendant la grand'messe,
le petit Leon se d&robe Ala surveillance de son phre
et (qui l'eit cru?) avec une gaule, il poursuit des
canards qui nageaient dans une grande mare; malheureusement il glisse et tombe dans I'eau. II tait perdu
certainement, si le fermier ne fut pass6 IA par hasard
c ou plut6t, disait M. Forestier, appel par mon bon
ange n. Le fermier le sortit de 1'eau. On voulait cacher
A sa mere l'accident survenu, mais elle tint A savoir
pourquoi on avait change les habits de son Leon et
c'est ainsi qu'elle apprit la verit6. Ce peril rendit Leon
encore plus cher Asa maman.
II courut un autre danger vers 1'Age de quatre ans,
mais cette fois sans imprudence de sa part. La foudre
tomba pendant la nuit sur la maison paternelle, produisant des effets singuliers comme celui de couper
le pendule d'une horloge de maniere a ne laisser qu'an
I
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petit bout, de sorte qu'A tout moment les heures sonnaient avec fracas. M. Forestier a racont6 plus tard
que la foudre se dirigeait vers son petit lit, comme
on l'a dfiment constat6 par l'inspection des lieux et
les d6gats op6ers, et qu'elle l'aurait frapp6 si elle
n'avait iti detournie par une statue de sainte Th6rese
qui se trouvait l8. c Or, sainte Th&rese est la patronne
de ma bonne mere, disait le venerable M. Forestier
longtemps apres. Aussi le premier soin de ma chere
mere fut d'accourir aupres de moi et, me trouvant en
vie, de me prendre dans ses bras et de me presser sur

son coeur. II ajoutait aussi cette r6flexion qui faisait
un peu sourire : a Oh! comme il est utile d'avoir dans
sa chambre des objets de pi&et. n
II parait que la sant6 de notre cher confrere fut
cbhtive dans son enfance. II souffrait beaucoup du
cceur vers l'&ge de sept ou huit ans, et cette maladie
inspirait des craintes serieuses pour sa vie. Tous les
matins, dans son lit, il se lamentait sans pouvoir pr6ciser exactement la nature de son mal. M. Forestier
attribuait la gu&rison presque subite de ce malaise,
sans doute aux remedes des m6decins, mais surtout
au scapulaire du Mont-Carmel que sa bonne mere lui
fit porter, et il en t6moigna toujours une grande reconnaissance a la tres sainte Vierge. Citons encore un
detail de son enfance : " Je me rappelle avec reconnaissance la tendre sollicitude de ma bonne mere,
lorsqu'elle m'a pr6par6 pour la premiere fois b la confession; j'ai 6t6 bien touch6 de la grice et j'ai pleur6
& chaudes larmes, j'avais A peu pres sept ans. Pendant
mon enfance et mon adolescence, j'ai 6t6 dans les
conditions les plus favorables pour me former & une
vie foncierement chr6tienne. Quelle grace! comme je
dois en remercier ie bon Dieu! »
II se prdpara de la meme facon & sa premiere com-
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munion et ce ne fut pas sans edification qu'oa le vit,
la veille, apres avoir recu I'absolution, rester deux
heures a 1'6glise pour remercier, prier et se preparer

au grand acte du lendezIain. La retraite se donnait
dans la cath6drale Sainte-C6cile; un incident contribua
& frapper tout le petit monde. Pendant un des exercices, un grand orage 6clata; le predicateur parlait sur
la mort : ce sermon donn6 au milieu des 6clairs et de
la foudre produisit un effet magique sur le jeune auditoire; tout le monde pleurait. x Oh! comme Dieu est
bon! 6crivait plus tard M. Forestier, en se rappelant
cet &v6nement; Dieu se sert de tout pour produire en
nous de profondes impressions. a
II semble, d'apres ce qui precede, que le jeune Leon
Forestier n'eut point de jeunesse orageuse et qu'il
marcha toujours son pas 6gal sur le chemin de la perfection; cependant, nous avons trouv6 dans ses notes
que, chaque annee, le premier dimanche d'octobre, il
remerciait la sainte Vierge d'une grace insigne dont il
conservait pieusement le souvenir: AJ'avais besoin de
revenir & Dieu et je I'ai fait de tout cceur un an apres
ma premiere communion, le jour du saint Rosaire. a
M. Forestier a conserve pieusement les vieux souvenirs de sa famille, portraits, cheveux de son pere et
de sa mere, lettres et meme les factures les plus anciennes. Aussi, si les cordonniers, tailleurs et autres
fournisseurs s'6taient jamais avisks de r6clamer le
payement de ce qu'ils avaient fait autrefois, M. Forestier Leon 6tait toujours en mesure de leur prouver
que la facon d'un pantalon pour Leon, coat I fr. So,
le semelage soulier pour Leon, coat 2 francs, etc.,
avaient 6t6 dament payes comme en fait foi la facture
acquitt6e qui porte la date du IS f£vrier 1838. C'est la
plus ancienne que nous poss6dions. Nous en avons
retrouvi un tres grand nombre de semblables dans les
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papiers de notre cher confrere qui 6tait iminemment
conservateur.
CHAPITRE II.

-

ETUDES AU COLLEGE D'ALBI

Le college d'Albi est de plein exercice, dit le
L
prospectus. On y enseigne toutes les connaissances
nkcessaires pour obtenir les grades des diverses.facultis et pour entrer a l'Ecole polytechnique.
<c Le prix de la pension non compris les droits universitaires et les frais d'enseignement est de 32 francs
par mois; celui de la demi-pension de 20 francs. ,N
Le college d6pendait de l'Academie de Toulouse.
Nous avons sous les yeux le Bulletin scolaire qui
mentionne toutes les classes faites par le jeune Lion
Forestier, les professeurs qu'il a eus, les succes qu'il a
remportis et meme les livres de prix qu'on lui a donnis.
En huitieme, il eut pour r6gent M. Moulis (du 3 novembre 1834 au 26 aoft 1835). La classe comptait
douze 6leves. Lion obtint entre autres le premier prix
de pr6eminence. (Pr6eminence signifie sup6riorit6 de
rang, de degre, ensemble des notes de conduite, de
legons, de devoirs, de travail.) Mentionnons parmi les
livres qu'on lui donne les Beautis de P. Corneille. (Ce
n'6tait qu'un enfant; on I'estimait assez precoce et
assez serieux pour s'interesser i ce livre.)
En septieme, du 3 novembre i835 aa 25 aoft 1836,
il eut M. Sommet pour regent. La classe s'est augmentee de huit 6leves. Leon marche toujours en tete.
Nous remarquons parmi les recompenses qui lui sont
decern6es : De la grandeurdes Romains et de leur dicadence, par Montesquieu, un volume in-18. D&Iidement,
le jeune Leon n'a jamais et6 jeune de go6t, puisque,
a treize ans, on lui fait lire de pareils livres.
Leon Forestier passa de la septibme & la cinquieme,
dans laquelle il entra le 3 novembre 1836. 11 eut dans
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cette classe, jusqu'au 25 aout 1837, trois r6gents :
MM. Gisbert, Almeyras et Combes. Ce dernier lui
6criratreize ans plus tard :
MON CHER MONSIEUR LEON,

J'ai kti tres sensible k votre bon souvenir et j'ai desire de
vous le dire et de vous en remercier. II y a djit bien des
annIes, je ne fis que vous voir et vous connaitre en passant.
Votre souvenir m'6tait restS, pourtant; vous aviez tout ce qu'il
fallait pour inspirer une sympathie durable.
Que de choses sont arrivies depuis treize on quatorze ans
que je ne vous ai vu! vous 4tiez alors tris jeune et c'est sons
les traits modestes et candides d'un enfant que vous m'etes
apparu, toutes les fois que votre souvenir s'est represent6 i
mon esprit. Vous ktes pretre maintenant et professeur de
philosophie et charge de former ceux qui doivent diriger nos
consciences. Que vos fonctions me paraissent grandes et tlevies! Mais je n'ai pas 6ti surpris de vous en voir de bonne
heure revetu. Celui qui depuis son enfance est toujours resti
fidile aux sentiments religieux de sa famille, acquiert une
sagesse et une maturiti d'esprit pr6coces. L'habitude de la
religion, c'est Phabitude de se replier sur soi-meme, de s'6tudier, de se connaitre ; or, n'est-cepas en apprenant, jeune encore, A se connaitre, qu'on devient homme de bonne heure?
Grace a vos heureux instincts et A 'influence de vos parents
pieux, vous vous etes trourv dans ce cas ; aussi vous voili vite
arrive tres haut, etc., etc.
COMBES.

Revenons as collige d'Albi.
Bien que L6on Forestier ait saute une classe, il
remporte les premiers prix de preminence, de theme,
de version grecque, d'histoire et geographie de la
Grace. 11 s'attribue toujours Ja meilleure part. Ego
sominor leo. I1 guette surtout le prix de thbme latin
et il he leAItche pas facilement; plus tard, ii cultivera
particulierement la langue de l'iglise; il ridigera toujours en latin ses nombreux cahiers de professeur, et
il aura le souci de la propriRt6 des termes et de la
correction des phrases; cela lui donnera quelque droit,
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dans un age plus avanc6, de faire des remarques sur
la latinit6 de quelques-uns de nos livres et de critiquer certaines expressions qui lui paraitront peu
latines.
Parmi les livres qu'on lui donne, je remarque: Rivolution romaine, par Vertot, deux volumes in- 12 ; Histoire
de notre Sauve:fr, un volume in-12, etc.
En quatrieme, du 5 novembre 1837 au 26 aoft i838,
il a pour.r6gent M. Gisbert. La classe ne compte plus
que neuf 6elves. Le succes vient encore couronner le
travail de Leon Forestier et rijouir le coeur de ses bons
parents. II rapporte a la maison paternelle l'Esprit
de FHistoire sous forme de lettres, par Ant. Ferraud,
cinq volumes in-12; PHistoire de France d'Anquetil,
abr6gie par Ant. Caillot, deux volumes in-12; les
Merveilles de la nature et de fart, par M. de Marlks,
(Asie), deux volumes in-I2, et des Lettres sur l'Italie,
par Dupaty (corrig6), un volume in-12. Ce dernier
ouvrage lui fait d6sirer de voir la terre classique des
arts; il ne pourra satisfaire ce desir que longtemps
plus tard, en i881, lorsqu'il accompagnera M. le Sup&rieur g6neral & Rome. M. Forestier a donne dans les
Axaales une relation de ce voyage. Le style est simple,
sans pr6tention, il t6moigne de la bonne formation
reCue; les d6tails sont precis, nets, sans inutilit6.
Le 29 octobre i838, L6on Forestier entre en troisiime; son Bulletin scolaire de cette 6poque constate
qu'il est 6elve externe. C'est M. Fraysse qui est son
regent de lettres,M. Bourdon de Saint-Amans, son r6gent de sciences math6matiques. Le 27 aoft 1839, il
excite encore I'admiration des Albigeois qui lui voient
d6cerner les couronnes les plus honorables et on lui
donne comme recompenses des livres fort s6rieux.
Tous les livres qu'on donne a Leon Forestier sont de
nature non a I'amuser, mais A l'instruire et a le faire
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r6flchir. La lecture jone un r6le trýs grand dans la
formation du jeune homme; M. Forestier n'ayant lu
que des livres graves ne pouvait tre que grave.
Le voici en .seconde, la classe d'humanit6s. II a
pour rigent de lettres M. Crouzet et pour rigent de
sciences geom6triques le meme M. Bourdon de SaintAmans, dont le nom, cette annke, est suivi de la mention licenci6 is sciences. Quatre premiers prix, sans
compter les autres mentions, attestent i tous que le
jeune Albigeois ne se reliche pas dans son travail.
Pendant les vacances, il savoure les curiosites de la
Chine et il fait en imagination toutes sortes de voyages
autour du monde. Nous ne savons pas si l'Histoire des
naufrages cdibres qu'on lui donna comme ricompense
l'int6ressa beaucoup. II est permis d'en douter, vu son
temp&rament positif. Les naufrages n'ont jamais 6t6
prevus dans les riglements minutieux de M. Forestier,
*et,cependant, il en a essuy6 an ou presque, dans son
-voyage en Orient (x883) lorsqu'il fit la travers6e de
Varda i Constantinople sur la mer Noire. Mais c'est
une exception et jamais plus M. Forestier ne fat agit6
-comme cette nuit-lg.
En rhitorique, il compte dix-sept compagnons dans
sa classe. 1 a encore le prix de pre6minence, mais ce
n'est pas sans difficult&.
Une petite note, ajoutie au palmares, par le jeune
Leon Forestier montre, a la fois, le soin qu'il avait de
bien tenir ses comptes et pent-Atre assi une petite,
toute petite pointe, non pas de jalousie, mais d'amour
ardent de la justice. Voici.cette note : c Le prix de
preeminence (je I'ai eu) ex aequo arec Saussol, d'apres
ma maniire de compter, car, de fait, on ne m'a donn6
que le second. , 11 n'y a pas de plainte, it n'y a
-qu'une constatatioa. C'est le M. Forestier de toujours,
minutieux, pointilleux, integre, droit, juste. IYautres
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prix et accessits viennent attester qu'il a bien profite
des legons de M. Leques, son r6gent de lettres, de
M. Buc, son maitre d'italien, de M. Vieules, son professeur d'histoire et de M. Bourdon de Saint-Amans,
son regent de math6matiques sp6ciales. Les vacances
de 1841 sont employees i lire Plutarque et les Scelta di
alcune commedie, di Goldoni.
En philosophie, du 5 novembre 1841 au 30 aout 1842,
c'est un triomphe complet ; non seulement Saussol ne
lui dispute plus le prix de pr66minence, mais le jeune
Leon Forestier atellement pris lesdevants, qu'il obtient
tous les premiers prix. M. I'abb6 Roques, son regent
de philosophie, lui d&cerne le premier prix de pr6eminence, le premier prix de dissertation franqaise, le
premier prix de dissertation latine.
Nous avons encore les cahiers de philosophie de
Leon Forestier. Il est int6ressant de lire ce qu'on enseignait alors (1841-1842), aux jeunes gens des lyc6es
et colleges de I'•tat. Les id6es, en general, sont saines;
il y aurait bien quelques reserves a faire sur I'union de
1'me et du corps, sur I'origine des idWes; on remarque,
sans doute, quelques critiques A l'adresse de la scolastique, quelques eloges exag6rbs de Descartes, mais
on est heureux de trouver une m6taphysique tres d6velopp6e, oi Kant est pris a partie et fortement critique,
une thiodicee presque conforme A la philosophie de
saint Thomas. II y a des chapitres tres bien faits sur
Dieu necessaire, infini dans ses perfections, souverainement ind6pendant et tout-puissant, immuable, infiniment intelligent, spirituel, libre pour ses operations
ad extra, infiniment heureux, etc., etc.
La logique qu'on a enseign6e a Leon Forestier est
parfaite; elle dut plaire singulibrement A son esprit
m6thodique et contribuer puissamment a 1'affermir
dans ses idies bien enchaindes. La psychologie est un
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peu vague. La morale est celle qu'on trouve dans les
Ethiques enseignbes actuellement.
Ind6pendamment de ses cahiers de philosophie,
nous avons les questions de philosophie qui lui ont etC
posies et les sujets de dissertations soit franqaises, soit
latines qui lui ont 6te donnes.
Pour le r6compenser de ses succes, on lui donna
l'Essai sur les vrais principes de l'abb6 Gerard, trois
volumes; l'Usage etl'Abus del'espritphilosopkiqueduraxt
le dix-huitiime siecle, par Portalis, et enfin les Essais
sur les rapportsprimitifs qui lient ensemble la philosophie et la morale, par Bozzelli.
I1 est peu probable qu'il ait eu le temps de lire ces
volumes, car pendant les vacances il prbpara son examen du baccalaureat es lettres qu'il subit brillamment
a Toulouse.
Aussi le principal du college d'Albi, dans I'avis qui
se trouve a la derniere page du palmares, fait ressortir
que ccla force des etudes classiques vient d'etre constat6e par le succes presque inoui de nos jours que les
cinq candidats du college (dont M. Leon Forestier)
viennent d'obtenir aux rigoureuses epreuves du baccalaureat. n
En m&me temps qu'il etudiait la philosophie, Lkon
Forestier s'adonnait avec ardeur aux sciences mathematiques et naturelles. Nous avons ses cahiers d'algebre, de geomitrie, de trigonometrie : on voit qu'il
a pouss6 assez loin ses conriaissances sur ces matieres;
le soin avec lequel il fait les figures destinees aux
demonstrations des theormmes montre le goft qu'il y
prend; tout est net, propre. On ne s'tonne pas que
dans la classe de mathematiques sp6ciales, son regent,
M. Enjalbert,lui ait d6cerne le premier prix d'algebre,
de statique et de trigonom6trie.
Pour ce qui est des sciences naturelles qui compre-
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naient la physique, la chimie et l'histoire naturelle
proprement dite, il ne nous reste plus que ses cahiers
de physique. Que la physique de 1841-1842 parait
diffirente de celle de 1918! Quand on lit dans M. Forestier ces longues theses sur les proprikt&s g6enrales
des corps et sur les agents auxquels ils sont soumis,
on se croirait presque au moyen atge. Cependant, on
voit tous les principes d'oui nos savants ont tire les
conclusions en leurs innombrables inventions modernes.
Les theses sur I'attraction, la pesanteur, le calorique,
le magn6tisme, l'electriciti et le galvanisme pr6sentent un intir&t particulier; on devine toutes les applications qui vont sortir de la. Leon Forestier avait
si bien 6tudid ces matiires que l'annie suivante, le
6 mai 1843, alors qu'il faisait son s6minaire interne,
ses superieurs 1'obligErent a se presenter au baccalaureat es sciences h Paris et ses reponses et ses compositions lui obtinrent le dipl6mc de bachelier es sciences
que lui decerna M. Villemain, pour lors grand maitre
de l'Universite.
Disons en passant (cela va de soi) que nous avons
encore les deux parchemins qui constatent le double
succes de Leon Forestier.
En resume, notrejeune homme a fait de fortes etudes
secondaires, couronnees par de brillants succes, particulibrement la derniere annie, oi il eat tous les premiers prix de sa classe.
Sa conduite fut a la hauteur de son travail. Ce ne
fut pas sans m6rite; il constate lui-meme que le milieu
itait dangereux, qu'il y avait des condisciples mal&difiants; il avoue que, s'il n'a rien perdn de ses habitudes chritiennes, c'est que Dieu l'a soutenu et pr6serr. . II rend graces en particulier d'avoir &tC nommi
sacristain; fonction qu'il aimait h remplir et qui le
s4parait, pendant les offices, de ses camarades, par-
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fois dissipes; c'est 1M, disait M. Forestier nonag6naire,
c'est Ii que j'ai appris a dire avec le Psalmiste : quam
dilecta tabernaculatua, Domine virtutum. Nous aurons
occasion de revenir sur sa devotion pour le saint
Sacrement et de faire remarquer qu'elle fat exceptionnelle et qu'elle ne fit que croitre d'annie en anne.
CHAPITRE III
SA VOCATION.

SON

DEPART

D'ALBI. SES

RELATIONS

AVEC SA FAMILLE

Pendant qu'il poursuivait ses etudes, le jeune
Lion Forestier se demandait quels 6taient les desseins
de Dieu'sur lui. Un fait qu'il rapporte longuement
vint lui faire toucher du doigt la fragilit6 de la vie:
deux hommes faillirent se noyer dans le Tar; ii
assista impuissant aux pbripities de ce tragique f6vnement; il ne pouvait que prier pour eux pendaat
qu'ils se dibattaient; il avoue c qu'il fut saisi d'ane
crainte et qu'il pria avec une ferveur telle qu'ii n'ea a
peut-etre jamais 6prouv- de si grande ,. Ce spectacle
le fit r6fl6chir surla vanit6 des choses humaines; dams
les s6ances prolong6es qu'il faisait aux pieds du saint
Sacrement, il se sentit appelk par Dieu a 6tre pr&tre.
u Mais j'avais horreur du monde, le ministtre dans
une paroisse ne me souriait pas n; que faire? Or, les
Lazaristes dirigeaient alors le grand s6minaire d'Albi
et tous les dimanches Lion les voyait aiux offices de la
cath6drale. « J'ai 6t6 frappe de la tenue des directeurs:
a VoilA, me suis-je dit, des hommes heureux; ils soat
e adonnes a la pi6te et i la science; je voudrais lear
c ressembler. » Pendant quelque temps, j'ai prii Dieu
de m'6clairer et, apr.s mures reflexions, j'ai ounert
mon cceur A mon confesseur et lui ai dit que je im
sentais porth a &tre Lazariste. A 1'instant, sans la
moindre hesitation : " Oui, mon enfant,, m'a-t-il dit,
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u oui, c'est 1, que le bon Dieu vous appelle. , Dis ce
moment mon avenir etait fixe. II fallait prevenir mes
parents; j'ai pri6 mon confesseur de leur en parler; il
a bien voulu s'en charger, ce qui 6tait d'autant plus
convenable qu'il 6tait leur confesseur. Quelques semaines apris, mon pere me dit.sur un ton grave et
triste: ccT veux done nous quitter! Si tu veux faire
a mourir ta mere, tu n'as qu'i executer ton projet! » A
ces mots, j'ai verse un torrent de larmes, et, sans rien
r6pondre, je me suis retire dans ma chambre. Je pleurais, mais je sentais que Dieu me fortifiait pour faire
sa volont6, coite que coite. Je n'ai done pas et6
6braniC, et j'ai espr6 que Dieu saurait bien tout
arranger. Ma confiance n'a pas 6t6 trompee. Ma bonne
mere s'est r6signee et elle a &t6plus tard tres heureuse
de m'avoir donn6 a saint Vincent. Bien souvent, je me
suis servi de cet exemple pour diriger ceux qui craignaient de faire de la peine a leurs parents en rentrant
dans une communaute. Ma vocation etant decidie, je
me suis mis en rapport avec le venerable M. Harrang,
supbrieur du grand s6minaire, et I'ai prie d'adresser
ma demande d'admission au Supirieur g6n6ral, repr6sent6 alors par M. Poussou, vicaire general. Apres
avoir recu la r6ponse, j'ai fait mes preparatifs de dpart. Bien des larmes ont &etversbes, mais Dieu m'a
accord6 la grice de faire gne6reusemeut mon sacrifice.
Toutefois, j'ai df soutenir unterrible assaut livr6 par
les sentiments de la nature; la nuit qui a suivi mon
depart de Toulouse, oi mon pire m'avait accompagn6,
j'ai 6prouv6 quelques moments de tristesse, d'angoisse;
je me disais: « J'Ptais si heureux dans ma famille! que
a sera I'avenir? c'est l'incertain. , Et je me suis mis &
pleurer. Mais bient6t je me suis ressaisi, et Dieu a
bien voulu me donner force et confiance. Oh! Deo
gatias!_
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Avant de suivre notre jeune siminariste a la MaisonMere, disons un mot des relations que M. Leon Forestier a gardees avec sa famille; elles ont et6 de tout
point conformes a l'esprit de saint Vincent. Sans doute
il est retourn6 chez lui dans certaines circonstances;
mais il ne l'a jamais fait de lui-m&me; tant6t c'est son
frire Charles qui demande pour lui cette permission;
tantot c'est son pere qui profite du passage du
P. Etienne a Albi pour solliciter cette grace ou bien
qui 6crit a Paris, et M. Leon Forestier se voit adresser
une lettre du secr6taire g&n6ral, M. Salvayre, qui
1'avertit que M. le general fait droit a la demande de
son pere. M. Leon Forestier a &6t sollicit6 plusieurs
fois de faire des demarches lui-meme; tant6t on allegue
un bapteme, un mariage, une cinquantaine, une mort;
on lui insinue que: c Les Messieurs du Seminaire m'ont
assure que tu obtiendrais facilement l'autorisation. On 1'encourage en lui disant que ccquelques Messieurs
du S6minaire se disposent a aller passer quelques jours
dans leur famille n. M. Leon Forestier fait la sourde
oreille; aussi s'attire-t-illuelques r6primandes un peu
fortes; citons deux extraits de lettres : le 28 mai 1852,
son pere lui ecrit : , Nous avons vu avec bien de la
peine que malgr6 le desir que nous t'avions manifeste
de venir nous voir et t6moign6 la satisfaction que nous
en aurions 6prouv6e, tu n'aies pas fait la moindre demarche pour lever les obstacles qui pourraient s'opposer a ton voyage. Avec une volont6 un peu plus
ferme et une petite concession a la rigueur des rgglements auxquels je suis cependant loin de te blamer
d'en etre le scrupuleux observateur, tu aurais pu nous
procurer cette douce consolation; mais enfin puisque
le Seigneur en dispose autrement, il faut nous r6signer a sa sainte volont. ), L'ann6e suivante, 3 octobre x853, le ton est plus s6vere encore : a Nous avons

-

866 -

6tW tellement contraries par ton refus de venir passer
ces vacances avec nous, que je pris aussit6t la r6solution de ne plus t'6crire, ain de te faire sentir ce que
c'est que d'etre priv6 de nouvelles de ses parents.
Mais rancune de pere ne peut r6sister aux effusions de
l'amour paternel, malgre I'indiff6rence que tu nous
timoignes en ajoutant au refus de venir nous voir
celui de nous 6crire. n
Ici, I'amour paternel avengle le respectable pere de
M. Forestier; son fils n'est pas indifferent, tant s'en
faut, il est au contraire d'une tres grande tendresse
pour ses parents et il leur 6crit de temps en temps; il
aime ses parents de l'amour spirituel que nous recommandent Jesus-Christ et saint Vincent.
Dans plusieurs circonstances meme, soit 'a skminaire, soit plus tard, il se reproche de trop penser a
sa famille, de leur &crire-trop souvent; quand il lear
6crit, c'est ordinairement pour les consoler dans leurs
peines, pour leur parler de Dieu, pour les encourager,
pour resondre des cas de conscience; il est 1'oracle et
le pontife de la famille; on # un grand respect poar
lui, on sollicite toujours ses priires, on lui demande
quelques mots de consolation; on admire son impar-

tialit6, sa droiture, sa sagesse; on a confance dans sesluminres, dans sa prudence: a J'ai lu, relu tes deraiires
lettres, lui 6crit son frere 9mile, elles sont pleines
d'affection, admirables de dbsint6ressement; nous
savons tons que toi, cher abbe, tu jones parfaitement
dans nos accords et transactions le rdle de ministre de.
la justice. Tu as la balance en tes mains et nul ne
doute de ta perspicaciti, encore moins de ta d6licatesse. , Citons quelques extraits; ils vaudront mieuxque toutes les appreciations. M. Forestier apprend
en 1862 que son pere, faisant son testament, a l'intention d'avantager un de ses freres; il craint que cela ne
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mette un pen de brouille dans la famille; ii se d6cide
a Ccrire une lettre qui est admirable de fermet6, de
respect, de desintiressement, de precision, de delicatesse. 11 prend des pricautions oratoires : t Maintenant que tout nous fait esperer que Dieu voudra bien
vous conserver longtemps. n II fait des concessions :
u Vous pouvez 6tre frapp6 de plusieurs raisons tris
graves pour accorder a £mile certains avantages. ) II
en montre cependant les grands inconvinients; ii
obvie a tout par son desint&ressement : a Si vous
voulez accorder une preference a notre frere aine,
veuillez prendre sur ma portion le quart de ce qui me
reviendrait et ne retranchez rien de ce qui pent revenir
aux autres. u II indique la cause de son intervention:
c Vous ne verrez dans la demarche que je fais que le
d6sir d'eviter m&me le danger de toute division, de
tout froissement, de tout sentiment. n II termine par
cette phrase : a Je me tiens parfaitement tranquille,
comptant sur votre sagesse. Je ne desire nullement

connaitre vos intentions. j De telles lettres miriteraient d'etre citees comme modele dans an recneil
6pistolaire.
Dans une autre circonstance, on recourt a lui pour

un cas embarrassant : Adrien, son jeune frere, a 6crit
a ses parents qu'il vent entrer en communaute, mais il
h6site entre deux congregations, celle des Lazaristes
et une autre; il prie son phre de trancher la difficult6.
Embarras du pere; tout naturelement, on recourt a
Leon. Voici la r6ponse int6grale; elle nous fera connaitre notre digne confrere tel qu'il est.
Grand seminaire de Tours, le x8 aoft I856.
. Maris Immaculde
/. M. J
MON CHER PERE,
u Je ne m'attendais nuiement A la nouvelle que vous
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me communiquez. Adrien ne m'avait jamais fait part
de ses intentions, et je ne soupqonnais meme pas que
cette grande affaire fit A l'6tat de projet dans son esprit. Quand j'ai lu votre lettre, mes yeux se sont remplis de larmes, larmes d'attendrissement en voyant la
peine que vous 6prouvez, et, je ne vous le cacherai pas,
larmes de joie en pensant aux nouvelles b6nedictions
que Dieu donne a la famille. Car, n'en doutez pas, Dieu
rbcompensera au centuple ce que vous faites pour lui;
il ne se laisse jamais vaincre en g6nerositi, et s'il ne
laisse pas sans r&compense la plus petite aum6ne, que
ne vous donnera-t-il pas en retour de ce que vous lui
offrez aujourd'hui?
u La vocation d'Adrien est done l'annonce de prbcieuses graces que Dieu vous reserve.
t Nous, nous aurons le merite d'un sacrifice, et vous,
vous aurez le m6rite de deux. Confiance done, et resignation a la volonte de Dieu.
c Mais je n'insiste pas l-dessus; ia promptitude avec
laquelle vous avez donn6 votre consentement est une
preuve que vous &tesentierement resign6, et que vous
avez offert & Dieu, d'une maniere bien chretienne, le
grand sacrifice qu'il vous demande: Et, permettez-moi
de vous le direje vous en filicite. Soyez done rassur6
pour l'avenir, c'est Dieu qui donne la joie, Ie bonheur,
la prospirit6, la consolation; il a promis de rendre
heureux dans leur vieillesse ceux qui lui font I'aumbne,
et vous, vous lui aurez donnC en aum6ne ce que vous
aviez de plus precieux.
K Apres avoir lu votre lettre, j'ai r6cite un Memorare
pour remercier la sainte Vierge et lui demander ce que
je devais faire. Je crois qu'il est mieux que je n'&crive
pas a Adrien. Je respecte et j'approuve la r6serve qu'il
a gardbe a mon 6gard; ce n'est pas, en effet, auprs de
ses parents qu'on dolt aller chercher des lumibres pour
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decider sa vocation reiigieuse, et je vous avoue que, si
j'avais 6t6 consult6, j'aurais pr•f6rb m'abstenir.

a Cette abstention que j'aurais pr6firbe, si j'avais
kt6 consult6, je la crois encore necessaire, des lors que
tout n'est pas d6cid6. Tout ce que je puis faire, et ce
que je fais volontiers, c'est de vous dire franchement,
et devant Dieu, ce que je pense. Si cela vous convient,
vous pourrez le communiquer a Adrien. Tout sera alors
selon l'ordre: Vous aurez &et consulte, et vous r6pondrez. - Voici done ma maniere de voir. J'ai pr6f6r6 pour
, et bien loin de m'en
moi les Lazaristes aux .......
repentir, je m'en r6jouis tous lesjours de plus en plus.
Pourquoi? I* parce que j'ai trouv6 dans la famille de
saint Vincent tout ce que je pouvais desirer sous tous les
rapports; 2* parce que les Lazaristes tichent de faire
leur salut a petit bruit, et de travailler a la gloire de
Dieu d'une manibre cach6e, mais solide. C'estla le caractere distinctif de leurs oeuvres soit en France, soit
k 1'6tranger. Nos Missionnaires nous font connaitre le
bien qu'ils font; ils citent des chiffres; tant d'abjurations, tant de baptemes d'adultes, tant de communions,
et ce relev6, qui le plus souvent n'est pas publi6 dans
les Annales de la propagatioa de la foi, me montre

qu'ils font beaucoup de bien, quoique le monde n'en
parle pas. En France, le bien se fait aussi sans eclat.
He bien! j'aime cela. Nous n'occupons pas les grandes
chaires de France; nous ne faisons pas d'ceuvres 6clatantes, et c'est ce qui est cause queje puis mieux profiter des faibles talents que Dieu m'a donnes; 3* je
pr6fere notre petite Compagnie, parce que son gouvernement est tout paternel. Avant de placer un sujet,
on consulte ses goats, ses attraits; je l'ai moi-m&me
6prouv6; comme il y a chez nous toute sorte d'oeuvres,
on pent toujours 6tre place selon ses disirs.
" Voila pour ce qui me concerne; mais ce qui me va
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le mieux pourrait bien ne pas convenir a un autre, ainsi
done n'insistez pas trop aupres d'Adrien pour l'influencer dans son choix, et laissez le libre dans sa determination. S'il a une preference bien marquee pour
les ... qu'il suive son attrait, mais si comme il le semble,
cette preference n'est pas bien prononc6e, et qu'un
simple d6sir de votre part suffise pour le determiner
a entrer dans une autre Congregation, vous pouvez bien
lui exprimer wotre d6sir. Dans le cas d'une pareille hesitation, la volont6 des parents peut etre regardee
comme une marque de vocation.
~c Vous m'engagez a aller vous voir; cela m'est entierement impossible. Je prepare une retraite que je
dois pr&cher seul au 3 de septembre et sur dix-sept instructions i faire, je n'en ai pr6pare que cinq ou six.
c D'ailleurs je suis bien aise de me tenir en dehors
detoutes les d6marches que vous ferez aupres d'Adrien.
Je veux que, s'il vient chez nous, ce soit le bon Dieu
qui l'ait conduit, et non pas moi qui l'aie attire.
, D'ailleurs je prierai d'ici, ce qui est le plus utile
pour que tout se passe selon la volonte de Dieu : je
prierai et je prierai de tout coeur. Je vous engage a en
faire de meme. Je recommanderai cette affaire d'une
maniere generale et sans aucun detail aux priires de
M. Dupont. Je vous embrasse avec d'autant plus d'affection que je sens que vous &es plus dans la peine.
a Allons bon courage, que maman se console...Dieu
n'oubliera pas qu'elle lui a donn6 deux fils.
Leon
U
FORESTIER.

c P.-S. - Vous d6sireriez peut-&tre quelque chose
de plus positif dans ma r6ponse et savoir au juste ce
que je pense. Dans ce cas, je vous dirai que, d'apris
la connaissance que j'ai d'Adrien, je crois que les Lazaristes lui iront mieux que les ... II a vu de pres les
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confreres, il connait nos mis&res, mais il en trouverait
au moins autant partout ailleurs.Je m'6tais propose de
ne pas vousparler de ce que je vaisajouter, mais enfin,
je ne crois pas inutile de vous le dire. Les ... ont beaucoup de defections. De brillants sujets les out quittis;
nous avons a Tours trois anciens ... qui, apres avoir fait
les vceux, se sont retires. Ils sont 6difiants. Cela me fait
trembler. Sans doute toute Congregation iprouve quelques d6fections; mais je sais de source certaine que
les... en eprouvent trois fois plus que nous. Cela n'est-il
pas de nature a inspirer quelques craintes?
(( Lon FORESTIER. w
11 faudrait encore citer ta lettre de consolation qu'il

&crita ses parents lorsque Adrien part pour le Chili
ind6pendamment des considerations justes, des riflexions solides, de sa prudence, de sa sagesse, on y
verrait ce qu'on serait tent6 de ne pas soupconner, le
coeur tres affectueux de M. Forestier; mais c'est surtout quand il a perdu sa mire et qu'il annonce la triste
nouvelle a son frere Adrien que I'on voit clairement
tout ce qu'il y avait d'affection tendre et forte, naturelle et surnaturelle dans cet homme a Fapparence un
peu froide. It n'annonce pas la nouvelle du premier
coup; il y prepare son frere par des nuances extr6mement delicates, il a des sous-entendus qui laissent
deviner la chose et quand il a suffisamment menagd la
doulenr de son frere qu'il prevoit tres forte, if a une
phrase qui r.vele Fissue avec la precision qui ne manque
jamais et avec la delicatesse d'un fr're: Charles esp6rait pouvoir se rendre sur les lieux pour recueillir le
dernier soupir d'une si bonne mere; il n'a pas eu cette
consolation. Tout avait 6t6 consomm6 Aone heure moins
cinq minutes, mardi 3 avril. ChOre mire! comme elle
6tait bonne, pr6venante, d6voube, mais surtout profon-
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dement et pratiquement chritienne! Depuis quelque
temps elle 6tait plus pieuse encore qu'autrefois.
( Chere mkre! comment ne pas la pleurer! mon cher
Adrien! nous ne pouvons qu'adorer les desseins de
Dieu et nous soumettre a sa volont6 sainte.
t Elle nous a precedes; elle nous a montri le chemin
du ciel non seulement par ses exemples, mais par le
spectacle d'une mort pricieuse aux yeux de Dieu.
c( Moriauranirmamea morte justorum; miritons pour
nous tous une si bonne mort. n
M. Forestier continue sur ce ton pendant quatre
pages; avec la precision qui le caracterise, calculant
que sa lettre arrivera vers le r" juin, il dit a son frere
qu'il se charge de prier tout spkcialement pour sa mere
jusqu'a cette 6poque. « A partir de cette date, je
compterai un peu sur toi. n Il termine ainsi :
" Adieu, cher Adrien; nous sommes bien iloignis,
mais maintenant nous sommes comme rapprochis parce
que nous sommes unisaux pieds de la croix. Dieu nous
frappe; mais reconnaissons-le, si notre peine est si
grande, c'est parce que Dieu nous a donn6 des parents
si vertueux, si admirables. Enfin, du courage, nous ne
sommes ici-bas qu'en passant. Au ciel, les affections
seront & l'abri de toutes ces peines. C'est li que nous
nous reverrons pour ne plus nous s6parer. » - Lion.
Nous ne pouvons prolonger dp telles citations; disons, en terminant le chapitre des relations avec sa
famille, que M. Forestier se preoccupe du salut de ses
parents; il recommande son frere, professeur de lyc6e,
aux aum6niers de ces 6tablissements; il profite des
anniversaires, des fetes de famille pour glisser de
bonnes paroles; ajoutons qu'il ne didaigne pas de badiner quelquefois, surtout avec son frere ain6 et qu'il
ne laisse pas de lui donner quelquefois des lecons de
grammaire, qui sont du reste bien acceptees, comme le
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constateson pire, le 5 decembre 1853.«clmileteremercie
de lui avoir releve l'amphibologie d'une phrase de sa
lettre. II profitera de ta leconet aura le soin A 1'avenir
de bien appliquer les pronoms au sujet auquel ils se
rapportent. )
On le voit, la famille de M. Forestier est une famille
pieuse, honnete, bien unie; il a fait un grand sacrifice
en la quittant; il lui a toujours gard6 une profonde
affection tout en 6tant aussi obeissant que possible aux
recommandations de saint Vincent.
CHAPITRE IV.

-

PARIS. -

LE SEMINAIRE INTERNE

(1842-1843)

Dans la premiere quinzaine de decembre, Leon
Forestier arrivait a Paris, rue de Shvres, 95; c'6tait,
d'apris les papiers qu'il diposa au secretariat d'alors,
un jeune homme aux cheveux bruns, aux yeux roux,
front rond, bouche moyenne, visage ovale, taille
I m. 625.
La Maison-Mere n'6tait pas en 1842 ce qu'elle est
en 1918. Quand on entrait dans la cour d'honneur, on
trouvait a droite, a la place des parloirs actuels, la cuisine, une d6pense oi les pr&tres venaient d6jeuner
debout et le r6fectoire qui occupait la place de la salle
des Reliques.
Au-dessus de la porte d'entr6e, la oh se trouve
actuellement la procure g6n6rale, logeaient M. Aladel, assistant de la maison, et M. Grappin, directeur
des Filles de la Charit6.
A la place de la chapelle de la Passion, on voyait
les parloirs. La chapelle n'avait pas encore ses bas
c6t6s et les tableaux du frere Franqois qu'on voit
actuellement aux tribunes se trouvaient dans l'unique
nef en bas, entre les colonnes.
Les salons rouge et vert existaient; mais ce dernier
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servait de salle de recreation a MM. les prctres, quand
il pleuvait ou en hiver. La salle du premier etage qui
sert actuellement pour le conseil des assistants 6tait la
chambre du vienrable M. Le Go, directeur du seminaire interne; le secretariat qui etait a sa place actuelle
renfermait les appartements de M. 9tienne qui cumulait les fonctions de secr6taire et de procureur; il 6tait
aide pour lors par M. Jacques Perboyre, qui n'etait
pas pretre. L'escalier qui part de la sacristie pour
monter au stminaire n'existait pas: a. sa place, an rezde-chauss6e, 6tait un debarras pour la sacristie qui
etait A la meme place qu'actuellement, mais s6paree de
la chapelle par la continuation du corridor; au premier,

a Ia place de ce meme escalier etait la chambre de
M. Bausil, sons-assistant de la maison. La salle de
theologie actaelle servait de salle d'oraison; au-dessus
&taitla salle de thiologie an second et la salle des
exercices du s6minaire an troisiime. A la place du

r6fectoire actuel, il y avait 1'infitmerie oiu logeaient
quelques v6n6rables confreres, survivants de I'ancien Saint-Lazare; an-dessus de cette infirmerie, par
cons.quent dans notre salle d'oraison actuelle, on

voyait la bibliotheque.
Tous ces details ont

,etrecueillis de la bouche de

M. Forestier A differentes 6poques, particuulrement
par M. Sackebant et M. Bretaudeau en IgoS.
Le 93 de la rue de S:vres 6tait louj; le 97 n'etait
pas encore achete.
Le personnel de la Maison-Mare n'etait pas nombreux. M. Nozo avait donn6 sa d6mission de Superieur
general, le 2 aoit I842; ii ne r6sidait plus 95, rue de

Stvres; il y venait cependant diner quelquefois.
M. Pousson tait pour lors Vicaire genlraL
Bien que M. Le Go eit le titre de directeur du sn6minaire interne, il n'en exercait cependant pas les fonc-
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tions et toute la charge retombait sur M. Martin Pierre,
sous-directeur. En m&me temps que M. Forestier, il y
avait au s6minaire : MM. Husson, Sudre, Gadrat,
Najean, Delaplace (futur eveque de Pekin), Mallet,
Dufour, Sipolis et d'autres moins connus.
Parmi les 6tudiants qui se trouvaient alors a la
Maison-MWre, les plus celkbres 6taient : MM. Baduel,
Chinchon, Bernard Peschaud, R6gnier, Berger, D6mont, B6nech, Dequersin, Nicolle Antoine, etc.
u Des ma retraite pr6paratoire, 6crit M. Forestier,
je me suis donn6 tout entier a Dieu; d'ailleurs, tout
etait de nature a m'y porter; c'6tait la premiere fois
que je faisais une retraite et je comprenais que, pour
r6pondre aux desseins de Dieu, je devais disormais
mener une vie plus parfaite. Quand j'ai 6t6 recu au
s6minaire, j'ai 6prouv6 une joie indicible; je me suis
trouv6 comme dans mon centre et il m'a &6t facile de
profiter des graces si precieuses qu'on recoit pendant ce
temps d'ipreuve. J'ai tach6 de devenir plus doux, plus
humble, plus mortifi6 et surtout de bien prendre l'esprit
de saint Vincent. ) Cette dernibre phrase r6sume bien
tout le travail de M. Forestier pendant son seminaire.
II a cherckhi &tre plus doux : il parait qu'il avait
besoin de faire des efforts a ce sujet; la nature ne
l'avait pas doue d'un caractire aimable; c'est le sujet
de ses regrets perpetuels et il en gemira jusqu'a la fin
de sa vie; mais il ne se contente pas de g6mir, il lutte,
il combat; il cherche a briser la rigueur de son caractere; il s'encourage (( 6tre plus ouvert, plus parleur,
plus complaisant, plus affable, parce que cela est tres
important pour reussir dans les emplois ; ne pas faire
de reproches aux autres, parce que cette habitude
forme un caractere acariitre; a montrer un visage plus
doux en parlant aux autres, parce que le contraire pourrait lui nuire beaucoup plus tard ». H6r.s ! il n'y riussit
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pas completement et de longues annees encore, il prendra cette pratique : u Etre plus doux. Combattre les
sentiments d'aigrear. Avoir an air plus ouvert. N'&tre
pas si sombre. N'etre pas si froid, si taciturne, si
insouciant, Eviter la m6lancolie, la tristesse. Attaquer
hardiment les ressentiments, les irritations, les froideurs, les antipathies. Ne pas parler d'une maniere
raide, seche. Etre plus pr6venant. Ne pas me mettre
en colere. Etre gai, riant. N'etre pas trop grave. Ne
pas soutenir mon opinion avec trop de vivacite. n Ces
resolutions se trouvent a chaque page dans les icrits
que nous avons conserv6s. II se rend compte du defant
de la cuirasse : ( Convaincu que les defauts de mon
caractre sont un grand obstacle i ma sanctification et
an succis des fonctions, je prends la r6solution de
m'en corriger. Ces d6fauts sont une trop grande attache a mon jugement, an esprit mordant qui me porte
a faire des plaisanteries piquantes, blessantes mame
et a faire des reproches avec humear, un extirieur qui

annonce trop de reserve, pas assez de laisser aller,
d'expansion. Le principe de tous ces difauts est. une
trop grande concentration en moi-m&me, en tout et
pour tout, par rapport a Dieu, par rapport a moi, par
rapport aux autres. a M. Forestier a done d6clare la
guerre a son caract&re; la guerre ne cessera pas et il
mourra les armes a la main; il n'a peut-tre pas terrasse completement son adversaire: mais il n'a pas et6
terrassi par lui; il a tenu bon et jusqu'a l'ge le plus
avanck, il s'est dress6 comme le petit David devant le
grand Goliath, is somine Domini. Cette lutte, dont on
voit les d6tails dans ses cahiers de r6solution que nous
avons conserves integralement de 1842 i 1912, est extr6mement int&ressante et elle nous permet de ranger
notre cher confrere parmi les vaillants qui oat combattu sans reliche le bon combat.
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La douceur est cousine de I'humilit6 : ]'ai tdchi,
dit M. Foresticr, d'etre plus kumble. Ici il nous semble
qu'en plus des efforts, il y a eu le succes. Nous avons
it6 frappi en lisant jour par jour, mois par mois,
annie par annie, ses cahiers de resolutions, de m6ditations, de retraites, de communications, de voir les
sentiments que M. Forestier a de lui-meme. Nous
aurons occasion d'en dire quelques mots quand nous
parlerons de lui comme professeur, directeur, superieur. Contentons nous actuellement de ce petit d6tail.
C'est 1'usage au s6minaire de demander i 6tre averti
de ses defauts; les bons s6minaristes prennent soin de
noter ces defauts pour s'en corriger; il y en a peu que
je sache, qui gardent pr&cieusement ce petit miroir oi
la nature n'6prouve pas un plaisir extreme a se contempler. M. Forestier a ecrit consciencieusement tous
les d6fauts dont ii a 6t6 averti par ses freres et directeurs du s6minaire, par ses freres et directeurs des
6tudes, parses directeurs, supirieurs et visiteurs dans
les oeuvres; il a gard6 non moins conscienciensement
ce petit miroir de poche et il y a jet6 les yeux tris souvent, particulierement dans ses retraites annuelles et
mensuelles qu'il.a faites exactement jusqu'ala in de
savie. Les avis gendraux sont bien distingu6s des avis
particuliers; il est inutile d'entrer dans le detail de
ces- remarques, ce serait fastidieux; mentionnons seulement quelques avis qui nous rivelent des usages
anciens : t Ne pas dechirer les aubes lorsqu'on est
indus. (Dans le rite parisien,il y avait a la grand'messe
un certain nombre de clercs qui 6taient indus (rev&tas)de dalmatiques, d'aubes, pour la procession solennelle qui avait lieu avant et apres la messe.) Ne
point faire passer en avant les ailes du surplis, mais
les laisser dans leur position naturelle (on sait que
les surplis au Parisien avaient les manches rejetees
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derriere les ipaules et formant deux esp&ces d'ailes).
M. Forestier a icrit consciencieusement, sur son cahier,
qu'on lui reproche de servir les messes meme quand
ii n'est pas d4signe, de prendre un ton trop elevi a la
lecture de table, de se balancer en marchant, de faire
entendre quelquefois un sifflement semblable celui des
perdrix, de tousser comme s'il appelait quelqu'un, etc.
(Ceux qui ont connu le v6enrable M. Forestier dans ses
dernieres ann6es peuvent constater avec tristesse que
malgre le temps et la bonne volont6, il n'a guire profite de ce dernier avertissement. II est si difficile de
eorriger la nature !)
Qu'on nous excuse d'avoir parle de ces petites choses;
on enseigne an s6minaire que la fid6lit6 aux petites
'choses est la marque de la bonne volonti; on peut voir
par I~ (et c'est tout ce que nous voulons faire remarquer) que M. Forestier avait tres grande bonne volont6
et qu'il ne meprisait pas les avis, les reproches, les
recommandations, qu'il itait humble. II ayait un certain m6rite i cela, car les etudes scientifiques qu'il
avait faites lui donnaient une espece de superiorit6
intellectuelle qui pouvait engendrer quelques pensses
de vanit6; aussi ne cesse-t-il de s'humilier dans ses
oraisons, de se faire valoir les raisons pour lesquelles
les autres lui sont superieurs : il a peu de mimoire,
pas de facilit6 i parler, etc.; il prend souvent la resolution de ne pas parler de ce qu'il connait en fait de
sciences a moins, ajoute-t-il, que cela ne puisse int6resser ou que les autres ne m'interrogent.
Un incident vint encore augmenter son humilit6 en
le couvrant de confusion aux yeux de son directeur. II
fut accuse par ce dernier d'entretenir une correspondance secrete avec un jeune homme du dehors. M. Forestier proteste de son innocence; mais le directeur lui
montre une lettre oui ce jeune homme parle des lettres
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anterieures; or, le directeur n'a jamais vu ces lettres.
La preuve de la culpabilit6 est faite; mais voici que la
Providence vient au secours de M. Forestier qui se
demandait s'il n'allait pas etre chass6 du s6minaire.
Le jeune homme en question devoile l'6nigme en indiquant que les lettres anterieures avaient &t6 adress&es
&Saint-Sulpice ou il pensait que se trouvait M. Forestier. Or, il y avait pr6cis6ment a Saint-Sulpice un abbl
nomme Forestier qui r6pondit aux premieres; dans
l'intervalle, le jeune homme apprit que M. Forestier
itait a Saint-Lazare; il crut qu'il avait passe de SaintSulpice a Saint-Lazare et il lui 6crivit, rue de Sevres,
95, faisant allusion A la correspondance d6jia changee;
d'oi soupcons et accusations du directeurl suffit de
la simple mise au point de ce cas assez curieux pour
rendre a M. Forestier la paix qu'il avait perdue. Notre
confrere en garda toujours un penchant tres prononce
A ne pas voir trop facilement le mal, meme lorsqu'il
semble crever le- yeux; on lui reprochera plus tard
d'etre trop bon, c'est qu'il craignait d'etre injuste, et, ea
effet, quand on n'est pas tres bon dans ses appreciations, on risque beaucoup d'etre injuste. Ce petit incident lui apprit a se d6fier de plus en plus de ses idees,
de ses sentiments, a etre plus humble.
M. Forestier a cultiv6 au s6minaire une troisicme
vertu : la mortification. Ind6pendamment de la grande
mortification de la regle commune qui est la principale
et qu'il a pratiquee excellemment depuis son s6minaire
jusqu'a sa mort, nous rencontrons A chaque page de
son carnet de r6solutions des actes de mortification
extraordinaire. M. Forestier n'a pas pris son seminaire
en badinant, il I'a fait s6rieusement, trop peut-etre,
puisque son directeur lui reproche de vouloir trop ea
faire, le pr6munit contre la volont6 de tout corriger
dans une oraison,lui recommande d'aller bonnement
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avec Dieu, de ne pas se prioccuper s'il ne fait pas
assez bien, de ne pas se tracasser dans ses examens,
de ne pas trop multiplier les actes d'humilit6, les actes
de la presence de Dieu. D'autre part, cependant, il le
met en garde contre I'apathie, la nonchalance; ainsi a
a la sainte communion, il ne vent pas qu'il se laisse
aller a cette espece de contentement qui suit la riception de la sainte eucharistie et qui Ie tiendrait la dans
one beatitude inactive. M. Forestier aime beaucoup la
communion et la communion lui fait beaucoup de bien;
il constate que le mardi soir, moment le plus Cloign6 de
la reception des sacrements, il est plusporti a se relacher; anssi r6serve-t-il i cette soiree la pensee de la
mort; cette pensee du reste a joue an grand r6le dans
la vie de notre confrere; elle le prioccupe; d&s son
s6minaire, il fait des exercices particuliers en vue de
s'y preparer; il ne les abandonne pas dans les oeuvres;
loin de la, il les multiplie.
II a grand desir de bien remplir son office mortifant
de soin de pauvrete; il ecrit qu'il est responsable de
tout ce qui peut perir mal a propos; il veille done
attentivement sur le bien de la Communaut4; les questions de balai, de couverture, d'arrosoirle pr6occupent,
parce que tout cela, c'est le bien des pauvres, c'est le
patrimoine du Christ. 11 se prive de nourriture, il prend
une posture ganante, il ne cherche pas ses compagnons
en r6cr6ation, il mortifie son jugement, sa volonth, son
cceur; c'est un veritable enfant de saint Vincent; il a
bien l'esprit de son pere; il cherche a s'en peintrer de
plus en plus, et c'est la quatrieme chose dent il a poursuivi I'acquisition au seminaire.
Les circonstances penibles dans lesquelles se trouvait la Compagnie augmentent en lui ce d4sir : Ie
26 janvier 1843, deux mois apres son entree au seminaire, MM. Atienne et Aladel partent pour Rome afin
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de faire sortir la Congregation de l'impasse oi elle se
trouve; on fait prier les s6minaristes pour le succes
de leur mission; le 9 juillet de la mýme annie est signe
le dicret d'introduction de la cause du bienheureux
Perboyre; c'est une explosion de joie la Maison-Mere;
on lit et relit le volume VIII des Annales qui est entiDrement consacre & notre confrere martyr; ce qui met le
comble a ce bonheur, ce qui cl6t la periode des peines
et des ennuis, c'est l'Nlection du Tres Honor6 Pere
Etienne, le 4 aoit 1843. M. Foxestier constate dans ses
mbmoires que lorsque lacloche de Saint-Lazare annonca
que nous avions un Superieur geniral, ce fut un soulagement; il semblait qu'un poids 6tait enlev6; tout le
monde avait le pressentiment que la Congregation
allait renaitre; a( nous nous sommes empresses d'aller
lui rendre nos hommages. Tous, l'an apres 1'autre,
par rang de vocation, nous nous sommes mis a genoux
et lui avons baise la main droite. Le bon Pere etait
en larmes, mais son visage respirait la douceur, l'affection. Tous les coeurs battaient A l'unisson et se laissaient aller a la joie la plus vive. C'etait l'horizon de
jours meilleurs, I'aurore d'une ere nouvelle.M. Forestier, pour bien prendre I'esprit de saint Vincent, lit avec int&ret le Recueil des lettres idifzantes
on Anxales que M. Etienne a commence depuis 1834
et les notices des confreres. Cette lecture lai donne le
goat des missions lointaines; il se croit appel6 A aller
en Amerique, an Mexique; son directeur lui recommande de ne pas trop examiner cette vocation, de n'y
pas trop pen3er, de laisscr faire ses superieurs; nous
verrons que ce d6sir hantera longtemps encore M. Forestier soit &Evreux, soit a Tours; en attendant, pour
se dedommager, il prie beaucoup afin que Dieu b6nisse
les travaux des missionnaires, afin que les infidles
soient convertis; toutes les peines, tous les travaux,
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toutes les prieres do mardi sont pour cette fin.
Pendant sa premiere annme de s&6mnaire, M- Forestier a prEche une fois au rifectoire pendant les vacances
de 1843- Nous avons evidemment ce sermon. 11 est sur
I'humilite; c'est un devoir d'un lRtve de seconde; il y
a de la littirature; les philosophes paiens y sont cites.
Nous anrcns occasion de constater que M- Forestier
n'a pas garde longtemps ce genre et que bientbt ses
sermons sont devenns des pieces solides.
Pendant ces m=mes vacances, on allait plus souvent
i Gentilly, deux fois par semaine, et on s'y amusait
bien, temoin ce passage que nous empruntons a une
lettre de M. Martin, sous-directeur dus6minaire interne.
a Nos siminaristes ont fait le scrntin pour d6cerner
les prix promis au commencement des vacances aux

deux qui s'amuseraient le mienx; tons disaient qu'ils
le donneraient a M. Mondon s'il 6tait ici. II aurait en
an joli sifflet d'un son avec un joli petit homme qui
jouait de la cornemuse on. une trompette de 2 sous,

encore une croix d'honneur de 2 liards. Mais il aurait
dfi monter sur le tomberean de Gentilly, le panare
aveugle, et faire plasieurs tours de jardin, dicori et
en triomphe, pricede et suivi de tons les s#minaristes,
qui lui faisaient honneur. Se sont-ils amus6s, ces
bons enfants-a! Les seminaristes nouveaux qui examinent un pen, 6galement ici au commencement, ont
vu qu'on pouvait s'amuser sans crainte. Je crois que
mes 9 sons (c'est la valeur des deux prix) ont fait comprendre pour I ooo francs la sainte liberte de la maison.
Physiquement prise, la depense paraissait 6tre contre
la pauvreth, mais moralement prise, elle a produit
d'heureux effets. Les details de cette lettre ne manquent pas de charme; nous croyons pouvoir dire, sans
jugement timeraire, que M. Forestier n'a jamais eu au
siminaire le prix d'amusement; constatons cependant
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qu'il fait des efforts pour etre plus gai, qu'il y revient
souvent et enregistrons (sans trop y croire) qu'il lui est
arriv6, dit-il, de se dissiper quelquefois et de montrer
un peu trop de lgebret6.
Le i5 d6cembre 1843, M. Forestier terminait sa
premiere ann6e de s6minaire par la retraite pr6paratoire au bon propos. II fait ses m6ditations ce jour-li
sur la pauvret6, la chastet6, l'ob6issance; il cherche &
se ditacher de tout; il s'examine comme le comte de
Rougemont pour voir s'il n'a pas quelque attache; il
ne veut plus tenir a rien; apres avoir bien examin6, il
d6couvre trois petites cordes, trois fils qui l'empechent
d'etre complbtement libre : ii tient a bien faire ses
lettres, a briller dans la conversation et a chercher des

douceurs dans ses oraisons; alors il prend le glaive de
Dieu et il coupe ces liens avec une sainte ferveur et, le

lendemain, 15 d6cembre 1843, il prononce ses premiers
engagements.
CHAPITRE V.

-

ETUDES,

V(EUX, ORDINATIONS

t
M. Forestier, suivant l'usage de cet e 6poque, passa
aux etudes apres sa premiere annee de s6minaire;
meme pendant son siminaire, il avait suivi un cours
oi I'on voyait les trait6s de la religion et de l'iglise.
Tous. ceux qui venaient alors a Saint-Lazare devaient

avoir fait leur philosophie; lorsqu'ils n'avaient pas
satisfait a cette prescription, on les envoyait 6tudier
ces matieres dans un des s6minaires dirig6s par la
Congregation. L'enseignement donni par les professeurs 6tait conforme aux traditions de la petite Compagnie; nous voyons par les notes de M. Forestier que
leur professeur de dogme leur enseignait nettement
I'infaillibilit6 du Souverain Pontife et que saint Thomas d'Aquin etait en honneur. Le professeur de morale etait M. Escarra, qui jouissait d'une grande r6pu-

-

884 -

tation. Les questions de la grace efficace et suffisante,
passionnerent beaucoup M. Forestier; nous en retronvons des &chos soit dans les sermons qu'il prononca
a cette 6poque soit dans les lettres qu'il 6crivait a ses
confreres places dans les ceuvres. Citons ce passage
d'un sermon sur la priere, qui est de 1844: il prouvera
en meme temps la pr6cision et I'inexpbrience du jeune
6tudiant : a La grace plus abondante que Dieu vous
aurait accordee et qui aurait eu infailliblement son
effet (sans aucune ncessite, cependant) vous sera refus&e et vous n'aurez qu'une grace qui,-infailliblement,
n'aura pas son effet. , M. Forestier, professeur de
predication A la Maison-MWre, aurait certainement
blim le jeune pr6dicateur qui se serait avisC de porter
dans la chaire ces manieres de parler riserv6es pour
1'6cole.
Dans ses lettres I M. Najean, Missionnaire en Syrie,
nous retrouvons les memes manieres de parler, cela se
comprend mieux dans une correspondance entre anciens jouteurs, impugnator et propugnator. II y avait
des theses, en effet, et cet exercice, d'apres certains
passages de ses notes, semble avoir en lieu tous les
landis soirs.
M. Forestier, pendant ses etudes, fit beaucoup
d'"criture sainte; an seminaire, il I'avait deji lue fr6quemment et attentivement; il continua cette lecture
pendant les annies qui suivirent; nous le voyons par
ses communications oi il parle du goft qu'il a pour
les Livres saints et du bien qu'il en retire; nous le
voyons surtout, par un cahier que nous avons encore
et qui est intitul : Recueil de textes de la sainte AcriJiae. Le jeune etudiant note, au jour le jour, ce qui le
frappe dans les livres de I'Ancien Testament et du
Nouveau. Nous avons 6galement retrouvb dans ses
papiers un manuscrit qui, s'il n'est pas de sa main, est
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d'une main qui lui ressemble 6trangement : il porte
la premiere page : Dictionarium bibliorum sacrorum ix
quo recensentur nomina omuium individuorum atque
locorum de quibus in scrifturis sacris agitur; c'est un
resume en latin de quelque dictionnaire de la Bible

oh, i propos de tous les personnages ou lieux dont il
est question dans la sainte Pcriture, on r6sume a grands
traits ce que les livres sacr6s nous en apprennent.
Plusieurs appendices terminent ce manuscrit. Ce qui
nous fait douter que M. Forestier soit I'auteur de ce
travail, c'est que nous lisons au bas de la premiere
page: u Albiae, 1844. , M. LUon n'6tait plus a Albi &
cette 6poque. Quoi qu'il en soit, ce livre a ite entre les
mains de notre confrere et il a pris soin d'y mettre
en tete la formule consacr6e : Ex libris Cong. Missi. ad.
usum Forestier.II y avait a Saint-Lazare un cours d'herm6neutique sacree; M. Forestier ne nous dit pas quel
6tait le titulaire de cette chaire; il avoue seulement
que ce cours n'6tait pas goit6 et que c'itait &qui trouverait des raisons on des pretextes pour ne pas y assister. Beaucoup de ces details devaient convaincre
M. Forestier, quand il relisait ces notes, que les jeunes
gens sont un pen toujours les memes.
La tradition 6tait pour M. Forestier I'objet dum6me
culte et de la mime 6tude que la sainte kcriture : aussi
avons-nous 6galement un Recueil des saintsPkres. Saint
Augustin, saint Chrysostome, saint J6r6me, saint Gregoire, saint Thomas, saint Bernard sont tour a tourexploit6s, mais c'est saint Augustin qui revient le plus souvent. On ne pent s'empecher d'etre frappw de la solidite et du serieux des 4tudes de M. Forestier. II ne
semble pas aimer le brillant, le neuf, I'indit, I'actnel
et, peut-etre a cause de cela, alors comme plus tard, il
ne donnera pas Aquelques-uns I'impression d'un grand
savant, d'un intellectuel : sa science 6tait, a-t-on dit i
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une certaine 6poque, la science des manuels; c'est la
premiere, I'indispensable, la n6cessaire; M. Forestier
a marche son petit pas, mais il a marche sfirement; il
ne s'est pas amus6e faire des incursions t6emraires
en des terrains dangereux et inconnus; il est resti sur
la grand'route, il a suivi le chemin battu par le gros
des sages; il s'est efforc6 surtout de bien possider et
de bien approfondir ce qu'on lui enseignait. Nous
trouvons souvent dans ses notes des resolutions
comme celles-ci: ( Etudier ma lecon comme si je devais
1'expliquer aux autres. -

Repasser ma lecon en latin

pour acquerir une plus grande facilite & parler cette
langue. - Pas tant de diffusion dans les questions
que je fais en classe; savoir avant lout ce que je veux
demander. - Pas de curiositi dans les &tudes. - Pas

trop d'empressement pour les etudes; &tre indiff6rent
pour tout ce qu'on peut nous ordonner. - Parler en
latin en faisant des interrogations en classe, etc. »
M. Forestier faillit interrompre son cours de theologie pour etre place primatur6ment dans les oeuvres.
On avait besoin d'un professeur de physique pour
Montpellier; le P. Etienne jeta les yeux sur lui et lui
annonca qu'il avait dessein de lui confier cette classe
a la rentr6e de 1845; ce fut un grand sujet de peine
pour le jeune etudiant; nous en retrouvons.l'cho dans
ses notes et communications. Son directeur lui recommande une grande soumission a M. le Gen6ral, mais
en meme temps il lui conseille de ne pas cacher le
grand d6sir qu'il a de finir son cours de theologie a
Paris; il 1'exhorte a prier beaucoup, afin que Dieu
arrange cela differemment. M. Forestier ajoute : u J'ai
pri6, suppli6 le bon P. Etienne de ne pas me priver
du pr6cieux avantage de terminer mes 6tudes. II me
l'a accord6. Je lui en ai conserv6 une vive reconnais-.
sance. Bien souvent je me suis dit : ( Quel bonheur de
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t ne pas avoir &et lance dans la carriere des matheu matiques! n Et notre vn&arable confrere ajoutait cette
r6flexion sur ses vieux jours : , C'itait cependant mon
objectif quand je suis entre dans la Congr6gation.
Comme les idees changent sous I'iifluence de la grace!,
I1 y avait en outre une classe de predication, et les
jeunes gens devaient, comme maintenant, exercer les
premieres ardeurs de leur zMle au refectoire.
I1 nous restecinq sermons de M.Forestier, 6tudiant:
Priire, salut, mort, p6ch6 v6niel, amour de Dieu. Ces
sermons ont 6t& bien travaill6s; I'auteur a lu Bourdaloue et le P. Le Jeune sur ces matieres; il y a de la
logique dans les divisions, lestransitions sont m6nagees
et on y sent une ardeur juvenile qui ne d6plait pas. Le
sermon sur 1'amour de Dieu qui a 6t6 prech6 aux vacances de 1845, est peut-etre le meilleur des cinq.
C'est un sermon qui respire vraiment I'amour de Dieu;
il y a de l'onction, un bon choix de textes touchants,
un commentaire sobre mais affectueux de quelques
citations emprunt6es a l'criture. M. Forestier a suivi
comme il le dit aun guide iclair6, saint Bernard ,.
Le premier motif est tir6 des bont6s de Dieu A notre
6gard. C'est un peu long, mais c'est une heureuse comparaison entre ce que fait un ami et ce que fait Dieu.
Le second motif, suivant les expressions du jeune sousdiacre, ic nous fera p6netrer dans le sanctuaire imp6n6trable des perfections de Dieu; comme une abeille
ingenieuse, volons sur les fleurs de ce jardin d6licieux,
travaillons a y recueillir la ros6e de la douceur eternelle, afin d'en etre nourri et d'&tre rempli de cette
liqueur c6leste,. 11 ya la un M. Forestier que plusieurs
ne soupgonnaient peut-&tre pas. Le premier point se
termine par cette phrase : ( Respirons un instant. ,
La respiration a 6t6 si longue que le second point n'a
pas 6t6 6crit. M. Forestier a commence etant diacre,
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un cahier intitule : c Plans, notes, materiaux, etc.,
pour des sermons et des meditations, Leon Forestier, D. C. M. ,
Ind6pendamment de ses 6tudes thiologiques, M. Forestier est charge, des le mois de janvier 1844, d'un
cat6chisme a des petites filles et des 1845 d'un cat&chisme aux pauvres. Pour le second,il s'applique A le
bien pr6parer surnaturellement; pour le premier, il
veut instruire et intiresser son petit monde.
Si nous ajoutons a cela son office de cer6moniaire,
nous aurons 6puis- a notre connaissance les occupations
de M.Forestier pendant les annaes 1844,1845 et 1846.
L'of ice de ceremoniaire 4tait plusabsorbant en 1844
qu'a notre 6poque, car les civemonies du rite parisien
etaient plus compliquses, plus solennelles, plus varieies
qu'au rite romain.Aussi y avait-il chaque semaine trois
classes de c&rmonies et trois classes de chant. A
chaque grand'messe, il y avait un plus grand nombre
d'oficiers que maintenant; le ciermoniaire devait
payer de sa personne pour preparer les cirmonies et
leur assurer cette impeccabilite qui ont fait longtemps
La gloire de Saint-Lazare; M. Forestier a soin de
prendre la resolution de rejeter tout motif humain; ce
n'est pas pour la vaine gloire mais pour Dieu qu'il
veut bien r6gler cette procession particulibre du saint
]vangile, ces encensements multipliis, pendant la
pr6face, pendant le baiser de paix, et tant d'aatres
choses semblables qui faisaient tant d'impression sur
les fidees et qui ont excit6 les regrets de nos anciens
confreres.
Chaque ete avait sa caractkristique qge notre confrere devait preparer : Nuit de aod. Aprvs Ie dernier
repons, le diacre chantait solennellement sur un ton
particulier la giaealogie de Notre-Seigneur selon
saint Matthieu.
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ipip•anie. Apres l'£vangile, le diacre chantait la
date de la fete de Paques et des autres fetes mobiles,
Noverit caritasvestra.
Mercredi des C~adres. Pendant la cir6monie, on donnait I'absolution solennelle dont le texte est le meme
que I'absolution donn6e au chapitre.
Jeudi saint. Nouvelle absolution et son des cloches
pendant le Pater noster, etc. On voit par les cahiers
de M. Forestier qu'il 6tait animi d'un grand esprit de
foi en faisant cermoniaire et que, suivant son expression, Ie
enur accompagnait ce que les cer6monies
signifiaient.
Le P. gtienne pontifait souvent; et il tenait i ce
que les ciremonies et les chants fussent bien excutis;
apres l'office, il signalait a la sacristie les manquements qui avaient &ti.commis.
Ce fut sans doute pour notre jeune ce6rmoniaire
nne occasion de s'humilier plusieurs fois.
Saint Vincent dit que le passage aux 6tudes est
dangereux, qu'on risque d'y perdre la pieth, de se
laisser absorber par le travail intellectuel. A en juger
par les resolutions d'oraisons fiddlement &crites, par
les r~flexions que lui suggerent ses retraites du mois,
par les avis qu'il met sur papier A la suite de ses communications, par les neuvaines pr6paratoires auxfetes
dont il garde et gardera longtemps, toujours a&me,la
pieuse habitude, par les considerations qu'il &critsur
chacun dessujets de m6ditation de la retraite annuelle,
on a l'impression que M. Forestier garda aux etudes
sa pi&t6 du stminaire, qu'il la developpa m&me. 11
ajoute a ses patrons et protecteurs, d'abord saint Thomas d'Aquin, ensuite saint Alphonse de Liguori; il faut
dire qu'uae particularit6 de sa devotion est de mettre
chacun de ses actes sous la protection d'un saint particulier. 11 met cette retraite sous la garde de saint

-

890 -

Vincent; celle-ci, ii la confie a saint Joseph; telle meditation sera sous la direction du Sacre Coeur; il prie
son ange gardien de lui rappeler telle pratique, saint
Leon de lui faire observer telle resolution, etc.
Ily a de lavari t6 dans ces elections de protecteur;
on dirait qu'il tire an sort; il n'en est rien; quand on
6tudie la chose attentivement, on voit qu'il y a toujours
une relation quelconque entre tel sujet et tel patron;
ce qui frappe, c'est qu'invariablement a toutes ses
retraites'annuelles la m6ditation sur i'enfer est toujours sous la protection de Notre-Dame-du-Rosaire.
A la Trinit6 de 1844, bien qu'il n'eft pas fait les
saints voeux, il recut la tonsure et les ordres mineurs.
II a &crit plus tard : < Dieu m'a fait la grace de bien
me pr6parer a mes ordinations. ) Nous avons retrouv6
parmi les livres de M. Forestier un vieux livre d'ordination, imprime a Toulouse chez Pierre Robert, typographe du college des Jisuites; le livre a appartenu a
M. I'abb6 de Mas-Massals, vicaire gen&ral de Lod&ve, 1782. Comment est-il venu entre les mains de
M. Forestier? Quoi qu'il en soit, il a servi & M. Fores-.
tier, 6tudiant a Saint-Lazare, directeur et superieur
de grand s6minaire, assistant de la Congregation etde
la Maison-Mire; ce petit livre rappelait a notre cher
confrere les souvenirs d'antan, les ordinations qui se
perdaient de plus en plus dans la nuit des temps on
plut6t, selon un phenomne commun6ment observe
chez les vieillards, -qui restaient d'autant plus vivaces
que les faits plus r6cents 6taient plus facilement
oublies. Quand nous relisons ce texte admirable des
prieres de l'ordination, nous ne pouvons nous emp#cher d'y voir comme un 6loge anticip6 du M. Forestier
que nous avons connu. Ces membres de phrase : de
gradu is gradum ascendant, ut in eis cum aetate vitae
meritum accrescat, generatio quaerentium Dominum et
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tant d'autres sans oublier le distinctionem cet•irum
icorarum des portiers nous font revivre notre v6nere et
si rigl6 assistant de la Maison-Mire.
A la fin de cette mnme ann6e 1844, M. Forestier fit
admis a prononcer les saint voeux. 11 s'y prbpara
sirieusement. L'imission cut lieu le 16 dhcembre 1844.
0 Le jour ot j'ai prononc6 les vce•z a etiun des
plus beaux de ma vie. J'aime A me rappeler Ia joie qui
inondait mon ime et cette joie je l'ai toujours conservie dans mon cour an souvenir de cette grande
grace. Quid retribuam Domsiio?
Nous n'avons plus la lettre par laquelle il annonuait
cette bonne nouvelle a ses parents; mais nous avons
une riponse de son parrain, le chanoine Foncis; elle
montre on pen ce qu'a etgcelle de notre june profes :
*u-Tnn doutes pas, mon cher Lion, da plaisir que m'a
fait ta lettre et ce plaisir est d'autant plus grand
qu'elle m'apprend que to es parfaitement satisfait de
ta position, que tu es an comble du bonheur, etc. .
Ce serait I'occasion de montrer que M. Forestier n'a
pas vu dans 1'emission des voeux une pure cenraonie
sentimentale, qu'il en a fait comme un point de d-part
du d6tachement complet de la terre et de lui-mame.
Que de belles choses on pourrait dire en rkunissant
tout ce que ses notes contiennent par rapport i la pan-

vretd, la chastet6, l'obeissance et la stabilit6. Laissons
de coth les belles considerations qui ne supposent pas
toujours la vertu et.mentionnons les actes qui en sont la
veritable marque. Pendant ses 6tudes, ii est pr6occup6
de se detacher de tout, de menar une vie aussi pauvre
que possible, 11 6carte impitoyablement de sa chambre
les ornements et objets qui sentent an tamt soit peu le

luxe. Pour la nourriture, pour le v&tement, il a devant
les yeux le texte de saint Paul : Habeants alimenta st
quibus tegamur. Ila remarqu un
m semblant d'attache
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pour une houppelande qui lui va bien; il a bien soin,
lorsqu'il va trouver le frere de la pauvrete, de ne pas
demander ce v6tement commode; cependant son esprit
d'indifference fait qu'il ne la refuse pas quand on la
lui offre; ses r6solutions determinent souvent des restrictions dans la nourriture soit sur la quantit6 soit sur
la qualite; quand il sera visiteur plus tard, ii gardera
ce meme souci et il 6crira au Superieur general qu'on
le trouve un peu severe pour la pauvret6, mais qu'il
n'en a guere de contrition parce que a tout ce qui
touche au voeu de pauvret6 a une importance d'autant
plus grande qu'elle est souvent moins comprise n. II
pr&chera la meme morale aux sceurs dans les retraites.
La chastet6 fait les d6lices de son ame d'6tudiant.
II prend souvent la r6solution de ne pas fixer an visage
les petites filles qu'il cat6chise. Dans ses relations
avec les seurs il est trbs reserv6. c Ne parler aux
soeurs qu'autant que cela sera n6cessaire; le faire sans
doute avec politesse, mais jamais avec un ton de douceur affect6e; mieux vaut un peu de secheresse. , Je
crois que M. Forestier a bien garde cette resolution.
Dans ses meditations, il r6pete jusqu'a la fin de sa vie:
i Mourir mille fois plut6t que d'offenser Dieu. » II ne
se fle pas &lui-m6me pour la sauvegarde de son innocence. a Convaincu que si je me n6gligeais, je serais
tres expose a faire des chutes d6plorables n, il se met
sous la protection de la sainte Vierge a qui il confie la
garde de ce tr6sor precieux. La devotion de M. Forestier pour Marie est vraiment extraordinaire et tres
affectueuse : c'est sa mere du ciel, sa bonne mere; il a
des prieres sp6ciales en son honneur tous les jours, il
ne perdra jamais, mime dans les oeuvres, la sainte
habitude de se preparer aux f&tes de la sainte Vierge
par les neuvaines en usage au s6minaire; ses notes
font voir que, pendant le mois de Marie, jusqu'a un age
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avanc6, il fait sa meditation tous les jours sur quelque
vertu de la Reine du ciel et il lit comme lecture spirituelle un traiti des grandeurs de la mere de Dieu; il
ne fait rien de tant soit pen important sans le placer
sous la protection de Marie; il se reproche tres gravement les moindres manquements a son 6gard; mentionnons cette resolution de 1857 : a Prier beaucoup
pour obtenir pour moi et pour tous les seminaristes
cette aimable vertu; dire a cette intention li messe lepremier samedi du mois. , II se recommande aussi a
saint Joseph et tous les jours, a son action de graces,
il recite la priere Virginum custos pour demander la
conservation de la belle vertu; il n'omet pas la mortification qui en est le rempart; nous trouvons a chaque
page quelque resolution a ce sujet: il se prive de telle
nourriture qui pourrait le troubler, particulierement le
soir; quand il se reveille la nuit, il saute a bas de son
lit, il baise la terre; il r6cite le Miserere les bras en
croix; dans certaines circonstances, il ne precise pas ses
mortifications et ce vague laisse soupconner quelque
penitence extraordinaire, a continuer le mardi et le
vendredi & me... n, en un mot suivant la belle expression qu'il emploie dans une de ses retraites : t Je veux
gagner tous les jours quelque chose sur la nature; je
veux avancer toujours, ne serait-ce que de quelques
pas. ),
L'ob6issance a coit6 beaucoup a M. Forestier, presque autant que la douceur; on ne le croirait pas; mais
quand on lit ses notes, on assiste a un drame int6rieur
qui est extremement instructif. Mentionnons quelques
phrases prises a differentes epoques. En 1848 : C Combattre les pensies que j'eprouve contre mes superieurs
et qui me les representent comme exigeants, rigides.
Etre indifferent a tout ce qu'ils me diront de desobligeant. Passer une 6ponge sur leurs torts. Me montrer

-

894 -

quand mame prevenarit et affable. n En i85I : i Dieu
fera mieux par les bbnedictions qu'il accordera a mon
obeissance que moi par mes conceptions. n En 1852 :
a Ne pas m'arr&ter a toutes ces reflexions que fait mon
esprit contre les ordres de mes sup6rieurs., En 1857 :
« Faire tout mon possible pour etre pr6venant, ouvert,
condescendant, patient, cordial avec mon superieur. )
En I859 : - Etre bien convaincu que les graces les
plus abondantes accompagnent un acte d'obbissance;
je ferai done toujours la volont6 de mes superieurs
alors m&me que je croirais que ce qu'ils veulent ne
soit pas ce qu'il y a de mieux. n En 1866 : c Avant
tout, avant mes id6es, mes opinions, mes convictions,
obsissance sur toute chose et le plus grand esprit
d'obbissance, c'est-i-dire : esprit de foi, de respect
exterieur et intbrieur pour mes sup&rieurs. Ne laisser
jamais pinetrer dans mon cceur aucun sentiment,
aucune pens6e qui diminuerait I'estime, I'affection, le
respect que je dois a mes superieurs. n Remarquons
qu'i cette epoque il est admoniteur du sup6rieur. Cette
ob6issance, il 1'a pour ses superieurs majeurs. u N'entretenir en moi aucun micontentement, n'en exprimer,
n'en couter aucdn contre ce qui se fait k la MaisonMere. , Cet homme saura bien commander plus tard,
parce qu'il a su bien obrir : Didicit ex iis quae passus
est obedientiam. (Hebr. v, 8.)
Enfin son quatrieme vae lui sera toujours cher, il
'observera indirectement par ses fonctions dans les
grands siminaires; mais chaque fois qu'il le pourra, il
1'observera directement; d6ji aux &tudes,comme nous
l'avons dit, il fait le catichisme aux pauvres; en 1847,
a yvreux, il prend la resolution de bien prier pour
les pauvres qu'il cat6chise; il aime tendrement sa
vocation, il prie beaucoup pour la Congregation a qui
est ma bonne Mbre n; il fait des pribres speciales pour
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des sujets; les difficultes qu'il 6prouve, loin d'tre des
tentations contre sa vocation, I'y affermissent davantage. II crit en 1858 cette parole d'or : a Toujours
obeir a mes superieurs quoi qu'il y ait. Toujours obeir.
Ne pas me faire illusion au sujet des peines et des
contrari tes; ne pas les regarder comme opposees a
ma vocation, mais au contraire comme des graces qui
en d6coulent et doivent me la rendre plus there. n
On lui a remis un crucifix le jour de ses voeux. Ce
n'est pas un vain objet. Voici des resolutions prises
a diff6rentes epoques et qui reviennent fr6quemment :
a Je baiserai ordinairement mon crucifix avant decommencer mes actions dans ma chambre. Quand je confesserai, je regarderai Ie crucifix afin d'etre l'instrument de Jesus-Christ, afin de lui demander ses
lumieres. )
Enfin ces vaeux qu'il a prononcis pour la premiere
fois le 16 d6cembre 1844, il les renouvelle souvent;
cette pratique lui est chore, il la rappelle frequemment
et elle semble lui faire beancoup de bien et lui donner
beaucoup de consolation.
II 6tait encore dans la joie de ces engagements avec

la petite Compagnie lorsque Dieu lui m6nagea la
grande faveur du sous-diaconat. c Apres avoir 6tk

ordonn6 sous-diacre, j'ai AprouvY une joie indicible &
r6citer le briviaire. ,On r6citait alors le Breviaire pa-

risien; le P. Etienne ne devait r6tablir i'obligation du
Br6viaire romain que le I" novembre 1851 par une belle

circulaire qui n'a malheureasement pas &t inshrie
dans I'6dition des circulaires des sup6rieurs gen6raux.
Signalons quelques petites particularit6s du Breviaire
parisien que M. Forestier devait retrouver soixante
ans plus tard dans la r6forme de Pie X. D'abord an

Parisien comme maintenant au Romain, les psaumes
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itaient souvent divis6s en deux ou trois; les psaumes
changeaient tous les jours non seulement a Matines et
AVapres, mais encore a Laudes, a Prime, Tierce, Sexte,
None, Complies. Comme maintenant il y avait a Laudes
pour les feries de Carame un quatrieme psaume qui
6tait le cantique que nous recitons actuellement (£zechias, Habacuc, Moise, etc.). Le dimanche gardait aux
PetitesHeures, a VWpres et Complies,les psaumes traditionnels avec cette particularit6 que Pie X a introduite au Romain, .de n'avoir que trois psaumes LComplies au lieu de quatre. M. Forestier, nonag6naire, a
done repris a peu pres le Breviaire de ses vingt-deux
ans. Une seule difference a signaler, c'est que le capitule de Prime au Parisien variait tous les jours de
1ann6e et etait emprunt6 au Droit canonique, aux
Decr6tales, aux Conciles, etc. M. Forestier a souvent
ins&r6 dans ses plans et mat6riaux pour sermons, des
extraits empruntes au Breviaire parisien; c'est luimeme qui donne cette ref6rence.
Nous n'avons pas de detail particulier sur son ordination au diaconat qui eut lieu en dicembre 1845. II
nous reste seulement ses reflexions et resolutions de
la retraite pr6paratoire.
II fut ordonn6 pretre a Saint-Sulpice par Mgr Affre
en juin 1846. Les dispositions qu'il apporte a ce grand
acte sont tout a fait surnaturelles. 11 proteste qu'il ne
recoit cette grande dignite que pour la gloire de Dieu,
sa propre sanctification et le salut des ames; il se
reconnait manifestement indigne d'un si grand bonneur; tout le mois de Marie qui a prece6d a 6t6 une
preparation fervente. u En recevant le sacerdoce,
tcrit-il, j'etais comme aneanti i la pens6e des redoutables pouvoirs qui m'etaient conferes et de mon indignit6. Oh! comme je me suis bien prepar6e cilibrer
ma premiere messe! II me semble que Dieu m'a accord&
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la grace, toutes les fois que je suis monte au saint
autel, de conserver, en partie du moins, ces saintes
dispositions. » Tous ceux qui ont vu M. Forestier dire
la messe ont et pen&tres de la maniere dont il accomplissait cet exercice. Quand on lit ses r6solutions, on
remarque qu'il se preoccupe souvent de la preparation
et de l'action de graces, qu'il partage sa journ6e en
deux, remerciant Dieu jusqu'a midi du bienfait de
la messe, se preparant depuis midi jusqu'au soir a la
communion du lendemain, rendant son intention plus
actuelle dans la recitation du breviaire et dans les
visites au saint Sacrement. Le matin, jusqu'a la messe,
c'est la preparation plus immediate; I'oraison I'aide a
orner son ame des actes de foi, d'esperance, de charite; il a recours &Jesus, sacerdotum decus; il sp6cifie
toujours avec precision ses intentions gen6rales et
secondaires; ainsi prepare, il gravit la montagne sainte,
il s'approche du Dieu qui a r6joui sa jeunesse et sa
vieillesse. M. Forestier tient 6galement a bien observer les rubriques et il a un petit cahier intitule :
DDefauts qu'on m'a fait remarquer dans les c6ermonies de la messe. z Nous avons vu dans les derni&res
annees les fiddles qui viennent a notre chapelle se
grouper autour de l'autel ou M. Forestier disait la
messe; ils avaient 6t6 frappes de la maniere dont il
remplissait ce grand devoir sacerdotal.
M. Forestier est done prepare pour les ceuvres; il a
la vertu et la science que doit avoir un bon Missionnaire; il recoit en aoft 1846 son placement pour Evreux
ol il professera la philosophie au grand s6minaire.
Avant de quitter la chere Maison-Mere, il veut encore
faire une retraite, et, le 29 et le 3o aout, il m6dite &
loisir les obligations d'un directeur de s6minaire; it
prend des resolutions, mais surtout celle de ne jamais
omettre ses oraisons, ses retraites du mois et ses com-
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munications. Nous verrons qu'il y a &t fiddle et que
cette fidlitA lui a procur6 d'abondantes b6nedictions
de Dieu.

(A suivre.)

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

z* Une indulgence de trois cents jours, applicable
aux d6funts, est accord6e a tousles fidnles qui rciteront
la priare suivante de la venerable Louise de Marillac :
0 mon cher ange, allez, je vous en conjure, oh mon J6sus repose;
dites & ce divin Sauveur que je 1'adore et qc eje 'aimede tout mon
coar. Invitex cet adorable Psisonier d'amour & venir dans mon cmur
i y fixer son sejour. Ce cceur est trop petit pour loger si grand Roi,
mais je veux 1'agrandir par F'amour et la foi.
(Penitencerie apostolique. Section des ladulgeaces, x" fvvsier 1958)

2* Nous avions, autrefois, le privilege de binir certains chapelets, appeles Chapelets du Chemin de la
Croix. Le Saint-Siege nous a enlev6 ce privilege le
24 juin 1912. Quelques doutes ont 6te port6s A la P6-nitencerie an sujet de cette abrogation.
Voici une reponse de ce tribunal qu'il importe de
connaitre (14 decembre 1917).
II. - Utrum abrogatio cosonaro quas vocant Viae Crucis et cujusvis concessionis quae eas respiciat ae extendat etiamad iilas viae crucis
coronas quae ante abrogationis Decretum fuerant legitime benedictac,
indulgentiis ditatae et fidelibus jam distributac.
Ad II. - Affirmative.

3' Un d6cret du Saint-Office du 22 mars 1918 au
sujet des coaneils de vigilance et du serment antimoderniste d6clare ce qui suit :
Praescriptiones praedictas, ob serpentes in praesenti modernisticos
errores latas, natura quidem sua, temporarias esse ac transitorias, ideoque
incodicea juris canonici referri non potuisse; aiunde tamen cum virn
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modernismi diffundi minime cessaverit, eas ii pleno sao robote maneedebere usquedum bc super re Apostolica Sedes alier statuerit.

4' Les Acia Apostolicae Sedis (01 juin 1918) annoncent au Diarium Romanae C 'riaeque :
... le 14 mai x918, ii s'est tenu an Palaisapostolique do Vatican en preaence des cardinaux et consulteurs de la Congr•gation des Rites, une
congregation womtle-t~~rifateire pour discuter quatre miracles qu'on
dit avoir ete operas par l'intercession de la venerable Louise de Marillac. veuve Le Gras, cofondatrice des Filles de la Churite, lesquels
miracles soot proposes pour la batification de la meme wenarale, servante de Dien.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

547.--Joseph BAETEMAN, Va,Fille de Dien, va! Six
fascicules. En vente : 9, rue Cler, Paris, VII*; on i
l'1conomat des Filles de la Chariti, 14o, re du Bac.
Prix des six fascicules, 4 francs. Un fascicule s6par6ment, 75 centimes seulement. (II y a des prix particuliers pour les confreres et les scurs.)
Tout en itantmobilise, M. Joseph Baeteman, missionnaire apostolique
en Abyssinie, trouve du temps libre et il le coasacre i Iapostolat des
jeunes filles de France. Un missionnaire ne peat rester inactif, surtout
lorsqu'il sent que tant dimes oat besoin de son ministere et du secours
de la parole evangEique. M. Baeteman vient dcrire six fascicules avec
ce titre : Va, f/il de Diem, va !
Le premier fascicule : FeArmaio de la jeune fdle, est arriv6 k sa
deuxiee
e edition.
Apres avoir, dans un premier chapitre, examine ce qu'dtait la jease
ille, M. Bacteman prle successivement de Pl'me, du cuar et de la
L'intention manifeste de P'auteur n'est point d'icire un manuel, mais
de faire etentir un appel, de pousser un cri, de doaner ir avertissement.
C'est i ce point de vue qu'il faut se placer poor apprecier sainement

son petit livre, 6crit d'une maniere vive et alerte et contensat de aombreuses citations, bien choisies pour 1'ordinaire.
Dans son chapitre sar 1'de, l'ateur a oin de paler de l'ideal, da
devoir et de la conscience. On scrait tent6 de trouver que c'est trap
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court; mais M. Baeteman veut indiquer seulement ces questions. II le
fait d'une maniire saisissante et il reussit a provoquer la rEflexion. Le
chapitre sur le cr~, c'est-k-dire sur la sensibilite qu'il faut surveiller, sur
les passions qu'il faut gouverner, se termine par de belles pages sur
I'amiti6 chretienne. Le dernier chapitre sur la voloati semble dcrit avec
plus de soin, quoique toujours tres briivement. a Avoir de la volonte,
dit-il, c'est savoir devenir un entltd. * Evidemment, Pauteur veut parler de
la tinacite et il n'y a pas a craindre qu'on ne se trompe sur ces expressions qu'il emploie. 11 les explique bien. Si son livre etait un manuel,
on pourrait desirer une mise au point plus precise et de plus completes
expositions.

On formulerait volontiers ce mame desir pour le deuxieme fascicule:
les Vertus de la jewue fdle qui rendent FPAme belle (humiliti, purete,
simplicit6), l'ime bonne (cbarite, bonte, joie), 1'dme forte (obeissance,
generositi, fierti). On pourrait 6tre ktonne de ces divisions, mais P'au
teur ne les emploie que pour grouper, sous diffirents titres, des paroles
saisissantes qui feront du bien. Mais pourquoi ne mentionne-il pas 'esprit de penitence ou la mortification? On ne saurait le dire.
Je n'approuverai pas toutes les citations, entre autres celle-ci de
M. Deschanel : a Tel qui n'a pas failli n'est pas vertueux et tel qui est
tombs Iest encore; la vertu, c'est la lutte a, page 2. Evidemment,
M. Baeteman ne veut pas, dans cette citation, nous donner une definition philosophique dela vertu, mais la precision est toujours utile. a La
vertu est une habitude, disent les thiologiens. a
M. Baeteman parle de la nature de I'humilit6 d'apris Lacordaire et
saint Bernard, donne ensuite des motifs d'etre humble, trace un portrait de la jeune fille orgueilleuse et cite diverses considerations sur
l'humilith. II est regrettable que 1'auteur n'indique pas ses refrences
quand il cite certains auteurs, et surtout, qu'il n'emploie pointquelques
correctifs que demande la v6rite. II eat trop absolu. Ainsi, i la page 6,
il nous dit que quand on pade de soi en mal, c'est une ruse pour s'attirer des e&oges. II aurait pu dire : a C'est quelquefois une ruse. a Autrement saint Vincent de Paul aurait ted tres ruse.
Apropos de la puret6, M. Iaeteman parle des tentations. a II nefaut

pas s'etonner d'en avoir, et ii ne faut pas se troubler quand on en a. a
II est regrettable que son petit livre ne soit pas un manuel, car 'auteur
apporterait encore plus de precision en cette matiere dilicate.
Tres rapidement, M. Baeteman indique la definition de la simplicit6,
et enumire les vices qui sont opposis i cette vertu : la vanite, le mensonge et 'hypocrisie. C'est la charit6 qui rend l'Ame bonne, et cette vertu
nous dfend le jugemeattemiraire, la medisance, la calomnie, la jalousie et le scandale. M. Baeteman considere comme vertus distinctes la
bont et la joie.
Les vertus qui rendent l'ime forte sont l'obeissance, la g6enrosite et
la fiert. I ?auteur aurait pu indiquer les qualitis de 'obeissance et renseigner davantage ses lectrices sur 'autorite. La gendrosite ne se reduit
pas i la patience et i la constance; c'est plus que cela. Par fierth,
M. Bacteman entend seulement la fiert chretienne et parle longuement
du respect humain.
11 est difficile d'etre tres court et tres exact. Mais personne ne se
meprendra et on aimera le c6te saisissant des petits livres de M. Baeteman.
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Son troisieme parle des Amis et Ennemris des jcunes fdles.
Ses preuves de la divinit4 du Sauveur: prophities de I'Ancien Testament, les miracles et le temoignage de Jesus, sont clairement inoncies.
Les quelques pages sur Marie soot tres belles et bien propres a engendrer
dans les Ames une plus grande devotion A l'lmmaculee Vierge Marie.
L'ennemi, c'est le monde. Les dangers qu'il offre aux jeunes filles
sont nombreux. Ce sont les occasions dangereuses, les divertissements,
Ia danse, le theatre et la coquetterie. Saint Francois de Sales est cite
quelquefois et ces citations seront bien accueillies. Le petit livre se termine par de tres bons conseils sur la dignite du travail, le danger des
mauvaises conversations, l'amour de sa maison et l'importance du caractere et de la tenue. Ces conseils sout excellents.
Le quatribme fascicule est intitul : les Soutiens de la jeune file. Sous
ce titre, M. Bacteman parle des vertus theologales et des exercices de
pidtd. Pourquoi ne parle-t-il pas de la sainte communion ? N'est-elle pas
le principal soutien de la vertu ? Les exercices de pieti soot : la pribre,
la sainte messe, la visite an saint Sacrement, 1'examen, la confession,
la retraite annuelle et la lecture medit6e. Le dernier paragraphe est trop
court et I'auteur aurait peut-6tre bien fait de separer la meditation de la
lecture spirituelle. Quoi qu'il en soit, ce qu'il dit de la lecture meditee
est excellent et s'applique davantage i la meditation qu'k la lecture. II
faut louer M. Baeteman d'avoir, au sujet de la confession, cit6 Pauteur
de la pratique progressive. C'est clair et net. On pourrait s'etonner qu'il
ne parle pas du chapelet ou de la retraite mensuelle, mais, evidemment
M. Baeteman ne peut pas tout dire. D'ailleurs, ne diclare-t-il pas que
toute surcharge de pratiques et de prieres et un disordre et va contre
l'esprit de Dieu. Ses lectrices sauront distinguer les devotions de la devotion et auront soin d'adopter les devotions qui leur seront profitables.
Le cmquieme fascicule parle de la Jeune fdle et de la Vocation. C'est
une question bien epineuse que celle de ia vocation, mais M. Baeteman
ne considbre que la vocation au.mariage ou au c6libat et itablit clairement que ce n'est pas un pichi de ne pas suivre sa vocation, mais que
c'est une grave imprudence. Aussi est-il tr&s important de connaitre sa
vocation. Qu'est ce que le mariage? Comment le monde le consid&ret-il? Comment doivent le considerer les croyants? Le mariage a ses grandeurs, mais il aaussi ses 6preuves et il importe de se preparer 4 cet etat.
M. Bacteman insiste beaucoup sur le choix que doit faire la jeune fille
et donne brirvement la liste des empachements de manriage statuEs par
l'Eglise. C'est tres bien.
La vocation religieuse, si elle est une grace et un holocauste, est
aussi un bienfait social, mais pour mener cette voie sublime et h6roique,
il faut un appel special de Dieu. M. Baeteman signale' tres rapidement
les signes de la vocation. Le dernier chapitre sur e la Virginite dans le
monde a est trks original et contient un portrait de la jeune fille egoiste
et de la jeune fille devoude.
Nul doute que ce cinquieme fascicule ne fasse refl6chir celles qui le
liront et je crois que son auteur aura atteint ainsi son but. En face de
la vocation, c'est surtout la reflexion qui est n6cessaire, avec la priere.
Si on lit le petit livre de M. Baeteman, et il est si court qu'il pourra
6tre facilement lu, on y trouvera des indications pricieuses pour le
choix d'un 6tat, et ii faut fliciter l'auteur de I'avoir ecrit.
Son dernier livre est tout entier sur PApostolat dela jeune file, et 'on
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sent que c'est celui que l'Puteur a crit avec plus de cmur. II prouve,
dans an premier chapitre, l'obligation de l'apostolat, r6fute toutes les
objections qu'on peat faire & sa thkse et indique les qualit6s qu'exige
l'apostolat et comment on peat le pratiquer.
C'est fort bien et quelques mots saisissants soot tres propres &rappeler aux jeunes filles ce grand devoir de propager la foi. Mais quel sera
le champ de leur apostolat? M. Baeteman I'indique dans un deuzieme
chapitre et parle successivement du patronage, de la famille, de la
paoisse et des cetvres de la propagation de Ia foi.
Pour le patronage. Pauteur n'a cru rien faire de mieux que d'inserr
un petit opuscule sur * les Zelatrices dans les patronages a.
Dans sa famille, la jeune itle doit etre un ange de douceur, de paix,
d'obdissance, etc., et exercer une grande influence sur ccax qui Fentourent.
Dans la paroisse, la jeune fille visitera les malades et les pauvres et
aimera l'euvre des catichistes volontaires. Enfin, l'anteur, qui est tn
minsonnaire apostolique en Abyssinie, ne pouvait manquer de parler de
la propagation de la foi et d'indiquer cc qu'on pouvait faire pour divelopper cette couvre.
La conclusion du dernier livre r6sume tous les fascicules. Debout!
pour faire du bien. Oh ! ne pas faire du bien, que c'est pen chr6tiecl
Esperons que les petits livres de M. Baeteman se r6pandront et multiplieront des ouvrieres actives pour la propagation de la foi et zAlces
pour la cause du bien.
E. NvauBr.

548. Debout ! Coups de clairon aux jeuxes fdles de

France, par un Missionnaire-soldat, Avreux, 1918.
Prix: 3o centimes.
Dans ce petit fascicule de trente-deux pages, l'autcnr fait un appel
aux jeunes filles de France : a En ces heures douloureuses et tragiqucs on n'a pas le droit de vegeter dans une mtdiocriti inutile et
banale!
Pour cela l'auteur crie : a Enfant, debout! Leve-toi Marche Lutte i
Vibre! Souffre ! Aime! Travaille ! Devoue-toi ! Fais du bien ! Va, ille
de Dieu, va ! I y a grande pitie an royaume de France!
On s'attendrait, aprbs ce cri, a voir traitees des questions actueles,
soulevees par ia guerre. Non, I'auteur parle des questions ternellesqui
soot toujours actueles.
Oh vas-tu? A quoi penses-tu? As-tu la foi? Voilk l'ennemi! Sans
Dieu! Aurais-tu peur? Debont devant les hommes! A genoux devant
DieC! Ce que tu ne connais pas! N'oublie pas ta mre ! Le pain de la
force. Ecoute tes voix. Ecoute tes morts. Tels sont les titres des diverses
pages de ce fascicale. .
Ce petit livre pourra utre utile aux jenes filles, surtout h i'occasion
d'une retraite ou d'une mission. N'est-ce point, d'ailleurs, aux missions
des midinettes que l'auteur a peanr? Tout en etant soldat, il a voula
faire oeuvre de missionnaire et nous esp6rons que son coup de clairoa
sera entendu et compris.
E. N.
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549.Sacerdos in Sinis. Revue mensuelle, parais.
sant le 15 de chaque mois. P6kin, imprimerie des

Lazaristes du PA-t'ang. Prix de 1'abonnement annuel :
en Chine, I fr. 5o. En dehors de Chine, 5 francs.
L'imprimerte de P-t'ang ne ch6me pas. Nous venons de recevoir les
premiers numeros d'une nouvelle revue, 6crite en latin et qui sera fort
atile aux missionnaires chinois. Depuis quatre ans le BaulJeti cathiuifue
de Pikin paraissait fort regulierement pour donaer des nouvelles, des .
comptes rendus et des monographiessur les diverses ceuvres catholiques
en Chine, mais les missionnaires reclamaient une revue eccltsiastique
oh se trouvent discties les diverses questions de dogme, de morale,
d'kistoire ecclMiastique et de droit canonique qui interessent surtout les
pretres vivant en Extreme-Orient. La nouvelle revue Sacerdos in Simis
repood i ce besoin. Nous y voyons publi6• certains documents pontificau. On y traite des cas de conscience, on y repond i des questions de
liturgie, ou donne des canevas de sermons et des indications fort atiles
pour I'rectiou de pienses associations paroissiales.
Soukhitons A la nouvelle revue &criteen latin, et quelquefois en chinoi, le meilleur succds.
E. N.

55o. -Le Cimetihre et la Paroisse de Tcheng-Fou-sse,
par J.-M. PLANCHET, Missionnaire Lazariste. P&kin,

1918.
M. Planchet nous donne one excellente monographie surle cimetikre
et la paroisse de Tcheng-fou-sse depuis ses origines 1732 et prend soin
de mettre en appendice ia transcription des epigraphes de toutes les
stles actuelles do cimetiere de Tcheng-Fon-sae.
E. N.

551. - ANDERDON (D). Antoine de Bonneval, ou Paris

au temps de saint Vincent de Paul, traduit de I'anglais
du docteur Anderdon. Paris, Casterman, iditeur, rue
Bonaparte, 66. In-i2 de 346 pages. 186o.
Je ne connaisque la tradaction franoaise; je n'ai pas eu le texte anglais
de cet ouvrage entre les mains. Ce lire fait partie de l a Bibliotbque
internationae cathoiique
publide chex Caterman, et qui comprend
diverses sections : section italienne, section aoglaise, section espagaole, etc. Cette collection compreud des liives qai traitent directement
de science religieuse et aussi d'autres livres qui soot des romans religieux pour les persoanes ayant le goat de cCs allegories ou Actions, lequelles permettent de decrire les mueurs et les dv'nements bistoriques
saillants d'ane epoque.
C'est dams cette seconde cat6gorie qu'il faut classer Antine de Bonne-
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vl, du docteur Anderdon. De mime que Fabiola, personnage qui n'a
jamais existS, a permis & Wiseman de decrire les temps de persecution
contre les chretiens, k Rome; de m6me que Callisa, personnage fictif
a permis a Newman de decrire l'etat de la societ6 chritienne eaAfrique
au troisiime siecle, ainsi, le docteur Anderdon, autour du personnage
crt6 par son imagination, et qu'il a appele Antoine de Bonneval, a peint
le milieu politique et religieux de la France dans la premiere moitid du
dix-septieme siecle. Ce livre a etC quelquefois annonci sous ce titre
Antoine de Bonneval, episode du temps de la Fronde (traduitpar Dillies).
C'est qu'en effet, si c'est autour de la personne de saint Vincent de Paul
que I'auteur fait evoluer son h6ros, c'est aussi, durant PIpoque de la
Fronde aux evenements de laquelle saint Vincent de Paul se trouva
mele, que se deroulent les evenements decrits par I'auteur.
Cette fiction historique n'a pas un interet dramatique comparable k
celui de Fabiola.Mais Ie livre est exact dans la peinture des 6evnements
au milieu desquels I'auteur fait vivre son heros. Comme l'ouvrage intitule Fabiola fait connaitre les catacombes et la vie des chretiens qui s'y
refugiaient, aux lecteurs qui ne liraient certainement pas les savantes
etudes de M. de Rossi on des autres arch6ologues; ainsi, aux lecteurs
qui n'ont pas le temps ou la faciliti de les 6tudier dans lea livres
d'histoire, le present ouvrage fait connaitre les piriodes agities, en
France, de Louis XIII et de Richelieu, de la Fronde et de Mazarin,
d'Anne d'Autriche pendant sa regence et de Louis XIV an debut de
son rigne. Sans aucun doute saint Vincent de Paul m6rite d'etre connu
par quelque livre sp6cial qui lui soit consacrd; mais le livre que nous
signalons ici aide le lecteur & se representer exactement le milieu sur
lequel se ditache la religieuse figure de 1'homme de Dieu qui fut m#16
i la politique et qui resta I'ap6tre de la chariti.
Alfred MILOs.

552.' On nous communique le catalogue des
publications de notre confrere, M. Jean BOCCARDI,
professeur i I'observatoire astronomique di Pino Torinese. On verra par cette longue liste la f6condit6
admirable de ce digne Pretre de la Mission.
ORBITE PLANETARIE

Suls orbila del Pianeta(46) Vaticana, Nota I, Roma 1897.
Etlmeus et Ephimiridede la plaxle C S 18966(416). (Bulletinartronomique
de PObservaooire de Paris, x897.)
Elements et Epklmbride de la flanite (416) Vaticana four
m la Il* opposilion (Bull. astr., 1898).
Eliments et Efpdmirides des planlles (366) Vincentiia et (347) Pariana
(Bull. astr., 1894).
Applicasione del metodo di Tiejen ai pianeti (3661 Vincentina e (416)
Vaticana. Collurania, 1900oo.
R fmarques sr le cacul der periurbaioon spkicalek des fetites laniees
(III Congres international des math6maticiens, Paris, 1goo).
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Orbita definitiva del pianeta (347) Pariana (Atti R. Accademia delle
scienze, Torino, 1904).
Sulle orbite did ianeti (347) e (416) (Annuario astronomico pe! 1905).
CATALOGHI DI STELLE

Catalogo di stele di rirerimento per la zona di Catania (Memorie degli
spettrocopisti italiani, 90oi-o3).
Ascensioni rette di alcune stelle fondamentali del Catalogo di Newcomb
riosservatein Torino (Atti dell' Accademia Reale delle scienze, Torino,
19o8).
Osservasionidi Ascensioni relic eseguite nel R. Osservatorno di Torino
negli anni 19o4-o6, Torino, 9go8.
Ricerche si catalogki di selle. Torino, 1909.
*
DETERMINAZIONE DI LATITuDINI

Sulla latitudine delR. Osservatoriodi Torino (Memorie dellaR. Accademia delle scienze di Torino, 1911).
Sulla latitudine di Torino (Annuario astronomico pel 1911).
Latitudine della frima sala meridiana del R. Osservatario di Pino Torinese, Torino 1916.
FOTOGRAFIA ASTRALE

Metodo di riduzione delle lastre del Catalogo stellarefotografjco per le zone
di Catania (Memorie degli spettroscopiti italiani, 190oo3).
Di alctne semplificasioni at metodo di riduaioedelle lastre del Catalogo
fotografico di selle (Memorie dell' Accademia Gioenia di Catania,
19o3).
Exemple de rdduction d'in clich du catalogue p/olografAigue de Catate
ave guelques rema-u ues (Bulletin astronomique, i9o3).
Quelgues remarques sr la riduction des clichis .fotografhiquescilester
(Bulletin du Comit internationalpermanent de la Carte du del, 90o3).
Sulla precisione delle posioni dele stelle ottenute mediaxte la fotografia
(Rendiconti della R. Accademia dei.Lincei, 19o3-19o4).
Sulla recisione delle posisioni degli astri ottensue col metodo fotografico
(Annuario astronomico pel 19o5).
RICERCHE TKOlRCHE ED OSSERVAZIONI CELESTI
DI ARGOMENTO VAZIO

Di aleum diagrammi astronomici(Memorie degli spettroscopisti italiani,
r9oo).
Remargues sur tiguation personnelle dicimale (Bulletin astronomique,
i9o3}.
Ddterminasione delle costantidelP istrumento meridiano(Anmuario astronomico, pel 1906).
Observalioxs d'ascension droite (Rivista di astron., 19o8).
In azquationemquam decimalem vacant animadversiones (Rivista di fasica,
matematica, etc., Pavia, 1908).
Saw uae nouvelle iquation personnelle dans les observations des paIsages
(Comunicazione al IV* Congresso internaionale dei matematici,
.Roma, 1909).
Questioui di robabilit (Annuario astronomico pel 191o).
Passaggi meridiani del pianeta Marie osservali in 'Torino nella opposisione
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del 19o9 (Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino,
1910).
Quesatiidi praohaita (Id., 1916).
Saggio sulla costanxe di Aberrazone (Atti della R. Accademia delle
scienze di Torino, 195-.1916).
V&AIAZIONS

DELLE LATILUDIlI

Studio suia variaionedella latitudinedi Cllurania, 19oo.
Etude sur la variationde la latilude de Teramo (Italie) (Comptes rendus
de I'Academie des sciences, avril, 9goo).
Etude sur la variation de la latitude (Bulletin astronomique, 19oo).
Observations de latitude faires & Pino Toinese (Italie) (Bulletin astronoAique 1912-1913).
Statistique des observations de latitude de Pine Torinese (ibid., 1914).
Les Variations diurnes de la latitude (Comptes rendus, xg14).
Remweri es sr l wariation des latitudes (Annuario astronomio, z915).
La Variacone delle laitudini e le osserasioa
i di Pine Terinese (R. Accademia dei N. Lincei, 1914).
La Variasione delle latitudini e le esserozsioni di Pine Toriese nelPamno
1914-1915. (Ibid.)
Quelques rtsultats des obserwthons de latitudes jaites a Pino Torinese
(Amnuario astrnoomico pel 1916, Appendice).
11 amio Credo riguardoalia variaionedelle latitudixi (Saggi di astr. popoL, x916).
La1ai D'zIMSGKAuxiTO

Esfosizione del metodo di Tietjen per la corresione degli elementi dellor.
bita di an piaets, Collurania, 19oo.
Guide du caulaAteur (Astron., Gdodisie, etc.), Catane x9o2. PremiSe
partie: rigles pour les calculs en g6neral. - Deuxieme partie: regles
pour les calculs speciaux.
Elementi di Astronomia. Parte I. Astronomia sfexica litograf., Torino,
19o8. - Parte II. Teoria della Luna, 1912. - Supplemento alia
SParte I, 1915.
La Determination des orbites (Saggi di Astron. pop., 1914).
Lesioii di Cosmografia (Manuale Hoepli, Milaao, 196).
PUBLICAZIONI DI ARGOMEUTO VARIO,

CONPEIU•ZE,

ETC.

La Fotografta del ciel (Rivista bibliograftcaitaliana, Firenze, x898).
La photogratide du ciel (Communicazione al Congresso inteinazionale
di bibliografia, Parigi, 1898).
La Comte (Riaista bibliografaitalianao 1899).
Pro aris et focis. (bid.).
l globo di Marte. (ibid.).
11 dero e gl sludi scietifici (Revista abrswre, Teramo, 19oo).
Un genio del secolo XIX, commemorazione del P. Angelo Secchi, Catania, 1903).
Specola Vatictaa. - Caaloo joiograco (izrecensione di Boccardi),
Catania, igo3.
I lavori inlernazianali in asronoaMia (. Accademia dei Zelati, Acireale, 1904).
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L'Annamri astronomico dellOsserzatorio di Torino, fatti e consideradiod
(bid., 1905).
Cataloge fotograico della specola Vaticana (2a recensione, Torino, g195.
Affprexa del pianeta Marie (Ibid.).
LaModeraLibeia docensa in Italia(Rivista universitariaStudium,Pavia,
1g06).
Relaione ssdrattivith scientifca del R, Osservatorio di Torino drwa-te
rlano 1906-07.
Pel muoo Osservatorio di Torino, relasione e proposte, Torino, 1907.
Isaac Roberts et Dorotte Roberts (Rivistj di Astr. etc., 90o8).
Gli studi astronomici in talia (Rivista Studium, Pavia, 191o).
Nel pfimo centenario della morle del astronomo Le Verrier (9xi).
Unitas, conferesza delle Efemeridi astronomicke in Parigi,1911 (Saggi di
astronomia popolare).
Communication d la conerence des Api9nmerides, Paris, 1911.
Relaseone su gei afparecci meteorici (Esposizione di Torino, g91z, Giuria).
Per un concorso a premio presso la R. Accademia dei Lincei, Torino,
1911.

Il muovo reglamento felfersonale dei R. Osservaloriastronomxci(Saggidi
astronomia popolare, 19ra).
11 nuovo Osseratoriodi Torino, Torino, 1912.
L'os. Credaro e Faslronomia(Saggi di astr. pop., 1914)..
La Distrusioedetgi Istituti scientifi d'ltalia, Lecce, g194.
Per una pius umana meteorologia (Saggi di astr. pop., x914).
Un'oacciataalltarrooomiain Italia;gPinsegnamxntidi un cornorso (Saggi
di astr. pop., 1914).
Sciensa teutonica esciensa la~ina (Saggi di astr. pop., 1915).
Riumione del comifato internazioaledella Cart del cielo in Parigi, 1909,
su un projet de catalogationintensive.
PUBLICAZIOI PiFIODICHB
Annuarie Astroomico del R. Osservatorio di Toriso, dal z9o5, in poi,
ogni anno.
Rivisa di astronomia e sciense afni (rivista mensuale), publicata per
due anni da Boccardi, 19o7-1908.

Saggi di astronomiapopolare (rivista mensuale), publicata da Boccardi
dal 19t

in poi.

ARTICOLI IN PUBLICAIONI ESTERE NON MiENTOVATI

INNArZI

Nelle Astrooomiscle Nackricklen, Numeri 3434, 3438, 3583, 36za, 3621,
3667,3714,3760,38x6, 38o, 3827, 3836, 3868,3888, 3889,3894,3898, 39o,
3966, 3979 3983.
Nelle Eikemeriden-Circular, Numeri z5, 3z, 49, 114.
Nelle Verffexntlickuage des astronomisches Rechen-Institul, Numeri 7,
9. 1s, 1a, i5,i8.
Nelle Memorie degli spettroscopisti italiani,1903.
ANxtE 1917

Problimes de proabilitis. Estratto da Saggi di astronomia. popolare,
Torino, 1917.

58
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Bulieli astronosmiue de fOIservatoire de Paris.
Repose a use note de A. Ie doclew V. Cerulli. Estratto dall' Axuerio
astroxonmao, 1918.
Sulla Polodia. Reale accademia dei Lincei.
Rispost ad usa Nota del dott V. Cerulli da G. Boccardi.
Princifi e riflessioi sulla Pdodia.
Perchse come s arrotouda 'uklina dfra.
Ancora del problema dei eire scrigni proposta da Bertrand e Poincar6.
Estratto dai Saggi di astronomia popolare.
A proposito di Tavtle di togarilmi.
Sur la Pollodie du spkhroide trrestre.
Prezisioniastraxoiclkea lonaa scadensa.
Erroi nella daeternimsui
della Palodia.
Ajwtz 1918

NVaumi ermisare. Torino, 9gs8.
Sul calcolo di una formsla di probabilita, Torino, 1918.
La latitudine di Pino Torinese, nel 1916-17, Torino, 1918.
Le rivelaszii del sig. V. Cerulli alla Ra Accademia dei Lince. Torino,
x198.
Disons, en terminant cette longue enumeration, que notre confrtre ne
niglige pas les fonctions sacerdotales; il confesse, pr&che, fait des conferences d'apologetique k trois cents jeunes flles dont plusieurs frquentent les 6coles supirieures du gouvernement et meme 1'Univetsit
de Turin.
Malheureusement, la vue de notre confrere est en manvais 6tat.
M. Boccardi est tout i fait resigno k son sort par ce principe de foi (qui
est pour lui, dit-il, d'ane veidence math-matique) que ce que Dieu dispose est le mieux pour nous. c Donc, ajoute-t-i, pour moi il est mieux
d'avoir la vue en mauvais 4tat. Je ne sais pourquoi, mais le bon Dieu le
sait et cela me suffit. D'an amour infini, je ne puis attendre que du bien.
J'unis done ma volontW & celle de Notre-Seigneur et je me mets en paix.
Qu'il arrive ce que le bon Dieu voudra.
Malgre
a
l'etat de ma vue, je m'occupe tres activement du mouvement
scientifique et j'y prends part. A un certain point de vue j'y ai gagna,
parce que la technique des observations et des calculs ne me prend
plus du temps comme autrefois et je puis m'occuper davantage de la
theorie. On n'a pas besoin des yeux pour r~flchir. Un grand nombre
d'astronomes ont fni par devenir aveugles en commencant par Galile,
Eulex dicta sa deuxieme theorie de la Lune etantcompletement aveugle. a
Noas faisons des vorespour que notre digne confabre n'en viee
pas lha

553. -

J.-,M. PLANCHET, Missionnaire Lazariste.

Les Missions de Chine et du ]azpo,

1917. P6kin, impri-

merie des Lazaristes.
C'est une deuxibme edition mise a jour du volume que nous avons
loue priecdemment.
La premiere partie donne I'6atdes Miuions de Chine et du Japoa. 11
y a 5 regions ecclesiastiques en Chine, a2societik religicuse vang6li-
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sent ces regions ; on compte 4 ordres contemplatifs et 25 congregations
enseignantes et hospitaliires, sans compter quelques autres communautes de sceurs indigenes.
La deuxitme partie est intitulie : Fails et Documents. Voici les principaux chapitres: Statistiques sur les Missions de Chine. Les Missions
d'Extreme-Orient et le Saint-Siege. Les Missionnaires mobilises. Les
Chretiens chinois et ]a France. (Les chritiens du Setchuen oat donn6
io ooo francs a 'la Croix-Rouge francaise. Un prttre chinois a envoyi
245o francs i Mgr Amette pour ses orphelins. Les chrtiens de Canton
ont donnu au mar6chal Joffre une broderie.)
Actes officiels interessant les Missions. Distinctions honorifiques
accordees aux missionnaires. Tentative de restauration monarchique
par Yuen che Kai. La presse catholique en Chine. Le protectorat des
Missions. (La France exerce encore le protectorat sur 3 missions espagnoles, plusieurs italiennes, 6 beiges, 2 hollandaises etplus de 20 franjaises; 9 missions ont etl soustraitfa son protectorat depuis 1890.)
L'Eglise russe. Le Protestantisme. Les cultes paiens. La moralit6 et
les nouvelles muurs chinoises. (L'auteur donne des dtails doaloureusement intiressants sur les nouvelles moeurs feminines en Chine. Quelques
femmes s'emancipent; elles se font com6diennes, journalistes, sufragettes, etc.; elles vont mEme, cextaines seulement, jusqu'i demander,
par voie d'annoncei le mari qu'elles desirent. Le gouvernement a
essay6 de reagir; il est curieux de lire les circulaires qui sont envoyCes
par les ministres: on dirait les lettres d'un bon pae de famille qui
gronde ses enfants; le ministre recommande aux femmes de devenir de
bonnes m&res de famille an lies de songer ik tre des amazones, des
viragos. Plus tard le gouvernement defend les robes collantes. Mais ce
n'est encore le fait que de quelques femmes. La plupart demeurent
riservyes dans les pays non encore infestes par ce qu'on appelle le
progrks. L'ateur donae queques details sar les w bones memurs des
femmes chinoises a. II y a d'autres chapitres encore qui sont tris inthressants. On comprend que ce livre soit demande meme en Europe, par
tons ceux qui desirent avoir des xenseigaementsexacts. DLsons, en texminant, que la premibre edition de cet ouvrage a recu des approbations
du cardinal Gasparri et du Prifet de la Propagande.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
23. Valette (Jean), prhtre, d6c&d6 en mars i918, A HoPei (Chibe septentrionale) ; 38 ans d'age, 19 de
vocation.
24. Ucar (H61iodore), prtre, d6c6d6 le 31 janvier
1918, A Ponce (Antilles); 38, 22.
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25. Gustapane (Joseph), .pretre, deced6 le 21 mars
1918, a Naples (Italie); 83, 64.
26. Delvoye (Desire), coadjuteur, deced6 le I avril
1918, a la Maison-Mere (France); 64, 31.
27. Mac Donnell (Jean), pr&tre, d6c6d6 e 9 avril 1918,
a Cork (Irlande); 41, 19.
28. N6pote Jacques), coadjuteur, d6ecd6 le i3 avril
1918, A Sarzane (Italie); 63, 37.
29. Vester (Henri), pretre, decede le 14 avril 1918,
a Guatemala (Am6rique Centrale); 26, 8.
3o. Adrover (Joseph), coadjuteur, dec6d' le 4 mars
1918, a Alcorisa (Espagne) ; 78, 42.
31. Jarero (Francois), pretre, dced le
I 12 avril g918,
A Madrid (Espagne); 72, 49.
32. Fiandin (Constant), pretre, d6ecd6 en avril 1918,
a Ou-Ki (Chine septentrionale); 41, 12.
33. Fockenberghe (Henri), pr&tre, d6c6d6 le 16 mars
1918, a Loos (France); 63, 37.
34. Penen (Jean-Aristide), coadjuteur, d6eced en avril
1918, a Tcheng-ting-fou (Chine septentrionale)
53, 32,
35. Lemoine (Idefonse), pr&tre, d6c6d6 le 3o avril
1918, a Tcheng-ting-fou (Chine septentrionale);
38, 1736. Tarditi (Achille), pr&tre, deced6 le 3 mai 19g8, a
Genes (Italie); 57, 23.
37. Ciattini (Charles), coadjuteur, d6c6d6 le 18 mai
1918, A Turin (Itali) ; 66, 41.
38. Piederriere (Louis), coadjuteur, d6c6d6 le 3o mai
x191, A Larressore (France); 43, 20.
39. Mgr Silva (Francois), 6veque, d6c6d6 le 3 juin
1918, a Sio Luiz do Maranhao (Br6sil); 52, 3o.
4o. Nugent (Francois), pretre, d6c6d6 le 3 juin 1918,
a Saint-Louis (Etats-Unis); 63, 37,
41. Janczak (Luc), pretre, d6c6d6 a Varsovie, 83, 6I.
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42. Cid (Martin-Adrien), clerc, deced6 le 7 juin 1918,
a Madrid (Espagne); 20, 5.
43. Barru6 (Louis), pr&tre, d&cWd6 en juin 1918, a

P6kin (Chine septentrionale); 34, I5.
44. Choisnard (Daniel), pr6tre, deced6

en juin 1918,

a Buenos-Aires (Argentine); 56, 34.
45. Mac Cauley (Ferdinand), pretre, d6ckd6 a Germantown (Etats-Unis Orientaux); 59, 37.
46. Neck (Jacques), pretre, diced6 a Baltimore (EtatsUnis Orientaux); 59, 37.
47. Hieyte (Eugene), clerc, mort au champ d'honneur,
en mai 1918; 27, 9.

48. Susmarski (Francois), coadjuteur, d6c•6d le 14mai
1918, a Cracovie (Pologne); 44, I6.
NOS CHERES S(EURS
Clara Pozo, dciedde & 1'H6pital de Santiago (Chili), 56 ans
d'age, 39 de vocation.
Marie Vincendon, Forges de Montlucon ; 82, 58.
Eulalie Girard, Maison de Chariti de Puteauz; 79, 58.
Hortense Moulon, Orphelinat d'Oullins; 82, 52.
Augusta Marmottant, Maison Sainte-Marie de Boulogne-surMer; 76, 5r.
tmilie Clement, Hospice de Tournes; 8o, 56.
Marguerite Moireau, Maison Principale, a Paris; 67, 39.
Reine Jouan, Maison Marie-Immacul6e de Louvain; 74, 40.
Marie Paillon, Hospice de Tongin; 64, 40.
Marie Najera, Hopital de Quito (Equateur); 53, 3o.
Climentine Monsalve, H6pital d'Ambuto (Equateur); 35 Ii.
Marie Souchez, H6pital d'Antigua (Amdrique centrale) ; 9 x,
55.
Anna Schultheirs, Orphelinat de Germantown (ttats-Unis);
63, 38.
Marguerite Mayer, Maison Principale, a Paris; 80, 56.
Euginie Bonte, H6pital de Moulins; 65, 3o.
Lina Vivanco, College de Barcelone; 67, 47Marie Humblot, Maison de Chitillon-sous-Bagneux; 71, 52.
Sophie Pourret, Hospice de Gourdon ; 63, 36.
Josephine Delprino, Maison Centrale de Turin ; 23, 3.
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Marie Leker, Maison Saint-Nicolas-des-Champs, i Paris; 67
45.
Marguerite Franconnet, Hospice de Saint-Georges-de-Lisle;v
6s, 41.
Jeanne Canepa, Orphelinat de Campomorone (Italie); o8, 53.
Maria Sabbatini, Pia Casa de Lucca; 67, 33.
Vironique Normand, Maison Saint-Vincent de I'Hay; 77, 49.
Yvonne Hecquet, Maison de Charit6 de Montoieu ; 27, 3.
Jeanne Pouline, Maison de Charite de Saint-Brieuc; 80, 63.
Julie Preiss, Maison Centrale de Cracovie (Pologne); 72, 47Florentine Waltz, Maison Centrale de Cracovie (Pologne);
75, 49.
Rosalie Krozenieros, MaisoaCentrale de Varsovie (Pologne);
51, 3o.
Th6cla Szezucka, Maison Ceatrale de Varsovie (Pologne);
25, 4.

Ladislas Bromka, Maison Centrale de Varsovie (Pologne);
26, 4Marie Wesseyre, H6pital de Cette ; 65, 45.
Marie eorte, H6tel-Dieu de Clermont-Ferrand; 79, 49.
Marie Clement, Maison de Charite de Chiteau-l'kvaque;
53, 3o.
Marie Laffargue, Grande-Misdricorde de Marseille; 71, 52.
Ellen M. Eleney, Ecole de Saint-Louis (Etats-Unis); 52, 32.
Marie Collopy, Hbpital de Rochester (ttats-Unis); 71, 48.
Maria Carbonell, H6pital de Valencia (Espagne); 78, 56.
Rosa Claveria, H6pital de Baeza (Espagne) ; 8, 65.
Eusebia de Inaz, H6pital de La Havane (Espagne); 57, 37.
Marie Roca, H8pital Militaire de Barcelone (Espagne); 31, i.
Alexandrine Faytis, Misericorde d'Alexandrie (Egypte);
81, 59.
Catherine Gauliard, H6pital Saint-Luc de Lyon; 83, 6o.
Marie Pucci, Ambulance d'Yassi; 70, 49.
Frangoise Bailly, Maison de Charit4 de ChIteau-l'tveque;
78, 55.
Marie Leroy, Hospice d'Hangest; 51, 3o.
Rosa Marcou, Hospice d'Hangest; 24, 5.
Vanda Lozewiez, H6pital Saint-Lazare de Cracovie; 3o, 7.
Marie Bedos, Maison Principale, a Paris; 9g, 7o.
Pauline de Ridder, Orphelinat de Louvain (Belgique); 63, 34.
Marie Beland, Hospice de Dison (Belgique); 73, 45.
Marianna Puchalak, H6pital de Cracovie; 44, 20.
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Davidica Lausoni, Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Ita.
lie);32, 9.
Marie Pernian, Orphelinat Saint-Joseph de Smyrne ; 72, 47.
Clorinta Gules6rian, Orphelinat Saint-Joseph de Smyrne
43, 23.

Rose Fournier, Orphelinat Saint-Joseph de Smyrne; 42, 19.
Marie Gournay, Hopital d'Estaires, i Saint-Omer; 49, 28,
Anna Fiorio, Maison Centrale de Turin; 69, 41.
Marie Meyre, Maison de Charite de Clichy; 73, 49.
Marie Mauriet, H8pital de Lodeve; 69, 43.
Marie Flandin, H8pital General de Montpellier; 59, 35."
Marguerite Lantoing, Hospicede Leon de Nicaragua; 75, 54.
Marie Madaual, Hospice de Givors; 81, 58.
Catherine Tiernan, Orphelinat d'Utica (ttats-Unis); 74, 55.
Marguerite Mauny, Misericorde de Saint-ttienne; 85, 6r.
Jeanne Fradetal, Maison de Charit6 de Clichy; 89, 68.
Felisa Achegueren, H6pital de Las Palmas (Iles Canaries);
65, 44.
Maria Coscolla, Maison San Diego de Valdemoro; 69, 46.
Magdalena Bonnin, Misericorde de Mahon (lies Baleares);
35, 13.

Oda Verriest, Hospice de Waterloo (Belgique); 86, 54.
Francoise Chmura, Maison Centrale de Cracovie; 76, 54.
Marie Collaro, Maison Centrale de Beyrouth; 79, 59.
Marie Charlitta, Orphelinat d'Aragona (Italie); 68, 46.
Apne Meyniel, Maison Principale, a Paris; 80, 60.
Agnes Stevenin, Maison de Charit6 de ChAtean-I'lvtque;
62, 31.
Victorine Serisai, Maison de Saint-Marcel, a Paris; 88, 58.
Julie Rouvier, Maison Saint-FranCois-Xavier, a Paris; 72, 45.
Marie Morales, Maison Centrale de Constantinople; 76, 6i.
MarieTestenoire, H6pital de Givors; 67, 43.
edith Fielding, H6pital de Kiu-Kiang (Chine); 56, 35.
Rosalie Durand, Maison de Charite de Clichy; 87, 61.
Marguerite Faure, Maison Centrale de Naples; 84, 61.
B6atrice Dykes, Sourds-Maets de Boston-Spa (Angleterre);
47, 24.
Jeanne Forin, HOpital de Flers; 83, 63.
Marie Platel, Maison de Charite de Saint-Omer; 55, 33.
Hortense Cardiso, Maison des Dewx-Moulins, a Paris; 49, 32.
Julia Baledens, Hospice Michault, A Loos; 47, 2o.
Anne Depaul, Maison de la Providence, A Smyrne; 86, 66.
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Anne Lingpedre. H6pital de Senlis; 82, 56.
Maria Mingell, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 78, 55.
Marie Daveluy, Orphelinat de Gigny; 72, 5o.
Anne Perrin, Maison de Charite de Rennes; 82, 62.
Gabrielle Andrada, Santa Casa de Rio de Janeiro; 42, i8.
Josephine Berthault, Misericorde de Saint-Etienne; 84, 62.
Louise Veyvialle, H6pital de Jirusalem; 63, 38.
Maria Contreras, H6pital de Rancagna(Chili); 45, 18.
Hedwige Doot, Commern-Cologne; 44, 23.
Julia Griffini, Orphelinat de Eudhoc (Angleterre); 31, 3.
Francisca Numez, H6pital de Chegin; 77, 59.
Mathilde Montamat, Maison de Charit6 de Montolieu; 24. 2.
klisabeth Deirmedji, H6pital de la Paix a Constantinople;
79, 55.
Maria Vilaplana, Prison d'Alcala (Espagne); 77, 56.
Julia Canalis, Ecole de Saragosse (Espagne);44, i8.
Anna Villa, Maison Centrale de Turin; 24, 7 mois.
Paschvalina Zanardi, Hospice des Enfants-Trouvis de Rio
de Janeiro; 33, io.
Paule Mirabail, Maison Principale, a Paris; 8o, 58.
Jos6phine Varni, Asile de Envie (Italie); 75, 55.
Gabriela Azparren, Collhge de Porto-Rico; 4o, x8.
Mathilde Muradas, II6pital de Palencia (Espagne); 36, 9.
Antonia Urbano, Maison Centrale de Naples; 7o, 4o.

Elmina Tonlot, Ouvroir de El-Biar (Algirie); 86,. 64.
Catherine Fosc, Orphelinat de Syracuse (ttats-Unis); 76, 54.
Elisabeth Burlage, H6pital de D6troit (Etats-Unis); 82, 57.
Marie Levnard, H6pital de Birmingham (jtats-Unis);66, 42.
Anais Bermond, Maison de Chariti de Montolieu; o8,61.
Santos Arroitia, College de Cobreces (Espagne); 67, 45.
Maria de Juan, H6pital de Jerez (Espagne);38, 2.
Tarsilla Mannuza, Asile de Cagliari (Italie); 29, 2.
Maria Santiago, H6pital de Santa Ana (Amirique Centrale);
52,25.

Marie Arnaud, Creche Sainte-Marie, a Marseille; 83. 58.
Elisa Lexelline, Hospice d'Andrimont (Belgique); 5o, 26.
Valentine Krajnik, Maison Centrale de Cracovie; 54, 3o.
Leocadie Banach, Maison Centrale de Cracovie; 29, 6.
Balbine Tubodziechn, Maison Centrale de Cracovie; 47, 27.
Marianne Szezepanska, Maison de Cracovie; 38, 18.
Maria Dicastri, Orphelinat de Castellamare (Italie); 63, 2q.
Maria Nardi, Maison Centrale de Sienne; 34, 2.
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Marie Jousselin, Asile Saint-Vincent de Lyon; 38, i5.
Marie Gardiner, H6pital d'Austin (itats-Unis); 52, 32.
Marguerite Voinier, Maison Centrale de Guatemala; 87, 68.
Maria Bastida, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne);
So, 21.

Maria Gonzalez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne); 28, 5.
Frangoise Rialland, Orphelinat de Maule; 76, 56.
Marie Laverie, Misiricorde de Santorin; 79, 5r.
Maria de Montalban, Hospice Saint-Charles de Madrid ;41, x6.
Marie Monchanin, Maison de Charit6 de Montolieu; 53, 32.
Librada Nogues, HOpital militaire de Barcelone; 77, 58.
Ang6lina Cheneau, Asile Sara de San Salvador; 70, 47.

Marie Chaffraix, H6pital de Riom; 68,43.
Antonia Paredes, Asile San Jose de Manille; 70,48.
Marie Vergonjeanne, Maison Saint-Pierre, . Nice; 27, 2.
Claudine Veyret, H6pital de Cascadura, a Rio de Janeiro
83, 59.
Therbse Chauvin, Maison Saint-Vincent de 1'Hay; 78, 56.
Cesira Martinetti, Maison Centrale de Sienne; 62, 37.
Virginia Donati, Hospice de Florence; 47, 27Marie Poder, Maison Sainte-Croix de Bordeaux; 69,44.
Madeleine Porcher, Dispensaire de Lille; 86, 63Marie Meynier, Hopital de Fontainebleau; 81, 6o.
Jancile Nonni) H6pital de Damas; 55, 34.
Pauline Choloniewska, Maison Centrale de Cracovie; So, 51.
HElne Szlosck, Maison Centrale de Cracovie; 38, lo.
Louise Odin, Asile Saint-Vincent de Lyon; 71, 46.
Marie Mossu, Maison Saint-Jean de Lyon; 67, 5o.
Clotilde Calajanni, Maison Centrale de Turin; 55, 30.
Lutgarda Dessanti, Maison Centrale de Turin: 74, 54.
Stella Lodrini, Maison Centrale de Turin; 36, z6.
Rose Arduino, Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Italie);
77,56.
Ana Puned, Sanatorium de Tarrasa (Espagne); 27, 6.
Eusebia Igea, Maison'Saint-Nicolas de Valdemoro; 54, 32.
Maria Huesa, Bienfaisance de Jativa (Espagne); 23, 3.
Josefa Unanuc, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 3o, 3.
Maria Arambaru, Hdpital de Palencia (Espagne); 52, 32.
Catherine Raynaud, Maison Saint-Vincent de 1'Hay; 74, 5o.
Marie Sandri, Maison Saint-Georges, a Paris; 73, 55.
Julie Senhauser, Providence de Fribourg; 64, 40.
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Maria Peters, Maison Saint-Joseph de Veldried (Hollande);
41, I5.

Eisabeth Aubert, Maison de Charit d'tvreux; 73, 5o.
Julie Cbevrier, Providence de Fribourg; 46, 24.
Marie de Gilide-Pressac, Asile Saint-Vincent de La Teppe;
65,37.
Marie Dasilva, H6pital Saint-Vincent de Peking; 44, 24.
Marie Levieil, H6tel-Dieu de Chartres; 86, 57.
Marie Hay, Misericorde de Fontainebleau; 75, 51.
Norverta Val, Asile Santa-Josi de Jerez (Espagne); 70, 43.
Maria Usoz, H6pital de Valladolid (Espagne); 3i, 1o.
Dominica Mendivil H6pital d'Oviedo (Espagne); 6z, 4o.
Marie Goulding, Asile des Aien6s de Baltimore; 51, 23.
Marie Guennegan, H6pital de Luvon; 67, 4o.
Maria Granizo, H6pital de Latacuagua (Equateur); 37, 12.
Therise Fay, Asile des Aliens de Baltimore; 4 5, 2i.
Ben&dictiae Gilain, Maison Principale, i Paris; 85, 64.
Marguerite Rocha, H6pital Saint-Augustin de Valparaiso;
44, 25.

Francisca Elgarresta, H6pital de Plasencia (Espagne); 82,58.
Francisca Balzategui, Asile d'Alines de Valladolid(Espagne);
66,41..
Maria Eguileor, H6pital d'Andujar(Espagne); 61, 3t.
Antera Puyales, H6pital d'Aranjuea (Espagne); 59, 34.
Nicolasa Pafico, H6pital de Valencia(Espagne); 69, 40.
Jeanne Conton, Maison de Charit6 de La Rochelle; 6o, 37.
Marie Questian, Hopital d'AlenSon; 73, 53.
Maria Piccardo,IafirmeriedeFlores (R4publique Argentine);
27, 3.

Juana Zabala, H6pital de Mallorca(lies BaiJares); 73, 52.
Maria Blanch, H6pital del Carmen, a Madrid; 85, 6o.
Erneteria Lara, H6pital Civil de Cadiz; 64, 32.
Adolphine Tribent, Maison de Charite de Clichy; 73, 49.
Gertrude Ferrante, Mis6ricorde Sainte-Julie de Turin; 71, 52.
Agnus Boland, Maison Centrale de Mill-Hill; 36, 8.
Rosalia Martora, Maison Sainte-Agathe de Catane; 3, 3.
Anna Klauser, Maison Centrale de Cologne-Nippes; 58, 29.
Josefa Gabirondo, H6pital de Saint-Sdbastien (Espagne);
67, 43.
Eva Perucchi, Maison Centrale de Turin; 26,4.
Marie Reardon, Hpital Saint-Joseph de Philadelphie (tatsUnis); 61, 34.
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Teresa Palup, H6pital Provincial de Valencia (Espagne);
45, I3.

Maria Herrera,tcole Catholique de S6ville(Espagne); 57,29.
Marie Lucazeau, Maison de Charit6 de Nimes; 69, 44.
Olga Pinetti, Maison Centrale de Turin; 26, 8.
Juliette Pont, Hospice de Murat; 49, 27.
Marthe Debaert, Maison Saint-Joseph d'Arcueil; 31, 4.
Henriette de Geoffre, Maison Principale, a Paris; 76, 43.
Rosa Pnig, Maison Centrale de Madrid; 3i, 5.
Cl6mentine Tirmarche, Maison Principale, a Paris; 51, 27.
Marie de l'Estombeillon, Maison Saint-Denis-Chapelle, a
Paris; 48, 17.

Josephine Andrieu, Hopital de Montauban; 39, i8.
Elisa Murphy, Infirmerie de Maynooth (Irlande); 59, 32.
Maria Mari, College de Jaro (Iles Philippines); 61, 41.
Juana Zaldua, Hospice d'Antorga (Espagne); 8o, 57.
Ascension Inurria, Hospice d'Oviedo (Espagne); 66, 46.
Hdloise Heleux, Maison Principale, a Paris; 65, 41.
Palmyre Loz6, Providence, a Ans (Belgique); 77, 52.
Marie Testelin, H6pital de Bavibre de Verviers (Belgique);
48, 24-

Georgina Lhoest, Maison Centrale d'Ans(Belgique); 26,7 mois.
Marie Vermeire, Maison Marie-Immacul'e de Bruges (Belgique); 34, II.

Julie Grabska, Ouvroir de Varsovie (Pologne); 35, 1z.
Anne Wachowska, Asile des Alienis de Tworki (Pologne);
38, i5.
Caroline Oprawska, Maison Centrale de Varsovie (Pologne);

43,25.
Helbne Kopczynska, H6pital de Varsovie (Pologne); 45, 21.
Monique Fijalkowska, Maison Centralede Cracovie(Pologne);
35,8.
Marietta Klm, H6pital de Damas (Pologne); 31, 6.
Julie Montreau, H6pital de Malaga(Espagne); 71, 44.
Valeriana Bergna, H6pital de Palencia (Espagne); 40, 19.
Le Girawt: CH. SCBMxZTr.

Imprimerit de J. Dumoulin, A Paris

EUROPE
FRANCE
PARIS ET LA MAISON-MERE
8 juin. - Le gouvernement vient de nommer an
comit6 de defense du camp retranch6 de Paris, charge
de poursuivre et de contr6ler l'ex-cution des mesures
relatives i l'organisation, 1'armement et I'approvisionnement de Paris; c'est qu'en effet 'ennemi approche
de.la ville; le president de la R6publique d&clare que
nous vivons les heures les plus difficiles de la guerre;
c'est le moment pour nous de mettre toute notre confiance en Dieu. On avait fait courir le bruit ces joursci qu'un cur6 de Paris avait 6th arr&t6 parce qu'iI communiquait avec les Allemands par telgraphie sans fil;
informations prises, il n'en est rien, c'est un de ces
mille bruits faux qui circulent aussi abondamment et
qui sont crus aussi facilement que les proph6ties qui
surgissent presque a chaque mois, nous annoncant la
fin de la guerre pour telle ,poque; en avons-nous
entendu de ces r6cits fantastiques pendant la guerre
actuelle! ce qui est plus certain que tons les racontars
c'est que Bertha tonne toujours et nous envoie r~gulirement ses obus fort pen agr6ables.
9-1o- I jai*. - Le canon ne cesse pas; on ne s'en
fait pas, suivant l'expression usuelle qui devient comme
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notre bouquet spirituel de chaque jour; il n'emp&che
que les nerfs sont plus ou moins agac6s suivant la diversit6 des temp&raments. Ce meme jour, ii juin,
nos bonnes et vieilles archives n'y tenant plus prennent le chemin de Dax; bient6t il n'y aura plus que
les pierres qui nous attacheront a la Maison-Mere:
saint Vincent n'y est plus, nos bienheureux n'y sont
plus, la jeunesse n'y est plus, les archives n'y sont
plus; les secr6taires ouvrent'des armoires vides, contemplent des rayons vides : quand on cherche un
document, on s'apercoit qu'il est partL pour Dax,
quand on veut consulter une piece, on vous dit : C'est
bien simple, prener le train de, Dax, vous arriverez
domain dans la jounie, von~u onuvirzr la caisse 6 Pet
vaw pourrez etre de retour dans toai. jours u)1*. Dillies de Wernouth est au miliem, de nous; iA
nous razonte less cvenements. dob ita &6t- t6moian i-i
nous fait,part deses;imnpressions,: pawEe
ocoie apostalique de Wernout-; eile est: bin. di~hoe de son antiqu splendeur.par suite des diffiultus. de ravitaillement; elde quiw
a, tant fouzni de vocabions depuis

trente ans, qui a coimpt6 plus de-zo ~fivesi la voila
r6duite- & pea' denfaatsw et 'anaie- prochaine, si alle
peut vivre encore, eHe nae ranfermer~ plus dansm sa
vaste salle dX'tudest danwaon- hall immeme de~6ca~
ar
tiEn, dansi ses beaun durnoi-ss dans son a6featbir..
deasis. longue- chapell- qwn quelques priiligiesi Lelase averra plus aette flottille de: bateaux qni silon-n•aientes eans aubour daoeileSaint-Antoine; on n'ergmxaserw plus ces fortmas paties deo. footbal Lea jycs i:
pa~inags;- le th6itue diubionheumnx Perhoyle n'eatendra plus ces ddaiaatioae qui, faaisaielee hamna,
des delicats. Mais non, tout cela reviendra un jour,
arims la gerZL
sý
. toatfaoi la. guerre faim avant la
fan.d r mondri

i9gju. - AssemblIe de I'Euvre des missions de
midi. On remarque aux premiers rangs les Sceurs de
Saint-Vincent-de-Paul qui furent parmi les premieres
ouvribres de l'oeuvre. Constatons qu'il a 6t donna cette
annee z2 missions, 241 conferences, 4 retraites.
23 jui. - Le president de la R6publique prononce
un magnifique discours a la gloire de la Pologne; ii
glorifie les noms celebres des h6ros polonais, de
Sobieski en particulier; ii rappelle ces temps heroiques

oi, sar les oriflammes de velours rouge, l'aigle blanc
deployait fdrement ses ailes; il montre commnent lepeuple polonais a conserv6 intactes sa personnalit6 et
sa langue, est reste passionn6ment fid~le I ses traditions, n'a jamais laiss6e touffer sa voix oa prescrire
ses revendications et a produit une magnifique floraison d'art et de litt&rature. II I'invite a uae croisade
nouvelle : t Saints emblemes, drapeaux, soyee la representation de la justice immanente, soyez le signe pr6curseur de son unite reconstituee et de sasouveraineti
retablie. Le monde entier a les yeux fix6s sur vous.
Comment le sort de la Pologne le laisserait-il indiff6rent?n Le president termine par cette phrase: %L'ai-gle blanc peut de nouveau d6ployer ses ailes; il planera
bient6t dans la clart6 du ciel rass6r&n6 et dans le
rayonnement de Ia victoire. n Nous disons: ainsi soitil,pour nos chers confreres de Pologne et nous faisonsles voeux les plus ardents pour cette sympathique province.
25 jar. -

On r6pand deputis quelque temps, parmi-

lesParisiens,deux petites poapes, d6nommnies Nenett e
et Rintintin, qui sent trs effccaces, paratt-il, pour pr#server des Berthas. Ces talismans stfperstitiei n'oat

eu qu'unsnccks 6phkmnre; its sont bien vitepasses df
mode-
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26 juix. - Visite d'avions & deux reprises cette
nuit. Les d6gits materiels sont importants.
27 juin. - R6pktition de la scene d'hier avec plus
d'intensit6 cependant; aussi le tir de barrage a &t6
plus violent; les avions sont venus en plusieurs vagues
d'assaut; il y a eu i t tues, 14 blesses et des incendies.
28 juin. - Le g&neral Guillaumat est nommi president du comiti de d6fense du camp retranchk de
Paris; c'est serieux; nous sommes dans la zone de
guerre. On le sent du reste aux visites de gothas qui
se multiplient.
29 juin. - C'est le jour de la grande pritre sacerdotale prescrite par Benoit XV. Inte vestibulum et altare

.florabuxt sacerdotes ministri Domini et dicent : Parce
Domine, parce poplo tuo. Nous n'avons pas manqu, de
joindre nos supplications & celles de tous les pretres.
L'Officiel, lui-m&me, a l'air d'entrer dans le mouvement de priires ; le voici qui publie un message adresse
d'Amerique dans lequel il est question de foi, de
J•sus-Christ, de thCologie, de Dieu, de la nicessit6
de se purifier et de prier. II est vrai que c'est un message protestant.
Ce meme jour, le cardinal Gasparri adresse & la
revue intitulie : les Missions catholiques, une Iettre
dans laquelle il la f£licite d'avoir servi la cause
des Missions et I'CEuvre de la Propagation de la Foi :
a Ces pages idifiantes apportant chaque semaine aux
lecteurs le r6cit des travaux des Missionnaires, quelques traits d'abn6gation et de sacrifices, contenant des
descriptions de ces r6gions lointaines, des moeurs de
lcurs habitants; ces pages rapportant surtout les 6pisodes, les faits si consolants de la conversion des ames
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n'ont pas peu contribu6 a faire connattre et appr6cier
le d6vouement des ouvriers 6vang6liques, a leur obtenir les g6nbreux secours de la charit6 chr6tienne, a
susciter enfin des vocations pour cet immense champ
de l'apostolat. * Plusieurs de nos Missionnaires ecrivant dans cette revue, il nous a paru opportun de citer
ces extraits qui les concernent un pen. Nous voudrions
que les Anxales puissent, an jour de leur centenaire
1935, m6riter pareildloge; pour cela la collaboration
de nos chers confreres nous est n6cessaire, car les
Ansales sont une oeuvre collective.
Nousr apprenons avec plaisir que notre confr-re
M. Jean, professeur h la Maison-Mire, vient d'etre
nomm6 6elve titulaire d'assyriologie (cours Scheil) a
l']cole des hautes 6tudes; il a 6t6 present6 an conseil
comme un des &l1ves les plus brillants du cours.
L'cole des hautes 6tudes a pour objet de diriger et
de former les personnes qui desirent se consacrer A
des travaux d'erudition. Eles poursuivent des 6tudes
en commun. Chacun recoit des directeurs des conseils pour ses travaux personnels. C'est le ministre
.de l'Instruction publique qui nomme titulaires les
61ives qui ont fait un stage plus ou moins prolong6.
Les conditions sont l'assiduit: aux cours et la competence personnelle reconnue par le conseil qui fait an
ministre la proposition de nomination.
Puisque nous parlons de hautes 6tudes mentionnons
que MM. Demuth et Berthounesque, futurs missionnaires de l'immense Russie, viennent de passer avec
succ6s les 2o, 22 et 25 courant, leurs examens de
Russe.
Ce m6me jour, M. le Vicaire g6n6ral adresse aux
seurs une circulaire concernant leur situation canonique; il est bon que les Missionnaires aient connaissance de ce document.

MsC
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CufRtE S•EaIS,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec wos foer jamais
Vous u'ignorez pas que S. S. le pape Benoit XV, heureusement rfguant, a promiugue, en ces derniers temps, le Code
de la ligislation canoaique dans lequel sent contenues tes
Jois qui doivent r4gler d6sormais la vie extvrieure de Plglive,
a hiErarchie, ses membres : clercs, religieux, laiques; son
culte, l'administration de la justice.
Ce Code est entre en vigueur obligatoize avec le lundi de la
Penteckte, 20 mai 1918.
Vous vous tes sans doute demandd si, et dans quelle mesure, la promulgation et 1'applicatian de ce Code apprteraient quelque modification A votre Communauti, a vos
Constitutions, saintes Rigles, privileges, coutumes, etc.
Le Code canonique respecte vos Constitutions puisque,
grace a Dieu et a la prudeate sagesse du saint Fondateur,
aucune de leurs dispositions Be lui est contraire. Vos andeanes coutumes sent 4galemont conservees. Vos priviliges,
sur la demande du Saint-Siege, sont actuellement soumis &
son examen, comme ceux des autres Communautes. Les decisions du-Saint-Siege seront pour nous chose sainte et sacree.
En attendant qu'eles nons soient connues, il me semble
-mile de preciser quelques points d'importaace on plus
-rande, on plus imadiate, afia que, sur ces points, ous
.puissiez doaner aux demandes de iNos.Seigneursles tveques
one reponse qui sauvegarde a la fois, et leur juste autorite, et
les droits de votre Communaute.
Tout d'abord, et sans hesitation possible, votre Commuuautiestvigie par le titre XVII de ia partie qui csocerneles
religieux. Dans ce titre i est trait des - SocidEts * aoit
d'hommes,soit de femmes, u vivant an comman, sans veuxn,
c'est-a-dire d'apres le Code lui-m6me, sans vceux publics,
quils soient simples on solennels. D'apres le meme Code, ces
Societes a sont pas proprement des u Religions n et leurs
memowres e set pas proprement designes sous le nom de

religieux.
Vos trLE
, vo
uos, esbien chees Sceurs sont essentiellemeat prives. Uls sent simples, annuels, ne sont accepts ,par
personae au nom de P'tglise on de la Communaut6.
Au bout de cinq annues d'epreuve, est-il dit dans vos
Constitutions, la Superieure proposera dans 'Assembl6e dte
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dfficitres, a -prisence -du- suptrieur ou-directeur, eelles qui
idemanteront- faire lesvoeuxrdont on examinera lesqualia
s
-requises-pour cet efet; et-i P'on econnatt qtlelles'aient fait
-des progres dans la-pratique-des-vertus et dans Pobservarice
de leurs Regles, -eles seront admises a faire-ies voeuxsnsimpes
de pauvret, de chastet6, d'obeissance et de stabiliti-kans laur
Compagnie,-conformiment k leurs -memes~gles,-;t cela-pour
un an seuleuenet selon llrsage de heur Communaute. 'Porr'la
maniere convenaitle a-cette action, elles'feront-cesveeux chacune en-particulier, s-voixbasse, durant-uinen
messe,-aprts'la
consecration, sans 'approdher-pour cela'de I'autJ. , (Sidtits
i-la'Comamrgniedes Ties
de lu Ckariti, § 7.)
'Vots n'tees pas des religieuses. Si parfois -et par anralogie,
on-vous donne ce- nomtest uie manifre impropre-de parler
qui n'a rien ike canoniqre-et-contre laquelle-il est'bon-de
rdagir. Cheivous, il -fy a pas de ceremonie, pas de sermon
de vtture ou de profession, aucur-rite liturgique de'ben6dictionou
ode-consecration accompli par un -ministre de l'fglise;
pas d'anaeau,-pas ide voile, rien qui -rappelle laTeligieuse; pas
de dot'i fournir,-car-c'est improprement qu'on designeparfois
ainsi ta m-odique indenmit6 qui sert A couvrir les frais idu
seminaire.
'Vous &tes t devez rester les- filles de-pardisse dont parle
si bien saint Vincent.
Le 'Spiperieurde votre Communtaut est -toujours, comme
depnis-son-origie,'ie-Supirieur de la CongrCgation'de la ~Mission, a qui vous -faites -veu d'obeissance. De 'li ou 'te -ses
legitimes representants ayant iee'lui-missionaetartorif6, vaus
recevez validement permissions on dispenses, en ce qui concerne -otre -ie -de -communaute, sous -reserve -Bes -drois de
'Tautoifrr supieme.
A-ce Suplrieur, fl-appartient de designer, par khri-mmmeou
-parsesmandataires, comme sort Ie directeur dela'Compagnie
"etes directeurs tes-provinces, vos -onifessenrs-tatl-oriinaites
qu'extraordiinaires. S'il itait negligent -h 'es -rommer onles
"changer en temps- voulu, alors, -mais alors seulement, 1'Ortlinaire 'du lieu pourrait intervenir your'supp]ter a cette'nigligence.
An Stutirieur deuvotreozommunautf:nconibe encore 'lbligation -ie-ommer -as-visiteurs qui, an -mins-towsles-cinq
ars, enu-sn now, et'pour lui en-rendre-cmrpte, -doiveit faire
'a visite-raraonique de cracune-de vos maisonis. Ena cea, vous
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etes assimilees, mais toujours proportions gard6es, aux religieuses qui ont pour supfrieurs des religieux ou de m&ame
ordre ou d6putes k cet office par Pautoritt pontificale. Si
votre SupErieur dtait nEgligent & assurer cettt
visite quinquennale, l'Ordinaire do lieu interviendrait pour la faire en
personne on par delIgue.
Ces visites sembleront peut-etre une innovation A boa
nombre d'entre vous ;mais les seurs qui connaissent l'histoire
de votre Compagnie y verront, au contraire, un retour a la
sage pratique que saint Vincent lui-m&mey avait etablie, et qui
s'y est continuee jusqu' ce queles bouleversements survenus
en France la fin du dix buitibme sibcle et an commencement
du dix-neuvibme l'aient fait presque tomber en disuitude.
Des missionnaires de son choix tels que M. Portaij, M. Lambert, M. Almeras, etc., allaient faire lavisite ches vos premibres
sceurs sans prejudice de celles qu'y faisaient aussi k leur tour
sceur Jeanne Lepeintre, seur Nicole Haran, etc., et lesfondateurs eux-memes. Ceci vous dit assez, mes tres cheres Sceurs,
que les visites quinquennales ne modifieront en rien les
droits, les devoirs, la charge des VisitatriceS, tant celles des
plus proches de la maison principale que celles des provinces
eloigndes. Les unes et les autres seront combin6es de manibre
que cette grace vous soit procurde a intervalles & pen pris
egaur.
Le Code, tout en reservant i votre Supdrieur le droit de
visite canonique, en ce qui touche le regime interieur de la
Communaute, confirme le droit des Ordinaires A visiter vos
eglises, chapelles, confessionnaux, sacristies, en un mot ce
qui sert au culte divin.
Ces m&mes Ordinaires oat aussi droit d'intervention ou de
contr6le pour le placement et l'administration des fonds
attribuns-ou leguns & une de vos maisons pour y etre afect#s
au culte divin 'on & des ceuvres d'enseignement chr6tien on
d'assistance charitable locale. II s'agit, remarques-le bien, de
fondations durables et perp6tuelles et non d'ofrandes manuelles pour une ceuvre ou necessitj passagtre, ni de dons
faits a une maison avec facult6 d'en appliquer les revenus an
choix de la Superieure.
En dehors de l'intervention exerc6e par les eveques et du
contr61e dont ii vient d'etre parle,la gestion financiere de vos
maisons et provinces demeure soumise an: m#mes regles
qu'autrefois. C'est aux Sup6rieurs de la Communautd que
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vous en devez le compte rendu annuel; c'est A eux qu'il faut
vous adresser pour contracter un emprunt ou ali6ner un bien
comme aussi pour toute opdratiou financibre qui prisenterait

quelque difficult6 ou aurait quelque importance.
La question traitant de la duree des pouvoirs des Superieures tant majeures que provinciales et locales, presentant
des difficult6s i cause des conditions exceptionnelles de votre
Compagnie, sera examinie serieusement et tranquillementen

ce qui regarde son application.
Cette note suffira, je l'espbre, mes tres chores Soeurs, pour
vous diriger dans les dEbuts de I'application du nouveau Code
canonique. Si d'ailleurs, quelque difficultE se presente,
recourez h vos Superieurs provinciaux on a nous-mame, selon
les pays et, Dien aidant, on vous donnera la solution...
De tout cnur, je donne

I toutes comme &chacune d'entre

vous la pr6cieuse benediction de saint Vincent et demeure,en
l'amour de Notre-Seigneur et de Marie Immaculie,
Votre tout d6voue serviteur,
Frangois VERDIa,
I. p. d. 1. M., Vicaire gEMral.
Paris, l a juin 19a8, en Ia fte des saints Ap6tres Piere et Paul,

3o juin. - Cette nuit, deux alertes. Ce ne sont
pourtant pas les lamieres qui attireat ces vilains papillons, puisque Paris la nuit est maintenant plongk
dans les tinibres.
En ce jour, le president de la R6publique reconnait
officiellement la nation tchco-slovaque, les Tchbques
de Boheme et la nation yougo-slave. II y a I1 de
grosses questions qui se pr6parent pour l'avenir,
meme pour notre Congrtgation.
La distribution des prix du concours d'instruction
religieuse ne s'est pas faite i Notre-Dame par peur
du gros canon; le nombre des concurrents, pour la
- m6me raison, n'a pas eti anssi 1ev6 : 4 385 au lieu de
6485 l'annCe dernire; c'est qu'en effet beaucoup de
.-sceurs ont conduit leurs enfants hors de la portte de
Bertha; avouons cependant que 4385, c'est beau en
temps de bombardement.

r" juillet. - Une alerte de minuit a une heure,
pour ne pas en perdre rhabitude. A force de se lever
la nuit, on va prandre 'horaire des cBartseux et on
sera vraiment .comme Ale d4sirait saint Vincent, char:tieux: la ma-ison. 'Certaines ppersonres qui ne viennent qu'un -jow en passant a la Maison-'MWre s'etonnent que nous ne fassions pas de tres.grandes mortifications; avant de leurdonner voix au chapitre, je crois
-qu'on devrait les .obiger A rester trois mois .a Paris;
elies comprendraient quc-ces alertes continuelles sont
de grandes mortifications. C'est trbs beau de prchier
la penitence, c'est plus beau de la pratiquer; or, je
crois que nos jours et nos nuits tron•hls sont .une
bonne p6nitence.
En ce m6me jour, le cardinal Amette -envoie une
lettre & ses cures pour lear recommander de relever le
traitement des maitres et mattresses des-coles libres.
Ce relevement avait et6 demands en particulier par le
Syndicat des institutrices de la rue -de I'Abbaye : le
-cardinall a accueillieette demande, (-car-il s'agit, ditil,:d·un acte de justice -. (ette lettretde la prcmibre
autorit6 de l'fglise de Paris est une tegon pour tous
-ceux -qui ,ont des-domestiq-aes, des-servarttes, des emtpoy6es, des orphe'iaes;it leur rappellequ's -ont -des
devoirs de justice 41'6gartd de leurs -inifrieurs; les
sup~rieurs'de lavommiunaut •ont pris-so de -igler
cette question importante ,doat s'occupent -gadlement
les autrcitis eivites.
2 juilet. - Fete de la Visitation. .Nous sommes
visits ,parles avions allemands qui ne nous4pportent
pas les fruits de vie et de paix queJa sainte Vierge
apporta a sa cousine-Elisabeth.

4~jiet.
- Jour 'fri6-n Tmhunneur -de I•miiversaire de l'Ind6pendance des *tats6Uhiis. -On-a iebap-
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tish plusieurs avenues de'Paris pour lear donner des
aemsplusaiadernes,.enparticuier.cehli de Wilson-. Iy
a d6file des soldats amnricains, ce.qui plait beacoaup
au peuple de Paris, et il y a eu de nombreux discours
ce qui lw plait moins et cependanft es orate•rs comme
tonjours sout trcs 6oquelrts : fun tous dit qre cette
guarre est Ia plus vaste ind•pendance, la phus forrmidable et la plus juste insurrection, mne-croisade, iAannonce solennellement q•e nos destinies vont xgravir un
ordre-sup6rieuTr que c'est -ledrniercimnent qui va ier
les patries, que Ie sacrificeede la guerre est comme ie
levain qui va achever le 'ptrissement des races :
ainsi parle le president du Sinat; un autre oratear
crie aux quatre vents que Rome a cr6 le droit, 1'Angleterre la libert6, les ftats-Unis la democratie et
nous la R6volution et d&clare que si ces idles ne
triomphent pas, ce sera 1'6croulement de.la justice, le
desastre de la raison; il glorife Paris, notre grand
Paris, si calme, oh les obus frappent les pierres, non
les &meset I qui 'onne peut reprocher qu'un exchs de
timerit6 souriante : ainsi dit M. le Pr6sident de la
Chambre des d6put6s,; un troisieme orateur declare
que c'est aujourd'hni la fete de l'humanit6; un cinquiime prophitise qu'un jour sur le modele des RtatsUnis d'Amirique se constitueront les -tats-Unis d'Europe; ce n'est pas fini, il y en a encore d'autres qui
parlent; d6cid6ment les discours pleuvent comme les
bombes; et pendant ce temps-lk l'Acad6mie d'agricultnre, plus sage et moins bavarde, d&clare simplement
que nous somta*i moment oi la lutte est la plus
&preet qu'avant oc penser Aprofiter de la victoire, il
faut d'abord vaincre. C'est le bon sens qui parle par
oes genas-A.
que 1'Acadmi frangaise catre anutss
SMmwtiennmsin
de 4coO fracs k swar
ri
prix d wmestu en a 4d6cera
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Gamier des Fillesde la Charite de Grenade (Espagne)
et un prix Montyon de 6ooo francs aux Filles de la
Charit6 de Salonique.
1 j ille:. - L'Academie francaise partage le prix
de langue frangaise dela valeur de looco francsentre
neuf 6tablissements franuais de Jerusalem se consacrant' 1'enseignement de la langue francaise et aux
cauvres de bienfaisance, etablissements qui sont : les
Frfres des ]fcoles chr6tiennes, les PNres Blancs, les
Dominicains, les Dames de Sion, les Soers de SaintJoseph-de-1'Apparition, les Filles de la Charite, les
Benedictines.
13 juilet. - Le cure de Saint-Vincent-de-Paul de
Clichy fait les choses plus en grand que nous. II
ouvre solennellement la neuvaine du phlerinage a
notre bienheureux Pere. Le pr&dicateur en est le
P. Marquet, O. M. C,Chaque jour, plusiears paroisses
de Paris et de la banlieue s'y rendront pour attester
que la devotion a sar
cent n'est pas morte dansle
coeur des Parisiens.
On public le compte rendu des euvres de a Sociit,
de Saint-Vincent-de-Paul dans les banlienes de Paris.
Ces hommes seront nos juges, dirait notre bienheureux Pere; ils vont aux panvres et ils y vont avec intelligence; ils cr6ent des secretariats appelks &rendre
les plus grands services, ils s'occupent de la formation
professionnelle de la jeunesse et il ne se negligent pas
eux-memes puisque beaucoup de conseils ont leur
pelerinage, leur journle de r6collection et leur nuit
d'adoration & Montmartre.
14 jillet.- Fete nationale. Le matin les troupes
dfilent dans Paris, le soir les orateurs parlent as
Trocadero et a I'H6tl de Ville et toute la journ6e les
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bons chr6tiens travaillent plus effcacement au saint
de la patrie en priant pour Ie succis de nos armes. A
signaler la pr6sence du cardinal Amette a la seance
en lhonneur des pupilles de la nation. Devant le
prince de I'eglise, Ie ministre de I'Instruction publique a jure que la loi sur les orphelins de la guerre
etait une loi de protection morale et matrielle, une
charte d'adoption; il a parlk de tendresse familiale,
de miracle de d6vouement; il a dclar6 qu'on respecterait les principes, les idies, les croyances religieuses
et philosophiques des families, que ces libertes etaient
des libert6s essentielles de la famillej que le choix de
'ecole etait au premier rang des libertes dont l'tat,
honn6te homme, se portait caution, qu'on entourerait
des pr6cautions les plus minutienses la designation
delicate du conseiller de tutelle, qu'on pourrait donner
des bourses aux 6tablissements libres pour 1'education
des pupilles de la nation qui leur seraient confis, etc.,
etc. Ceux qui s'occupent des orphelins de la guerre
feront bien de retenir soigneusement ces d6clarations
pour les rappeler en temps opportun aux fonctionnaires qui les auraient oublie.s.
A l'H6tel de Ville, on doit faire des declarations
importantes sur les propositions de paix qui sont dans
'air; nous nous interessons comme tout le monde k
ce qui concerne la paix, la guerre actuelle est si
meurtriEre;.voici le passage important du discours du
ministre des Affaires 6trangeres : a Autant nous
sommes prets a terminer par une paix, bas6e sur la
liberti des peuples, le confit sanglant (actuel), autant
nous sommes disposes A examiner avec nos allies
toute proposition autoris&e de cessation des hostilites
qui serait conforme a notre honneur et nous offrirait
les satisfactions qui nous sont dues, autant nous
sommes decides A ne pas capitaler dans la defense de
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notre cause, autant nous- sommes certains de son

triomphe par la superioriti de ncq armes et I'aatoritA
morale de notre droit. o Tout le monde approuve ee
langage ferme, Ia parole n'est plus aux orateurs, elle
est au canon.
;5 jui"ia. -

Las. geas qui ont Le sommeil ltger

affrmenat qu'ils ca entendu toute la nuit le bruit da
caanon Le. comwauiqab de ce soi leut donne raisorm
it annoaec que ce matin, apris une violeate pr6paras ant attaqa4 depais
tioa d'artilerie, les. Allemais
ChAteau-Thiexry j4sqia' Massiges. C'est une anovelle
bataile de la Ma
1 me qai se psepare. Plaise i Dihe

qu'el. scit uae victeire commae celle de 191!. Bertha
recomamance a noQ eavQyer sesa obus; c'est VaeeampegpemeAt habiiuehc de toute ofensive allemande. Les
compagmies d'aasuaaces contre tls, bbeabad~ments
par caaoas
Leaguee poetee soat mainteo
aa»ooi-

see&; c'est signe que ~a va eha~ner. Notre grande
assuance i nousa. c'est saint. Vincet t . la. saint
Vierge, ce qui ne vent pa dise qu'oa at pread pas
de precautions : aide-toi, Ie ciel t'aidera.
16 juillet. - On entend tris distinctement le canon
du front. Le communicqu n'est pas bon : les ennemis
ont franchi la Marne.
r7 fallet. - Le communiqu a'nest pas meillear
atjourd'hnii qu'hier. Les Allemands continuent ler
avance air sd de fI Marne; its menacent d'encercfer
Reims et de couper fes communications- ave Verdcfr.
ff. Bettembourg naws indique A rexamen particuifer
les pr&eautions r prendre dans re cas oil- les bombes
tomberaient sur- Sain•-Lazare; II fixe A chacun snc
poste, iI adresse res- dernieres recommaandations: te
am capitaine' avaw, le-combat.
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L&juillet. - Avant. m&me qie le communique ait
paru on apprend par je ne sais queile.tALgraphis sans
fil que. nos traipes, viennant- de. prononcer une. vigoureuse contre-offensive. sous, le commandement des

gendraux Mangin, Degoutte et Berthelot.
19 juillet. - Les avions ennemis sont venus cette
nuit. Nous avons celbr6 saint Vincent de notre-

mieux. II y a eu-grand' messe a neuf heiures; on plut6t
la, cerionie devait commencer a neuf-heuces, maispa.

ua concours de circonstances ind6pendantes de aotre
volont6, elle n'a commenc6 que bien pflus tard'; Forganiste a d'abord essaye de.'nous faire, prendre
patience en jouant les- marceaux de son r6pertoire,
puis il s'est tu lui aussi et alors leos mi•antess ant parI
pias-l ngmaes. Enfin Foffice a eommene6. Le ceiebrant
a 6ti2gr Connolly; anm6nier g6n6ral des Americains,
vicaire-g6ndral de New-York; le diacre et le sousdiace etaient des aumnairs americains.. On. avait
annonc6 que les chantsseraient. excauts par la mair-

trise- de Saiatr-Frangois-Xavier~ ce fut-ainsi, si l'an
peut appeler maitrise Ta rennion- de d'eux ot trois

jeunes gens; Ia messe Etait celle de Du Mont. A tabre,
une petite innovation : M. le Vicaire-g,6rnral quitte la
place de l'assistaut de laý Maiaea-Mbiae~
et s'imstalJ.- laI tabie desw 6vques, ew sorte que maintenaat nas
invites dte marque ne serontF
plusw tout seuis . 1. Bttembourg prend fe nom et la place d"assistant de la
MaisonrMEre,.Le soir. a cinq, heures, M-. le chanoine
Calli. nao•sdit.quilquesamots sur, la foL eta la chaxit
de saint Vincent- C'est Mgir 1L Roy, Sip6rieu!tg6n-dhr Saint-Esprit, qui dbnne IPa bniditrar dies P -res
tion du saint Sacrement. En sortant du salit, on se
coammuniqpe les.bonnes nauvelles du communiqu.

LeAAUllmanda

e.atleat.; on- e

a pris.36o. canons, on
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lear a fait 1700ooo prsoniers, nos troupes avancent
avec an entrain admirable. .
Ce amme jour part de Saint-Lazare une circulaire
dont nous donnons les principaux passages :
MRSSIaz-is Er MIS BIa CBK5S FRbfES,
La grdne de Notre-Seigneur soit avec vows four jamais!

J'ai le devoir et aussi la consolation de porter A votre connaissance une importante nouvelle intressant an plus haut
degr6 le bon fonctionnement de notre administration gan6rale. Vous y trouverez, j'en su.- lAr, un motif de resercier
Dies et saint Vincent, de redoubler de fliale affection envers
le Vicaire de Jesus-Christ, qui nous donne un nouveau et
eficace timoignage de sa-bienveillance.
Tons tous saver, Messieurs et mes bien chers Frires,
combien notre Compagnie a t€ 6eprouve. en ces deraibres
ananes par an triple deuil.
La mart de notre Tris HonorE Pere Fiat, apres treate-six
ann6es de generalat et treize mois de retraite a sein de la
Maison-Mere, edifiCe par ses venus, nous fat a tons une donloureuse epreuve. Chacun se sentit atteint A P'intime de ses
affections iliales par la disparition du venerable vieillard,
rappel & Dieu le s* septembre 1915.
A la v6ritE, des le 3x juillet 1914, la Congregation, par Ie
choix de I'Assemble gC6nrale, avait mis A sa tete, en remplacement du Tres Honori Pere Fiat, demissionnaire,
M. Emile Villette, dont l'age relativement jeune, uae santi
aux apparences robustes et la pratique des affaires, promettaient une administration ficonde et durable.
Mais Bhlas! bient6t atteint dun mal dont les coups toujours plus rapproches triomphkrent de sa resistance, il succombait le 7 novembre 1916 et terminait an Berceau-de-SaintVincent-de-Paul le cours de son bref g6nEralat.
Ce fut un second deuil et une seconde epreave d'autant
plus douloureuse et sentie que la guerre europcenae, bient6t
mondiale, diclare an lendemain de son election et qui
durait encore, ne laissait nul espoir de convoquer et reunir,
dans les dilais constitutionnels, 1'Assemblee Generale destinee 1 Elire le successeur do regrett defunt.
Toutefois, et dans ces conditions plut6t dificiles, M.-fred Louwyck, dont Ienoa fut.trouve dans la cassette regle-

-

935 -

mentaire le 8 novembre 1916, prit, avec la qualite de Vicaire
g6n6ral, la direction de la famille de saint Vincent. Assurement son temperament etait plut6t faible et d6licat; chacun
le voyait, mais nul ne mettait en doute qu'il ne iut appele,
la guerre terminee, k presider 'Assemblee qui aurait mission
de choisir le nouveau Superieur general.
Telle etait la pens6e de tous, et voili que, quinze mois
apres, le 17 fevrier 1918, et dans'les circonstances que vous
relatait la c6urte circulaire dat6e du lendemain, une mort
prematur6e mettait brusquement fin ý sa vie et a son administration.
L'autorite ne saurait etre vacante, meme un seul instant,
dans la Compagnie; je dus donc, en tant que le plus ancien
d'election parmi les Assistants survivants, prendre a mon
tour le titre et les fonctions de Vicaire general, selon nos
Constitutions.
Ce nouveau et troisibme deuil laissait le Conseil general
de la Congregation reduit N trois membres, au lieu des cinq
qu'exige le fonctionnement normal de son administration.
Pas plus au 17 fevrier 1918 qu'au 7 novembre z;i6, la tenue
d'une Assemblee gen6rale ne paraissait possible, vu les circonstances. De graves questions pouvaient surgir, dont la
solution; peut-etre delicate, reclamerait des conseillers plus
nombreux, responsables de leurs decisions, comme le sont
des Substituts-Assistants et non de simples'consulteurs. II
fallait aussi songer au danger toujours possible d'un nouveau
vide se produisant dans le Conseiwet le reduisant encore.
La situation parut delicate, meme dangereuse, aux trois
membres composant le Conseil. Aprbs avoir prie, refl6chi,
consulte, d'un commua accord nous decidames de recourir i
la supreme autorite dans l'~iglise, Notre Saint-Pere le Pape,
pour parer au danger.
Une supplique fut adresseeau Saint-Siege demandant la
faveur de completer le Conseil par la nomination de deux
Substituts-Assistants, avec voix delib6rative an Conseil et &
I'Assemblie g4n&.te, et de faire cette nomination selon le
mode usit6 dans i~ Congregation et indiqu6 dans les Constitutions (chap. u, § 2),c'est-a-dire en la proposant aux Visiteurs
des provinces, pour avoir force et vigueur, aprhs I'agr6ment
de la majorite de ceux qni ont droit de le donner.
En outre, le cas d'un Vicaire general mourant dans I'exer<ice de sa charge n'etant pas prevu expressis tretinis dans
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les Constitutions, qui envisagent seulement le cas du Vicariat normal, c'est-a-dire d'une durde de cinq a six mois
environ, il parut sage, devant la nouveaute du fait, de
demander an Saint-Siege, dans la mime supplique, la confirmation des pouvoirs du nouveau Vicaire general.
1,1 parut dgalement sage et prudent de faire une troisieme
demande, a savoir la facult, pour l'actuel Vicaire Gineral de
designer lui-mime son successeur 6ventuel dans cette charge
intirimaire, pour le cas, toujoursbon N prevoir, ot, lui aussi,
viendrait a mourir avant la reunion de 1'Assemblee Generale.
Cette d6signation serait faite, bien entendu, selon les prescriptions de nos Constitutions par le moyen de la cassette
exigee au chapitre Ill, § i.
A solliciter cette faculti, outre les avantages que nous y
reconnaissions, nous etions encourages par des precedents.
Vous n'ignorez pas que, durant le premier quart du sicle
dernier, plusieurs des Vicaires generaux qui gouvernarent la
Compagnie jusqu'au generalat de M. Dewailly obtinrent du
Souverain Pontife la facultdde designer leur successeur dans
les charges et fonctions du Vicariat General.
(Suit le texte de la supplique qui a et6 adressee au Souverain Pontife

au nom des trois membres da Conseil. Nous donnons seulement le
resumi de cette supplique avec la reponse de Rome.)
BEATIssIM ParTa,
Franciscus Verdier, Vicarius Geftlis Coninis Missionis. ad S. V. pedes
provolutus, humillime eas quae sequuntur gratias implorat:
I* Confirmationem in suo aunere Vicarii Generalis. Constitutiones
enim praescribunt Vicarinm Generalem, mortuo Superiore Generali,
existere ilium quem ipse Superior Generalis designaverat, vel,defciente
designati ore, Prim tmdsistentem. Jamvero, mortuo R~no P. Villette,
Superiore Generali, Rmus P. Louwyck ex desiguatione Vicarius Generalis estitit; sed, hoc quoque defuncto, suffectus est Orator, Primes
Adsites Gefilis. Quum vero hic casus in Constitutionibus erplicite ac
distincte non contempletur, ad omne abigendam dubium Apostolica
Confirmatio imploratur;
a* Facuttatem creandi duos Substitutos-Adsistentes juxta modum Superiori Gefili praescriptum, cum Conventus Generalis locum habere

nequeat infra annum;

3* Facultatem nominandi Vicarum Generalem qui Congregationem,
si ipsi moli contingat, regat
Et Deus, etc.
Ex Audientia SSmi diei 7 miuii 19y8.
SSi~us Dius Noster Benedictus P. P. XV, referente infrascripto Car-

dinali Praefecto Sacrae Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium
)

-937praepositae, benigne anauit pro gratia juxta preces, etiam quoad textium, id est facultatem nominandi pro eventuali casu mortis ejuadem
Vicarii Gefilis, et electio ista fiat per schedulam secretam atque sit duratura usque ad convocationem Capituli Geflis pro eligendo Superiore
GeAli ejusdem Instituti.
Datum Romae die, mense et anno ut supra.
Card. TosTI, Praefedus.
ADOLPrHS, Ep. Canopitan.
Secretarius.

Mettant A profit la faveur concedde par le Saint-Siege, le
23 mai 1918 partait A I'adresse de MM. les Visiteurs des provinces la lettre par'laquelle je proposals les deux SubstituteAssistants.
Les reponses de MM. les Visiteurs ne nous sent pas toutes
parrenues; quelques-unes ne nous parviendront que bien plus
tard, si meme elles nous parviennent, vu la difficulte des communications avec certaines provinces.
Toutefois, les r6ponses ddjh recues assurent, et au delL, la
pluralitd constitutionnellement requise.
En consdquence,j'ai l'hoaneur de faire connaitre k la Congregation que MM. tmile Cazot et Alphonse Delanghe ayant
ete agrees, sont nommes respectivement substituts du troisiime et du quatriime assistants.
De. sorte que le Conseil de la Congregation est composd
comme il suit: M. Francois Verdier, Vicaire General; M. Philippe Meugniot, premier Assistant; M. Augustin Veneziani,
second Assistant; M.
rmile Cazot, Substitut du troisibme
Assistant; M. Alphonse Deianghe, Substitut du quatrieme
Assistant.
En sa qualiti de premier Assistant et k defaut de 1'Admoniteur nomme par la derniere Assembl6e generale, M. Philippe
Meugniot en a la charge et les fonctions.
M. Edouard Robert demeure, comme precedemment, dans
l'office de Secretaire de la Congregation, qui lui fut confid
par fen Notre Trs Honord Phre Viliette.
Pour remplacer M. tmile Cazot dans.son office de Procureur de la Congregation, nous avons fait choix de M. Louis
Planson, Superieur de notre maison de Londres. Parfaitement prepare a ces fonctions, il-continuer~ dans cette charge
les precieuses traditions de notre Procure generale, traditions
de d6vouement an service de la Congregation, de ses provinces, de ses maisons et de ses membres.
Pres da Saint-Siege, nous continuerons a avoir, pour nous
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y representer, M. Raphael Ricciardelli; son intelligence et sa
pratique des affaires vous sont diji assez connues.
Telle est, Messieurs et mes bien chers Frtres, l'organisation de notre Administration genirale. Je puis, sans hisitation aucune,me porter garant de la bonne volonte commune,
de l'attachement de chacun de ses membres a la Congregation, de leur charitable ddvouement I tous nos confreres et
frtres. A vous de nous aider par vos prieres et la cooperation
de votre activit6 aux ceuvres de la petite, mais bien chire'
Compagnie de la Mission.
Avant de terminer, je me sens presse de vous demander I
nouveau de tlmoigner i Notre Tres Saint-Pere le Pape notre
reconnaissance affective et effective pour la paternelle bonti
dont ii nous donne une preuve evidente dans Ie rescrit dont
la concession fait l'occasion de cette presente lettre. Nous
nous souviendrons de l'invocation que nous aimons A adresser A notre Bienheureux Pere : Sancte Vincenli, Catkedrae
Petri usque ad mortem conjunctlssime, ora pro nobis.
C'est dans ces sentiments et aussi en I'amour de Notre-Seigneur, de I'lmmaculie Marie et du grand saint Vincent, que
je me plais A me redire,
Messieurs et mes tris chers Frbres,
Votre tout devou6 serviteur,
F. VERDIER,
I. p. d. I. M., Vicaire Geniral.
/

Donnons le curriculum vitae de nos nouveaux Assis-

tants.
M. Cazot fimile est ni le 14 aoat 1863 a Cesse, dans.
la Meuse; ii a fail ses humanitbs au petit siminaire de
Verdun, et sa philosophie au grand sminiaire de cette
mnme ville; il est entr6 dans la Congregation le 21 octobre 1884; il a fait les voeux le 22 octobre x886; il
fut envoye a Constantinople comme professeur, il
exerqa les fonctions de directeur du coll]ge SaintBenoit de 1895 i 1897; on le nomma a cette 6poque
Superieur de la Mission de Macedoine & Zeitenlik;
en 1914, il fut choisi comme procureur de la Congr6gation.
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M. Delanghe Alphonse est ne le 9 d&cembre 1859 A
Zuytpeene, dans le Nord; il a fait ses 6tudes classiques
et sa philosophie au petit s6minaire d'Hazebrouck,
deux ans de thiologie au grand s6minaire de Cambrai;
il est entre dans la Congr6gation le 26septembre 1880;
apres sa premiere annee de s6minaire, il fut envoye a
Dax oh I'on ouvrait une maison de formation; il fut
ordonn6 prctre a Paris le 19 mai 1883; il fut professeur
i Dax de 1883 a 1894, directeur du seminaire et des
Etudiants dans cette m&me ville de 1894 a 1896, directeur des Itudiants a la Maison-Mere de 1896 & 1903,
Sup6rieur de Notre-Dame du Pouy (Dax) en rgo3,
Visiteur de la province d'Aquitaine en 1911.
20 juillet. Leg nouvelles sont bonnes. Les
Allemands press6s par nos poilus oat repass6 la Marne
avec des pertes enormes, car nos avions bombardent

les ponts sur lesquels l'ennemi se sauve pr6cipitamment. 400 canons enlev6s, 20000 prisonniers.
21 juillet. - Cl6ture i Clichy de la neuvaine solennelle en l'honneur de saint Vincent de Paul. C'est un
de nos confreres qui chante la messe. Le pr6dicateur
fait un heureux rapprochement entre saint Francois
d'Assise et saint Vincent de Paul par rapport i la pauvret6 et aux pauvres.
De grosses lettres sur les journaux du soir annoncent que nous avons repris Chiteau-Thierry.
22 juilet. - Un avion allemand s'avise de nous
faire peur en plein jour; il est requ comnme il le merite
et on le force par un tir de barrage bien nourri a
reprendre avec ses compatriotes le chemin de I'Allemagne.
jours sans viandeont cess ; c'est
24 juillet. -Les
bon signe; cependant on continue toujours A activer
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la production des legumes les plus utiles. Les haricots
verts et les tomates remplacent les fleurs, les carottes
ont dAtr6n6 les melons, les fraises ont dl .cder le pas
aux salades.
25 fillet. - Retour d'Allemagne de notre confrere
M. Delaporte qui, age de plus de soixante-dix ans, a
etC prisonnier de longs mois et a souffert une dure
captivit6 comme otage.
26 jillet. - Pelerinage traditionnel
la chapelle
de la rue du Bac. De vn&Arables confreres aux cheveux blancs foot diacre et mieme ceirmoniaire.
M. Neveut nous montre saint Vincent progressant
dans la saintet' comme 'aurore qui croit et grandit
jusqu'au plein jour.
Le president de la R6publique filicite les armies
pour la victoire de la Marne; il remet solennellement
le grand cordon de la Ltgion d'honneur an gineral
Fayolle, commandant le groupe des armies triomphantes.
28 juillet. - L'avance de nos troupes continue toujours. Fere-en-Tardenois est repris. II parait que les
chars d'assaut ont jou6 un r6le-important dans la victoire de la Marne. Apres avoir enfonc6 les lignes ennemies et facilit6 la ruie en avant de notre infanterie,
ils n'ont cess6 d'accompagner ou de preceder nos
troupes dans leur progression. Faisant preuve d'une
habilete manouevribre, d'une audace hors de pair, les
6quipages ont pouss6 leurs chars au plus fort de la
bataille, ne reculant devant aucun obstacle, attaquant

les centres de resistance et les batteries adverses sons
le feu terrible des mitrailleuses et des canons speciaux
que l'ennemi concentrait sur eux. Tant de bravoure a

obtenu les meilleurs risuitats. Chaque section de chars
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a r'duit une moyenne de quinze a vingt mitrailleuses
allemandes; un certain nombre d'entre eux prenant a
partie des batteries ont mis le personnel hors de combat et assure la capture du materiel.
On lit ce mume jour, dimanche 28 juillet, la lettre du

cardinal Amette prescrivant des prieres publiques
l'occasion de I'entr&e dans la cinqcuieme annie de
guerre. Notre archev6que nous dit entre autres choses
qu'ayant l'honneur g Paris d'etre en butte aux coups
de l'ennemi qui, ne pouvant s'emparer de la capitale,
s'efforce d'y semer de loin les ruines et la mort, c'est

pour nous un. motif de plus d'implorer de Dieu le
secours d6cisif qui nous assurera la victoire d6finitive.
29 juillet. - M. Devisse, suprieur de La Paz (Bolivie), est nomm6 sons-assistant de la Maison-MWre en
remplacement de M. Coury qui s'en est all6 loin de
Paris avec les petits orphelins-de Saint-Louis.
31 juillet. - M. le Vicaire gen6ral part aujourd'hui
pour Prime-Combe, d'ot il se rendra A Vichy pour y
faire une saison.
2 aodt. - Soissons vient d'&tre reprisparnos troupes.
Soissons est cher a la double famille, car saint Vincenty a fait une retraite en 1622 et la ven6rable Louise
de Marillac y a visit6 les confrbries de la charit6. On
commence & Montmartre le triduum des prieres nationales. Qu'ils sont touchants le Miserere et le De Profundis chant6s par tout un peuple. Laissons icoyler la
foule et admirons les nouvelles stalles du choeur que
I'on pourrait appeler les stalles du bombardement,
puisqu'elles ont 6t6 commenc6es le jour meme oi Bertha nous envoyait son premier obus et qu'ellesviennent d'etre achev6es alors que probablement nous ne
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recevrons plus beaucoup d'obus puisque lesAllemands
reculent.
D'abord. la matiere d'une partie de ces stalles est
tiree d'un vieux cedre du Liban envoyi par le patriarche
maronite de Syrie; le chene de France et un bois des
Indes composent le reste. Derriere lesstalles, dix-huit
panneaux en marqueterie representent les grands et
les petits prophAtes auxquels on a joint David et Plie.
Trente sept essences differentes ont servi pour cette
mosaique en bois. A chacune des figures est jointe une
inscription en or qui se rattache de pres on de loin au
Sacr&-Cceur. Le roi David, penitent et devot, nous
redit la parole du psaume messianique xxI : v Mon
coeur est devenu comme une cire qui se fond. , Le
prophete Eie est dans l'attitude oi le montre le
texte saint sur la montagne d'Horeb: « Je brile d'un
grand zile pour le Seigneur Dieu ); Isale nous engage
a a puiser avec joie aux sources du Sauveurn; }er6mie rappelle cc que Dien nous a aimes d'un amour iternel ,; Ez&chielannonce que Notre-Seigneur i cherchera
ce qui 6tait perdu, ramenera ce qui 6tait 6gare ,;
Daniel nous invite a prier_, avec un coeur contrit et un
esprit humili n*; Osee nous montre comment Dieu
nous a. enchaines a lui a avec les doux liens de
l'amour n; Joel proph6tise i qu'en ce jour-la les montagnes distilleront du vin doux et qu'une fontaine
sortira de la maisondu Seigneur ; Amos montre Ala
tente de David qui sera relevee et la maison toimbee
qui sera rebitie '; Abdias enseigne que cle salut sera
sur la montagne de Sion ,; Jonas proclame que a Dieu
est clement, misricordieux, patient ,; Michee expose
& nos yeux la , maison du Seigneur qui est comme
une montagne fondbe sur le sommet des monts a
Nahum nous dit combien " le Seigneur est bon et
comme ii r6conforte au jour de la tribulations; Haha-

-

943 -

cuc nous est reprisente c se rbjouissant dans Ie Seigneur et tressaillant d'allegresse in Deo jesu meo, en
Dieu mon sauveur ); Sophonie nous assure que ( le
Seigneur notre Dieu nous sauvera » ; Agg6e annonce
que ( la gloire de la maison de Dieu sera grande et
qu'en ce lieu le Seigneur donnera la paix , ; Zacharie
pr6dit que t l'on jettera les yeux sur celui qu'on aura

perc6 ); enfin Malachie nous parle u du sacrifice et
de l'oblation pure qui seront offerts au nom du Seigneur .. JSous n'oserons pas dire que ces stalles sont
plus belles ni meme aussi belles que celles d'Amiens
et d'Auch, mais enfin elles sont belles. Avant de quitter la basilique, allons voirsi les mosaiques laterales
de la chapelle Saint-Vincent sont pos6es; rien encore;
esp&rons qu'elles seront achevees ou commencees
pour la grande consecration du temple national qui
aura lieu apres la victoire.
3 ao2t. - Les Allemands se retirent derriere la
Vesle. On respire de plus en plus et on va prier et
remercier Notre-Dame des Victoires ayec le bon peuple
de Paris. En ce premier samedi du mois, consacr6 par
Pie X au Coeur Immacul6 de Marie, on prie avec ferveur dans ce temple consacr6 A ce mCme Caeur; c'est
une d6votion qui nous est chore A nous enfantsde saint
Vincent puisque le Caeur de Marie est grav6 sur la
M6daille miraculeuse que la sainte Vierge nous a confine. Son Eminence preside les pri"res; ondit avec une
tendre affection le chapelet et on chante avec confiance
le Sub tuum praesidium.
4 aout. -

C'est le grand jour des prieres nationales.

Le Cardinal avait invite toutes les autorit6s civiles et
militaires; elles vinrent toutes sauf les gouvernementales. La c6r6monie a lieu a Notre-Dame; pauvre
6glise ! c'est aussi une mutilIe de la guerre, au moins
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provisoirement; elle n'a plus ses beaux vitraux aux
couleurs si riches; on les a remplacis par de vulgaires
vitres par crainte du canon; elle est teujours entoure des sacs de terre qui sont comme un cilice; aussi
I'assistance est sbrieuse et recueillie ; les soldats y
dominent et chantent gravement le Veni Creator, le
Credo de Du Mont,l IeDeProfudis; le Cardinal adresse
quelques mots d'exhortation qui se terminent par ces
paroles : Que Dieu nous accorde la joie de revenir
bient6t, sous les voutes de cette basilique chanter un
Te Deum plus triomphant encore que tous ceux qu'elle
a entendus au cours de sa longue et glorieuse his-.
toire.
A notre chapelle, ce fut moins grandiose, il est vrai,
mais ce, fut aussi 6difiant. C'est aujourd'hui qu'on
recommence d'une manirre suivie les predications la
messe de onze beures, on prechera desormais tous les
dimanches.
5 aoit. - La villemariale d'Albert est reprise, mais
h6las! sa riche basilique est d6truite. Le president de
la Ripublique felicite les armies du g6neral Gouraud.
Bertha nous envoie une douzaine de coups : le premier
a dix heures moins cinq, le second a dix heures dix,
le troisieme a dix heures vingt-cinq, le quatriime a
dix heures cinquante; les autres i des intervalles
varies: on sent que le super-canon briule ses derniers
obus et on ne prend plus assez de precautions; aissi
faut-il d6plorer quelques victimes. Le roi d'Angleterre
t6legraphie que a 'aurore d'une paix victorieuse n'est
pas tloignee *.
6 aoiit. - Le-frere Bauer, arrive de Dax il y a quelques jours, est emport6 rapidement, presque subitement; est-ce par la grippe a espagnole u? on ne le
dit pas; toujours est-il que depuis trois mois environ,
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Un mal qui rdpand la terreur,
Mal que le ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
(La grippe), puisqu'il faut 1'appeler par son nom,
nous fait la guerre; nous ne mouroos pas tous, mais
tous nous sommes plus ou moins atteints. Les midecins
pritendent que cette grippe a tous les sympt6mes classiques, qu'elle est due a des.agents pathogenes qu'ils
appellent pneumocoque, diplocoque, streptocoque,
qu'elle rappelle 16pidimie d'influenza de 1889-1890,
etc. C'esttresbien, mais ensomme un bon petitremide
pratique ferait mieux notre affaire.
Bertha est en avance d'une heure sur hier, on pense
que c'est pour avoir le temps de d6emnager; car nos
troupes approchent d'elle et se pr6parent a donner
avec nos 75 une joyeuse aubade aux canonniers servants de demoiselle Krupp. Quelques victimes encore.
Un ancien ministre de l'Interieur, M. Malvy, vient
d'etre condamn6 a cinq ans de bannissement pour forfaiture dans 1'exercice de ses fonctions. Cela donne
da courage A nos poilus de voir qu'il y a une justice
pour les grands comme pour les petits.
Le pr6sident de la Ripublique d6core le g6nural
Pershing. Mais le clou de la journ6e qui met Paris en
liesse et qui est comme l'avant-gott de la victoire finale,
c'est la dignit6 de mar6chal de France confiee atr
g6n ralissime Foch.
On lit avec fiert6, a la recreaticn du soir, le d6cret
qui a paru dans les journaux:
c A, lheure oi I'ennemi parune offensive formidable
sur un front de 1oo kilometres comptait arracher la
d6cision et nous imposer la paix... le general Foch
et ses admirables soldats l'ont vaincu.
t Paris d6gag6,...plus de deuxcentsvillagesd6livrbs,
trente cinq mille prisonniers, sept cents canons captu-
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res, les espoirs hautement proclamxs par l'ennemi,
avant son attaque, icroulks,... tels sont les risultats
d'une manceuvre aussi admirablement concue par le
haut commandement que superbement executie par

des chefs incomparables.
c,
La confiance plac6e par la Republique et par tons
ses allis dans le vainqueur des marais de Saint-Gond,
dans le chef illustre de l'Yser et de la Somme a et6
pleinement justifiee. ,
On craignait quelques manifestations pour la condamnation de Malvy; le biton du marechal Foch a
tout calm6.
Ce m&me jour, on me fait visiter les sous-sols de la
Communaute qui ont it~ amenages en gglise des Catacombes; c'est bien arrange, mais il faut esp&rer que ce
sera inutile.
7 aoit. -

Encore le canon. Les t6moins des chutes

d6clarent que la fum&e digagee lors de l'explosion est
noiritre; jusqu'ici elle etait blanche; on se demande
quel ingredient nouveau la chimie allemande a fourr6
dans les- obus qu'elle nous envoie; sont-ce des gaz
asphyxiants? Les agents de police sont pourvus de
masques, mais nous, pauvres mortels, qu'allons nous
devenir? Heureusement que nos soldats approchent
des lieux ofi se trouve Bertha.
On parle beaucoup du projet d'etablir une nonciature apostolique en Chine. II parait que ie gouvernement frangaisy est oppose, craignant que cette
nomination ne nuise au protectorat qu'il exerce sur les
chritiens de Chine. Les organes officieux du Vatican
affirment que ces craintes sont chimariques. Attendons
la fin. Rome verra daas sa sagesse et sa prudence bien
connues ce qu'il convient de faire; elle decidera s'il y
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lieu d'insister ou s'il faut laisser tomber ce projet qui

avait dbja 6te propose sous LUon XIII.
On parle beaucoup, ces temps-ci, des aspirations
r6gionalistes qui se font jour dans le peuple et voici que
l'on ressuscite Ies vieux noms de nos provinces antiques
dont le souvenir effectif n'existait plus que chez les
Lazaristes qui avaient encore jusqu'en ces derniers
temps une province de Picardie, de Languedoc, de Touraine, de Champagne, momentan6ment supprimee en
i9o5 par suite des ev6nements politiques, et qui ont
encore une province de France ou Ile-de-France,d'Aquitaine, de Provence. Ii est a remarquer que la province
d'Aquitaine etait la seule division administrative de
notre Congregation qui ne correspondit pas tune province civile du meme nom; 1'Aquitaine, en effet, a cess6
d'exister quoad nomen bien des annees- avant saint
Vincent et les maisons qu'elle comptait faisaient partie
civilement de la Guyenne; quant a la France ou Ile-deFrance,on abeaucoupdiscut6 pour savoir quel 6tait le
veritable nom qu'il convenait de donner a cette province, et les catalogues ont mis tant6t France, tantbt
lie-de-France; civilement il y avait une province appelee lie-de-France qui comprenait quatre pays principaux : Ie Vexin, la Gohelle, la France et le Parisis; le
livre de nos Assemblies g6n6rales parle toujours du
visiteur de la province de France; le cachet du visiteur

porte vis. provinciae Franciae. Esp6rons qu'un jour
viendra oi I'on pourra rveillerles anciennes provinces
qui, apres tout, n'ont pas 6et supprim6es par l'autorit&,
mais seulement par la force.
8 aodt. - Bertha tire toujours. Nous faisoqs l'enterrement du fr;re Bauer dans la plus grande simplicit6 : messe basse; recitation du Libera.
On annonce une vigoureuse offensive franco-bri-
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tannique qui a dgagk Amiens, la grande ville ou nons
avions autrefois Ie grand siminaire, la mission et la
paroisse Sainte-Anne et oh nos s0eurs avaient quatorze

maisons et particnlibrement le grand H6tel-Dieuquitti
en 19o5. Saint-Vincent avait envoyk en i65o dans la
ville d'Amiens des missionnaires et des secours; cette
ville li itait chire, car c'est de la Picardie que lai
soot venus Francois Du Coudray, Jean de La Salle,
Jean Beca, Jean d'Horgny ses premiers compagnons;
c'est en Picardie qa'il a prkch6 son fameux sermon du
25 janvier. Pendant les derniers jours, alors meme
qu'il tombait sur Amiens 14oo obus dans une journee,
les scears ont toujours eti sur la briche, en particulier
scar Rose. Elles allaient digager les maiheureuses
victimes, les transportaient a I'H6tel-Dieu et revenaient les veiller la nuit. Maintenant, a 1'ambulance de
la sceur Rose, il y ann restaurantgratuit ou sont retus
tous les civils. On dit que plus de 3 ooo maisons sont
&croulees. L'Uglise Saint-Germain est dtraite; il est
tombW 18 obus et 5 torpilles sur l'hospice des Incurables et 1'h6pital Saint-Charles.
1o aolt. -

Montdidier est repris, mais la ville est

dtraite de fond en comble; detruit par consequent
le vieux college, ourtant de gindrations ont 6t6 6levies par les Lazaristes, oh successivement MM. Vicart,
Louison, Andrienx, Chefd'h6tel, ont dirigi la maison;
'bhospice oh se trouvaient les saeurs est peut-&tre la
maison qui a le moins souffert; lear chapellecependant a 6t€ bien endommag6e, mais la Vierge reste
debout an milieu des dicombres; elle attend le retour
de ses flles,
13 aoAt. -

La grippe fait touijours parler d'elle.

L'Acad6mie de medecine conseille de fermer le nez et
la gorge a ' entr&e des microbes malfaisants.. On
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remarque dans plusieurs cas des troubles gastro-intestinaux.
15 aoit. - La journ6e a 6t, tranquille, mais la nuit
a 6t6 mouvement6e. Les avions allemands sont venus
sans crier gare on du moins il semble que nos veilleurs ne les aient pas entendus, puisqu'il n'y a pas eu
de tir de barrage; d'autres (et cela semble l'explication v6ritable) disent qu'il n'y a plus maintenant de
tir de barrage, parce qu'on a remarque que nos tirs
faisaient autant de victimes que les bombes ennemies;
ce sont nos avions seuls qui combattront les gothas et
les fokkers. Quoi qu'il en soit, il y a des d6egts mat6riels, des blessks et des morts.
21 do2t. - Les Anglais reprennent Bapaume et
Peronne. Ce sont toujours les memes villes qui souffrent. Du temps de saint Vincent, ces villes nous sont
signal6es comme ayant et fort ruinies et Abelly fait
remarquer que, pendant plusieurs ann6es, les Missionnaires ont distribui des vivres, de largent, des habits
a Bapaume et autres lieux. 1 va falloir refaire ce qu'on
a fait da temps de saint Vincent; du reste, en
ces pays on desire les Filles de la Charit6 pour &tablir des fourneaux economiques, des vestiaires, etc..
voila la vraie vie des enfants de saint Vincent. A
P6ronne et dans les villages environnants, notre bienheureux Pere a envoy6 dix on douze missionnaires qui
distribuaient du pain, de la viande, des confitures,
des remedes, du linge, des couvertures, des chaus-sures, des outils, des semences, des ornements d'-glise, etc. Le pare des pauvres avait meme nommi un
missionnaire pour etre l'intendant de cette charitable
entreprise. Si saint Vincent 6tait vivant, que ferait-il
pour ces populations?
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22 &o1t.- Tentative de raid d'avions en plein jour.
Quelques oiseaux sinistres a la croix noire ont survole
Paris.
24 aout. - Ceux qui ont assiste aujourd'hui
la
s6ance de l'Acad6mie des sciences morales et politiques auraient pu se croire dans une 6glise ou en
retraite; car ils out entendu bel et bien un sermon
(une conf6rence) de M. Charles Benoist sur les avantages de a pauvret6 et les inconvinients de la richesse;
l'orateur a montr6 que si la natalite est encore abondante en Bretagne, elle le doit A sa pauvretd et il a
montr6 (je cite ses expressions) (C que la civilisation,
I'enrichissement portent, comme la rancon dont il faut
les payer le mal de la diminution des naissances n; il
a depeint cette insatiabiliti du coeur et des sens pour
les jouissances et ii a termind ainsi : O
0 libre, libre
pauvret )), chantent en leur dialecte les montagnards
des Grisons. Pour la Bretagne bretonnante, il faut
6crire c pauvrete, simplicite f6condes ). Voili un commentaire inattendu du Beati pauperes.
Le president de la R6publique remet au marechal
Foch le bAton qui est le signe de sa nouvelle dignitb;
il vante surtout sa force morale, sa clairvoyance, son
sang-froid. Le president termine par ces mots qui
expriment bien la mentalite des Parisiens- ( Nous
voulons vaincre. Nous vaincrons. »
27 aoll. - II y a augmentation de d6cis a Paris
par suite de la grippe; l'Acad6mie de medecine
constate, commetout le monde, que lamiladie a d6bute
brusquement avec des maux de tete violents, du vertige, des nausbes, des vomissements, des douleurs
lombaires, une filvre a ascension rapide; qu'elle est
caractbris&e par des troubles cardio-vasculaires, pulmonaires et r6naux. ) Tout cela n'arrete pas l'dpidemie.
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On a beaucoup cri6 contre les temps anciens et on nous
a dit souvent que la science actuelle arraterait toutes
les- 6pidimies: indipendamment de celle de grippe
qui, esperons-le, sera enray6e un jour, rien que la
tuberculose fait depuis bien des ann6es autant de victimes que les guerres les plus meurtrinres.
i

w

septembre. -

Retour de M. le Vicaire gen&ral.

2 septembre. - La fameuse ligne Hindenburg qu'on
pr6sentait commeinfranchissable vient d'etre entam&e.
D&cid6ment les affaires vont bien. Nos confreres qui
viennent en permission ncus disent que le moral de
nos soldats est excellent et que les d6vastations et les
ruines causies par l'ennemi en retraite produisent cet
effet (non voulu de ceux d'en face) de mettre dans le
coeur des poilus tn d6sir ardent de chasser ceux qui
font de notre pays un vaste desert.
Aujourd'hui, phlerinage traditionnel a la maison des
Carmes et au sminaire Saint-Firmin en l'honneur
des victimes de septembre 1792. Donnons a ce sujet
un article qui a paru dans la Semaie religieuse de
Paris:
LES ECCLSIASTIQUES DU DIOCESE DE PARIS.
VICTIMES DES MASSACRES DE SEPTEMBRE 1792
CHAPrrr

IV. -

Les premiires incarcrations

& Saint-Fijin.

Les

Lazaristes du s6minaire et leurs pensionnaire.
Emule de la section du Luxembourg, la Section du Jardin

des Plantes, devenue Section des Sans-Culottes, s'attacha dbs
le lendemain du to aoft a la poursuite des pr6tres rdfractaires.
Les Sulpiciens et les religieux da quartier Saint-Sulpice et du
faubourg Saint-Germain avaient fourni la plus grande partie
des premiers detenus des Carmes; les s6minaires,Jes colleges
de 'Universit6, la Facult6 de th6ologie, allaient peupler le
rsminaire Saint-Firmin, Les pretres des paroisses et les ao-
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m6niers insermentis n'itaieat sans doute, aux yeux des meneurs de la Revolution, que les humbles suivants de lewrs
anciens directeurs et professeurs. De 11 cet acharnement i
rechercherles ecclesiastiques les plus intelligents et, par suite,
les moins faciles 1 entrainer dans le schisme.
Nous avons pu constater dans les differents registres de
l'Universiti que beaucoup des victimes des massacres avaieat
fait leurs etudes & Paris et y avaient recu leurs ordinations.
Soixante et un avaient, aprbs leur philosophie, obtenu le titre
de maitres is arts, Equivalent I peu pres a notre licence es
lettres; vingt-trois itaient licencies en thologie, pari
lesquels la plupart avaient priseati leurs theses de doctorat. Le
droit canonique et le droit civil avaient aussi leurs grades (une
dizaine). Les Universitis de province, celle de Caen en particulier, fournirent egalement leur contingent & cette hecatombe.
Nous avons an t4noin irrecusable des arrestations et des
incarcerations du seminaire SaintFirmin: c'est le Lazariste
Boullangier, procureur de la maison. Voici comment ii raconte
lui-meme ces
ci
nements:
. AussitOt aprbs le io aozt, la Section da Jardin des Plantes
avait pris le nom significatif de Section des Sans-Clettes, et
etait venue tenir son Assemble dans ie seminaire m6me de
Saint-Firmin. C'est I& qu'ua membre de la section it et aenouvela la motion de s'assurer des pretres pretendus refractaires de la section. Cette motion fut accueillie, et, des le dimanche 12 aofit, ii fut arreti au comitE de la section que le
seminaire Saint-Firmin, oit taient ddj dix-huit pensionaaires
ecclisiastiques chassis de leurs places pour refus de serment,
serait le lieu oh l'on incarcireraittous ceux que 'on prendrait
dans Petendue de la section. Comme MM. de la Communaut6
de Saint-Nicolas du Chardonnet etaient tous restis fidiles a
lEglise, %algre les sollicitations qu'on leur avait faites, malgr6
les vexations qu'on leur at ait fait essuyer, ce fut sur eux surtout que se fix-rent les regards des nouveadx tyrans. Des le
soir du meme jour, au commissaire, accompagne de fusiliers.
se traasporta aa seminaire Saint-Nicolas et y mit awx arzrts
toates les personnesqui s'y trou*rewrt. Le lendemain s3 aott,
wne sentinele fit mise la portedu semiuaire Saint-Firmiu,
avec la consigne de laisser entrer tout le monde et dq we laisser sortir personne. Swu les huia heures do matia du mime
our, on entendit des cris devant le seminaire; c'etait M. Am-
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drieux, supdrieur de la communautd de Saint-Nicolas, que
Pon amenait en soutane, t&te aue, au comit6 de la section.
Environ une heure aprws, le bruit redoubla par 'arriv6e de
tout ce que les soldats avaient trouv6 de catholiques dals la
maison de Saint-Nicolas. Une foule d'hommes, de femmes et
d'enfants s'etaieit assembla
s devant le seminaire de Saint-Firmin et applaudissaient aux nouveaux outrages que Pon faisait
essuyer a des pretres qui les avaient combl6s de bienfaits en
tous genres.
, Un homme de cette troupe demanda qu'on lui livrAt ces
confesseurs de la foi, afin, disait-il, de les expidier tout de
suite avec sa hache; les autres criaient: "Ala lanterne to Tons
farent conduits au comite de la section et de 11 au comite
militaire oil leur domestique lear apporta & diner et oji its
demeurzrent en attendant que MM. de Saint-Firmin lear
eussent fait preparer des logements.
e Atrois heures du mme jour 3 aoilt,on entendit encore tes
hurlements du matin, mais avec bien plus de force. C'6taient
une cinquantaine d'hommes armzs de baionnettes et de
piques, qui ameaaient an milieux d'eux, comme une conquite superbe, tous les pritres de la maison des NouveanxConvertis, a la tete desquels 6tait le sup6rieur, homme ven6rable par son age, ses vertus, et connu sous le nomn d'an
ouwvage imnaortel : PHistoire des temps fabuleux. II avait sa
soutane et son manteau long, comme s'il eCt voula montrer
i tons les spectateurs combien il se croyait honor- d'etre le
chef d'une compagnie aussi respectable que Pest celle de tons
ceux qui confessent on dofendent la foi de J6sus-Christ. Avec
M. Guirin dw Rocher, marchaient tous les pretres de sa
maison, parmi lesquels se trouvait un chanoine de SaintVictor (M. Bernard) qai eut pu comme chanoine se soustraize
i la mort glorieuse qui l'attendait. Ces deux messieurs 6taient
encore accompagnds des prtres inserment(p de la Pitid, da
sacristain, des anciens maitres d'&cole de cet h6pital, d'une
-sceur et de deux servantes de la meme naison. Ces trois dernieres furent Clatgies le meme jour. Les pretres et les laiques
farent r6unis i MM. de Saint-Nicolas et tons furent conduits
dans les logements qui leur avaient €td prepards par MM. de
Saint-Firmia.
* Ces logements 6taient les chambres de deux galeries di
bitiment aeaf. On mit a chaque bout une seatinelle artoe
d'une pique on d'a fusil ayant sa baioanette, et an mitieu de
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la galerie un troisieme garde ayant le sabre nu a la main. II
etait difendu de descendre d'une galerie a l'autre. Le procureur
du Siminaire et ceux qui avaient I'honneur de servir ces messieurs pouvaient seuls communiquer avec eux pour leurs besoins. Aussitat que quelqu'un avait 6tr amend au Siminaire,
le scelil etait mis sur son logement et sur ses effets, il ne
pouvait plus ni Ecrire ni recevoir de lettre qu'elle n'eft Wt4
visde par un des commissaires nomm6s par la section pour
veiller a la garde des prisonniers. Une bouteille d'eau ne passait m6me pas sansle wisa do commissaire. On ne parlait qu'%
certaines heures aux personnes du dehors et toujours en presence d'un commissaire. Les lettres anonymes n'etaient pas
remises aux prisonniers. Lorsqu'ils se plaignaient de i'injustice de leur detention, on leur rdpondait qu'on les avait
incarcirds pour les soustraire I la fureur do people, comme
s'il eft falln pour cela les priver de leurs effets et les traiter
avec tant de rigueur dans le lieu meme oir-on pr4tendait les
avoir rassemblis pour leur avantage.
a Tandis que la section des Sans-Culottes s'occupait si pen
des pretres qu'elle avait fait arriter, elle redoublait ses soins
pour decouvrir ceux qui lui avaient dchappd. Le jour, la nuit,
pendant les temps les plus affreux, les commissaires couraieat
les rues, cernaient et fouillaient lesmaisons pour en arracher
les pretres qu'ils esp raienty trouver. Aussit6tqu'ils en avaient
arreti quelques-uns, ils les amenaient sans pitii et les incarc6raient sans s'embarrasser s'ils trouveraient on nof les
secours que leur age, leurs infirmitis pouvaient exiger. On a
vu, le croirait-on un pretre constitutionnel, M. Capin,
professeur em-rite de philosophie, monter la garde aux portes
du Seminaire et y observer tr:s scrupuleusement la consigne
qui lui avait kti donnie contre ceux qui y itaient renfermC.
pour n'avoir pas voulu imiter son apostasie. Celte conduite
de la section dup pendant trois semaines, c'est-k-dire depuis
le x3 aofit jusqu'au 3 septembre suivant. n
SiminMire Saint-Firmin Le siminaire Saint-Firmin, ancien collage des Bons-EnT-ants, appartenait aux pretres de la Mission depuis saint
Vincent de Paul. Les conferences ecclesiastiques qu'il y avait
institudes, les retraites pr6paratoires aux ordinations, la direction des etudes desjeunes clercs et l'hospitaliti aux pretres
de passage & Paris, tels etaient les diffrents objets qui atti-
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raient vers cette maison bien connue. Plusieurs des futurs
martyrs y avaient risidd pendant leurs 6tudes eccl6siastiques.
Aupris des directeurs, quelques pr6tres avaient trouvd refuge
lorsque le refus du serment constitutionnel les avait obliges de quitter leurs fonctions. Tons furent incarc6r6s sur
place.
C'1taient MM. Franois, .s rieur; Boullangier, procureur;
Adam, Gomer, de Langres, Wuyer, lazaristes; Brisse, Bonzd,
Caron (Jean-Charles), Collin (Nicolas), de Laveze, les deux
freres le Laisant, Dufour (Jacques), Giroust (Georges-Jdr6me),
Moufle, Rab6, Chevillard et Leforestier, peusionnaires. Avec
eux, un ancien officier, M. de Villette, fut fait prisonnier et
demanda 4 partager leurs epreuves. II fut massacre avec treize
de ces eccldsiastiques, Boullangier, de Langres et Gomer,
Chevillard et Leforestier, ayant pu reprendre lear libert6
avant l'execution, et Adam ayant &t6remis par le Ddpartement
I un sieur Vall qui 'avait reclame.
Ne et baptisd le 3 fevrier 1751 k Busigny (arr ndissement
et diocese de Cambrai), d'une famille qui donna I l'lglise
trois Lazaristes et une Fille de la Charit6, Louis-Joseph Franfois fit ses humanites au coll-ge des Jdsuites du Cateau. Le
4 octobre 1766,.il entrait an seminaire de Saint-Lazare oi il
prononga ses voeux le 4 f6vrier 1769. Apr.s cinq ans consacrds
.la philosophic et a la thdologie, il fut employe pendant dixhuit ans comme professeur on comme directeur dans les
seminaires et montra toujours une grande ardeur et de rare9
talents pour la vraie eloquence.
A trente ans, le 13 octobre 17 81, il fut nommi sup6rieur du
grand sEminaire de Troyes. L'e6vque, Mgr de Barral, 'avait
en particulibre estime, et c'est de concert avec lui qn'il regla
les conditions dais lesquelles les clercs devaient achever
leurs etudes a Paris dans la comamunaut4 de M. Psalmon.
Secrtaire gendral de la Congregation des Lazaristes en 1786,
Frangois se fit remarquer par la vigueur apostolique avec laquelle il prononga Poraison funbbre de Mme de Maintenon,
A'1occasion du centenaire de 1a maison de Saint-Cyr. Mgr de
Lubersac, 6vequedeChartres, dont d6pendait alors Saint-Cyr,
lui donna des lettres de vicaire general et eut souvent recours
a son zdle.
A Paris, son oraison funebre de Mme Louise de France
(25 avril z788U dans 1'lglise des Carmelites de la rue de Grenelle, fut trbs godtee. Aux conferences du mardi pour les
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ecclisiastiques, I'auditoire se faisait plus nombreur, lorsqu'on
savait qu'il devait prendre la parole. .
Superieur du s6minaire de Saint-Firmin en 1788, Francois
dirigea des pretres qui refusirent le serment schismatique
demandi par I'Assembl6e nationale et se rifugibrent aupr:s
de lui lorsqu'ils durent abandonner leur ministbre.
Les brochures qu'il publia sa fes 6vnements, d&s l'annee
79 1, gage de son orthodoxie, rn
ouvaient manquer d'attirer
sur lui Pattention des persicuteurs. II avait dit dans un de ses
ouvrages: tMourirdefaim estun mal, mais ilya an plus grand
malheur i vivre apostat et infidile A sa religion. Vous ne
jurez done pas?... Plut6t la mort. a Dien permit que cete belle
parole se verifi.t et que le courageux ecrivain scellit de son
sang la foi qu'il avait dafendue par'ses icrits.
Le i3 aoit 17ga, Francois fut incarceri dans le siminaire
mime de Saint-Firmin transformt en prison. Le matin do
3 septembre on ]'avertit du massacre; on aurait voulu qu'il
se cachit; k6me les commissaires de la section cherchaient
& lui conserver la vie. Ses bienfaits, son caractere d'une douceur extreme, sa vie remplie de bonnes ruvres lui avaient
miriti d'etre ainsi distingue par ces hommes timoins de ses
verus et si souvent I'objet de ses bonts : mais il refusa de se
separer de ses frires on plutot de ses enfants en disant: 4 Un
moment de plus serait un mauvais moment. D 11 fut massacrE
dans la matinee du 3 septembre et jet6 kfvec plusietrrs autres
«ecclqsiastiques par une fenetre dans la rue. Des meurtriers,
des femmes, dit-on, apostes pour assommer les victimes qai
sarvivaient A cette •hute, voyant qu'il respirait encore, l'achevarent A coups de massue.
Jean-Henri Gruyer (Guillier dans la liste officielle des prisonniers), nE et baptisd le 3 juin 1734 & Notre-Dame de Dble
(Besanvon), entra au sdminaire de Saint-Lazare I Paris le
23 janvier 1771, muni d'un excellent certificat du doyen do
chapitre de sa paroisse natale. II s'adonna aux missions I
Angers des 1772. II y fit ses veux le 24 janvier 1773; puis ii
remplit pendant dix-huit ans les fonctions 'de vicaire a SaintLouis de Versailles.
Le 27 avril 1791, la municipalitE lui delivre ua certificat de
bonnes vie et mceurs, lorsqu'il abandonne 1'glise livr6e aux
Constitutionnels pour se retirer dans sa ville natale. Le
18 juin 70a, on pen apres, il vint I Paris, alt A Versailles
pour affaires le 8 aoat et rentra i Paris avec un laissez-passer
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du a1aot. La retraite qu'il esperait trouver aupres de ses
comfrbres de Saint-Firmin fut pour lui la prison en attendant
la mort rdserve aux pretres refractaires. Les diff6rentes dates
que nous venons d'indiquer nous sont fournies par les papiers
trouv6s dans sa chambre aprbs sa mort et conserv6s au sequestre. (Arch. nat.,T. 1456.) Ses effetsturent d'ailleurs r6clames
par ses hdritiers comme ceux de la plupart des victimes de
Saint-Firmia. (Arch.nat.,'T. 1458.) La Congregation des Lazaristes a conserve, comme sa famille, le souvenir de sa mort
pour la foi.
Deux anciens Lazaristes, contemporains de Gtuyer, partagereat sa dtenetion et son martyre, Caran et Nicolas Colin.
Jean-Charles Caroe, n4 & Auchel (Arras), le 3o septembre
173o, de Philipe-Albert et Marie-Antoinette Dupr4, y fut
baptis6 le lendemain. 11 prononca ses vceux a Saint-Lazare
de Paris, le io octobre 1752. En 1781, il est cure de Collegien,
alors du diocese de Paris, aujpurd'hui de Meaux. Sa derniire
signature sur les registres de son eglise est du 29 mars 1791.
L'absence de serment constitutionnel I'obligea a se retirer.
Considdri d'abord comme emigrd par le dipartement de
Seine-et-Marne, 'administration reconnut plus tard son erreur.
Caron etait venu se rifugier chez ses anciens confrbres de
Saint-Firmin et avait partagd leur detention et leur mort pour
la foi. Les listes officielles et particulibres ne laissent aucun
doute, la tradition de safamille est 6galement tres nette a ce
Sujet.

Nicolas Colin, ne et baptis6 h Grenant (Langres), le 12 d6cembre 1733, fit ses humanit6s chez les J6suites de Langres
avec de grands succes.. II entra chez les Lazaristes le 2o mai
Paris en de1747, et fit les voeux le 21 mai 1749. Tonsur€d
cembre 1751 et pretre en decemhre 1754, il fut employ t la
predication. Le cardinal de la Luzerne, son 6veque, le rappela
dans son diocese et lui donna la paroisse de Genevrieres en
1771. Dans ses signatures curiales, il aime a garder le titre de
pretre de la Mission. Fidile a son troupeau, il reste sans interruption

a son

poste jusqu'an 14 octobre 1791. Ses confreres

du voisinage lui avaient manifest6 leur confiance en le nommant electeur pour les Etats-Gen6raux en 1789. L'annee suivante, ses paroissiens le choisissent pour maire de leur
commune, et le district de Langres pour administrateur.
Cette situation si flatteuse ne I'empacha pas de rester fidgle
A ses devoirs de cure catholique. Le dimauche 3o janvier, it
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d6clarait priter serment d'tre u fidile &la nation, i la loi et
i cncernsce
an roi, de maintenir de tout SqOpouvoir, dami sc
Fordrefolp

igqu, la Constitution j usque-lI d6critde parl'Assem-

bile nationale et acceptCe par Ieroi, exceptaMt lorwellement
tous les articles de ladite Constitution qui d6pendent essentiellement de P'autorit6 spiritnelle ..
Meme avant cette 6poque Colin avait,de son mieux, essaye
de pallier 1'effet des d6crets sur la ve'te des biens eccldsias-

tiques. II avait achetd

& Genevrikres des terres appanenant

A la confririe du Rosaire. Avant de quitter sa paroisse, il les

transmit i sa seur, a charge pour elle de s'en dessaisir entre
les mains du premier cur U gitime qui les emploierait pour
l'utilit6 de la paroisse. Ils ont en efet servi depuis i8o3 pour

la construction d'une dcole.
Le souvenir de Colins'est maintenu vivace dans sa paroiss.

Chaque dimanche, son nom est prononc6 an prbne en tte du

necrologe et one fondation assure un service annuel & sa
memoire le 3 septembre, jour anniversaire de sa mort an
s6minaire Saint-Firmdin, ot il avait trouv6 asile auprtsde
ses anciens confreres lazaristes.
11 a paru ces jours-ci (i"septembre), dans les Nou-.
velles religieses, un article tres bien fait sur les procks
des martyrs de la Revolution francaise. Une 16gere
erreur s'est gliss6e que nous nouspermettrons de signaler. L'auteur indique que le d6cret d'introduction de
la cause des martyrs d'Orange a t6 rendh le 6 join 1916,
que celui de la sceur Rutan est du 16 janvier 1917
et il ajoute : a On espere dans un avenir prochain le
meme succs pour les causes reunies des Filles de la
charit6 d'Arrasguillotinies Cambrai et des Ursulines
de Valenciennes. ) Nous n'avons pas besoin d'espCrer
lememe succes, car dtja depuis longtemps ce succes a
&tk ootenu et la cause des sceurs d'Arras est bien plus
avancee que celle de la seur Rutan.
4 setpembre. - De gros titres r6capitulent le bilan de
nos succes depuis Ie iS juillet: 128362 prisonniersf
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2089 canons, 1 734 minnevrerfer, 13 783 mitrailleuses.
Ces chiffres font plaisir &voir.
6 septembre. - Coucy est pris par nos troupes. La
ville de Paris vote des felicitations au marechal Foch
lequel repond : a Nous continuerons notre tiche de
poursuite.
cours.

A la Chambre des d6put6s, de grands dis-

7 septembre. - Ham et Chauny sont repris. Saint
Vincent avait envoy6 des missionnaires et des secours
a ces deux villes lorsqu'elles furent d6livrees en 165o;
nous avons encore la lettre du cur6 de Ham a cette
6poque dans laquelle il remercie du bl&, de l'argent
que les missionnaires lui ont laiss6s avec lesquels il a
en particulier nourri et entretenu des orphelines a
qui on apprend un metier; les missionnaires prirent
soin d'&tablir & Hama la confrerie de la chariti. Saint
Vincent fit plus encore pour Chauny; il se rendit en
personne dans cette ville vers I651 afin de juger par
lai-meme de '6tendue de la misere de cette r6gion,
8 septembre. - L'avance continue. Tergnier et le fort
de Cond6 tombent entre nos mains; cela nous engage
a c6l6brer avec plus de joie la fete de la Nativiti et
l'anniversaire de la victoire de la Marne de 1914.
C'est dbnc aujourd'hui double fete, religieuse et
nationale.AParis de grandes manifestations ont lieui
Saint-]itienne-du-Mont oui se conservent les souvenirs
de sainte Genevieve. Le P. Gillet nous raconte pourquoi et comment nous avons vaincu & la Marne; il n'y
a pas cette annee les boutiques traditionnelles. qui
s'installaient autour de l'6glise; c'est peut-&tre parce
que c'est dimanche; leur absence enlkve a la fete son
petit cachet special, mais ne diminue pas le nombre des
assistants qui vipnnent remercier la patronne de Paris
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avec d'autant plus de joie quele g4neral Fayolle vient
d'ecrire au conseil municipal de la ville: t Paris est
disormais a l'abri de tout danger. ,
Le soir on nous lit au r6fectoire comme primeur le
discours que notre h6te Mgr Jullien, 6vbque d'Arras, a
prononch a Meaux devant les autorites civiles et militaires; il explique le mot miracle appliqu a la Marne
dans le sens le plus large. Beaucoup de Parisicns ont
fait aujourd'hui le pelerinage aux' tombes des soldats
morts a la Marne et i cette occasion des facilitis particulibres de voyage ont &teaccordees.
1o septembre. - Les pouvoirs publics se pr6occupent
de Ia grippe qui sevit en France; l'Academie de m6decine discute pour savoir si le bacille de Pfeiffer qu'on a
constati dans les malades n'existait pas auparavant
chez eux et s'il is'a pas subi du fait de la grippe ne
exaltation de virulence ou si Fon ne se trouve pas en
pr6sence d'une affection toute diff6rente caus&e par
une race particulibrement r6sistinte et virnleate du
bacille de Pfeiffer. Hklas! la science n'est pas encore
toute-puissante ; les noms nous importent peu, ce qui
nous importe ce sont les armes pour combattre ces nouveaux ennemis.

11 septembre. - Nos confreres des armees nous
racdntent que ce qui exaspere nos soldats, c'est de voir
les arbres fruitiers coup6s, les maisons incendiees on
dynamit6es, les 6glises d6truites.
13 sepiembre. - Saint-Mihiel vient d'etre repris par
les Amiricains; Saint-Mihiel on Saint-Michelil en at
question dans Abely en 1640; le missionnaire qui fut

envoye a cette 6poque raconte ,qu'il ya plus de trois
cents panvres en tr&s grande necessite et trois cents
autres dans l'extrmit6 ; il y en a pijs de cent qpi
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semblent des squelettes couverts de peau et qui me
paraissent tellement affreux que si Notre-Seigneur ne
me fortifiait je ne les oserais regarder; ils ont la peau
comme du marbre basane et tellement retiree que les
dents leur paraissent toutes seches et decouvertes et
les yeux et le visage tout refrogns ; c'est la chose la

plus 6pouvantable qui se puisse jamais voir., A SaintMihiel,en 1918, leshabitants disent i nossoldats: Nous
avons bien souffert, mais noussommes ressuscit6s; tout
est fini maintenant, nous voici rendus a la France. )
Ils embrassent nos soldats et ils versent des larmes de
joie en revoyant leurs compatriotes apres quatre ans
d'exil.
I5 septembre. - Nanterre fait la fete de sa sainte
bergtre; en souvenir de la d6votion de notre bienheureux Pire pour sainte Genevieve, peut-etre un peu par
curiositE, je me rends an petit village oh se c61bre la
fete ; je constate avec plaisir que beaucoup de Pari-

siens font comme moi; A notre gauche, voici le mont
Valerien et Suresnes; qui sait si une petite fillecomme
Marguerite Naseau ne va pas me demander quelles sont
les quatre premieres lettres de l'alphabet? Nous troun
vons une grande animation autour de l'6glise; impossible d'entrer dans celle-ci, je vais done voir les souvenirs de la bergere de Nanterre; on me fait descendre
dans une espece de catacombe oi brilent des milliers
de cierges et oi les phlerins se remplacent continuellement;c'est done icique s'est sanctifieel'humble fillede
village dbnt saint Vincent proposait les vertu A l'imi-

tation des seurs de charit6; c'est ici que plusieurs
soeurs se sont fait remarqGer par leurs vertus heroiquesf
bientot la procession S'organise; il f a des cornettes
dans le cortege, on promrne les reliques; lepeupleest
Srecucilli, respectueux, content; les fetes du monde sont
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troublantes et tumultueuses, celles de r'iglise sont
pacifacatrices.
En rentrant a Paris, on entend les camelots qui
annoncent une brillante offensive de nos troupes a Salonique et des propositions de paix de la part de 'Autriche.
16 septembre. - Cette nuit a eti agit6e. Deux alertes
l'une a une heure trente, F'autre a quatre heures un
quart; les avions ennemis ont lance sur- Paris
22 oookilogrammes de bombes, dont uncertain nombre
incendiaires; plusieurs victimes par imprudence : des
gens qui se sont mis au balcon pour voir les combats
aeriens, d'autres qui ne sontpasdescendus a la cave et
qui out 6et tubs dans leurlit. Deux des avions ennemis
ont 6tC abattus. II y avait juste un mois qu'ils n'6taient
pas venus.
17 septembre. - De grands discours an Sinat. Nous
en sommes inond6s depuisquelque temps et on-les voit
affich6s dans les rues de Paris, les uns succ6dant aux
autres sans interruption, tous plus bloquents les uns
quelesautres; pendant ce temps-la, nos soldats, quine
parlent pas, font de la bonne besogne.
19 septembre. - Offensive anglo-frangaiseen Palestine. Nous la suivons avec intiret, car de son succes
va d6pendre le sort de nos confreres et de nos sceurs
de la Syrie.
20 septembre. - De grandes affiches annoncent le
quatrieme emprunt de guerre qu'on a appel6 l'emprunt
de la liberation. Puisse ce mot etre prophitique!
22 septembre. -- Manifestation'nationale en I'honneur
des deux victoires de la Marne celle de 1914 et celle
de 1918. Encore desdiscours; ily en a n assez origina
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qui fait de la bataille de la Marne une oeuvre classique
et qui la compare aux tragedies de Corneille et de
Racine, aux oraisons funebres de Bossuet oh tout est
mesure et harmonie.
23'septembre.- A 'Acad6mie des sciences, on declare
que la migrationdes hirondelles 6tant en avance d'une
vingtaine de jours, c'est, d'aprbs les paysans, le pronostic d'un hiver pr6coce et rigoureux. Heureusement
que les paysans ne sont pas plus infaillibles que les
savants, car nous n'avons pas beaucoup de charbon.
24 septembre. - Un service funebre a Notre-Damedu-Travail de Plaisance : plusieurs jeunes filies du
patronage catholique de la paroisse, revenant a Paris
d'oi elles 6taient parties par crainte des Berthas et des
Gothas,ont trouvy la mort dans un accident de chemin
de fer; le cardinal preside la triste cer6monie.
On apprend la prise de Caiffa et de Saint-Jeand'Acre.
La grippe gagne de plus en plus; il y a des sympt6mes
bizarres qui font dire au peuple que c'est le typhus, le
cholera, la peste; mais les savants declarent que ces
noms ne sont pas exacts; ce qui l'est, c'est le nombre
des victimes.
25 septembe. - On annonce que la Bulgarie demande
un armistice.
26 septembre. -

Offensive francaise en Champagne.

27 septembre. - Offensive britannique en Artois.
Une autre offensive qui n'est pas signalge dans les
communiqu~s, c'est celle que commencent ce soir les
missionnaires de la Maison-MBre : la troupe n'est pas
nombreuse, mais elle est bien arm6e et tout fait esp6rer
debrillants succes; son gnk'ral lui adresse ce soir une
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proclamation vigoureuse : Admoneo te ut ressusciles
gratiam que esi in ie.
2 octobre. - M. l'Assijtant profite de la retraite pour
nous annoncer qu'on va diminuer de moitib la ration
de vin.
6 octobre.- En sortant de retraite nous apprenons(?)
une foule de nouvelles- intiressantes : les Belges ont
fait le 28 septembre une offensive brillante; Ie 29, la
Bulgarie a accepti les conditions de l'Entente; aujourd'hai I'Allemagne, 1'Autriche-Hongrie et la Turquie
demandent un armistice; ce qui est moins agriable,ce
sont les progres de la grippe; elle a riussi a franchir
la cl6ture malgr6 la vigilance de nos freres portiers et
plusieurs confreres ont fait la retraite dans le lit.
L'Academie de m6decine publie un rapport sur cette
ipidemie; elle a commence en France au d6but deigi 8,
elle s'est compliquee vite de broncho-pneumonie et de
dysenterie; elle est tres contagieuse; les personnes
d'un certain age out 6te respecties en general; la cause
du mal est le caccobacille de Pfeiffer avec le pneumocoque et le streptocoque; c'est la mIme epidemie que
celles de x58o, 1743, 1752, 1758, 1782, 1831, 1889;
dej! en i 58o, les Allemands I'appelaient Spaxiscke Ziep;
sur le front elle a sevi en 1917; l'Acadimie d6clare que
la veritable intervention thirapeatiqte susceptible de

remedier rapidement aux accidents que determine la
grippe, c'est la saign6e immediate et abondante (5oo,
750 grammes et mame plus); les jours suivants, les accidents congestifs pouvant encore persister il est souvent ncessaire de recourir a de nouveies saign6es.
Ea a-t-on assez ri aatrefois de la saignie, saigar,
,esaigwae? et nous voici, trois cents ans aprWs Moliere,
revenus au zemide d'aatrefois! Le ministrede la saest
publique ecrit A i'Acad6mie de m6deciae :
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MOrSIiEUR LE PRtSEERT,

E;tant dona& l'extension prise par I'epid6mie de grippe qui
sevit & l'heure actuellej'ai Phoaneur de vous prier de vouloir
bien soumettre d'urgence h I'Acad6mie de medecine 1'etude des
moyens prophylactiques les plus propres h limiter, dans les
divers milieux, la contagion grippale et la dissemination de
la maladie.
f'attache le plus grand prix a connaitre, sur cette question
6pidimiologique de la plus haute importance. 1'avis particulirement autoris6 de l'Acad6mie.
Je prie M. le m6decininspecteur g6naral Vincent de vouloir
bien vous transmettre cette lettre avant la seance de ce jour.
Je vous prie de vouloir bien agrier, Monsieur le President,
I'assurance de ma haute consideration.
S Louis MouRIER.

II y a eu 192 d6ces par la grippe cette semaine an
lieu de 92 la semaine denmire et de 53 la semaine
d'avant.
Aujourd'huion nous donne des nouvelles de Reims:
la ville a beaucoup plus soaffert des dernier bombar-

dements que de tous ceux qu'elle avait subis pendant
quatre annies. Elle a Wt6 presqueentieyement detruite.
La cath6drate notamment n'est plus qu'une ruine d6sol6e. Les pierres qui restent sont calcin-es. Les tanrs
6vid6es et rongBes par le fea ne tiennent plus qaqe par
on prodige d'6quilibreinstable. Les statues de la fagade
Ue sont plus que des cadavres carbonises.

Reims, ville djit ruin6e de temps de saint Vincent.
ville secourne par notre bienheureax Pere. II y envoya
ses missionnaires qui constatirent le pitoyable 6tat des
6glises et la grande misire des habitants. Nos confr~kes
irent reparer les 6difices,soulagereat les maJheiarer,
ensevelirent les morts; ils distriba~rent du bli et des
instruments de travail &ions les indigents; an fr~ei
ooadjuteur, le frre Jean Parre, r6unit les dames de
Reims en une confr/rie qui rbussit A merveille; les
missionnaires faisaient des assembl6es de cures. L'ar-
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chidiacre de Reims icrit a saint Vincent que sans lui
et ses missionnaires les pauvres seraient morts de faim;
le bailli de Reims d6clare que saint Vincent est in
parfait imitateur de Notre-Seigneur; a la mort de notre
saint Fondateur, l'6glise mhtropolitaine de Reims fit
c6lebrer une service solennel.
Quand on se rappelle tous ces souvenirs, on ne peut
s'emp&cher d'admirer le d6vouement de nos confreres
d'alors pour les miseres du peuple. Saint Vincent fut
un pen le ministre du ravitaillement d'alors.
C'est en songeant & tons ces faits h6roiques de nos
grands missionnaires d'autrefois et en nous humiliant
de faire si peua
c6c d'eux que nous allons A.la rue
du Bac faire la procession du Rosaire.
On nous communique de Gentilly le petit billet suivant :
u En transformant notre maison de campagne en
h6pital auxiliaire, la guerre a aussi transformIle potager de la maison en potager militaire. Le frere
Francois que connaissent plusieurs gn&erations d'6tudiants et de siminaristes, aid6 souvent par les soldats
convalescents, a travaill comme une bon patriote de
'arriere et son jardin nous a donn6 force lKgumes, ce
qui a et6 bien venu par ce temps de vie chore. Avec
lui le frere Auguste, mobilis6 A Gentilly, comme cultivateur, a travailli avec un succhs remarqu
Ir'levage
des lapins. Tout labeur mirite salaire : en attendant
celui du ciel pour lequel nos deux freres travaillent,
celui de la terre est aussi un encouragement. Dans le
courant de juillet, une commission compos6e de trois
membres, deux du coin de terre et un du gouvernement
militaire de Paris, vint examiner le travail de nos deux
freres pour le bien de nos chers blesses. Elle trouva le
potager militaire bien tenu et en pleine prosperit6 et
fut trEs satisfaite de l'Ftat des lapins et de leurquan-
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tit. En consequence, ele a decernk un dipl6me et une
medaille i nos deux freres, et c'est aujourd'hui quie ces
dipl6mes et medailles leur ont et, distribu6s dans une
seance solennelle tenue a la Sorbonne sous la prbsidence des representants du coin de terre, du ministre
de l'Agriculture et du gouverneur militaire de Paris;
nos felicitations aux deux laurbats.
12 octobre. - La Semaine religieuse de Paris parle
des ecoles professionnellescatholiques de jeunesfilles
qui vont commencer leur cours; ce sont surtout des
&coles dirigees par les Filles de la Charit6.
On nous lit un appel des cardinaux francais en faveur
de 'emprunt de la liberation qui doit nous assurer la
victoire et par elle une paix glorieuse, r6paratrice et
durable.
II y a eu cette semaine 1445 decss a Paris dont 472
de la grippe.
13 octobre. - M.Delanghe est nommna sous-directeur
des Filles de la Charit6. La Communaute des soeurs de
la rue du Bac est bien 6prouvie en ce moment par la
grippe : il y a eu plusieurs d6ces a d6plorer, particulibrement chez les petites soeurs du s6minaire.
15 octobre. - L'Acad6mie de midecine indique les
iwesures de prophylaxie de la grippe : o iAviter tout
contact avec les malades contaminds et faire l'antisepsie
minutieuse de la bouche et du rhino-pharynx. Les occasions de contagion sont particulibrement fr6quentes
dans les lieux de r&unions multiples, nombreuses et
rbit&eres, surtout dans les sallesmal abrieset obscures,
theatres, cinemas A representation ininterrompue. Les
m6tros et les voitures de transport en commun ne sont
pas moins favorables A la propagation de Ia grippe;
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2 pour les cas de grippe en evolution l'isolement des
malades entre eux et par rapport aux visiteurs est la
meilleure mesure protectrice. ,
17 octobre. - Lille vient d'etre repris par lesAllies.
Les habitants racontent aux soldats ce qu'ils ont souffert : destruction methodique des usines et de. leur
materiel, enlevement des machines, pillage des propri6ts privies, requisitionforcie des meubles, matelas,
v6tements, objets d'art, ustensiles de menage, emprisonnement ou deportation d'une multitude d'habitants
pour simple refus de travailler pour l'armee allemande.
Ce qui a 6t. le plus odieux, 'a 6t6 pendant toute la
semaine de Piques 1916 1'enlivement en masse d'environ deux mille jeunes filles et jeunes femmes par le
64*r6giment d'infanterie pomeranien. Successivement
on simultan6ment, tousles quartiers, toutes les rues de
la ville de Lille furent barrees dbs deux heures du
matin par des soldats en armes avec des mitrailleuses
dans les carrefours. Dans chaque maison, un officier
ou sous-officier, accompagni de quelques hommes,
penetrait, examinait tous les habitants qu'il faisait
r-unir dans une des chambres on dans an vestibule et
d6signait celles qui devaient partir. Les victimes avaient
une heure pout preparer un paquet de vetements. .Un
soldat, baionnette an canon, venait alors les prendre.
II les conduisait a un lieu de rassemblement et de 1i a
la gare. Elles furent ensuite r6parties par groupes dans
quelques localitis des d6partements de 'Aisne, des
Ardennes ou de la Meuse et sous la garde constante
des soldats en armes, traitees comme du b6tail : sonmises sans aucun m6nagement a d'ignominieuses visites
sanitaires, contraintes a des travaux agricoles profitant
surtout a l'armee allemande. Ni les prieres des families,
ni les supplications et les larmes des meres, ni les
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reclamations adress6es par la suite a l'autoriti allemande ne purent emp6cher on attenuer 1'ex6cution des
ordres donn&s par le quartier-maitre gen6ral Zollner.
Mgr Charost kcrivit au g6niral von Graevenitz : c Disloquer la famille, en arrachant des adolescents, des
jeunes filles.a lear foyer, ce n'est plus la guerre; c'est
pour nous la torture, la pire des tortures, la torture
morale ind6finie.
~r
Une autre mesure qui revolta les Lillois, ce fut lenltvement des jeunes gens de quatorze a dix-huit ans
qui furent emmen6s en servitude, a proximit6 du front,
et qui devaient en continuel danger de mort creuser
des tranchees ou disposer des ils de fer barbeles. Ceux
qui osaient se refuser a travailler contre leur patrie
ktaient privis de nourriture et roues de coups; il en
est m&me qui furent exposes presque nus aux rayons
d'un soleil brdlant, puis brusquement plong6s dans
'hamidit6 d'un lieu clos.
Enin, la troisieme vexation inflig&e aux. Lillois fut
l'emprisonnement de six cents hommes et quatre cents
femmes comme otages.Les 6et 12 janvier 1918, par un
froid rigoureux, les hommes furent transport6s en
Pologne,les femmes dans le Brunswick.Apres un voyage
extr&mement p6nible qui dura huit jours et huit nuits
en chemin de fer, nos malheureux concitoyens furent
soumis pendant quarante jours A un regime oi ils
eurent a souffrir les plus atroces souffrances. Entass6s
dans une sorte de grange, couchant tout habilles sur
des paillasses de fibre de bois. superpos6es en trois
6tages, si 6troites et si rapproch6es qu'il leur 6tait impossible de se retourner on de s'asseoir, astreints pendant le jour aux travaux les plus p6nibles et les plus
d6gradants, d6vores de vermine, priv6s d'eau potable,
n'ayant pour toute nourriture qu'une soupe de chouxraves ou d'orge, prives de tout envoi de France et de
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toute correspondanceavec leur famille, sans midecin,

sans m6dicaments.
Les femmes transportees a Holminden durent faire
en pleine nuit, dans la neige, A pied, le trajet de
3 kilomitres qui s6pare la gare du camp. On les enferma
pendant deux jours, sans feu, sans couverture, dans
une baraque commune. Elles durent vivre ainsi dans
les conditions hygi&niques, matirielles et morales les
plus pinibles pendant plus de six mois, astreintes
comme des condamnies de droit commnn a des appels
quotidiens et a des revues de ditail.
Pour ce qui regarde nos confr&res, nousen avions
cinq dans la ville etla region : MM.-Michault, Fockenberghe, Vidal, Hamon et Sackebant.
M. Fockenberghe est mort le 25 mars 1918 d'une
bombe qui a tui igalement une sceur. On I'a enterr6 le
Mercredi saint au milieu d'uue tres grande affluence
de pr&tres, de sceurs et de fidlies. Mgr Margerin a
donn6 I'absoute. M. Fockenberghe a tc iihum iaLoos
dans le caveau des confrires.
M. Vidal s'est occupl du ministare des sceurs et il
a et' professeur de morale au Grand Seinmaire.
Mr Michault a vecu dans son h6pital de Loos.
M. Hamon a Wt aum6nier de la maison de la rue de
la Barre.
M. Sackebant a ete successivement cure, vicaire,
professeur. 11 n'est pas A Lille actuellement; il a ite
emmen6 de force par les Allemands avec un groupe de
vingt-trois siminaristes. Ils sont partis de Lille le 2 octobre; ils ont dfi marcher douze heures i pied avec
tous leurs bagages et quand ils soat arriv6s a Kain
pros de Tournai, ils 6taient 6puis6s et beaucoup de
seminaristes ont 6t6 malades.

Voici les principaux 6venements qui int&ressent la
double famille de saint Vincent pendant l'occupation

- 971 ajemande et qui nous ont tC transmis par M. Vidal.4 1914, 11 octobre. - Terrible bombardement de la
ville. La maison des sceurs de la rue Saint-Genois est
. moiti- ddtruite. A l'hospice Comtesse un obus a surtout abimh la chapelle, percant un mur lateral, reduisant les vitraux en miettes, d6capitant-la statue de
saint Vincent qui dominait le maitre-autel. A MoulinsLille, la toiture surtout a 6t6 endommagee.
o 1915, 2janvier.- Obseques de la sup&rieure d'Annapes. A l'vangile, lecture d'une lettre de Mgr Charost.
Au cimetiere, discours de M. le comte de Montalembert. Les fun6railles sont presidees par M. Lecomte,
vicaire general.
a Septembre. - M. Fockenberghe est consign6 A
Loos.
u 1916, 11 jaxvier. - Explosion d'un d6p6t de munitions qui aniantit les dix-huit ponts de MoulinsLille.
o Semaine de Pdques. Enlavement des jeunes
filles.
S27 mai.- M. Vidal est convoqu6 devant la justice
militaire allemande. Apras interrogatoire, il est relich6.
i 4 septembre. - Obseques de la sceur St6phanie,
de la rue dela Barre. Grande affluence de personnes de
toutes les classes et de toutesles conditions pour rendre
hommage aux vertus de l'humble sceur, regrettbe surtout des pauvres qui ont perdu en elle une vraie mwre.
" 1917, 3o janvier. - A Notre-Dame-de-la-Treille,
c6lebration d'un obit solennel pour le repos de PAime
de M. Villette. M. Lecomte, vicaire g6n6ral, chante
la messe. Tout le grand s6minaire y assiste. Un grand
nombre de pr&tres et de soeurs.
0 27 avril. - Obseques. de la seur Dienne, sup&rieure de l'hospice Comtesse. Etaient presents plusieurs
vicaires g6enraux et pretres, 'beaucoup de sceurs, les
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administrateurs,un grand nombre d'anciens t Bleuets '.
Lesjeunes Bleuets actuels out chant6 la messe.Au cindetiere, le president des anciens Bleuets a lu un petit
discours. Ma soeur Dienne s'est montr6e toute sa vie la
bonne Fille de la Charit6 telle que la veut saint Vincent, pieuse, surnaturelle, ennemie du brillant, du
bruit, parfaitement d6vouie. La plus grande partie de
sa vie s'est passee a 1'bospice Comtesse exclusivement
consacr6e au service spirituel et corporel des Bleuets
et des vieillards. Elle s'est content6e- de ces deux
ceuvres obscures, parce que le regard de Dieu lui suffisait. La seeur Dienne a beaucoup souffert; elle a garde
sa connaissance jusqu'an bout.
c I" mai M. Vidal est nomm6 professeur de
morale au Grand Siminaire.
" 19 juillct. - La seur Hocquet doit comparaitre
devant les Allemands.

S5 sovembre. - On avait annonct la mort de la Tres
Honoree Mere Maurice; il y eut ce jour-la un service
pour le repos de son ame. Celebrant: M. Fockenbergbe,
diacre, M. Vidal, sous-diacre, M. Sackebant. Assistants : M. Hamon, M. Lecomte, vicaire general;
M. le Supnrieur du Grand Seminaire, les soeurs de la
ville.
, On a riquisitionn6 les cuivres, on mange toujours
du pain K, les gens disent: lannie derniere, on mangeait du riz, cette annie, on a des ratabagas, l'annie
prochaine, on mangera de l'herbe.
a 1918, janier.-Obseques de la sceur Josephine de

Phospice Comtesse; elle a beaucoup souffert du cancer
qui la rongeait. Elle est morte courageusement, joyeusement.
a A Fives-Saint-Maurice, mort de la seur Cicile.
a On appprend A Lille que ia Tres Honoree Mere
Maurice n'est pas morte.
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t Les ivacuis desvillages limitrophespassent k Lille.
Defil6
de vieux, de vieilles, d'infirmes, de meres, d'enfants. Triste et inoubliable spectacle.
S.16 mars. - Bombe qui blesse grievement M. Fockenberghe et qui tue une soeur. n
M. Vidal, A qui nous devons ces d6tails, nous &crit
qu'il n'a pas souffert beaucoup pendant l'occupation
allemande, que les soeurs out supportt vaillamment la
rude epreuve, qu'elles ont continue leurs oeuvres malgrt -tout, mais que leurs sant6s physiques ont kti
eprouv6es plus ou moins paz toute la s6rie de restrictions imposees par 1'ennemi.
De leur c6tl, les soeurs 6crivent que les Missionnaires ont contribub & les maintenir dans l'esprit de
leur sainte vocation et que, sans eux, elles ne savent
ce qu'elles seraient devenues au point de vue spirituel.
Nous remercions Dieu d'avoir mis fin au long exil
de nos confreres et de nos sceurs de Lille. Paris pavoise en I'honneur de cette detivrance, et la statue de
Lille de la place de la Concorde est orn6e de fleurs et
de drapeaux.

En mAme temps que Lille, Roubaix, Tourcoing, Ostende, Bruges, Douai sont d6livr6s. M. Geysen, aum6-

nier militaire, a pu voir les sceurs de Bruges : elles ont
beaucoup souffert pendant les quatre annues de guerre,
redoutant toujours d'etre mises a la porte de leurs

trois maisons, obligees de s'ingenier de cent facons
pour conserver matelas et cuivres. Cela ne les a pas
emp&chees de contiinuer leurs oeuvres: A la rue Longue,
elles s'dccuphrent d'environ 7oo enfants; & la rue de
la Vigne, elles ont eu e soin de 250 orphelins et orphelines,nombre qui fut augmente, il y a quinze jours,
par l'arrivie de 8o enfants r6fugises et de 15 religieuses.
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19 octobre. - On sonne les cloches pour l'emprunt.
Nous ailons voir a la Concorde les canons, chars d'assaut, avions, zeppelins, saucisses, casques, mitrailleuses, obusiers, qui ont 6te pris a'l'ennemi. Un sousmarin, le Montgolfier, est amarre pris du pont de la
Concorde. On met des drapeaux a toutes les statues
de la place. Tout cela n'arrete pas la grippe : il y a eu
cette semaine, a Paris, 1944 dkces dont 880 de 1'6pid6mie. A peste, fame et bello, libera mos Domine. La

Semaine religieuse indique quels sont les saints auxquels on pent recourir pour etre preserv6 du mal.
20 octobre. - Nous recevons des nouvelles d'Ingelmunster. La maison n'a pas trop souffert: un tron dans
le toit de la chapelle, trois on quatre autres bombes
sur les autres toits; il n'y a plus de vitres; les murs
sont peu abimes; un mur du jardin a 6t6 renvers6. Les
confreres n'ont recu aucune blessure, malgr6 des dangers terribles, au milieu des soldats et des blesses
qu'ils aidaient de leur mieux; M. Geysen a trouv6 1l
MM. Agnius Francois et Maurice, Capart, Bervoets,
Vermeren, Chuzeville, les freres Roch, Florent et Ribeaucourt. Le moral est excellent. La bibliotheque
6tait devenue la salle de communauti. On y a vcau
frugalement et de bonne humeur. Les confreres faisaient la classe a quatre-vingt-six ,lives du village.
24 octobre. -

On commence un triduum de prieres
pour la grippe. Aujourd'hui, service funebre pour le Tres Honor6 Pare Nouvelle, supbrieur
general de l'Oratoire. Dans le compte rendn de la c6r6monie, nous lisons ces lignes: a La pupart des
grandes families religieuses itaient fraternellement
associbes a notre deuil, il nous fut particulibrement
sensible de voir au premier rang les membres des
congregations de Saint-Vincent-de-Paul et de M. Olier,

a Saint-Roch
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unies i I'Oratoire par des liens de parente presque
trois fois siculaires. »
26 octobre. - La grippe augmente toujours. Cette
semaine, il y a eu, i Paris, 2 566 d6ces dont I 263 de
la grippe, 216 de la broncho-pneumonie, 13o de la
congestion pulmonaire.
29 octobre.-,C'est aujourd'bui que se tient, a Rome,
la nouvelle congr6gation pr6paratoire pour discuter
le doute an sujet du martyre on des raisons du martyre
et des miracles propos6s pour la cause de beatiication
de ia servante de Dieu, Marie-Madeleine Fontaine,
avec ses trois compagnes, Filles de la Charit6 d'Arras,
tubes & Cambrai. Nous prions pour le succis de cette
cause.

31 octobre. -

La Turquie capitule.

2 xovembre. - Cette semaine, 2402 d6ces, au lieu
de 721, moyenne ordinaire de la saison : i 119 d6ces
attribues i la grippe, 287 dus a la broncho-pneumonie

et A la congestion pulmonaire, au lieu de 5o, moyenne
ordinaire..
3 novembre.

.-

Les Italiens viennent

de

faire

trois cent mille prisonniers aux Autrichiens. L'Autriche-Hongrie :capitule.
6 novembre. -

Sedan est pris.

7 novembre. - Fete du Bienheureux Perboyre.
L'Allemagne demande un armistice.
9 nwvembre. - Maubeuge est pris. De belles affiches
remplacent les anciennes; au lieu du vieux refrain :
a On les aura n, nous voyons maintenant la jeune for-

mule :

On les a n. On dit que l'empereur d'Alle-
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magne a abdiqui. On attend impatiemment la signature de l'armistice.
11 novembre. - C'est I onze heures du matin, en la
fete de saint Martin, patron de la France, que les hostilits ont etC arr&etes. Aussit6t le canon a tonne, toutes
les cloches de Paris se sont mises en branle, les drapeaux ont et at bores aux maisons, aux tramways, aux
voitures; des corteges se sont form6s, chantant la
Marseillaise; ce n'est pas trahir le secret des deliberations du conseil que de dire que les v6dnrables assistants ont leve la seance une minute pour se r6jouir de
I'Evinement. Dans les rues, on acclame les generaux
et les soldats; ce soir, on lit le dernier communique,
ainsi libelle :
Au cinquante-deuxibme mois d'une guerre sans precedent
dans l'Histoire, l'armee francaise, avec 1'aide de ses allies, a
consomme la ddfaite de i'ennemi.
Nos troupes, animees du plus purespritde sacrifice, donnant
pendant quatre anades de combats ininterrompus Pexemple
d'une sublime endurance et d'un bhroisme quotidien, ont
xempli la tiche que leur avait confiEe la patrie.
Tant6t supportant avec une nergie indomptable les assauts
de 1ennemi, tant6t attaquant elles-memes et forgant la victoire, elles ont, apr4s une offensive decisive de quatre mois,

bouscule, battu et jete hors de France, la puissante armee
allemande et Iont contrainte A demander la paix.
Toutes les conditions exigees pour la suspension des hostilites ayant et5 acceptees par 'ennemi, I'armistice est entre
en vigueur aujourd'hui a onze heures.

12 novembre. - C'est jour frie en l'honneurde 1'armistice. Le canon et les cloches recommencent comme
hier. Grande animation dans les rues. On traine les
canons de la Concorde. Voici que les sirenes se font
entendre; elles n'annoncent plus la venue de Gothas,
elles ont recommenc6 leur mission pacifque d'avant
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seulement la marche des

bateaux.
13 xovembre. - Service solennel a Saint-Sulpice pour
tons les aum6niers militaires, brancardiers, infirmiers,
infrmiires dec6d6s A la guerre. Le Cardinal preside.
Le chanoine Roland Gosselin parle d'une fason fort
substantielle et tres originale du purgatoire qu'il compare a une ambulance d'evacuation o6 les Ames blessees
qui viennent du front sont soign6es et gueries avant
d'etre dirigies vers le ciel.
Nous substituons 1'oraison pro pace A l'oraison pro
tempore belli.
17 novembre. - C'est le jour fixe pour le Te Deum.
Le frcre dela sacristie a bien orne notre chapelle. Les
offices se font avecsolennit6. Le carillon qu'on n'avait
pas entendu depuis pres de quinze ans lance de nouveau ses notes joyeuses. C'est la messe du jour. L'introit est frappant d'actualit : Dicit Domixus : Ego cogito
cogitationespaiset non afflictionis; invocabitis me et ego
exaudiam vos et reducam taptivitatemvestram de cunctis
locis. L'oraisonnous fait prier Dieu de garder sa famille
qui pour nous est la Congregation et l'Fglise. L'6pitre
nous recommande de rendre grAces a Dieu, de chanter
des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Le
Graduel est on ne peut plus touchant : Liberasti sos
Domine ex affligextibus xos et eos qui nos oderuxt confudisti. A l'alleluia,1glise nous fait direleDe Profundis
que nous appliquons aux morts innombrables de Ia
guerre. Nos seminaristes chantent avec entrain le Credo

et le soir le Te Deum monte vers Dieu avec une grande
joie.
A Notre-Dame, il y a grande reunion pour le Te Deum
qui se chante apres la messe de onze heures. Nous
avons essays de pinktrer avec M. Veneziani dans la
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basilique; cela nous fut impossible, tellement la foule
itait nombreuse. Nous faisons le tour de I'6difice, nons
entendons les orgues et les chants, nous nous y unissons

par la penske et par le ceur et pour oous dedommager
nous contemplons les automobiles qui stationnent sur
le parvis; les unes sont luxueuses, ce sont celles des
grands personnages, des ambassadeurs, des deputes,
des s6nateurs, des conseillers; les autres sont boueuses,
sales; on voit qu'elles ont voyage toute la nuit, ce soat
celles des ge6nraux venus du front; nous nous consolons de ne pouvoir entrer, en voyant un g&naral a la
porte comme nous.
Le soir, grande manifestation sur I'avenue des

Champs-Ilys-es: deux cent mille membres de diverses
socitbs doivent d4filer. Partout on voit des soldats

grimp6s sur les arbres, sur les canons, sur les toits; les
a&roplanes volent au-dessus de nos t&tes i une faible
hauteur et ex4cutent des loopings qui font pousser des
cris d'effroi aux imes sensibles. Le cortege ne part
pas a l'heure, il n'arrive pas a son but, la foule rompt
les trop faibles barrieres qui ont 6tR pos6es et le cortege est disloque; chaque groupe s'en va dans sa direction chantant, criant, trompettant, battant du tambour. C'est un d6fiil manque.
Le president de la R6publique prononce un magnifique discours dans lequel ii rend hommage a tous ceux
qui ont travaillk pour la patrie; nous avons 6t6 heureux
d'entendre M. Poincark remercier ( les prilats, les
pretres... qui ont invoqu6.... Dieu pour le salut de la
France et pour le repos de ses morts n.
Le president termine par an souvenir emou t aux
morts, immortels conseillers des vivants ,.

Le m&me jour, on promulgue la loi qui d&clare que
les arm6es de terre et de mer ont bien m6rit6 de la
patrie; cet hommage concerne donc nos aum6niers,
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brancardiers, infirmiers, auxiliaires, combattants, ce
sera leur gloire humaine en attendant, cequi vaut mieux,
la gloire celeste que Dieu leur reserve.

LES AUMONIERS
Nous avons dijk donn6 trois citations obtenues par M. Jean-

Marie Tlh•eny.
En voici deux autres:
Ordre de la division N° 469. -

3 juillet 1918

Marie, Jules, Tk~veny. a Modele de Iaum6nier mili-'

taire. Impressionnant exemple d'une ame maitresse du
corps qu'elle anime. D'une sant6 fragile, m6prise la

fatigue pour porter a tous et partout les secours religieux. Meprise aussi le danger et se trouve toujours
aux endroits les plus perilleux, oit sa presence est pour
la troupe, aux moments difficiles, un r6confort puissant
et un encouragement. Au coup de main du 29 juillet
1918, s'est comme d'habitude d6pens6 sans compter,
assistant les ex6cutants jusque dans la tranchke de
depart oi il est rest6 tout le temps de l'operation.
DELILLE.
G. Q. G.,e 3oaout g198. - Ordre no 9461 D.
M. Tkhivey, Jules, Marie, aum6nier titulaire, 94' R.I.,
a etk nommi dans l'ordre de la Legion d'honneur au
grade de chevalier :
a Pretre d'une conscience et d'un dtrouement admirables. Bien que d6gage de toute obligation militaire et
d'une sant6 delicate, se montre toujours aux endroits
les plus perilleux, dans les circonstances les plus
dares.
a Dans I'attaque du 9 aofit 19x8, a fait preuve d'une
abnegation et d'un mepris du danger absolus, suivant
de bout en bout les troupes d'assaut pendant 7 kilo-
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m:tres, sons de violents feux de mitrailleuses et d'artillerie.
SMalgri ses forces d6faillantes, a assiste les bless6s
jusqu'A ce qu'il tombe d'epuisement ila finde I'action.
- Cinq citations. n
La pr6sente nomination comporte 1'attribution de
la croix de guerre avec palme.

Le Commandant ex chef,
PtTAIN.
CARNET DE ROUTE DE M. AZEMAR

6juilet 1918, - Nous sommes rappeles d'urgence
du cantonnement de demi-repos oa nous nous tronvions. Un officierallemand fait prisonniera Courthi4sy
a donn6 a I'6tat-major des renseignement pr"cis sra
l'offensive projet6e parlesAllemands et sur le passage
de la Marne entre Chbtean-Thierry et'Dormans :quinze
ponts seront jetis de kilometre en kilometre en vingt'
minutes. C'est mon bataillon qui a eu I'honneurde faire
cette pr6cieuse capture. Le corps d'armie nous en a

filiciths.
Dans la nait, la division vient occuper la ligne de
resistance qui passe au sad de Dormans entre SaintAgnan et la Chapelle-Monthodon. Jusqu'au I3, nous
bivouaquons sous la tente dans les bois, constamment
en alerte. II y a de I'anxi6ti dans tous les coeurs : nous
sommes privenus que le coup qui nous sera port6 sera
formidable, que le r6giment qui est en ligne devant
nous sera submerg6, an6anti sans doute, et qu'il appartient a notre division de r6sister cofite que coite sur
l'empiacement qui nous est assign6 : les boisde Rougis
et de Breuil que nous occupons dominent la vall6e de
la Chapelle-Monthodon et la commandent sar toute sa
longueur.
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Nait dx 13 an 14. - Alerte. Tout le monde est sons
les armes ; des instructions arrivies de la soiree fixent
l'heure de minuit comme heure tres favorable de l'attaque ennemie. On attend d'un coeur agiti, mais resolu.
Deception, la nuit reste dans le meme calme que les
nuitspr6cidentes.
14 jillet. - Toujours sous bois. La Fete nationale
tombant un dimanche, je c6lebre lamesse en plein air,
mon intention est pour la France, mais aussi et surtout pour les braves qui m'entourent et pour nombre
desquels cette messe est la derniere. - Champagneet
cigares traditionnels; on se f6licite de ce que les Allemands ne troublent pas notre festin. - Le calme qui
continue a regner est impressionnant, mais nousavons
la certitude qu'il couve une templte et qu'elle ne tardera pas a eclater.
Nuit du 14 ax 15. - Nous nous jetons tout habills
sous les arbres. A minuit, comme si une baguette
magique eft donne le signal, un fracas 6pouvantabIe
se fait entendre. Ce n'est pas le crescendo habituel
d'une preparation d'attaque, mais une avalanche subite
d'obus qui s'effondre sur nos lignes, des dichirements
de tonnerre dont les trtpidations multiplides et brutales secouent les nerfs comme le ferait un courant
6lectrique..
Des milliers de pieces de tout calibre vomissent la
mort. La foret est noire, mais I'horizon brille comme
un brasier. En un clin d'eil et sans que le commandement et A intervenir, tout le monde est sur pied, les
toiles de tentes sont roul6es, les compagnies et les
mitrailleuses courent occuper leur position de combat.
C'est la fete qui commence. Le capitaine X... vient a
moi : ( Monsieur I'Aum6nier, la journme sera rude,
veuillez me donner I'absolution. '
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15 juillet. - De minuit A quatre heures, le roulement de l'artillerie ne ralentit pas un instant. Un
vrai cauchemar nous envahit. Que devient le r6giment
qui est en ligne ? Toutes les communications sont coup6es, il ne faut pas songer envoyer des agents de liaison, ce serait les vouer sans resultat a une mort certaine. Enfin, six heures du matin, quelquessurvivants
do r6gimtent sacrifik arrivent jusqu'a nous, ils sont
converts de poussibre, de sueur et de sang; ils nous
annoncent queleur colonel a6te tut, que les Allemands
ont traverse la Marne et qu'ils avancent.
Un capitaine blessk fait un rapport qu'il dicte kson
aspirant dans le foss6 de la route; quelques 6paves
d'homme, a peine une dizaine, sont autour de lui. Des
artilleurs defilent sans chevaux apres avoir fait sauter
lears pieces.
A present, le barrage de l'artillerie ennemie se rapproche de nous et nous indique progressivement
l'avance r6alisee par les vagues d'assaut, bientot nous
serons en contact.
A sept heures, les Allemands apparaissent sur les
hauteurs d'en face. C'est I4 qu'il faut les clouer et ne
pas leur permettre l'accis de la vall6e. Dbs ce moment,
nos canons et nos mitrailleuses ouvrent un feu qui ne
se ralentira pas de toute la journee. L'ennemi parait
surpris et hlsite. - Apres la course qu'il vient de
fournir en passant sur le mince rideau de troupes qu'il
avait devant lui, il semble itonne de trouver de la resistance. II reprend haleine et avec une audace incroyable
vient se heurter a nos positions. Pendant toute la journee du 15, les assaillants cherchent a enfoncer notre
ligne de resistance, vains efforts, sang inutilement
rbpandu, le soir vint sans que nos positions eussent 6t6
entamees. A la nuit tombante, l'ennemi occupait le
versant nord de la vall6e et nous autres les cr&tes sud.
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Entre les deux coteaux qui nous siparent coule un
petit ruisseau aux bords duquel s'ilive le village de
La Chapelle, c'est une zone neutre dans laquelle, a la
faveur de la nuit, nous installonsquelques avant-postes.
Nuit du 15 as i6.- Nous restons alert6s en privision d'un nouveau choc. II faut croire que les Allemands sont ereints ou que les ravitaillements Atravers
la Marne ne leur arrivent que diffcilement, car ils ne
rbagissent pas. Notre aviation est trop active et s'emploie a d6truire les ponts qu'ils ont jetis i la hate sur
le fleuve. Comme on ne parle pas de relive et que
d'autre part nous ne recevons pas de renforts, priv6s
de tout renseignement sur ce qui se passe sur le reste
du front d'attaque, nous vivons des heuresd'angoissantcincertitude sous un marmitage terrible. Cependant les
poilus comprennent,s'ilstiennent bon, qu'avec la Marne
a dos la situation del'ennemi est pricaire. C'est notre
troisieme nuit sans sommeil.
x6 juillet. - Au loin, sur notre gauche, le grondement ininterrompu du canon qui tonne dans la direction de ChAteau-Thierry nous indique que notre resistance s'accentue. Un radio vient opportunement
nous apprendre que tout notre front a r6sist6 au choc
ennemi, et r6pand la joie dans nos coeurs.
A neuf heures, arrive soudain l'ordre de contreattaquer. Contre-attaquer!... ceux qui n'ont pas 6ti
t6moins et acteurs dans ce drame d'une attaque, ne
comprendront jamais tout ce qu'il y a de mystnrieux et
de poignant dans ce mot. La mort, c'est tous les jours
qu'on I'affronte; mais, dansl'attaque, c'est vers elle que
l'on va, a un moment d6termine, dans des conditions
que l'on sait et qui souvent laissent peu d'espoir de
retour. Or, ce jour-li, elles sont exceptionnellement
dangereuses pour nous: c'est en plein jour, a midi,
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que nous devons divaler, en terrain d6couvert, franchir un ruisseau, devant un ennemi aux aguets et fort
de son succes de la veille; avec toute cette formidable
artillerie qui hier a prepare son offensiveet d~truit une
partie delanbtre, la meme avalanche de fer va s'effondrer sur nous. Jamais je n'avais sentd la mort planer

plus siremenent sur notre division Certes, ce ne fut
pas avec enthousiasme que l'ordre fut accueilli, mais

ce fut peut-4tre mieux, avec un calme conscient et
resolu. Pas une seule r6crimination. Les hommes sont

d6cides, quoi qu'il en coute, A donner le premier coup
de boutoir, le plus dur, i amorcer I'effort qui sons pen
rejettera 1'Allemand a l'eau.
On se fait mutuellement les supremes -recommanda-

tions. ( Qa y est, on y va tous ,;a midi precis, sous
une chaleur torride, le r6giment se d6ploie en tirailleurs
et part : a droite, le I" bataillon; au centre, le 3'; 1
gauche, le 2*. Les hommes sont alourdis par les munitions qu'ils portent et les mitrailleuses qa'ils trainent
avec eux. Nous avons an diboucbh du bois pris de
I kilometre a faire en terrain dicouvert. II faut croire
que cette sortie itait inattendue en plein jour, car les
Allemands nous laisserent franchir les Soo premiers
metres sans faire feu.
Les iignes de tirailleurs avancent toujours; arrivees
aux pentes du ravin, un feu violent de mitrailleuses
les arrose da c6teau oppose, le barrage aussit6t se dbclenche sur nos. Avec le caporal brancardier et un
autre infirmier, nous avons pour mission d'organiser on
u Nid de bless6s , dans le hameau de Clairefontaine,
ou nous les recueillerons avant de ls ivacuer sur le
poste de secours de bataillon qai est rest6 dans le bois
de Rougis. Tout ce qui tombe de ferraille autour de
nous est inimaginable; noes passoas & travers 1'ouragain, comme par miracle Cadent a latere tw mile, et
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decem millia a dexiris Itis : ad.te autem xon afproquinquabit.
Dans cette course a l'abime, je rencontre M. Umbricht, notre aum6nier divisionnaire, qui, selon son
habitude vieille de quatre ans,accompagne les vagues
d'assaut. Une poignie de main, on se recommande'~
Dien et on se separe an milieu de la tourmente. Hl6as! il devait 6tre une des premieres victimes.
Quelques minutes apres, je le revoyais sur le bramcard,
touche aux reins et l'avant-bras gauche horriblement
mutile. Vite nous le pansons, puis vu l'impossibilit6 de
1'6vacuer sons le marmitage qui martele le champ de
bataille, nous I'abritons dans notre poste de secours.
Dieu nous protege; a peine le brancard etait-il dans la
grange qu'une formidable explosion 6clate sur nos
t&tes, flamme, fumee, platras nous enveloppent dans
le mnme tourbillon. Personne n'est touchb. « Si je
meurs, murmure l'aumbnier, dites & mes soeurs que
c'est en pensant a elles, a Dieu et a la France. ,
Les blesses commencent & affluer. L'ennemi r6siste
avec acharnement et redouble son feu sur la cible
vivante qui avance toujours. Cette course folle, en terrain dicouvert, sons un feu infernal, accable les hommes
extinuis dejh par trois nuits sans sommeil. A chaque
bond en avant, ils r6clament de l'eau, de l'eau & tout
prix. Elle coule au fond du ravin; ils s'y prcipitent,
s'y ecrasent, de combien de sang ne fut-elle pas payee!
Notre deuxieme bataillon a 6t6 particulibrement
Aprouv : deux cents hommes hors de combat. Nous
gardens les positions conquises qui ne sont que des
positions d'approche, et restons en contact immediat
avec l'ennemi.
Nuit du 16 au 17. - Nous profitons de l'obscurite
pour 6vacuer sur le poste de secours de bataillon nos.
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blesses. Le lieu n'est pas sir : trois obus sont tombes
sur notre masure et l'ont demantelee. Une fois Tl'vacuation terminte, je descends au bord du petit raisseau pour explorer les lieux. Je suis assez heureux
pour ramener un malbeureux qui gisait 1M depuis de
longues heures et qui ne sait comment m'exprimer sa
reconnaissance. Je passe le reste de la nuit & ensevelir
quelques morts.
17 juillet. - Au petit jour, je rencontre une de nos
compagnies qui va occuper la ferme de Monthodon,
violemment marmitee. Je donne une absolution g6n&zale. Un obus tombe sur la section d'un sergent s6minariste, tue plusieurs hommes; l'un d'eux est projet6
au faite d'un arbre et y pend lamentablement.
Je me hate de rejoindredans le bois de Rougis notre
poste de bataillon. La aussi le travail a 6t6
dur :
installks sous un arbre, le major et ses infirmiers,
avec
an d6vouement inlassable, ont pass6 le jour et la nuit
entiere a panser nos bless6s. C'est au milieu
d'une
mare de sang que je les retrouve, extinu&s de fatigue.
Nous profitons de l'accalmie pour nous jeter
sur
I'herbe et dormir un pen.
Le 25' r6giment, renforc6 d'un bataillon de chasseurs, poursuit I'attaque commenc6e hier par
nous et
contraint les Allemands &reculer vers la
Marne.
Nuil du 17 au 18. - Nous comptions pouvoir
dormir
an fond d'un boyau, la pluie tombe et
nous envahit.
18 juillet. - Sur pied i quatre heures.
Nous allons
avec huit brancardiers musiciens parcourir
le champ
de bataille de ces deux jours d'attaque pour
identifier
les norts. Les lieux oii nous devons opirer sont
encore
tellement en vue de I'ennemi que je ne crois
pas prudent de nous exposer en pareil groupe; quelques
obus
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qui tombent a proximiti confirment mes craintes. Je
renvoie tout mon monde a 1'exception d'un volontaire
qui demande

.

rester avec moi. Ce fut providentiel,

car a peine etaient-ils partis qu'un bombardement tris
nourri etait d6chaini sur l'endroit. Nous attendons
avec mon vaillant petit camarade, tapis au fond d'un
trou, 6coutant entre la vie et la mort voltiger autour
de nous les eclats d'obus et les mottes de terre. La
rafale pass6e, nous commencons notre lugubre travail,
comptant sur plus de tranquillit6 a deux. Les morts
jonchent devant nous le coteau et le ravin. Pendant
quatre heures consicutives, nous allons de 'Fun l'autre,
prenant leurs noms, leur recrutement, le num6ro de
plaque, que nous inscrivons sur fiche attachie visiblement a leir vareuse, fouillant dans ces debris humains
pour recueillir tout ce qui peut interesser leur famille,
menus objets, sans doute, mais d'un prix inestimable
pour une 6pouse on une mere, aujourd'hui tremp6s de
sang, demain baignes de larmes. - Combien en avonsnous identifies?... ils sont lt tels que la mort les a
frappes dans la bataille, itendus dans les champs de
bIl et dans les pr6s. En les touchant, je voudrais y
mettre tout le respect ettoute la sollicitude qu'y mettrait une mere. Je reconnais parmi eux de jeunes amis
de la classe 18 qui allaient au feu pour la premibre
fois, des anciens qui comptaient quatre ans de campagne et pouvaient se croire invulnirables. Aussi loin
que la vue peut atteindre, nous voyons des taches bleshorizon dans l'herbe et les epis dor6s. Isol6 s ou group6s, ils font tous face a l'ennemi, leur attitude, leur
nombre, I'endroit of ils sont tomb6s nous font revivre
toutes les peripeties de l'attaque; spectacle attendrissant, deux jeunes soldats sont couches c6te a c6te, les
bras enlac6s autour du cou, ilssont morts dans la m&me
6treinte. Pour rien au monde je ne voudrais les sepa-

rer; l~ mime, ils reposeront ensemble... la plus pieuse
tombe, c'est la terre qui s'ouvre a la place oi l'on tombe.
Xuit du 18 au ig. - Nous passons la nuit sonsbois
a la belle etoile- L'artillerie afflue, 75 et canons lourds
prennent position sur la lisiere du bois. Toute la nuit,
c'est un va-et-vient de camions a munitions et de fourragires, ce sont des renforts qui arrivent enfin.
19 juillet. File de saint Vincent. - Ne pouvant celebrer la messe, je m'unis par la pens&e aux pritres qui
'se font dans la Congregation. J'offre i saint Vincent
toutes nos fatigues.
De concert avec laum6nier du troisieme bataillon,
nous allons de nouveau identifier des morts pt rechercher quelques disparus qu'on nous a signalks.
Pendant toute la journie, de nouvelles troupes
arrivent dans notre secteur. Demain le grand coup qui
rejettera les Allemands an delA de la Marne sera
frappe. Toute la division est rassemblee dans le meme
bois. Les poilus ont le cceur plein de confiance. II faut
remonter aux beaux jours de la premiere Marne pour
trouver un moral semblable.
Nuit du 19 au 20. - Nos avions ayant signalk que
rennemi repassait le ileuve par petits paquets, notre
artillerie dkchaine a minuit un violent tir de barrage
sur la Marne. Ce doit Stre an enfer. Toute la forkt
retentit et tremble an fracas des departs, et cela met
en humeur nos fantassins. a Qu'est-ce qu'ils prennent,
les Allemands, dit l'un d'eux. - Moi, riposte un autre
interrompudans son precieux sommeil, je voudrais que
chaque arbre fut un canon et chaque feuille un 150 qui
leur tomberait sur tons. 9
20 juiel. -

Asix heures, autre tir de barrage aussi
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puissant que celui de la nuit. L'attaque est d&clenchbe
et menie bon train. Les Allemands. ont fui.
A huit heures, nos troupes arrivent sur les hauteurs
de la Grange-aux-Bois et r6occupent toutes nos positions du 15. A midi, il n'y a plus un seal Allemand de
ce c6t-ci de la Marne.

AZtMAR.
M. Constant qui avait 4t6 gravement intoxiqu6 parles gaz,
vient de rejoindre son regiment sans avoir retrouvd toutes ses
forces physiques d'autrefois, mais toujours plein de courage
et de zale.

LES BRANCARDIERS ET INFIRMIERS
icrit
M, Peyri

le 19 juillet :

La situation militaire parait s'am~1iorer en notre
faveur et la manoeuvre que nous effectuons contre le
flanc de 1'armbe allemande donne lieu ; bien des
espoirs. L'heure de Dieu a peut-&tre sonna.
Le frire Poiron 4crit le 18 juin :

Je fus de la derniere bataille. J'ai kchappt presque
miraculeusement aux balles ennemies, car elles .sifflaient mnes oreilles.
Nous avons malheureusement a d6plorer la mort d'un de
nos brancardiers, le frere Hieyle.
Hieyte Eugene naquit I Pau,le 9 mai 1891.11 fit ses 6tudes
primaires & I'orphelinat agricole dirige par nos socirs de la
route de Buros; ii entra k l'&cole apostolique du Berceau-deSaint-Vincent-de-Paul oii il se fit remarquer par sa bonne
voloiit6 et par son amour de 1'instruction religieuse. II fut regu
dans laCongr6gation, le 2o septembre 1918. La guerre le mobilisa comme brancardier. Citons quelques extraits de ses
lettres.

Samedi 3 avui 1915. - Quatre heures et demie du
soir : depart du Bequet, la larme a l'aoil, le sanglot
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an gosier, le sac au dos et beaucoup de courage dans
le cceur. Du B6quet a la gare, parcours fleuri par les
braves gens qui nous jettent des bouquets. On dit sur
notre passage: t Oh !les pauvres enfants! ) Un paquet
de fiert6 me monte au coeur et au visage. O& done la
vanit6 va-t-elle se loger? Six heures un quart : embarquement pour Limoges. On chante, on crie, on s'endort. Dix heures et demie, arriv6e a Angouleme. Huit
heures d'arr&t. Sommeil.
Dimanche 4 avril. - Cinq heures : r6veil au son des
cloches. Depart du train, bruyant, enthousiaste. Dix
heures et demie : arrivee i Limoges, sejour de deux
jours et trois nuits.
Le matin, je sers la messe; le soir, coucher sons les
tuiles. Le premier jour, je me suis gel6; le deuxieme,
je me suis gele encore; le troisieme, pour varier, j'ai
pris un bain de pied dans 1'eau qui passait an travers
des tuiles.
Mercredi 7 avril. - D6part de Limoges sons la pnlie.
Embarquement pour la Courtine. Je dors d'un ceil et
je me gele.
8 avril.- Arrivee a la Courtine. Froid intense, vent
glacial. On attend, deux heures durant, le debarquement des chevaux. Les vivres de voyage n'ayant pas
&tA distribues, il n'y a rien A se mettre sons la dent.
Six heures un quart : dpart pour le cantonnement.:
9 kilometres de mont6es, sac au dos, le visage fouett6
par le vent, la neige et la grele. Nous logeons dans
une grange : une couverture et une demi-botte de
paille. Les jours suivants, marches, manoeuvres pour
le relkvement et le transport des blesses.

6 mai. - Je suis an Lion Beige. Nous faisons en
commun, chaque jour, notre lecture spirituelle. Je viens
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de savourer le beau chapitre de l'Imitation : De regia
via sanciae crucis. II fait un temps superbe; les hales
ont reverdi; dans les pros, il y a des marguerites, des
boutons d'or, le bli lIve. C'est tout renouveau de vie
alors qu' 1i5oo mitres la mort fait son oeuvre. Je suis
all6 me confesser. Par la bouche du bon Pere auquel
je me suis adress6, le bon Dieu m'a dit de fort bien
belles choses en bien mauvais franqais. Au moment oi
je vous 6cris, les Allemands bombardent le village. Je
ne crains rien. Je suis A Dieu.
Io mai. - Pas grand'chose de vari6 dans ma vie.
Une derniere lettre des 6tudiants nous parlait des
changements d'offices et de chambre.
J'ai song6 depuis aux recommandations que vous
nous faisiez alors sur lindiff6rence dans laquelle doit
se tenir I'&tudiant et sur le peu d'attachement qu'il
doit avoir a c sa petite chambre x. Vraiment, c'est
ici qu'il nous faut ces dispositions. Nous changeons
de cantonnement aussi et plus souvent que de chemise.
Voyez plut6t: avant hier soir, nous avons fait to kilometres pour changer de local. Arrives an nouveau,
contre-ordre et nouvelle marche pour revenir a l'ancien.
Nous y dormons. Le lendemain, nouveau depart; nous
arrivons dans un cantonnement oh il y a un peu de
paille, des punaises, des poux et autre vermine.
Nous passons trois heures de temps i le nettoyer;
mais baste... dans la soiree, ordre de laisser le cantonnement pour aller an Lion Belge, oi nous sommes en
ce moment. Les cantonnements par ici out ceci de
particulier qu'ils sont infects; nous venons de nettoyer celui-ci comme nous avons. fait de tous les
autres; mais rien ne m'6tonnerait qu'il nous faille le
quitter demain. Ah bien! oui, aprbs cela, vous pourrez
me faire changer de chambre trois fois la semaine!!!
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IS jwix. - Je'suis dans Ie secteur d'Arras, oi la mort
vient d'enlever deux de nos saimnaristes. Je pense que
je pourrai bien y rester moi aussi. A vrai dire, j'envisage I'hypothese sans la moindre frayeur, avec beaucoup de confiance. Je souhaite mine la chose et je
me prends parfois ; dire a Dieu : a Prenez-moi, mais
que je sois le dernier. ) Je me sais uan tre inutile qui
ne fera jamais grand bien, qui abuse des graces du bon
Dieu. Je voudrais faire le sacrifce de ma vie, l'offrir
an bon Dieu pour qu'll 6pargne celle des autres, celle
de tant de freres qu'il faudrait conserver a la Compagnie dont ils seront d'excellents ouvriers.
24 aost. -

Si j'avais une bonne tAte, -

je veux

dire pleine d'idies, - j'6crirais un gros livre : a De
l'in6galite des conditions n, et dans ce gros livre, je
pourrais raconter ma matinee du 24 aost 1915.

Mes camarades du i" mixte sont partis en marche,
ce matin, A trois heures. Je suis rest6... sur la paille,
j'allais dire au lit. On avait parle d'unecertaine revue.
Ilssont alls i une douzaine de kilometres. 1ly avait prls
de cent quinze mille hommes rassembles, tout un corps
d'armie. II y avait encore, Poincar~,Albert I",Joffre,
Millerand, deux ge6araux russes, des officiers serbes et
italiens. Poincar6 a prononce un discours, puis remis au
i" mixte son drapeau, et decor6 certains de nos chefs.
Des avionssurvolaient. Les cent quinze mille hommes
out defild. Ce dut etre certainement magnifique. Or,
pendant que nos zouzou. et nos tirailleurs 6taient i la
gloire, savez-vous ce que je faisais... Eh bien! toute
la matinee, j'ai ramass6.. le crottin deschevaux d'Haussouville... et mis an peu de propret6 dans le cantonnement. - Qui l'ekt cru?... Heureusement que tous les
metiers conduisent au paradis, y compris celui de
cantonnier et de vidangeur!
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Le 18 avril 1916, il est en face du Mort-Homme avec ses tirailleurs; il aime bien ses pauvres infid&les et ceux-ci veulent
qu'il vienne apres la guerre &Akbou faire le grand marabout.
7 mai. - Je ne m'inquikte pas le mains du monde
de mon avenir, m&me, de penser que je puis rester un
de ces jours a la tranch&e, frapp, par une balle,
broyA, d&chiquet6 par un obus, cela ne m'effraye pas.
Je vous I'ai d6ja dit... Car enfin, mourir pour une
cause si sainte, pour la patrie, pour Dieu, serait un
moyen de racheter les innombrables d6faillances de
ma vie... Et puis cela me minerait plus on moins directement au ciel, au ciel o& on ne se sipare plus, o0 je
serai ayec vous-plus que maintenant encore, oi je
retrouverai, aupres de saint Vincent notre bienheureux
Pere, tons les saints de la petite Compagnie... le ciel
oh 1'on aime plus que jamais tons ceux que l'on aime
sur la terre, oi enfin l'on aime le bon Dieu sans crainte
de pouvoir l'offenser; ne plus pouvoir p6cher, aimer-le
bon Dieu de toute son Ame, comme ce doit &tre une
grande consolation!
Oui, le jour ou le bon Dieu m'enlIvera de cette
terre, je crois qu'il me fera une bien grande grace...
puisqu'il me mettra dans un 6tat tel que je ne pourrai
plus l'offenser.
13 septembre. - C'est curieux comme je me sens
seul tons ces temps-la-. Ce doit etre une epreuve du
bon Dieu et je I'en remercie puisqu'elle n'engendre
pas en moi cette tristesse du monde, comme dit
l'ap6tre, cette tristesse qui tue et l6oigne de Dieu,
mais qu'elle fait naitre plutbt des sentiments de vive
affection, de plus vif attachement a la chore petite
Compagnie. Ah! chbre petite Compagnie, Dieu veuille
me donner la grace d'etre a elle bien ginireusement,
si j'en reviens. En reviendrai-je? je ne devrais pas me

te demander ct aisser an bon Diesa e soia de mon

avenir. Et popitant la chose me vicat a fesprit sonvent.
Je me preands penser que Ie boa Dies me prendra et
j'estime qu'il me ferait mne grande grice d'accepter le
sacrifice de ma vie. Je vaax si pea que je n'ose me
vroi an nobre e ceux d'aprbs la guerre qui deront
tre si saints. Tonjours priv, de messe et de commaion. Vive Diea quand amme. Tout pour sa plus
grande gloire.
Le i" wrnem

re, il a eti vdacue dans an h6pital :

Avant de soigner mes oreilles, on a procdcd au...
a curage a de ma gorge... Le specialiste a racld. I~
dedaas tout doacement, i pen pres comme le ramonear quand il nettoie sa cheminme; il a enlevt
quelques vegitations adinoidiennes. Je crois qu'il
appelle fa comme cela. Je n'ai pas va comment il s'y
est pris. J'ai fermi les yeux pour ne pas voir. Maisj'ai

senti. Et pais ii a fallu se mettre an lit avec un pen
de fi-vre : deux jours de diite, et deax autres jours
de chamnbre an rýgime -

pure-lait, lait-pur&e -

ont

rekis ma gorge sur pied, de sorte que cela va tres
bien.
Pour ce qui est de mes oreilles, elles ne sont pas
plus mal. C'est tout ce que je constate. Aussi bien,
patience, je ne fais qu'entrer ici... je ne puis donc en
sortir gueri de suite.
Le 5 movembre, ii est au Mans, H6pital temporaire n* 31.
1 trouve que les seurs le gtent; il expose son ordre da jour,
ii indique ses lectures, ilse montre soucieux de la pauvret*,
de la mortification.
Le z9 novembre, ii est & Aix.

Me voill 6quip6 de neuf. Le renfort part apres
demain, vendredi, pour le 3' r6giment de marche, un
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regiment a fourragere qui est de toutes les gloires, de
toutes les casses aussi. Je votis 6cris de chez nos smurs.
Elles sont bien bonnes pour moi. La bonne sour superieure a failli me gronder ce soir parce que j'ai soupe
a la caserne. Elle veut que je vienne souper tous les

soirs.
Voici maintenant la lettre le M. Chabbat, caporal infirmier,
nous annonuant la mort de notre regrett6 6tudiant.
20 jin 1918.
MONSIEUR,

M. Hieyte qui 6tait an r" mixte, depuis pris de deux
ans, estim6 de ses chefs et de ses camarades, vient
d'&tre frapp6 mortellement par un obus ennemi. 11
montait prendre position en ligne, il y a'quatre jours,

a c6tW de son chef de compagnie, lorsqu'un obus,6clatant & quelques mCtres, I'a frapp6 en pleine tate et l'a
6tendu mort subitement. C'est la mort des heros, face
& l'ennemi. Je n'ai pas besoin de vous narrer les qualit6s de M. Hieyte, son bon coeur, son esprit surnaturel, pitri de d6vouement et de sacrifice. Ses camarades et ses chefs le pleurent. II rendait des services
6normes dans sa compagnie et son bataillon. 1I exerSait surtout une influence profonde qui 6tait un veritable ,apostolat religieux, delicat et intelligent. Ses
douces paroles et ses bons exemples ont fait un bien
immense dans le milieu oi il a v6cu depuis deux ans.
Les Arabes eux-memes l'appelaient le a Petit Marabout ,, mais 1estiinaient comme un ( Grand a. Pour

ma part, sa pr6sence et ses conversations itaient pour
moi comme une retraite spirituelle et je le quittais
toujours avec regret et meileur. Naguere, se trouvant
dans un village, an repos, a quelques kilometres de
moi, ne pouvant me voir, il m'ecrivait qu'il avait le
bonheur d'entendre la messe tous les jours et de rece-
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voir le Dieu des forts. Qui sait, ajoutait-il, c'est peut&tre la pr6paration au grand voyage. )
La Congr6gation dont ii faisait partie compte certainement un saint de plus et un protecteur puissant au
ciel, dont le sacrifice, si heroiquement accepti, repandra sur ses confreres et ses nombreux amis un bauxpe
de sanctification et multipliera les ap6tres qui l'ho*
norent.
II est enterrb a c6t6 de 1'Aglise Montgobert (Aisne ,
oa il repose dans un jardin, pres de la route et du
cimetiere paroissial. J'aurais bien voulu l'enferwer
dans une biere, mais le fracas de l'heure nousobligeait
a aller vite. Une croix, et bientbt une couronne de souvenir, orneront et marqueront sa tombe.
On est fied'avoir des amis tels que M. Hieyte et on
ne les oublie pas.
Agreez, Monsieur, l'hommage de mon respectueux
souvenir et de mes profondes condol6ances.
CHABBAT.
Voici d'autres ditails donnis par M. Claverie.
I

jiUllet zg18.

Je n'ai pa voir moi-meme le pauvre Hieyte. Mon
bataillon itait monte en reserve a Puiseux qaand le
I" bataillon est monte en ligne,la nuit da i3au 14.La
3° compagnie, celle de Hieyte, venait de s'installer.
Comme on craignait un mouvement des Allemands, il
fallait lancer une fusee 6clairante pour voir ce qui se
passait devant. Les lignes 6taiemit alors devant la
for&t. Un agent de liaison voulait s'acquitter de cette
tiche, mais le brave Hieyte tint a s'en charger luimnme. An moment oh il lanqait la fusee, un obus allemand 6clata pres de lui. Atteint en plein visage par
un gros eclat, il vint s'effondrer inanimi, jusqu'an fond
de la sape oh 6tait le poste decomaandement de la
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3' compagnie. II n'a done pas souffert. Tout le monde
regrette cette Ame d'elite, ce coeur si riche de bontd,
de pidti sereine. 11 a eu une mort digne de sa vie. Du
G. B. D., il avait volontairement passe au. i" mixte, s'y
6tait maintenu malgr6 les infirmites qui pouvaient lui
procurer une place plus tranquille. Et c'est sur la
breche, dans 'accomplissement de son devoir double
d'un acte de charit6 pour ses camarades, que Dieu l'a
pris. Notre douleur en sera allig&e et nous pouvons
croire qu'il veille deji sur nous du haut du ciel et qu'il
nous vaudra les graces n6cessaires a notre 6tat. J'unis.
mes priires aux v6tres et j'adore la sainte volonte de
Dieu.
CLAVERl.E.
Voici quelques appreciations sur le cher fr;re Hieyte.
M. Rul 6crit le 3o juin 1918 :

Je savais bien que Dieu aime a choisir comme victimes et r6demptrices les plus belles ames; je suis sur
que souvent il offrait sa vie pour les saintes causes
qui nous tiennent a cceur; mais j'esperais que Dieu se
contenterait de la bonne volonte, et qu'il nous le garderait pour les ceuvres de I'aprs-guerre. 11 est tomb6,
joyeusement, j'en suis s6r, il est tombM non loin de
moi, et je ne d6sespire pas d'aller m'agenouiller sur
"sa tombe, de prier pour lui, et surtout de lui dire de
prier pour moi.

Ii ne sera done pas de ceux qui travailleront demain,
mais ii aura ete le grain de froment qui tombe en
terre, meurt, et prodnit le cent pour un. Je crois fermement i la f&conditt de cette vie simple et modeste,
et peut Atre est-ce un bien grand sujet d'esp6rance
pour la Congregation d'avoir pres de Dieu des ames
qui raiment tant. Comme il parlait de la, chqtive 0!
II affectionnait ce terme qui cadrait si bien avec ses
humbles sentiments.
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M. Caplane crint, de son c6ti, le 4 juillet g118 :
Jamais je n'oublierai sa souriante fgure sur laquelle
sous des dehors presque enfantins se lisait une grande
6nergie et force de caractere : il I'a bien prouvi durant
plus de trois annies de guerre, se conduisant en hiros
an point d'Atre un sujet d'6tonnement pour ceux qui
l'entouraient et qui cependant sont habitues aux actes
de bravoure.
Je me souviendrai toujours de sa piet6, de sa ferveur an siminaire et aux etudes, de son devouement
toujours joyeux autant que silencieux et modeste, de
son acceptation enfin, joyeuse elle aussi, comme tous
ses actes, du supreme sacrifice.

CAPLANNE.

LES INTERPRETES
N* 6o. - Felicitations A Piiatrprte Watti,
du groufement ckinois des Dunes, a Dunker e

Le commandant regional des groupements de travailleurs coloniaux stationnes dans la region du Nord
adresse ses plus chandes et sinceres felicitations a
l'interprete Watth6 pour le courage; l'initiative, le
sang-froid et le bel exemple d'6nergie donna &maintes
reprises aux Chinois de l'usine de Firminy-Dunes

pres Dunkerque, lors des bombardements a&riens.
Par ses connaissances approfondies de la langue et
du caractere chinois, il a rendu les plus appricibs services a son chef de groupement, en calmant l'agitation
et I'effervescence qui s'est manifestie a plosieurs
reprises chez les travailleurs et en maintenant ainsi la
discipline et I'ordre sur les chantiers.
Wimereux, le i5 juin 19T8.
Le Commandant rigionaldes T. C. de la R. N.
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999 Paris, le 17 juillet 1918.

Le Prisident du Canseil, ministre de la Guerre, i M. le Comnmandast regional des Groupimentsde travailleurscoloniaux
de la 3' rigion a Bourges.

Par compte rendu n* i86o, du 3o juin 1918, que
vous m'avez transmis, le io juillet, sous le n* 2329, le

commandant du groupement chinois de Vonges m'a
signalk les excellents risultats obtenus par 'interprite Angeloz, dans les cours de francais qu'il professe aux ouvriers chinois.
Sur trente elIves suivant ces cours, cinq rempliraient deji les fonctions d'interpretes auxiliaires et
sept autres pourraient &tre prochainement en mesure
d'tre employ6s dans les memes fonctions.
Je vous prie de t6moigner toute ma satisfaction a
l'interprete Angelloz pour le zlie dont il a fait preuve
dans la direction des cours de francais du groupement de Vonges.
Pour le Ministre et par son ordre,

Pour le G6neral directeur des troupes colouiales et p. o.,
Le Chef du service des travailleurscoloniaux,
BoscHuErI.

LES COMBATTANTS
Nous avons eu le malheur de perdre quelques-uns de nos

jeunes gens :les frbres Wenis, Dutrey et Milh6.
Wenis (Henri) naquit i Gyvelde, dans le Nord, le

2

juillet

1898. II fit ses itudes secondaires &Ingelmunster, Wernouth
et au Berceau. II fut regu dans la Congregation, le 29 septembre 1915.

Nous avons pen de details sursa vie de soldat; voici seulement quelques extraits de deux de ses lettres :

7 juill t 1918. - Demain ou apres demain, nous
monterons a I'attaque. Je ne m'en fais pas, j'ai offert
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ma vie an bon Dieu. S'il vent la prendre, que sa sainte
volonti soit faite. S'il veut me la laisser, qu'il fasse
de moi un bon et saint missionnaire. Au revoir li-haut
ou en permission.
25 juillet. -

J'ai ktC bless6 le 20 juillet au c6te

droit. Je souffre beaucoup. C'est tres grave, car la
balle est entree par derriere et s'est logie dans la poitrine. Priez beaucoup afin que je reste un bon enfant
de saint Vincent de Paul.
Voici la lettre par laquelle le sergent Boulanger annonce la
mort de notre cher frire.
H. C. A. 47, a aoflt 91&8
MONSIEUR LE SUPERIEUR,

C'est avec une grande tristesseque je vous apprends
la mort du .jeune s6minariste, le soldat Wenis Henri,

du 233* d'infanterie, ce matin, a une heure.
II itait arrive a I'h6pital, il y a huit jours, le
poumon droit traverse par une balle. Le samedi soir,
ii me demanda de le confesser, et le dimanche je lui
portai la sainte communion. Ce meme soir, le voyant
plus mal, je lui donnai, sur sa demande, 1'extrameonction et 'indulgence pleniere. Son 6tat ne fit
ensuite que s'aggraver, et il avait souvent le dilire.
Alors il voyait les Allemands autour de lui, demandant qu'on les chasse, en r6clamant ses chaussures
pour partir. Ses derniers moments furent plus calmes,
ct hier soir, quand je passais dans sa salle, ii dormait.
Je I'ai conduit cet apres-midi au cimetiere militaire
d'Ognon, ou il repose a la tombe n* 802.
Venillez agr6er, Monsieur le Superieur, mes tres
respectueuses salutations.
C. BOULANGER,
Sergent H. C. A. 47, S. P. 236.
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DMurey (Bernard) naquit & Labenne (Landes), le i5 novembre 1893. II fit ses etudes classiques au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul. II fut regu dans la Congregation, le t8 septembre 1911.
Avant de raconter sa mort glorieuse, extrayons quelques

passages des lettres qui nous ont 6ti communiquees:

25 marf 19i8. - Je suis observateur, entour6 de
cartes a toutes- les ichelles et de plans directeurs,
croquis, relev6s panoramiques. La serinitM persiste en
d6pit des rafales. La sainte gaiet6 semble etre I'apanage des fils de saint Vincent.
I' avril. - Je sais souvent dans une 6troite coupole blindee qui me sert d'observatoire; j'ai le casque
barbouill de craie, d'immenses bottes en caoutchouc
qui me montent au-dessus des genoux. Nous avons
cCl6br6 la fete de Paques : auditoire superbe de soldats et d'offciers qui ont tous fait leurs devoirs; Iloquent sermon de l'abbM R6gent, bless6 deux fois, six
fois cit6, chevalier de la Legion d'honneur; c'est le
colonel qui accompagne la messe de Dumont; la scene
se deroule dans une 6glise du douzieme siecle, dhchue
de son antique splendeur; quel contraste! la vie dans
les ames, la mort dans les pierres.
4 avril. - 2o kilometres bier, 22 aujourd'hui. 11
pleut terriblement. Sac au dos avec tout le chargement. Je trempe flanelle, chemise, chandail et veste.
Toujours en marche.,Soissons, Com22 avril. piegne. Hier dimanche, fete sur toute la ligne, solennit6 religieuse dans toute l'acception du terme. Acces
d'asthme fr6quents. Le moral est encore ce qu'il y a
de plus stable.
Nous vivons de terribles heures
6
pouss6e folle de 1'ennemi, angoissante anxi t6: on
2o juid.
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voit passer ies affreux mutiles par un barrage infernal
et on se dit que son tour viendra, quand l'ordre sera
donni de bondir de son trou. Quelqu'un me disait, il y
a quelque temps : u Plus tard vous aurez plaisir a vous
remimorer tout cela. - Non, lui dis-je, sit6t cet
habit dCpouill, tout ce qui rappellera ce temps nous
deviendra A charge et ma seule ambition sera d'etre
clerc de la Mission. n Cependant, il est une chose que
j'aurai toujours en m6moire, c'est le spectacle de ces
inoubliables fauchaisons de camarades et d'amis bien
chers et ces images funebres me seront une lecon et
une force pour vivre plus attache a la vocation de
Missionnaire et plus attentif aux volontes divines de
la sainte Regle.
La m&ditation constante que mon metier d'observatear me rend facile, nicessaire et agr6able, est la seule
raison d'etre de ma sirenit6 d'&me et paisible confiance en la Providence du bon Dieu. La nostalgie du
foyer familial de la Congregation me mord parfois
bien profond6ment sans alt&rer I'allegresse extrieure. La sante laisse parfois & desirer, mais qu'importent les gbmissements de la carcasse pourvu que tout
tende vers Dieu qui nous voit, nous comprend, nous,
aime et qui, je l'espire, apris avoir et6 notre force,
sera notre.recompense.
4.juille. - J'ai 1'me torturie, angoiss6e, broyke
par les multiples dangers, mais je garde bien profond l'amour de Jesus. L'annonce de deux morts m'a
kt& bien p6nible. L'Ange de la mort passe de l'un a
l'autre, nous cueillant tous peua peu. A quand mon

tour? Quand il plaira & Dieu. Plus que jamais, c'est
l'ambula coram me et les obus et les balles sont les
avertissements les plus actuels. Toutes les nuits, les

reconnaissances, les patrouilles, les attaques locales
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se succident et le secteur devient intenable. Le cimetiere s'agrandit.
Citons int6gralement une lettre adxess6e

& M. Verdier,

Vicaire gdneral :
25 juin 1918,

MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,
Votre benidiction, s'il vous plait!
J'ai vecu quelques-unes de ces heures uniques o& la
mort se prisente in6vitable et fatale et o& I'on voit
defiler devant ses yeux tout un cortege de souvenirs.
Blotti dans un trou individuel derriere un gros chene
de la foret domaniale de Retz, je sentais mon corps
tressaillir A chaque iclatement rapprochi des obus :
les branches craquaient et les ch&nes les plus fiers
s'6croulaient bruyamment. C'est alors que toute ma vie
m'est revenue avec les aspirations d'un sacerdoce
futur, les d6sirs de charit6 d'un missionnaire et cette
volont6 de bien faire; mais A c6t6 de cela, j'ai revu
toutes mes d6faillances, mes imperfections, mes abus
de graces et mon insouciance a profiter des bienfaits
du siminaire et des etudes. Alors, Monsieur et Tr&s
Honor6 Pere, on iprouve la joie d'&tre enfant de
saint Vincent et fier de la petite famille qui nous
attend au ciel, mais en meme temps, on se remet dans
ces dispositions heureuses de la perfection qui vous
viennent apr:s de ferventes retraites et qui sont, en de
tels instants, les effets du danger et d'une mort prochaine.
Mais vos prieres et celles des deux chires communaut6s m'ont encore 6t6 secourables et tandis que
les tusa s'amoncelaient (parmi eux je trouvais le
pr&tre aum6nierdu 2* bataillon et un s6minariste de mes
amis, bless6 & mort par un eclat de 75 trop court) les
bless6s aussi passaient rapidement et j'y vis le pretre
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aum6nier de notre i" bataillon et un seminariste du
Nord de mes amis. Moi-meme, pendant la nuit, je fus
riveille d'un fort sommeil par un eclat d'obus qui traversa mon brodequin et ne produisit qu'une 16gire
brilure a la peau.
Et durant tout ce temps, les Allemands avancaient,
mettant la debandade dans les regiments de premieres
lignes qui se repliirent dans la foret. Ce fut notre
tour d'entrer en action et la lutte se concentra sur une
ferme modele, en avgnt de la lisiere du bois. Les
balles ricochaient de partout dans nos trous individuels et la situation semblait critique sans qu'aucun
homme ni officier ne bronchit. Un grincement d'acier
se fit plus proche et I'entree en ligne des petits tanks
d'infanterie ne fut plus qu'une question de minutes.
Ce fut h6roique comme un combat antique des Thermopyles ou de Marathon et l'ennemi s'enfuit en d6route devant ces monstres d'acier impitoyables et
rapides dans leur vengeance.
Mais trois jours apris, quand nous sortime de cet
enfer pouraller prendre un secteur tranquille au pays
natal de Jean Racine, notre cher maitre, dont la ville
me sera plus bient6t qu'un amas de d6combres, je fus
Ctonn& et ravi de sentir la douceur de la vie, dans ces
bois touffus oih tout*chante la reconnaissance an

-Createur. Mais les leeons et les promesses des heures
terribles de la ferme Vertes-Feuilles, je ne les ai pas
oubliees et bien que, a mi-voix, j'ai renouvel6 mes
saints Voeux in articulo mortis, je suis plus heureux
encore d'etre en ktat de les observer de nouveau, avec
si possible plus de perfection et de desir du bien.
C'est pour vous demander la grace de me recommander aux priires des ch&res Communautes et surtout a la rue du Bac que j'ai voulu vous 6crire afin que
ces saintes ames remerciant Dieu avec moi m'obtien-
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nent force et courage pour tenir mes saints engagements et ne pas oublier mes resolutions prises ainsi

en presence de Dieu.
Je me recommande aussi a vos saints sacrifices et en
m'inclinant sous votre benediction paternelle, je me dis
plus que jamais votre enfant affectueusement d6vou6
en l'amour de saint Vincent.
Eugene DUTREY.
Quelques jours apres, Eugene Dutrey etait blessd par un
obus. Malgr6 la violence du choc, malgri ses blessures extremement douloureuses, il avait toute sa connaissance. Le bras
gauche dtait atteint de telle sorte qu'il tait impossible de le
conserver, le bras droit etait fracture. Son courage etait ma-

gaifique et ii ne se plaignait pas, malgr6 l'affreuse douleur
qu'il ressentait. Du poste de secours ou il avait 6et soigni
tout d'abord, il fut transport6, le 24 juillet, a Pambulance
voisine. II n'a pas pu supporter le choc formidable de ses
blessures et ii est mort- le a5 juillet a dix-huit heures trente.

11 repose an cimetiere militaire, tombe n" 160.
Milki (Jean-Baptiste) naquit & Saint-Barthelemy, dans les
Landes; il fit ses 6tudes secondaires au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul: it fut revu dans la Congregation, le 7 septembre
195. 11 fut mobilise en 1916. Voici quelques extraits de ses
lettres:

14 aoit 1916. - Je viens d'entrer a la caserne. Impression favorable. Une mere m'a confhi son fils, 6tudiant en droit. Les chefs sent tous pratiquants, les
sergents tres braves, le mien une perle. Tous se montrent trbs polis h mon 6gard, je dirai meme respectueux. Chaque soir, je fais ma priere au pied du lit, on
me regarde et on ne dit rien.
20 octobre. - Marche de 2o kilometres. Je suis
nomme instituteur des illettres.
11 est au front. 11 regrette de
15 ju•iet 1917.n'etre pas A Saint-Lazare pour la fete de saint Vin-
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cent. Les stalles seront bien vides, mais les anges de
Dieu compteront bien ce jour-li ceux qui, malgri leur
dispersion, regrettent et soupirent davantage apres le
sanctuaire. Son affection pour la grande famille de
saint Vincent se fortifie de plus en plus.
6 seflembre. -

Depuis trois jours, nous sommes des-

cendus des lignes, apres un sijour de trois semaines
aux tranchees. La vie des tranchies n'a rien qui puisse
causer de tristesse veritable. On y vit presque comme
des sauvages, il est vrai, mais combien on se sent porte
a peaser a l'ternit6. Je me souviens qu'un soir un
lent bombardement se dclencba tout a coup; les obus
me tombaient de tous c6tes; j'eus une l6gEre emotion,
pas la moindre peur, je ressentis peut-etre mime une
certaine joie A fr6ler le ciel de si pris. Ma pratique de
tous les jours a pour fin principale d'acquerir la puret6
d'intention; il me semble que lorsqu'on vit en contact
continuel avec la mort, la pensee de plaire & Dieu doit
&tre celle qui prime dans notre esprit. La guerre est
une trbs bonne 6cole pour le d6tachement. Mon grand
dbsir est d'acquerir l'esprit sacerdotal dont la beauti
m'apparait toujours plus grande. Je fais de grand
coeur le sacrifice de ma vie, 6tant assur6 qu'en perdant la vie je ne perds rien. Mon angoisse vient de
mon avenir bris&. Mais, dites-moi, n'y a-t-il pas au ciel
des cons&crations sacerdotales pour ceux qui l'ont
d4sirie sur la terre sans pouvoir l'obtenir? Cette
pens6e m'a souvent frapp6 lorsque je songeais aux
chers envoles et a leurs si belles Ames. Je ne veux plus
memettre en peine pour quoi que ce soit. J'ai demandi
t Dieu de m'aider a accomplir sa volonti.
3o novembre. -

J'ai entendu de la' bouche de

pretres : a La vie militaire et la guerre font que le
moral et la ferveur s'abaissent n&cessairement. w Et
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pour ma part, il me semble constater le contraire. Je
ne me suis jamais plus senti porte vers Dieu que depuis
que je suis dans la vie militaire, et plus je vais, plus je
sens grandir en moi l'amour de ma vocation. Ce n'est
pas le danger de la guerre qui me fait envisager les
choses s6rieuses; il me fait seulement songer au ciel
et avec dilices; mais c'est le contact du monde, la
vulgarit6 qui m'entoure, le vice que je c6toie. J'en ai
mal au coeur. Ces choses-lh me causent une peine extreme.
Ma vie a moi, ce que j'appelle la vraie vie, c'est la
pensee du ciel, des disparus; mon meilleur ami, c'est
mon chapelet que je parcours trois fois dans la
journke et quand je r6cite les Ave Maria, une joie
intense monte en moi-meme et en parlant a la Reine
du ciel je ne puis m'empecher de sourire de 1'inanit6
des ambitions humaines. Le 8 d6cembre approche;
meme ici en tranchbe ce sera pour moi un jour de
triomphe.
Ce bon jeune homme etait mar pour le ciel; aussi la sainte
Vierge est-elle venue le chercher. I1 fat blesse,fait prisonnier
et il mourut a Cassel, dans une ambulance allemande.
Nous avons eu dgalement quelques-uns de nos pretres et
jeunes gens blesses.
M. Vial a ett blesse d'un eclat d'obus qui a sectionn6 Fartire et le nerf cubital du bras droit. I1 lui est actuellement
impossible de se servir de sa main droite.
Le frere Gautkier a it6 blesse au bras; un eclat d'obus est
entre profondiment dans une cavit6 de I'humerus; il est difficile a extraire par sa position et par le voisinage d'un nerf
important.
La jambe a souffert egalement : notre cher frere a da marcher avec des bequilles; maintenant, une canne lui suffit.
Le 26 juillet, il devait aller dans un etablissement de m6canotherapie.
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LES PRISONNIERS
Le frere Magdaleo, enfin delivri de capivit, risume aiasi
ses soafrances dcpuis le jour oi il fut fait prisonier :

Mon regiment avait re<u la mission de defendre la
Butte de Tahure. Elle ktait entouree par les ennemis
qui formaient autour d'elle un grand fer Lcheval.
Pendant toute la journUe du 3x octobre 1915, les obus
de gros calibre et les torpilles tombirent en pluie
serree sur le terrain, et les gaz asphyxiants nous furent
envoy6s sans parcimonie. Vers cinq heures du soir, sur

le terrain ainsi prepare, les vagues d'assaut commenc&rent i deferler. Visions d'horreur qu'on n'oublie
jamais quand on les a vues one fois! Je me trouvais
an poste de commandement avec plusieurs officiers.
Trois Allemands se precipiterent sur nous: I'an surveillal'entre, une grenade-A la main dans an geste de
menace, pret A nous la jeter en piein visage en cas de
resistance; les deux autres santirent dans la tranchee
et braquerent leurs fusils devant nos poitrines. Cela
fat fait en un clin d'eil, mais accompagn6 de hoarras
fr6netiques. J'itais ahuri comme un fou. A lears gestes
d&sesperks, et de leur langage qui d6chirait nes
oreilles, je ne compris qu'une chose : j'tais prison-

nier I Des los aeg I rep6tes me firent comprendre
qn'il fallait me diriger vers l'arriire. En traversant
lears lignes, ius m'oblig&rent, revolver sur la tempe, A
soigner leurs blessis qui gisaient la sons le fen de nos
mitrailleuses et le tir de barrage de nos canons. On
nous rassembla prbs de la ligne de fen; et quand nous
ffmes une centaine, on nous conduisit A 4 kilom&tres
plus loin. Le lendemain, enfermis dans 1'6glise de
Savigay, nous passAmes toute la journ6e avec un pen
d'eau claire. Le 2 novembre, il fallait faire, & pied,
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20 kilomitres pour se rendre A Vousiers; et, pour toute
nourriture, on nous donna une gamelle de caf6; mais
du cafe, cette liqueur n'avait que le nom : des glands
de chene avaient remplac6 le cafe authentique. Enfin
nous fames embarques, entass6s les uns sur les autres
dans des wagons k bestiaux. Pendant trois longs
jours, on nous laissa sans rien a mettre sous la dent,
sans m&me nous donner de l'eau a boire. C'est done
pendant cinq jours que les Allemands nous laisserent
sans nourriture 1 Les protestations ne firent pas d&
faut, mais rien n'y fit. A Cologne, on nous donna une
sorte de brouet que je ne sais comment d6crire : de
l'orge decortiqu6 qu'on avait fait cuire dans une
bouilie faite de je ne sais quelle farine. Avares du
temps comme de'la nourriture, nos gardiens nous donnerent A peine quelques instants. L'affam6 devient
facilement glouton, surtout si le temps presse : et
cette nourriture prise en hAte et reque dans des estomacs dibilit6s par un je6ne rigoureux et prolonge,
occasionna des troubles qui faillirent cofter la vie a
quelques-uns de nous.
Nous ftmes internes an camp de Giessex, dans le
grand-duch6 de Hesse. Beaucoup d'entre nous, ayant
etc affectes par les gaz asphyxiants, on nous mit en
observation pendant quarante jours. De ce fait, nois
etions tous malades et rendus de fatigue, nos jambes
refusaient de nous porter. Le regime auquel nous
6tions soumis n'6tait pas pour nous remettre : pendant
quarante jours, ce fut la famine, la mis&re noire. Cependant le peu de nourriture qu'on nous donnait ponvait se prendre sans trop de repugnance : nos ennemis
avaient encore en ce temps-la des ressources suffisantes. Puisqu'ils avaient decide de nous faire faire
careme en novembre et dicembre, ils prirent des mesures pour arriver a leurs fins. Toute communication
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avec les prisonniers anglais du camp fut s6vtrement
interdite et emp&chie rigoureusement. Les Anglais ne
touchant meme pas k la soupe qu'on leur servait
auraient bien voulu nous la donner pour soulager
notre grande misere. Malgr6 toute leur bonne volont6,
ils ne purent rien. Les sentinelles 6taient sans pitie.
Raides comme des piquets, eiles ne connaissaient que
0 la consigne a. Nous nous tenions le long des barrieres de s6paration, la gamelle a la main, implorant
les restes qu'on ne voulait pas. Mais, sons nos yeux,
ils faisaient emporter des baquets pleins de soupe
pour les donner aux animaux de basse-cour. Jamais je
n'oublierai ces journ6es d'hiver froides, humides, et
passkes dans les tortures de la faim.
C'est alors que nous avons senti combien I'amour de
la France 6tait vivant au fond de notre ceur. C'est en
terre d'exil que nous avons senti toutnotre amour pour
le a pays oi nous 6tions nis n, comme dit Joinville, et
que nous etions fiers d'appartenir a des families
chritiennes qui nous avaient donne une educationfaite
de bont6 et de mansubtude.
La faim se faisant sentir de plus en plus, les vols
se multiplibrent. C'est au pain surtout qu'on en vonlait, si bien qu'il fallait le cacher, et meme le porter
sur soi constamment. On s'aperqut bient6t que le chef
d'escouade, charg6 de faire et de distribuer lesportions,
Sne connaissait pas trbs bien les regles de 1'6galit6, et
faisait bonne mouture. Pour 6viter toute fraude dans
la distribution, on en vint a faire une balance oirtoutes
les portions 6taient pestes minutieusement : le morceau qui pesait un pen trop atait diminui sans piti6.
Les portions rendues egales dans la mesure du possible
furent distributes au hasard. Pour cela, un des soldats
tournait le dos aux interessis et le chef d'escouade,
d6signant du doigt une portion, lui demandait : t A
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qui le morceau? n Malgrk ces mesures, toute contestation ne fat pas evit6e. ct Ventre affamb n'a pas
d'oreilles P, j'ajouterai " ne craint pas la mort n. On
n'hesita pas, la nuit, a traverser, sons le nez des sentinelles, les fils de fer barbeles, pour aller prendre chez
nos voisins les Anglais le pain et la soupe qu'ils nous
gardaient.
Pendant cette quarantaine, on nous introduisit sous
l'6piderme toute sorte de chimie: vaccins contre le
typhus, contre le cholera, contre la petite verole. Je
passe sons silence d'autres ditails nombreux, maispeu
interessants.
Apres ladite quarantaine, nous fimes dirig6s sur
diffirents pointsde l'Allemagne. Les uns furent envoybs
dans les mines, d'autres dans les usines, d'autres dans
la r6gion des marais pour des travaux agricoles. On
jugea sans doute que j'avais des aptitudes pour cestravaux, et que fils d'agriculteur, j'avais le m6tier dans
le sang. De Giessen, on nous envoya &Berlin, et de la
au Camp de MuAncheberg, a 40 kilometres plus loin, sur
la ligne de Posen, non loin de Francfort-sur-le-Mein.
C'est lA que je devais passer la plus grande partie de
ma captivit6.
Notre logement n'ktait pas un palais, on du moins
ce palais ressemblait fort a celui de Bethleem. Des
etables A chevaux avaient .6t am6nag6es pour les prisonniers de guerre; c'est-t-dire qu'on avait etag6 les
unes sur les autres des cages A lapins; dans chacune
d'elles se trouvait une paillasse sale et bien mince, ainsi
que deux couvertures qui avaient jadis &tecapables de
r6chauffer les membres transis de froid. On nous donna
i notre arriv6e une 6cuelle en email de forme douteuse
et une cuiller toute rouillte.
DWs les premiers jours, je tombai dans un grand
abattement; tout y contribuait, mais principalement
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la perspective de passer plusieurs ananes peut-tre
dansun pareil taudis, dansune pareille prison; le camp
se trouvant plack en contre-bas, 1'horizon itait borne,
et en cette saison le ciel 6tait toujours gris. Chaque
jour il neigeait, chaque jour il fallait deblayer la
neige.
Quand les premiers jours du printemps vinrent nous
riveiller de notre engourdissement, on nous envoya
dessicher des marais. Nous partions de bonne heure
en train, et pendant deux heures nous 6tions exposes

aIFair vif et froid du matin. Pendant ce temps, du
moins, nous ne travaillions pas pour le roi de Prusse.
Le reste de la journke, il fallait bien le faire: le marais
de Rotis-Losf est une propri&t du Kaiser; et, pour
ce travail, on nousdonnait six sons par jour et du chien
das la soupe.
Fatigu6 de ce regime pen fortifiant, j'essayai de
m'embaucher dans la culture. On disait que la vie y
&taitplus tenable et la nourriture meilleure. Comme
les places 6taient retenues d'avance, il fallut faire antichambre devant le bureau des interprites. Je priai tant
et si bien qu'i la fin on me laissa partir.
Au jour et al'heure indiqu6s, j'arrivai au poste, portant tous mes bagages sur mon dos. Je devais ressembler a un marchand de bric-A-brac. Jugez plut6t : je
portals sur une 4paule un sac ou j'avais mis ce que
j'avais de plus prcieux; sur I'autre je portais, attach&e
avec des cordes et dans un pele-m&le indescriptible
toute une batterie de cuisine : casserole, poele, marmite, gamelle, etc. Quand je marchais, tout eela s'entre-choquait et faisait un vacarme A mettre les chiens en
fuite. Au poste, je fus fouill et inspecti de la bonne
facon; et dans la circonstance, on voulait voir sans
doute si je n'emportais pas quelque liqueur malfaisaute pour faire plrir les semences. Quand ce fut fini,

-

lo03 -

la sentinelle mit baionnette au canon, plaga une cartouche dans son fusil, et me lancade toutes ses forces
un los weg! retentissant qui r6sonne encore i mes
oreilles. Sous la surveillance de ce gardien, je m'ache.minai vers le train, sous la ris6e des civils qui s'arrttaient en me voyant passer et m'adressaient des
injures. Les enfants eux-memes, et eux surtout, sont
terribles pour les Francais. C'est de bonne heure,
d'ailleurs, qu'on leur met des bottes aux pieds, un
casque sur la t&te, et entre les mains une douzaine de
soldats en carton; aussi ces garnements vous insultent
et vous-tendent le poing. Encore un d6tail : comme le
Frangais est un personnage digne de respect, on n'hisite
pas a lui flanquerquelques gifles.
Arrive 4 destination, je fus recu par une vieille
femme. Je croyais voir une de ces sorcieres dont on m'avait tant parl6 quand j'6tais jeune, Elle me regardait
avec des yeux m6chants, des yeux de chatte. Apres une
16gere collation, mon gardien se leva et, solennel,
donna les consignes a la vieille. Ce fut long et cela
devait &re bien compliquk pour son entendement, car
elle faisait redire plusieurs foisla meme chose, demandait des explications, et aussi donnait des commentaires. Les consignes, somme toute, devaient atre cellesci : Vous etes responsable du prisonnier s'il s'echappe
on s'il fait quelque sottise; chaque soir, vous lui enl6verez ses habits quand il les aura quittes et vous l'enfermerez A clef ; en cas de maladie, vous pr6viendrez
le medecinet vous ferez les frais, mais si le prisonnier
n'est pas reconnu malade c'est lui qui payera. Puis,
s'adressant moi sur un ton plus 6lev6, rude et colxre :
u Arbeitex (il faut -travailler); nickt arbeitex (pas travailler), arrest (prison)! J
Ala nuit tombante, le patron revint des champs. Je
m'appretai a d6teler les chevaux, mais je ne savais par
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quel bout commencer. Quant a lui, il se mit a grogner.
Je me dis en moi-meme : CCela commence bien! que
suis-je venu faire dans cette galere ? Ce bonhomme,
avec son con long et rouge, sa tate carrie, sa mine
rebarbative, ne me plaisait pas do tout: et je constatais sur-le-champ qu'il y avait riciprociti dans nos sentiments. 11 s'approcha de moi pour m'inspecter comme
une bete de somme, me titer les bras et les epaules. 11
trouva qu'amaigri et peurobuste, je n'etais pas I'homme
qu'il lui fallait pour son travail. Dans les premieres
anniesdu dix-septiime siecle, saint Vincent euta subir
un sort analogue, en Barbarie, ainsi qu'il le dit i
M. de Comnaet: a Is nous ramenrenth la place oi des
marchands nous vinrent visiter, tout de m6me que l'on
fait a l'achat d'un cheval ou d'un bceuf, nous faisant
ouvrir la bouche pour visiter nos dents, palpant nos
c&tes, sondant nos plaies, et nous faisant cheminer le
pas, trotter ou courir, puis tenir des fardeaux, puis lutter pour voir la force de chacun et mille autres sortes
de brutalites. *
Comme chaabre a coucher, 1e patron me donna un
r6duit tres humide dans 1'6curie des chevaux. Chaque
soir, vers les neuf heures, il m'y conduisait et m'y
enfermait a clef, de peur que je ne tentasse de m'evader, de peur aussi sans doute que je ne me levasse
pour aller traire ses vaches qui itaient dans l'6table
voisine. Pendant quelque temps, le patron me fit lever
A cinq heures; mais bient6t il devanga 'bheure de cinq
minutes, et de ce pas il en arriva A me faire lever a
quatre heures.
Le premier travail de la journee 6tait de panser les
chevaux et de nettoyer les hcuries; apris dejeuner, on
partait aux champs. LA, j'ai labourk, sarcl6, fauche,
moissonn6, etc. Le travail etait p6nible, tres pinible;
apr.s quelques jours, je fusa bout de forces;... la guerre
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etait diclar6e entre nous deux: les alternatives de
calme et d'orage se succidaient.
Va que les incidents menaqaient de se changer en
accidents, j'fcrivis une lettre a l'officier qui s'occupait
des travailleurs pour le mettre au courant de la situation. 11 convint que le patron abusait, et il me fit rentrer au camp.
Souvent j'ai pens &anotre bienheureux Pare saint
Vincent, prisonnier en Barbarie. I1 eut, lui, pour maitre,
( un vieillard, m6decin spagirique, souverain tireur de
quintessences, homme fort humain et traitable ). II
dit de son travail : c Mon occupation etait de tenir le
feu k dix ou douze fourneaux, en quoi, Dieu merci, je
n'avais plus de peine que de plaisir. ) Je nepuis rendre
le meme temoignage. Je connais cependant quelques
prisonniers qui eurent des maitres plus humains; je
tiens a le dire, car il faut etre juste.
Une fois par mois, un rayon de soleil venait m'apporter force et confiance : il m'6tait donn6 d'assister &
la sainte messe et de communier. Un prtre polonais,
prisonnier civil, venait cklibrer la sainte messe A 8 kilometres du village. Une foule de quatre cents a cinq
cents prisonniers polonais yassistait; beaucoup venaient
de loin, de tres loin. Quelques-uns faisaient plus de
20 kilometres. Je ne saurais dire combien j'ai et6 touch6 et 6difi6 de la foi ardente et de la pikti domonstrative de ces braves gens. Durant le saint sacrifice,
ce n'6tait que larmes, gimissements et prostrations.
Ces Polonais, arrach6s violemment a leur sol natal,
travaillaient au profit de l'Allemagne; et j'ai vu leurs
gardiens, arm6s de cravaches, les. rapper sans piti6.
A mon retour dans le campLde Miincheberg, je recus
de M. Kieffer une lettre qui vint adoucir mon triste
sort. Elle contenait un certificat de mon ordination de
sous-diacre; et, en ma qualit6 d' ( homme d'Xglise ),
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je fus dispense de tout travail. Ce n'est pas tout; une
nouvelle, bien douce et agreable, yint me remplir de
joie et d'espirance : mon nom figurait sur la liste des
brancardiers qui allaient &trerapatries. a Revenir en
France! )... Quiconque n'a pas 6t6 prisonnier nesaura
jamais l'effet magique de ces mots! Des hommes de
trente ans, de quarante ans, pleuraient comme des
enfants a la pens6e de revenir chez eux et de retrouver leur famille. Ma deception fut grande et bien amere
quand j'appris, la veille du depart, que mon nom etait
ray~ et qu'un autre partait a ma place. J'ai apprisplus
tard que cet , autre o avait achet6 l'interprkte avec de
1'argent et des boites de conserves.
Apres avoir fait connaltre le cours de mes p&regrinations, je vais parler du camp de Muaickeberg et de la
vie des prisonniers.
A tout seigneur, tout honneur! Voici d'abord le
commandant du camp. Un officier en retraite qui a
repris du service. 11 passe toute la joura-e a teer le
temps du mieux qu'il peut. Sesdeux occupations favorites sont d'absorber, d'engouffrer des bocks de
bire, et de visiter I'immense basse-cour qu'il a fait
construire a proximit6 du camp. Tous les alimentsqui
sont prepares pour les prisonniers anglais et fraaSais
prennent le chemin de la basse-cour et servent a nourrir les poules, les canards, les oies et les animaux
( que gardait I'enfant prodigue au tempsde sa grande
misere ,. Nous I'appelons: a Ie marchand de...
(gorets). n C'est, de plus, un homme fort avis6; nuit et
jour, des sentinelles montent la garde devant la bassecour. C'est prudent; car les prisonniers auraient vite
fait de plonger un couteau bien aiguisk dans le cou des
bipides et des quadrupbdes.
Pour le seconder dans l'administration du camp
et de la basse-cour, le commandant a un officier de
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marine qui, lui aussi, a deux occupations favorites :
Remonter le moral des soldats allemands qui se
plaignent d'etre mal nourris; chaque semaine, ii.fait
devant eux son discours patriotique dont la conclusion
est toujours lameme: les Alli6s seront vaincus, et vaincus par la marine allemande!... - Et inventer des
recettes pour nourrir ses compatriotes k peu de frais;
je tiens ce d6tail d'un cuisinier francais qui preparait
la nourriture des soldats allemands. Cet officier de
marine qui n'a plus de sous-marin a commander, s'obstine a porter l'uniforme et l'6p1e; nous I'appelions:
a le bateau-lavoir ! ». Le Francais est moqueur, et
trouvant les noms allemands difficiles a prononcer, il
donne des surnoms. Toutes les sentinelles avaient le
leur, tir6 de qaelque trait caracteristique, physique on
moral.
Je viens de dire que I'administrateuradjoint, officier
de marine, inventait des recettes pour nourrir ses
compatriotes a pen de frais : c'est que Jes vivres sont
rares en Allemagne. J'ai itC bien place pour merendre

compte, et tris exactement, de laqualit6 et de la quaytit- des denries vendues aux civils: exempt de tra-

6
vail, j'allais en ville pour acheter les vivres de l'aum nier frangais. On sait que sur la demande de notre
Saint-Pere le pape Benoit XV, les prktres prisonniers

regoivent un traitement de faveur. Le gouvernement
leur donne 70 marks par mois; ils re'oivent les cartes
d'alimentation et se nourrissent a leurs frais ;ils peuvent
acheter cequ'achetent les civils, c'est-I-dire, par mois:
58o grammes de sucre, I ceuf, i dessert; par semaine :
3oo grammes de viande, 4ogrammes de margarine; par
jour : 280 grammes de pain, 680 grammes de pommes

de terre. L'ann&e derni&re, au mois de juiilet, les
pommes de terre frent defaut; on les remplacait par
des choux-raves. Les jquraaux recommandaient d'uti-
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liser les orties et le lierre, disant et redisant que ces
deux v6getaux contiennent une quantitL colossale de
substances nutritives. Tout ce qui se vend • la carte
est d'un prix modir6; it n'en est pas ainsi du reste. A
Berlin, une oie se vend 19o marks, et I kilogramme

de lard, 6o marks. Le biscuit francais(pain de guerre)
a ti pay6 I Mk. So!...

Et maintenant, quelle est la nourriture des prisonniers ?
Au repas du midi et du soir, ils se pr6sentent quatre
i quatre, la gamelle a la main, pour recevoir leur
pitance. Un sous-officier allemand surveille la distribution. Chacun doit se presenter a son tour, et si
d'aventure on a Ati empech a. ce moment, il est prudent d'attendre le repas suivant et de ne pas se presenter en retard. Le sous-officier, s'il apergoit quelqu'un qui ne porte pas le numero de la compagnie qui
est servie en ce moment, lui envoie un coup de pied
dans la gamelle; c'est tout ce que le malheureux
recevra pour son repas; et s'il veut dooner des explications, le sous-offcier repond par des arguments
frappants. Au repas de midi, les prisonniers recoivent
tant6t des oeufs de morue conserves avec du sel dans
des barils, tant6t du phoque pourri, des moules de
marais, ou de la morue avarice, tant6t des ipluchures
de pommes de terre, des choux-raves ou des haricots
verts. La premiere fois que le cuisinier annonca des

haricots verts, on se demanda si le r6gime allait s'amiliorer en raison du travail qu'on nous imposait. Croyezvous qu'il en fut ainsi? Nenni. Les haricots verts
furent examines i la loupe . c'etait des feuilles de
roseaux couples a l'emporte-pikce. Parfois ces haricots verts, made in Germany, ont 4t6 remplacs par du
foin hach6 tres menu.

Les habitants de Lacdeamone, du temps de Lycurgue,
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auraient prifere, je crois, leur brouet noir a celui que
les Allemands nous donnaient pour le repas du soir:
de la farine de mais, de la sciure de bois et de la paille
rdduite en poudre. Tous ces aliments - made ix Germany - formaient une espkce de bouillie trks claire
dont l'eau de la riviere formait la base et I'ingr6dient
principal. Le pain, on plut6t cette chose quelconque
que par analogie on appelle pain, se compose des matieres suivantes : son de seigle, farine d'orge en
tres petite quantit6, sciure de bois et de la paille
r6duite en poudre. Les Anglais et les Francais ne
touchent pas a cette nourriture r6pugnante; ils vont
prendre leur portion cependant pour la donner ea
cachette aux Russes et aux Italiens, car cela leur est
defendu : les animaux de la basse-cour en souffriraient.
Le commandant ne pense qu'a nourrir sa nombreuse
basse-cour et les prisonniers ne vivent que de ce qu'ils
reqoivent de la mere patrie. Je ne sais pas les mesures
adoptees par le gouvernement anglais, mais je sais
que de tons les prisonniers, les Anglais sont les mieux
ravitaill6s. Le gouvernement donne six biscuits par
jour A chaque prisonnier. Les personnes charitables,
par les paquets qu'elles envoient, fournissent des
legumes, du chocolat, du cafe, du saucisson, etc... On
a creuse dans le camp plusieurs tranchsesassez larges,
on -y descend d'un c6t6 par des escaliers; adoss6s A
l'autre bord -se trouvent des foyers trbs nombreux;
deux briques tenant lieu de chenets, supportent la
marmite o I'on fait cuire les choux et les pommes de
terre d'Allemagne et les autres denrbes venues de
France. On se reunit par groupe de trois on quatre,
on met toutes les provisions en commun et l'on s'improvise cuisinier a tour de r6le. J'avais avec moi trois
skminaristes; exempt de travail, j'6tais le plus fortune
des quatre, aussi pendant un an et demi, j'ai rempli
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le r6le de cuisinier, heureux de rendre service.
Les prisonniers italiens et russes ont particulierement souffert. Les Italiens, dans les premiers temps de
leur captivit6 du moins, moururent en grand nombre
de faim. A leur arriv6e dans le camp, ils furent places
dans une compagnie isolee, oi l'on faisait de la choucroute. La veille, on avait effeuill des choux et les
feuilles gities avaient et6 jeties sur le fumier; elles
disparurent en un clin d'ceil, ces pauvres affames se
les disputaient; cela faisait peine a voir. Au camp de
Wittemberg, les prisonniers italiens sont dans un etat
lamentable, ce sont des squelettes, qui fouillent partout pour decouvrir quelques mis&rables restes, poursuivent les rats pour les manger. Il est interdit aux
Frangais et aux Anglais de leur porter secours. J'ai
dit plus haut que lorsque nous nous trouvions dans la
mime situation, nous n'h6sitions pas a braver la mort
pour nous procurer un morceau A mettre sous la dent.
Quelques-uns me taxeront d'exagiration, Voici le commentaire : Le 8 f6vrier, a quatre heures et demie du
soir, j'ai te&le temoin de la scene suivante : on venait
de distribuer le repas du soir; un pauvre Italien
essayait de traverser la barriere de separation, pour
venir chez nous; il s'enchev6tra dans Ie fil de fer barbel6; la sentinelle allemande se pr&cipita sur lui, et,
d'un geste brutal, lui plongea sa baionnette dans le
cceur; 1'autre fut tue sur le coup. Les Franqais, t6moins
de cet acte de barbarie, protesterent contre cet assassinat, mais ils furent obliges de rejoindre leurs baraques.
C'etait prudent; a c6t du camp, i y a une tour percee
de cr6neaux; a la moindre tentative de manifestation, un des cr6neaux s'entr'ouvre, pour laisser voir
une mitrailleuse braqube sur les manifestants; et vous
pensez bien que ceux-ci ne tiennent pas a ce que i le
moulin k cafe a se mette en marche.
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Tous les prisonniers, soldats et brancardiers, caporaux et sous-officiers, sont tenus de travailler; les sousofficiers font les corvses dans le camp, les soldats
travaillent an dehors. Le plus grand nombre vont dessecher les marais du roi de Prusse. Le soir, on donne
4 chacun un ticket indiquant le travail du lendemain;
en sortant du camp, on le remet au sousrdo'fcier, de
sorte qu'il est difficile de se u d6biner, et d'echapper
au travail. Reste le moyen de demander a passer la
visite au doctedr qui vient chaque matin. Ce medecin,
tout civil qu'il est, ne le cede en rien aux militaires.
Si vous etes reconnu malade, on vous exempte de travail, sinon, vous etes condamn6 & la prison : c'est-adire que vous commences & faire une marche de six
heures avec 2o kilogrammes de sable sur le dos et vous
passez le reste de la journ6e dans une cellule privie
d'air et de lumiere. II y a des prisonniers qui sont
envoyes dans les mines; ils sont traitis comme des
formats. D'autres ont &t6 conduits dans des usines ou
1'on fabrique des munitions de guerre; ils out refuse
de travailler, on leur a crois6 les bras derriere le dos
et on les a suspendus en l'air jusqu'i ce qu'ils donnent
leur consentement.
Les punitions et les chitiments sont aussi varies
qu'inhumains ; je ne parle pas des coups de pied, des
coups de poing, des coups de crosse. La scene oh
Rent Bazin nous montre un officier allemand giflant
un soldat n'est pas une invention de romancier, c'est
la r6alite prise sur le vif. Les Prussiens trouvent tout
naturel d'enfermer les prisonniers dans des cages de
ils de fer barbelbs, et de les y laisser pendant vingtquatre heures sans leur donner a manger. Au debut,
ils les liaient des poteaux, et ces malheureux restaient
la plusieurs jours; cette peine n'existe plus maintenant. II arrive fr6quemment que les prisonniers sont
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condamnis an pain et A l'eau pendant trente jours. Its
sont enfermis pendant ce temps dans des baraques
sp6ciales assez ilev6es et perc6es d'une lucarne au
sommet. On s'est ingini6 pour les secourir; on a
d'abord creus6 un tunnel pour aller leur porter des'
vivres et les distraire pendant quelques moments.
Mais un beau jour le tunnel fut dcouvert. Un moyen
plus simple a et6 mis en oeuvre. Lorsque le condamn6
sort pr&cMde d'une sentinelle, on lui donne une pierre
et an paquet de ficelle. La nuit venue, il attache la
pierre et la laisse tomber au dehors par la lucarne; la
corde se d&roule jusqu' ce que la pierre tonche terre.
Alors on vient suspendre a la corde, du pain, du chocolat, des boites de conserves, et le prisonnier attire les
provisions qui lui serviront jusqu'au lendemain soir.
Les Allemands ont choisi de temps en temps un certain nombre de prisonniers et les ont envoyes sur la
ligne de fen, soit sur le front francais, soit sur le front
russe. Pendant la nuit, ils transportent les munitions
en premiere ligne; ils sont exposes an feu des canons
et des mitrailleuses; ils recoivent dificilement, et dans
un 6tat deplorable,.Ies paquets venant de France; ils
sont tris mal nourris. J'ai insisti beaucoup sur le fait
qu'on est mal, tres mal nourri, trop, sans doute, an
gr4 des personnes qui n'ont qu'a se mettre a table,
quand la cloche les appelle an r6fectoire, - je les
prie de croire que cette question a son importance.
Apris cinq on six mois de cette vie d'enfer, ils reviennent an camp d'oi ils sent partis. J'en ai vu partir,j'en
ai vu revenir : plusieurs tombent sur la ligne de fen;
quelques-uns reviennent bless6s, et tons dans un etat
qui excite la piti6 et la compassion.
Dans le camp, il y a une infrmerie-pour ceux que la
maladie, les privations et les mauvais traitements ont
conduits aux portes de la mort.A l'infirmerie, le mat6-
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riel de couchage est meilleur, mais la nourriture est
la meme. Les blessures sont pans6es avec des bandes
de papier et cauterisses avec l'alcool de menthe enlev6
des paquetsquiviennent de France. La teinture d'iode
que les parents envoient a leurs prisonniers est volie
et expedite aux h6pitaux pour soigner les blesses allemands. Pas de soins pour les malades, pas de soins
pour les mourants, rien pour adoucir leurs derniers
moments. Oh! qu'il est triste de mourir en exil, loin
de la famille, seul, abandonn6. Cependant I'aum6nier
francais fait appel A la charit6 de ses compatriotes,
qui se montrent toujours g6nereux. II peut ainsi etre
la providence des pauvres abandonnes. Leurs derniers
moments sont plus doux aupres du pr&tre qui sait parler de Dieu et faire du bien au corps. M. I'Aum6nier
fait appel A la charite des Francais en faveur des malades italiens; il leur demande un biscuit par semaine.
De la sorte, il pent disposer chaque semaine de sept
cents a huit cents biscuits en faveur d'une trentaine de
malades.
Je ne veux pas finir ma relation sans parler du service religieux. Encore ici que de misbres! C'est en
dicembre 195S que j'arrivai au camp de Miincheberg;
le culte n'6tait pas encore organis6. Le dimanche, les
Allemands mettaient i la disposition de l'aum6nier
francais an immense hangar qui servait de lieu de r&creation, de salle de theatre, et,de halle aux marchands ambulants qui venaient exposer du tabac, du
cafe, de la limonade, etc. C'est avec peine qu'on obtenait un silence relatif pendant le saint sacrifice de la
messe.A maintes reprises, nous demandames une salle
uniquement r6serv'e au culte. Loin d'acc6der a nos
demandes, les Allemands pr6tendaient tout r6glementer a leur facon. Ignorant tout de la religion catholique, ils en vinrent A nous demander de c6l6brer la
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sainte messe a six heures du soir. Qu'est-ce que la
messe? Qu'est-ce qu'on y fait? Ils n'en savent rien,
trois fois rien. J'ai constati dans la pratique, apres
Pavoir itudie en theologie, ce qu'est un bhretique materiel ou de bonne foi.
Au mois de septembre 1916, notre aum6nier fut rapatrik et nous restimes sans pr&tre pendant trois mois;
une fois le mois, un prtre allemiand venait dire la
sainte messe an camp. La se bornaient ses fonctions
d'aum6nier. Nous demandames an pretre franýais, et
quelques jours apres, nous regcmes la visite d'un dl1gu6 de l'ievque de Paderborn. Ce dil6gu6 voulait
savoir s'il y avait assez de catholiques francais pour
qu'on prit la peine de leur envoyer un aum6nier. Les
Allemands -

et le clerge comme les autres -

s'ima-

ginent que les Francais sont irriligieux, ath.es, m6creants. La visite fut froide, mais sur nos r&clamations
un peu vives, le d6legue promit de demander un aum6nier francais. Et trois mois apres, - Ia bureaucratie
r6gnant aussi en Allemagne, - il nous arriva un jeune
PNre de la Compagnie de Jesus, tout anime de zele
pour le salut des ames.
A peine arrive, il demanda un local oi l'on pourrait
cClebrer chaque jour la sainte messe d'une maniere
convenable. II demanda, pria, insista si bien, qu'on
lui donna une baraque inoccupee : mais d6fense fut
faite de toucher au materiel, et les d6gits devaient
etre a ses frais. Nous manquions cependant de stabilit, nous 6tions a la merci d'un contre-ordre. De fait,
un beau jour, nous fumes cong6dies, la baraque devant
&treoccupie par de nouveaux prisonniers. Nouvelles
prieres et nouvelles instances de M. 'Aumn6nier. Pour
n'etre plus importun6e, I'autorit6 militaire nous donna
une baraque exclusivement destinee au culte. Tous les
frais d'installation furent i notre charge, mais la cha-
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riti des catholiques eut raison de toutes les difficultes.
Les uns ont donn6 leur argent, les autres leur travail,
et actuellement le camp de Miincheberg possede une
chapelle convenable et meme coquette.
Pendant la semaine, ceux qui ne vont pas travailler
peuvent assister a la sainte messe; il y a chaque jour
une dizaine de communions. Le soir, les meilleurs vont
faire la priere a la chapelle avec M. l'Aum6nier. Le
dimanche, la chapelle, qui peut contenir deux cents
personnes, se trouve trop petite pour le nombre des
assistants. Un sous-offcier allemand vient 6couter le
pr6ne; mais sa presence ne nous emp&che pas de chanter des cantiques ou les sentiments religieux et les sentiments patriotiques ont une 6gale part.
M. l'Aum6nier donne aussi des conferences et en
fait donner par ceux qui veulent bien le seconder; on
y 6tudie les questions religieuses, sociales et politiques;
c'est un excellent moyen de combattre ce grand mal
qu'est l'ignorance, c'est un excellent moyen pour stimuler le zile et le courage : pour agir, il faut qu'on
se sente les coudese
i Au mois de janvier 1918, mon nom, pour la seconde
fois, figura sur la liste des prisonniers qui allaient
4tre rapatriss; mon espoir ne fut pas d6cu. Le i.mars,
a sept heures du matin, le train qui nous ramenait en
France franchit la frontixre germano suisse. En Suisse,
l'accueil fut plein de sympathie; a Bellegarde, il fut
enthousiaste; i Lyon, reception officielle et long discours.

Mon dernier mot sera pour remercier les personnes
qui ont bien voulu, d'une facon ou d'une autre, adoucir mon exil. Je tiens a remercier en particulier la
Scour sup6rieure de 1'H6tel-Dieu de Narbonne et [a
Soeur superieure de la Misbricorde de Pau qui ont
exerc, i mon 6gard la charite que saint Vincent exerca

-

1026

-

en faveur des pauvres et des necessiteux pendant les
guerres de Lorraine.
Aug. MAGDALOU.
Le frere Salendres donne les d6tails suivants sur sa vie au
seminaire de Limbourg.
I" juin 1918.

Depuis mon arriv6e ici, le nombre des s6minaristes
s'est elev6 jusqu'I environ soixante-dix, mais le grand
ev6nement de ces jours derniers, c'est qu'une ordination d'un des n6tres a eu lieu a Limburg. C'est un
sous-diacre du diocese de Saint-Brieuc qui a ete
ordonne diacre le vendredi avant la Pentec6te et
pretre le samedi.
J'ai en le bonheurd'aller assister avec quelques confreres a son ordination sacerdotale qui a eu lien dans
une 6glise de Limburg. Le lendemain, ii a dit sa premitre messe dans lachapelle du seminaire et nous lui
avons fait fete de notre mieux, malgr6 ce qu'a encore
d'improvis6 notre seminaire. II y a bien longtemps
que je n'ai vu pareille chose, aussi 'cela a 6et pour moi
un vrai bonheur. Depuis lors, nous avons deux pr&tres
avec nous : le nouvel ordonn6 et le P. Chauvel, des
Oblats de Marie, qti nous est arrive d'un camp d'officiers quelques jours avant I'ordination.
Le 16 aott zgx8.

I1y a environ. un mois et demi, le P. Rochereau,
missionnaire Eudiste de Colombie et lieutenant d'artillerie, qui dirigeait, I'annee derni6re, le s6minaire
du camp de Miinster, est venu prendre la direction de
notre seminaire de Limburg. C'est un pretre tout a fait
remarquable; ii connait plusieurs de nos confreres de
Colombie, en particulier ceux de Tunja, et ii a fait,en
1914, un voyage d'exploration dans la' region de
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l'Arauca dont l6vangelisation est actuellement confide
A nos missionnaires. Notre nombre total s'6leve maintenant & plus de quatre-vingts; sur ce nombre, il y a
cinq officiers, deux aspirants et un adjudant; le nombre
des pretres charges de s'occuper de nous s'eleve a
quatre. Le supirieur, le P. Rochereau, fait le cours
de dogme; M. I'abbi Saint-Pierre, du diocese de
Bayonne, fait le cours de morale; M. l'abbi Le Fell, du

diocese de Saint-Brieuc, ordonn6 pretre ici au mois de
mai, fait un cours d'Ecriture sainte; enfin le P. Chauvel, des Oblats de Marie, fait la plus grande partie
des conf&rences spiritueles. C'est vous dire que le
s6minaire est maintenant completement organis6. Nous
avons, pour faire les offices et nos exercices de pi6te,
une chapelle bien convenable. etant completement
s6paris du camp, nous avons le calme et la tranquillit6
necessaires pour 6tudier. La Mission catholique suisse
et l'Universit6 de Fribourg nous ont envoy6 beaucoup
de livres : nous ne sommes donc pas depourvusd'instruments de travail. Enfin, nous pouvons nous delasser
soit en jouant de grandes parties de balle dans notre
cour, soit en cultivant des salades dans le coin de notre
enceinte rbserv6e au jardin. Nous faisons de plus une
promenade toutes les semaines et nous avons parcouru
un pen deji les environs de Limburg oit le paysage est
autrement plus varie et pittor esqueque celui des marais
et des tourbieres du Hanovre au milieu desquelsje me
trouvais i'ann6e derniere. - Hier, fete de l'Assomption, nous avons clbture une petite retraite de quatre
jours qui nous a 6tC pr&ch6e par le P. Rochereau et

1'abbe Saint-Pierre. Elle s'esttrbs bienpass6e, dans le
silence et le recueillement, et j'ai &t6 personnellement
d'autant plus heureux de la faire, que c'est la premiere
retraite vraiment s6rieuse que j'ai eu occasion de faire
depuiscelle de mon diaconat.Al'occasion delacl6ture
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de la retraite, dans I'apres-midi d'hier, noas avons itk
en promenade-pklerinage a une chapelic de la Vierge
et nous avoas donn6 un salut i 1'gglise paroissiale.

Augustin SALENDRES.
JUBILE DE McR CROUZET
On nous communique les details suivants sur le cinquanteaaire de vocation de vaillant vicaire apostolique de Madagascar (Sud):
AMoutpellier. a octobre.

Parmi les nombreusesd6pchesde felicitationsreques
par Sa Grandeur, celle qui I'a le plus rdjoui et excite sa
reconnaissance est sans contredit la depbche exp6diie
de Rome par S. Em. le cardinal Gaspari, envoyant
a Mgr Crouzet les veux et les filicitations-de S. S. le
Pape Benoit XV a l'occasioa de son trentieme anni-

versaire de cons6cration episcopale et de son cinquantitme anniversaire de vocation religieuse, joignant a
ces voeux et f6licitations la b6n.diction pontifcale.
Ces v~ux sont venus de toates parts par cAblogrammes de Fort-Dauphin, de Madagascar; les colons,
fonctionnaires, Seurs,Missionnaires, la populationde
cette ville, r6sidence de Monseigneur, ot eu la dilicate
attention d'offrir a travers les mers, par cable sousmaria, l'expression de lear reconnaissance et de lear
profond attachement A 1'occasion du cinquaatenaire de
leur divou6 Pire. De l'Amirique aussi, an cAblogramme
felicitait Sa Grandeur.Dautresendroits kloignws, soat
arrivAes nombreuses les lettres de congratulation. A
ce concert se sont unies les sceurs servantes de Montpellieret des environsqui, r6unies I la residence episcopale, ontoffert i leur veanre directeur leurs voux et
leurs dons pour sa chbre et tres int6ressante mission.
Les Enfants de Marie de la ville, dont les Filles de
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la Charit6 ont la direction, ont redit a Sa Grandeur,
dans une gentille et tres delicate piece de po6sie, leur
reipectueux et affectueux attachement.
Le 28 octobre, la chapelle oi Monseigneur c6C1bre le
saint sacrifice tous les jours, etait remplie de Filles de
la Chariti de Montpellier, des Enfants de Marie, des
orphelines de diverses maisons. L'autel, grace aux
soins de la respectable seeur servante de la Miskricorde,
avait rev6tu les plus beaux ornements des grandes
solennit6s. Le sanctuaire etait 6tincelant de lumibres.
Monseigneur montak 'autel assiste de son plus ancien
compagnon, Missionnaire de la premiere heure, qui
I'avait accompagn6 en Abyssinie et A Madagascar. Les
chants mrtodieux furent ex&cut6s avec ame, surtout
le Benedictas qmi venit in nomine Domini. Tres nombreuses furent les personnes qui eurent la consolation
de communier des mains. du v6n6rable pontife. Le
Magnifieatchante par tous les assistants cl6tura dignement cette simple mais impressionnante c6remonie.
Enfin, les Missionnaires qui entourent Monseigneur,
ainsi que les Pr&tres de laMission mobilis6s et MM. les
directeurs da grand siminaire ont en la joie et l'honnear de passer avec Sa Grandeur ce beau jour de
double f&te.
SAINT-GEORGES-DE-LISLE
SES FONDATEURS -

SON RISTOIRE -

SES CEUVRES

Le P. Fiat a invite, en 1884, ceux des missionnaires qui en
auraient la facilitY, a recueillir sur nos maisons et sur celles
des Filles de la Charite les reaseignements les plus propres A
int6resser la double famille de saint Vincent et a fortifier en

nous Pesprit de notre bienheureux Prre et l'amour de notre
chbre petite Compagnie.

Les Annales out donne des notices sur quelques etablissemeats.
Avant eu 1'occasion de pr6cher deux retraites dans la mai-
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son de Saint-Georges-de-Lisle, en Mayenne, ci se trouv-ct
des Filies de la CharitY, il m'a sembl qu'il serait interessaat
pour les lecteurs des AxaJes de ire Phistoire de cette maisoi
et de connaitre les belles euvres qui y sont itablies. Nous
dirons aussi quelq ues mots des ginereux bienfaiteurs qui oat
fond& cette maison : nous pensous, en agissant ainsi, entrer

dans les vues de saint Vincent qui a toujours t6moigaC une
grandereconnaissance aux bienfaiteurs de sa Compagnie.
Pour se rendre a Saint-Georges-de-Lisle, il faut
prendre la grande ligne de Paris-Brest, changer a
Laval et descendre I la station de Saint-Fraimbaultde-Prieres. La voiture de la maison attend les voyagears, car ii y a quelqueskilometres a faire avant d'arriver a destination. Chemin faisant, on visite l'6glise
da village, qui n'a rien de remarquable extirieurement,
mais qui presente a I'intirieur plusieurs pieces dignes
d'attirer l'attention et dues an cisean da cure, lequel
ne se contente pas de sculpter les ames, mais sculpte
anssi le bois; on admire done un magnifique chemin
de croix, une chaire, un confessionnal, un christ, un
siege pour le c6lebrant, de beaux cadres qui sont tons
de petits chefs-d'oeuvre et qui t6moignent a la fois de
la patience et de l'habilet6 du cure. Pres de 1'eglise,
on voit, sur Ies bords de la Mayenne, les grottes de
Saint-Fraimbault qui sont un lieu de pmlerinage. Ce
saint.vivait au cinquieme ou sixieme sidcle, it avait
fond6 en ce lieu un monastire; on a trace des petits
sentiers en lacet, comme A Lourdes; on a 6leve un
calvaire; le site est pittoresque; ia Mayenne se heurte
en cet endroit a des rochers qui rendent la riviere
presque gueable pour les pistons et qui la font sortir
de sa nonchalance habituelle. En face, on voit le champ
da poss6de on du d6livri qui rappelle un misacle di
saint.
Saluons, en passant devant le cimetiere, la magnifque chapelle qui recouvre le caveau de famille de
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Mine la comtesse d'Hliand, fondatrice de l'oeuvre de
Saint-Georges-de-Lisle.
Le monument est du style gothique. Sur la porte
d'entr6e, on voit les armes des families d'Hiliand et
Quatrebarbes. La rosace qui se trouve au-dessus du
portail offre, comme symbolisme de la sainte TrinitC,
trois circonferences entrecoupbes en forme de trefle.
Faisons une priere a la Vierge des Douleurs qui surmonte l'autel,pour le repos de 1'ame de la bienfaitrice
de la contrie. Marie Pauline de Quatrebarbes appartenait A I'une des plus anciennes et des plus nobles
families de la Mayenne. Elle. naquit a Angers le
17 aout 1812. On jugera de 1'education qu'elle recut
par les deux paroles suivantes prononc&es par son phre
et sa mere.: * Nous prions Dieu constamment d'envoyer i nos enfants les plus grands malheurs plut6t
que de les voir un seul instant s'eloigner du chemin
du ciel. n a Le seul luxe qui convienne a une faxpi.le
chretienne, quelque fortune qu'elle ait, doit etre une
grande charit6 pour les pauvres; la privation de
quelques jouissances n'est rien en comparaison de la
satisfaction qu'on 6prouve en faisant le bien autour de
soi. ) La devise de la famille 6tait: In altis xon deficio.
Pauline de Quatrebarbes 6pousa en 1839 le comte
d<'H6liand, dont elle eut trois enfants, Marie, Georges
et Catherine. Le comte d'Hiliand mourut six ans apris
son mariage-: la comtesse d'Hl6iand, fidile A son
blason, ne defaillit pas dans ce grand malheur; elle
assista son mari jour et nuit pour l'encourager et le
pr6parer a la mort; comme le comte d'Heliand eprouvait un grand chagrin, surtout ! la pensee que ses
enfants etaient trop jeunes pour se souvenir de lui
plus tard, son 6pouse, viritable femme forte, lui repr6senta que plus le sacrifice 6tait grand, plus il 6tait
miritoire ,; le comte d'Heliand passa ses derniers
66
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jours e ne pensant qu'i Dieu et i ne rien faize dans les
petites choses comme dans les grandes qui pi•t ui
deplaire n; la comtesse d'Hiliand lai ferma les yeux;

elle dit aux enfants que leur pOre ktait alle au ciel et
le petit Georges s'en alla a la fenutre voulant voir son
pOre passer dans les nuages. Ce fut une grande affliction pour la mire rest6e veuve; elle la supporta chri-
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tiennement. Elle crira plus tard A sa fille Catherine:
a Tu sais bien, ch&rie, que cet anniversaire est pout
moi beaucoup plus consolant que triste. J'ai perdu ce
jour-la, c'est vrai, celui qui 6tait le plus indispensable
a mon bonheur sur terre; mais je 1'avais vu mourir si
saintement, je croyais qu'il 6tait monte si droit a ciel
que man chagrin 6tait diminu6 pax cette pensie que
Sje souffrais seule pendant qu'il priait pour nous. n Un
trait nous fera toucher du doigt et l'esprit de foi de
cette femme et la forte direction donnae a cette 6poque
par les confesseurs. Elle a racont6 plus tard que la
premiere fois qu'elle s'itait confess6e an vieux cure de
-Morannes apres la mort de son mari, a il me donna
une penitence que je n'ai jamais oubh6e (elle me
paraissait une grande leeon); it me prescrivit de due
un triduum d'actions de graces i Dieu pour tous les
chagrins que le bon Dieu m'avait envoyts et avant de
quitter P6glise, j'ai dit le Magificata cette intention. a
Elle ne songea plus des lors qu'i se d6vouer i i'tdocation de ses enfants. Ici encore, les 6preuveg vont
tomber sur-elle sans 1'abattre jamais. Sa fille ain&e
mourra vers I'age de vingt ans. Son fils Georges,
comme nous le raconterons plus loin, ira se faire tuer
i Castelfidardo a dix-huit ans pour la d6fense du pape.
Cette h6roique mere n'a point voulu s'opposer au
dessein gen6reux de son fils : elle lui a dit seulement
a Deux choses m'emp&chtraient de consercir a ton
depart : la premiere si tu allais 1U par ambition; la
seconde si tu le faisais pour fuir 1'ttude. Georges m'a
protest6 qu'il n'y voyait que le service de Dieu et de
la religion. Dans pareilles circonstances, 6crivait la
mere a ses autres parents, les meres doivent mettre
leur coeur de c6t- et ne considerer que la d6fense de
l'Eglise et le salut de leurs enfants. » Elle l'embrasse,
bien convaincue que ce sera pour la derniere fois; elle
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n'est inquiete cependant que do salut 6ternel de so,.
fils. u Je demande an bon Dieu q 'il en soit ce qui lui
plaira et ce qui sera utile au salut de mon pauvre
Georges. n 4, Je lui ai dit que mon sacrifice serait bica
grand en nous quittant, mais que si Dieu -lui avait
inspire de d6fendre sa cause je ne voulais pas y mettre
obstacle. , a N'est-ce pas pour les lui rendre que le
bon Dien nous a donn6 des enfants? n disait-elie
quelques jours apres le depart de Georges. Quelques
membres de sa famille lui ayant conseill de garder
son fils pour le roi de France, elle r6pondit : 1I1 en
restera toujours assez. Je ne vois pas que ce soit une
raison a mettre dans la balance. ), Quand la comtesse
d'Heliand apprit que Georges avait 1t- tue, elle se
contenta de dire : t Mes flles, allons A la paroisse
faire le chemin- de la croix pour votre frTre. , Le
-lendemain elle Acrivait au confesseur .de son fils:
MB&nissez le bon Dieu avec moi; une balle dans la
tete a ouvert le ciel a mon Georges; la mort a 6t6
instantanie. v, Elle dira plus tard : a Je n'ai jamais eu
qu'une fois la faiblesse de pleurer mon enfant, c'est
lorsque le cardinal Pie de Poitiers en fit Il'loge dans
sa cathedrale; je ne pus retenir mes larmes. a Quelle

femme! On comprend que le pape Pie IX ait dit d'ele :
a Elle a &tide ces meres chritiennes qui, par leur
courage et leur resignation, ont rappel! les meres des
martyrs aux premiers si&cles de l'Eglise.
II lui fit
envoyer, comme marque d'estime, un magnifiquecierge

de la Purification.
Tous les ans, elle cilebre par la priere 1'anniversaire
de la mort de son fils : Je t'assure qu'A la messe et
dans mon action de graces je n'avais qu'a remercier le
bon Dieu et la bonne Vierge de toutes les graces que
Georges avait recues et de celles qu'il nous a obtenues
depuis que nous ne 1'avons plus. La messe 6tait i la
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chapelle de Lisle; je ne puis te dire comme j'y ai passe
Iun bon temps avec Georges au ciel pour nous protiger et pour nous aider a remercier le bon Dieu.
C'est de sept heures a neuf heures le matin que je
tiens a prier parce que c'est le moment de la bataille
oi Georges est mort., na Ce soir apres vepres, j'ai
passe un bon moment dans la chapelle; j'ai prii la
Madone des Sept Douleurs pour nos morts et nos
vivants. Je me trouvais si bien 11 que je n'avais pas
envie d'en sortir. Je croyais causer avec ton pere,
Marie et Georges. n Quand on veut s'apitoyer sur son
sort, elle ripond-virilement : , Le devouement pour
une cause ne s'achkte pas h prix d'or; ii se paye par le
sang. o
II lui restait une fille, Catherine; Dien va lui en
demander le sacrifice, non pas pour le ciel, mais pour
la vie religieuse; elle ne se revolta pas, elle ne murmura pas; et cependant elle l'aimait, sa fille Catherine;
son tducation et elle 6crira plus
elle avait presid &A
tard qu'elle ne vit jamais jeunesse plus innocente; elle
ne l'avait pas flatt6e et elle ne cachait pas que s4 fille
en grossissant enlaidissait beaucoup et qu'elle tait la
moins jolie de ses trois enfants. Mme la comtesse
d'Hiliand avait fait avec sa fille le voyage de Rome;
elle avait parcoTru les lieux arrosts par les sueurs et
le sang de son fils et c'est dans ce phlerinage que sa
fille Catherine lui manifesta son dessitn de se faire
Fille de la Charit6. C'etait la dernimre fibre de son
coeur qui lui 6tait arrach6e; elle ne broncha pas; elle
immola cette dernieie affection et sa fille Catherineresta a Rome pour le postulat pendant jue la pauvre
mere retournait toute seule dans son grand chateau de
Lisle. Donnons quelques extraits de ses lettres qui
manifesteront son noble coeur : a Je te dis toute la
virit6 quand je te dis que je vis en pensant toujours a
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toi, mais sans chagrin ni regret. Tu me manques,
c'est vrai; mais'je et trouve si bien o Ile bon Dieu t'a
placie que je ne me fais pas de chagrin. Je ne venx
pas que ton courage faiblisse en pensant a moi. Le
mien se releve en pensant a toi. Je me dis que nos
deux sacrifices sont un gage de salut. II y aura ce
soir sept ans que ton frere est parti pour le ciel. Tu as
eu vingt-trois ans hier. C'est peut-atre ce jour-la que
le bon Dieu pour nous ricompenser a d4cid& qu'il te
ferait Fille de la Charit6. II me prit envie de pleurer
que pour la premiere fois je ne' pouvais pas te soubaiter la bonne annie de vive voix; je trouvais cela
bien dur, mais je me consolai en pensant que je prjerais pour toi et que- c'etait plus avantageux pour nous
deux que si je t'avais bien embrassee
l'aise.
a
Nous
nous embrasserons bien mieux an ciel que sur terre.
En attendant le paradis, le bon Dieu me donne un
ealme de cceur et d'esprit qui est bien le plus grand
bonheur sur terre. On ne peut pas se trouver malheureuse, chbre fillette, quand on a comme nous toutes
les consolations que le bon Dieu nous a accord6es
dans lescroix qu'il nous a envoyCes. Le ciel sera le'
prix de notre s6paration. Nous serons alors trop heureuses d'avoir fait ce sacrifice as bon Dieu. Quel beau
jour que celui oiu nous nous retrouverons tous les cinq
dans le ciel. ) Arritons-li ces citations; elles mtontrent
suffisamment quel esprit de foi animait la comtesse
d'Heliand.
La pi6ti se manifeste d'un bout a I'autre de sa correspondance : on voit surtout qu'elle avait une grande
divotion pour la sainte Vierge. , Je me rbjouis k la
pensee que clest demain la f&te de la Nativit6 et que
nous communierons ensemble ce jour-IA. C'etait dans
votre enfance une des f&tes que j'aimaisle plus; je vous
donnais aubon Dieu en compagniede la bonne Vierge
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pour qu'il vous conduisit droit au ciel. , Elle raconte
son pblerinage a Notre-Dame de Lorette comme un des
grands bonheurs de saie; quand elle vient i Paris,
elle aime surtout Notre-Dame-des-Victoires et la
chapelle de la rue du Bac; elle aime tellement la
sainte Vierge qu'un jour, au moment oh s'operaient les
changements de rite, les suppressions de certaines
f&tes locales, pour adopter le rite romain, elle commence
sa lettre par cet exorde ab irato : : Je vais commencer
par te dire, ma Catherine, que depuis dimanche je
suis furieuse contre tous les cures qui ont demandtla
suppression des fetes de la Vierge et aussi contre
Mgr Bouvier qui l'a faite. *
Cette parole n'est qu'une boutade; elle contraste
avec le ton de toutes ses lettres dans lesquelles la comtesse d'Heliand nous apparait d'une devotion calme,
raisonnable, solide. Tous les matins, lever matinal
(elle ne s'accorde que sept heures de sommeil) pri.re
et meditation. Messe a six heures suivie du chemin de
croix. A dix heures, elle fait une visite au saint Sacrement. L'aprbs-midi, de deux heures a trois heures, meditation a la chapelle: Le soir, nouvelle visite avant
de prendre son repos. Elle avoue cependant a sa fille:
( Je ne serai jamais mystique" ; mais elle ajoute un pen
malicieusement : i C'est pour cela que je suis bien contente du choix que tu as fait parce que les seurs de
Saint-Vincent ne le sont jamais beaucoup. ) Elle etablit une comparaison entre les Carmelites et les Filles
de la Charit6. u Les filles de saint Vincent. ne vivent
jamais pour elles, mais pour le bon Dieu et pour leur
prochain. Au contraire les Carm6lites vivent pour lebon
Dieu et pour elles.) Elle a soin d'ajouter cependant,
craignant d'avoir medit des Carmelites: i I1estvrai que
si elles s'occupent de leur personne, c'est pour la flageller. n
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Mme laa comtesse d'Hliand, en bonne Fille de la
Charit6 dont elle avait 1'esprit, s'occupait beaucoup du

prochain. Elle exergait sur sAs terres les oeuvres de
mis6ricorde spirituelle et corporelle.,Elle fait le cat&chisme le soir auxpetits bergers des fermes d chteau;
elle va preparer a la mort les pauvres femmes qui se
meurent; elle fait venir des religieuses enseignantes
qui font 1'6cole a ses frais sur Ie territoire de SaintFraimbault. Elle donne beaucoup aux pauvres; elle
convertit en v~tements pour eux les ornements superflus de sa toilette on les anciennes robes de sa fle :
a J'ai fait faire avec ton paletot gris de demi-saison
et ta casaque bleue une veste pour le petit Baquelin et
pour un autre enfant. J'ai donn6 ton bonnet de postulante a la petite Marie Creuoz. Je ferai repasser ton
bonnet lilas de Poitiers pour la petite BWliard. Elleen
sera sup6rieurement coiff6e pour venir aux offces du
dimanche. » La soie de ses ombrelles sert pour les

pauvres. Elle remarque des pauvres gens qui ne sont pas
bien couch6s; elle fait ce qu'elle appelle des ballikres

avec toutes sortes de vieilles fripes et elle fait coaler
dans les inormes poches tiu vieux temps tout ce qu'elle
trouve de couvertures de laine pour r6chauffer les
malades qui ont froid. Mais elle veut assurer le bien
d'une maniere stable et c'est ainsi qu'elle est amene&
pen a pen A donner sa propri6tC aux Filles de la Charitk. A Nous verrons ensemble comment on pourrait

caser ici des cornettes. Si je mourais avant de raaliser
mon projet, tu.sauras toujours que tu es chargie par
moi de fonder largement et solidement les sours avec
pharmacie et secours A distribuer aux pauvres. w
Elle ne mioarut pas avant d'avoir accompli sa bomae
ceuvre. Elle eat la joie, en 1875, de voir arriver trois
sceurs. Des lors, chose admirable, elle se tint humble
et modeste dans son chateau, vivant sous l'ob6issance
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de la sup6rieure, se contentant de donner I'argent
nacessaire et laissant toute libert6 d'action a la soeur
Colombat.
Mme la comtesse d'Hl6iand mourut pieusement
le 8 septembre 1882, le jour de la Nativit6, et elle fut
enterrie dans le caveat de famille oi nous prions
actuellement. On vient y dire la messe souvent et les
hospitalises de Saint-Georges-de-Lisle se font un
devoir de prier souvent pour leur grande bienfaitrice
Mme la comtesse d'Hiliaud, n6e Pauline de Quatrebarbes.

R6citons un De profundis et admirons encore une
fois la belle chapelle mortuaire.Des vitraurx rappellent
le g4nereux sacrifice que Mine d'Heliand a fait
pro Petri Sede, pour le siege de Pierre. On y voit el
particulier quatre zouaves pontificaux se consacrant a
Mariq, faisant uni voeu i sainte Anne d'Auray. C'est un
premier souvenir du divouement de Georges d'HlIiand;
nous en trouvons un autre lorsque aprbs avoir quitt6 le
village de Saint-Fraimbault et long6 la Mayenne nous
arrivons al'entrbe de lavaste propriet6 deSaint-Georges
de-Lisle.
Une haute croix, entourie d'une haie, apparait iA
ncs yeu. On l'appelle la croix Georges. Une inscription porte : A la mfmoige de Georges d'Hiliaud. II a
combatta les boss combats et il est tombi victime volostaire -our la difense de sa foi. 11 convenait que le souvenir de.ce vaillant jeune homme iftt rappel, en cet
eadroit, car c'est sa mort qui a ktk l'occasion de la fondation de L'euvre.
La vie de ce brave a et &crite par le marquis de
S.gur; c'est une figure attachante, il a bien.ralis, a.
noble devise des d'Hiliand : Probs ; il a toujours
cherch6 l'honneur imitant en cela ses ancetres. La.
famille d'Heliand est originaire d'Irlande. Richard
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d'H61iand vint s'6tablir en France sons les rois d'Angleterre : Henri V et Henri VI. II tait capitaine d'une
compagnie d'archers; il devint commandant et gouverneur de la ville de Bayeux. En 142o, les d'Hiliand
sont appelbs nobles hommes, bcuyers, seigneurs de la
Barre,des Aulnaiset de la Guionniere. On trouve dans
Parbre g6n6alogique an quinzieme et au seizieme
siecle des religieux, des religieuses, des c notaires du
roi du nombre des cinquante-quatre , et des a capitaines d'infanterie d'une compagnie de gens de guerre,
A pied, Francais ,.On conserve dans les archives de
la famille une lettre de Louis de Marillac, marechal
de France, gouverneur de Metz, Toul et Verdun, oncle
de la venerable fondatrice des Filles de la Charit6.
Eile est adressie au sieur Ren6 d'Hl6iand. Nous la
donnons ititre de curiosit6. Elle est datie de 1925:
Monsieur, parce que je vous ai vu desireg de vous
embarquer an service dn roi dans P'infanterie etque je vous
crois de mes amis, je vous envoie une commission d'une
compagnie de gens de pied dans un regiment qu'il a plu &
Sa Majeste me commander de mettre sur pied. Je ne vous
exhorte point i le remplir de bon estocl ie vous sais trop envieux de bien faire ,mais seulement je vous prie dela recevoir
d'aussi bon cour que je vous la donne et que je donnerais
meilleure part de mon emploi si je Pavais qu'en vous estimant
bien fort et.tant,
Monsieur, votre tris affectionna ami et
serviteur.
M AILLUAC.

En consequence Ren6 d'Hd6iand, sieur de la Barre,
est autoris6 pproclamer un ban, a faire battre le tambour afin de former' sa compagnie (cent hommes); il
lear baille chacus un habit complet, un bourdrier, une
bandolliire, un mousquet, plus 27 livres. II dirige
sa compagnie vers la ville de Verdun. A chaque
ktape, il d6pense 6 sols pour leur logement et il distribue A chacun d'eux I livre et demie de chair,
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2 livres de pain et 3 chopines de vin. II veille A ce
que ses soldats ne prennent rien, ne molestent pas les
habitants; il se fait donner des attestations en bonne
et due forme par les cures et les 6chevins.
Au dix-septieme et au dix-huitieme siecle, nous
remarquons encore des religieux et des pretres dans
la famille des d'Heliand ; ily a naturellement des capitaines; plusieurs sont apparentes aux Du Guesclin.
Ce fut en 1766 que Pierre d'Hl6iand hiritade la terre
de Lisle par son mariage avec Catherine de Lisle. Ce
domaine tait alors estime 2oooo livres. Les d'H6liand
nous apparaissent pleins de foi et de charit6. Pendant
la R6volution, Mme d'Hiliand et sa fille sont emprisonnees chez les Carmelites de Chartres; mais elles
ont une telle r6putation de bonuý que le Comiti rivolutionnaires les relkche sur la demande des habltants
de Saint-Fraimbault.
Nous arrivons ainsi jusqu'au comte d'Heliand, pare
de Georges d'H61iand, qui a donn6 son noma la croix
pros de laquelle nous sommes.
Le jeune comte d'Heliand fit ses etudes chez les
Peres J6suites de Vannes. II se destinait au droit et il
allait se rendre a Poitiers dans ce but lorsque Pie IX
fit appel a la jeunesse du monde entier pour defendre
les Etats pontificaux. Georges d'Heliand se sentit
aussit6t pressA de r6pondre I la voix du Souverain
Pontife. Une raison l'arretait, c'Atait le besoin que sa
mereavait de lui et la peinequ'il pouvait lui faire. Les
autres considerations n'itaient d'aucune valeur pour
lui; comme on lui parlait des fatigues, des ennuis, de
la mort, il r6pondit qu'il fallait sacrifier tout cela pour
Dieu et la religion. Comme on lui objectait sa vie
heureuse- Lisle, ses chevaux, ses chiens, ses projets
de bonheir: t Toit cela est peu de chose, disait-il,
et doit se mettre an second plan. n
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Pour mieux connaitre la volont6 de Dieu, il alia faire
une retraite chez ses maitres. Les lettres qu'il iciit
pendant le; exercices spirituels sont delicieses, il dit

S6zonave.r
-?.·iCs:'4...
.'. ^ -

peontifica'l
`:-''^
^,,-'*' -ja-:
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que a cette semaiae a pass6 comme un charme. Nous
6tions la fin que nous nous croyions encore au commencement. a I constate que a la se trouve le veritable
bonheur, que lon est heureux de vivre avec le bon

Dieu ,. Apres avoir bien r6fl6chi, bien consult6 le P. de

Beuvron, il prend la resolution de s'engager comme
zouave pontiical pour defendre la cause de Dieu. II
vientannoncer a sa mere sa determination. Cette femme
heroique Ie felicite de son courage et des motifs pour
lesquels il part. II quitte le foyer paternel de Lisle, il
est le 4 aodt & Fourvibres, oik it se met sous la protection de la sainte Vierge; it arrive i Rome; ii est vite
6quip6 et il commence sa vie de soldat. II est brave, il
imite son oncle de Quatrebarbes, qui - disait le Memorare avant les batailles et qui ensuite ne s'occupait plus
que de porter le plus de coups et d'en recevoir le moins
possible n; il est joyeua, il pread gaiement les peines,
les marches, les nuits a la belle itoile : ( J'ai tant de
fautes i expier, 4crit-il, que je suis content d'en avoir
trouv6 une banne occasion ,;

ii est pieux, it se con-

fesse et communie chaque fois qu'il le peut; il le fait
encore la veille de sa mort : il r6pite qu'il veut son
salut avant tout et enfin it meurt bravement le 18 septembre 86o, a Castelfidardo.
Sa mort valut a la chapelle du chateau des faveurs
spirituelles accordees par les Souverains Pontifes;
Georges d'Heliand a donpe son nom i La propriete ;
elle s'appelait de Lisle, on la nomine maintenant SaintGeorges-de-Lisle, et le souvenir de ses vertus et de sa
mortglorieuse estun excitant perp6tuel A lavertupour
le personnel de la maison.
Aprbs avoir rappele et salub les fondateurs, entrons
dans la propriet6. Elle est vaste : elle a une superficie
de plus de z2o hectares. Elle renferme des prairies sur
les bords de la Mayenne, des champslabourables, des
collines bois6es, ii y a de quoi travailler et de quoi
s'amuser. Les routes qui conduisent au chateau sont tout
juste carrossables, elles sont escarpies, malaisses; on
est entourk de taillis fourr6s oh s'abrite un gibier abon-
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dant, on longe de magnifiques bois de httres dont les
feuilles jaunissautes et dor6es (nous sommes en octo-

bre) offrent un spectacle remarquable ; on a plant6 des
sapins qui sont diji grands et qui jettent une note
triste dans ce tableausi riche de couleurs. Voici Bonne
Fontaine qui, par an systeme de tuyaux et de pompes,
amene les eaux au chateau; la tradition rapporte qu'un
pretre a &t6 massacre et enterri li sons la Rvolution;
voici la Butte du Diable, dont on raconte des
16gendes qui font river les petits enfants; ce qui parait
probable, c'est que cette butte singulibre adi etre du
temps des Romains l'emplacement d'un camp ou d'une
tour pour faire des signaux : de cette butte,-l'horizon
est immense, la vue s'etend fort loin. Quant aux pritendus souterrains, aux trbsors cach6s, etc., on pourrait avec ces donn6es faire un bon roman; voici les
fiefs du Bois, la vall6e de la Coulee, des carrieres de
pierre qui s'eboulent de temps en temps, quand il
fant bitir, disent les gens du pays; nous c6toyons
la Mayenne au- cours paresseux, nous arrivons a l'ile
qui a donn6 son noma la propri6t*, encore quelques
efforts et nous voici au vieux portail. Il y avait autrefois un chbne appel6 Bonne Vierge, parce qu'il renfermait une statue de la Vierge qui semblait dire aux
arrivants: Sta viatoiet dic Ave Maria. Lorsque le chene
tomba de vktusti, on mit one statue dans un noyer;
le noyer a grandi et grossi; ii a envahi pen i pen la
Madone, dont on ne voyait plus que la tete; le noyer
a 6td abattu pendant mon sijour.

Nous franchissons le vieux portail qui porte la date
1635; un m6nage aux enfants nombreux monte -la
garde : c'est une des sp6cialit6s de la maison : on ne
craint pas ici les families et encore moins les families
nombreuses, ce dont il faut feliciter ceux on celles Aqui
en revient le mwrite. L'ducation n'est pas ici &troite,
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born6e; elle est ce qu'elle doit etre, elle tient le mariage pour un sacrement, une chose sainte et la vie
religieuse pour une chose plus sainte encore. Le portail franchi, on passe au milieu d'arbres hauts et touffus; un vieux cedre serait magnifique s'il etait d6gagl,
un jeune cedre va bient6t barrer la route; a droite,
la ferme, les ateliers, l'hospice des vieillards, le bitilongue terrasse qui
ment des garcons; a gauche, un
domine la Mayenne; un sentier part de cette terrasse
et conduit a une grotte on plut6t k un rocher oi l'on
v6nere une statue de Notre-Dame de Lourdes; en face
de nous le vieux chateau de Lisle qui sert d'habitation
aux femmes et aux jeunes fifles. Un b&timent central
flanque de deux ailes, de larges et grandes fenetres, un
portail en plein cintre, des murs trbs 6pais, c'est plut6t severe. A I'intiriear, un berescalier comme ceax
qu'on retrouve dans les vieux chateaux, de grandes
salles qui ont df ttre modifies pour les besoins du
service. Le chateau actuel remonte au dbbut du dixseptieme siecle: il a fait place un autre chateau dont
il ne reste pluf que quelques vestiges dans les caves et
dans le porche oh se trouve la sacristie. 11 serait facile
de reconstituer r'histoire du chateau de Lisle-du-Gast
a l'aide des tres nombreux manuscrits que l'on conserve pricieusement et que les vers commencent a
ronger
Le plus ancien de ces parchemins remonte a 13io.
De nombreuses fondations faites pour la chapelle et les
chapelains attestent la pikt6 des seigneurs. Le 22 juillet i5oo, Jehan de Lisle fonde deux messes & perp6tuit :.le lundi pour les morts; le vendredi pour honorer danme Benoiste Sainte-Genevieve; en 1532, Reni
de Lisle fait lamamechose pourle samedi en l'honneur
de la tres sainte Vierge et le dimanche pour l'office et
la fete du jour. Au milieu du seizieme siecle, lescha-
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pelains sent largement rtribubs pour dire le mardi
'office du Saint-Espit, le mercredi l'office des Cinq
Plaies et le jeadi 'officedu Saint Nom de Jesus.
Pendant les guerres de religion, le chateau a plus
d'un siege a supporter; il est bru1l et reconstruit an
d4but du dix-septiime siecle. A cette 6poque, nous
voyons un Jehan de Lisle, protestant, marie a une Charlotte de Vaux, catholgue; plus tard, un Paul de Lisle,
catholique,qui se distingue a Rocroy,4pouse une Cathe-.
rine de Jaucourt, protestante. Ces mariages mixtes
ambnent an chiteau des ministres protestants : la chapelle reste reservye au culte catholique, une belle salle
du chateau, qu'on nomme encore le Preche, est affectie
au culte protestant. En A68o, Benjamin de Lisle est protestant: le roi Louis XIV lui envoie une compagnie de
dragons pour le convertir; Benjamin ne vent pas se
faire catholique, il est arrete en 1685 par ordre du roi,
ses biens sont saisis,ilest mis en captiviti jusqu'en 1691,
et I cette epoque, il se retire en Hollande.
Au dix-huitibme siecle, les de Lisle sont catholiques;
on signale meme un Benjamin de Lisle 6v&que; un
autre de Lisle, docteur en Sorbonne, archidiacre et
chanoine de Chartres. En 1763, Catherine de Lisle fait
un legs important en faveur de l'h6pital de I'EnfantJesus a Paris. Nous avons an inventaire fait A cette
epoque.Le chiteau avait 113 pieds de long; lepersonnel
de la maison comprenait 9 domestiques: 2 femmes de
chambre, 2 laquais, i cocher, i cuisiniere, I chasseur, I
servante, I jardinier.
Actuellement, le personnel est an pea plus considerable : il compte 17 seurs, I5 agreg6es, 32 vieillards;

18 vieilles, 4o gar•ons, 60 filles, sans compter' les ouvriers de la ferme, les petits iinages et tons les refugi6s de Montdidier (sceurs, vieillards, enfants) qui out
remplacA 1'ambulance de 1oo blesses qui 6tait installie
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damn la maison depais le dtibut de Ia guerre. C'est le
moment de dire un mot de. chacune de ces auvre&.DWra le chieau logent les scurs, les agrnigies, les
vieilles et les orphelines.
La cornette fit sot apparition au chteau de Lisle
en 1868, ii y a jlzste cinquante aw.. Mais ce ne fut
qu'uce apparition-. La srw Chevrolat, suprieure da
conservatoire Torlonia ' Rome oi taait la sceur d! Hiliand, vint donner des nouvelles de la filte *; la mre.
Cc fut un krviement. Mmne lacomtesse d'H&liand s'&.ait
inform& diticate aent, aaupcs desa-iie, dece qui conrvenait i la rcspectable salpricnru
e pour Ila.aoriture,, le
blimbeechamme .
logement, le voyage; elk lui donaala pk
du clh#eau; on reVO la smuv Chevrolat cowIne an
aurait reru la Reine. Le sejour ne fat que de queiqucs
heures, imais c'itait une preuni&re p ereir L. esplcm de
prise de pessesswioa Disormais, aux amws des d'H&
liand eT des Quairebazbes, aux blasons de ces nabies
families, allait s'ajouter le nwidadl8oi de%Filles de
saint Vincent de Past:le corur de jisms entouzi de
Iamnmes-; les nobles, devises. P,'obxs et In etiak nu
de-Acip allaient encadreirle mot sublime Cha*'itasChpirfi
Le 8 octobre ig75, la steur Cathezine-JnlieColombst
fat desigie poor prendre la directionu de 'Iwxspice
Saint;ieeges, ftabli damn. le cbh.teaw de Liske; tile
ava it, pour I'aider dcang cc charitable: ministize, swar
ktisa Meiaadow et smur Jeanne Millot- Lea trois
servantes; des pauvres arriv-rct le r$ Octobre et se
mnirent aussk6t as service des noaveaux ch~±elains de
Lisle, qui; ktaient pour tars hai-vieilhlads; nkcessiteux
et- "aYe petits. orphehas..
La nouvelle s'ptpriewre prit poum eli.. k'office de la
cuisine; elle- cut ea bonne harmenic aaec la, comtesse
JHtHliand qui demeurait. dans- i chitean; malbeures-
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sement, elle fut frappe d'une attaque de paralysie qui
obligea ses supirieurs A la relever de ses fonctions;
elle resta cependant i Lisle, oi elle mourut pieusement
le 22 d&cembre 1885.
Elle fut remplacee par la sceur d'Hiliand qu'on peat
appeler la viritable fondatrice et organisatrice de
l'ceuvre et qui, & cause de cela, merite une mention
sp6ciale. Sa biographie a et6 imprimee dans les ( Notices.des sceurs d6funtes a de 1918; nous ne pouvons
que renvoyer a cette brochure pour les d6tails circonstanci6s; nous nous contenterons d'esquisser a grands
traits les principaux faits de sa vie et de sa physionomie morale, regrettant de n'avoir pas eu le temps de
d6pouiller a Saint-Georges toute la correspondance
6changke entre la mere et la fille. C'est dans ces confidences qu'on connait bien la seur Catherine.
Nee le 31 juillet 1844, elle nous apparait dans sa jeunesse, trbs pieuse, pen ouverte, aimant le monde et le
luxe, fiere, ind6pendante, lib6rale, magnanime.
Sa sante a toujours 6t6 delicate. Elle passe les hivers
en Italie, les6tis a Lisle. Savocation est quelque pen
extraordinaire : c-est Pie IX qui uni declare un jour
qu'elle n'est pas faite pour le monde, qu'elle doit se
faire Fille de la Chariti, et le 8 fevrier 1867, ellecommence son postulat & Rome. Le 28 mai de la m&me
annee, elle entre au skminaire &Paris; elle y est malade
une bonne partie du temps. En 1868,elle est placie A
Rome oft elle s'occupe de la pharmacie, de la visite des
pauvres et des Enfants de Marie; elle est faibledepoitrine, elle est bientbt a deux doigts de la mort, elle
est administr6e, elle fait les veux in articulo mortis, le
9 mai 186o, et elle guerit subitement A la fin d'ane neuvaine au bienheureux Perboyre. En 1882, sa mere 6tant
gravement malade, on I'envoie passer quelque~ jours
& Lisle; elle y reste du 27 avril au 12 mai, elle retourne
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Rome; elle est nommne supirieure de Saint-GeorgesR
de-Lisle le 3 juillet 1883; elle est a peine install6e a

Soeur d'Ht.IAND

la grande joie de tous que le pape Leon XIII la reciamepourle lazaret Sainte-Marthet on prie tant a SaintGeorges qu'elle revient le 21 octobre de la m&me ann6e,

-

1030 -

accucillie an Pon des cloches comme an evqune. Elle
se met l'ceuvre avec une activitb infatigable: en 1883,
oratoire du Sacri-Cceur; en 1887, bitiment pour les
vieillards; en 1888, cimetixre; eni892, nouveau moulin; en 1894, sciericmicannique; en 1895, agrandissement du bitiment des orphelins; en i896, magasinsdu
moulin, agrandissement de la chapelle; en 1897,
refectoire et ouvroir nouveaux pour les orphelines; en
1899, acetylene, d6frichement des futaies, horloge,
aqueduc; en g1oo, nouvelles &curies et remises; en
igor, &tablesagrandies, priau, forge, clocher; en i9o3,
electricite; en 1904, pressoir, oranger, serres, ateliers;
en 19o5, four, ateliers de photographic, plantation de
sapins, etc. La sceur d'H1liand n'a &t6 arrEt6e dansses
travaux que par sa mnort, arriv6e en 1917.
La suporiaere actuelle marche sur les traces de la
fondatrice; elle a accreilli des rifugies venus de
1'Aisne, puis 1'hospice de Montdidier; lors du bombardement de Paris, elle a trouv6 de la place pour trois
maisons de scurs; elle developpe A juste titre l'cevre
agricole qui est appelke a faire beaucoup de bien, elle
organise la maison, elle s'int&resse arx families sombreuses, elle va recevoir des orphelins de la guerre. La
maison produit une excellente impression: l'ordre, la
propreti, la vie-de famille y rggnent.
A c6te des supwrieures dont nous venons .de parler,
mentionnons les seurs qui, chacune dans leur office,
contribuent a la bonne marche de I'ceuvre. On garde
avec edification le souvenir des sczurs difuntes et de
leurs vertus: on parle de cette soeur Remande qui
expira en disant : a Le ciel! Le ciel! ; de cette sceur
Huet, rong6e toute vivante, s'en allant en lambeaux,
gardant toujours sa gaiet6 et disant avant sa mort:
u Quand j'arriveraif ciel, je ne serai plus qu'a moiti6
ou au quartw; de cette soeur Tostivaint, douce, joyeuse,
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-patiente malgre lae1pre qui divorait sa chair; de cette
soeur Soethe qui demande a ses derniers instants qu'on
lui chante le cantique a Laisse-moi quitter cette terre n;
de cette autre dont une des dernires paroles est celleci :u La mort, mais c'est la vie; c'est le commencement
d'une communion qui n'aura pas de fin. » Oh! le delicieux parterre que celuidesFilles de la Charit6 mortes
A Saint-Georges, et quel parfum exquistoutes ces fleurs
degagentI
Les sceurs de la maison ne se contentent pas de
s'occuper des personnes demeurant dans 'hospice;
elles vont visiter les pauvres et les malades du quar-

tier; maisicilequartier comprend un rayon de plusieurs
kilometres; actuellement, par suite de la guerre,il n'y
a pas de medecin dans la contr6e, et la grippe s6vit
avec intensitd ; la soeur est done le docteur, te major
du pays, et elle s'en va de bon matin, elle rentre tard,
elle part par tous les temps, elle administre des

remhdes auxquels I'eau de Saint-Vincent ajoute une
vertu urnaturelle, elle est la Providence dela contr6eQue de traits edifiants on pourrait raconter, et comme
on sent toujours que c'est 1U surtout que la grace de la
vocation fait des merveiles, et que c'est bien la visite
des malades a domicile qui constitue toujours I'oeuvre
premiere des filles de saint Vincent.
Les sceurs ne sont pas leseul personnel dirigeant de
la maison, elles sont aidbespar une communaute d'un
genre particulier dont nous avons 6t6 tres &difi6s et a
laquele il faut consacrer quelques lignes. L'abb6
Pivert, aumbnier de 1'oeuvre, grand 6ducateur et directeur d'ames, avait remarque quelques jeunes filles de
la maison qui se sentaient le d6sir d'entrer en religion,
mais qui etaient extr&mement attach6es & l'oeuvre. II
imagina, d'accordavec la scear d'Hl6iand, de les grouper en une petite association sp6ciale; il leur traga
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un reglement, il leur permit de faire des vceux, il leur
donna un costume special, il obtint leur affiliation i la
communaute des Filles de la Chariti, ii les imprigna le
plus possible de l'esprit de saint Vincent; on les appelle
les seurs agrig6es, on pourrait les dommer les petites
sceurs de Saint-Vincent; elles soot actuellement au
nombre de quinze dont douze professes, deux novices,
une postulante. Elles se IMvent a quatre heures, elles
ont leurs meditations, leurs examens particuliers, leurs
lectures; le missionnaire qui pr&che la retraite aux
grandes sceurs, la pr&che ensuite aux petites sceurs; c'est
ane espece de tiers ordre de Saint-Vincent; elles sont
simples, travailleuses,biengaies; ellesvivent en bonne
harmonic avec les smurs; elles sont dans tons les
offices; on en voit a la cuisine, A P'ouvroir, chez
les vieillards et les enfants, A la photographie, avec
les ouvriers; la communaut6 a d6ji trente-deux ans
d'existence; des missionnaires oftt collabor6 avec
I'abb, Pivert a la r6daction du rkglement. J'ai voula
attirer I'attention des lecteurs et des lectrices des
Axnales sur cette ouvre particulibre parce que il y a
peut-etre 1I une indication, un exemple qui pourrait
etre suivi dans plusieurs mailons. Que de jeunes flles
ne voit-on pas qui aiment bien leur maison et qui voudraient yvivre ety mourir avec des privileges particuliers, une vie commune, des exercices spirituels, un
.r~glement sp6cial ! quel service pourraient rendre ces
petites associations, groupements, unions, confreries,
agr6gations, comme on voudra les appeler, avec on
sans vceux! On pourra ici en faire une communaut6
proprement dite comme A Saint-Georges-de-Lisle;
ailleurs on en fera une association de la Medaille
miraculeuse, que nous avons pouvoir d'6tablir partout,
qui a tant de privileges et qui reste malheureusement
dansl'oubli. Nous livrons cette pensee aux meditations
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de nos lecteurs, priant Dieu de la faire aboutir 1 oiu
elle pourraitcontribuer a sa gloireet au bien des Ames.
Quittons les agregies, saluons leur petit oratoire o6,
sons le regard maternel de la sainte Vierge qu'elles
aiment bien, elles s'efforcent de ressembler a leur
Mire du ciel, de servir J6sus comme elle dans la personne des pauvres et parcourons les -autres salles et
oeuvres du chateau.
Voici le dortoir des vieilies, leur r6fectoire qui est
I'ancienne bibliothkque; Mine la comtesse d'H61iand
aimait bien cette salle et veillait avec soin a ce que les
livres fussent bons et enferm6s dans de beaux meubles;
nous voyons par sa correspondance les ouvrages
qu'elle aime a lire: ce sont toujours des sujets s6rieux.
Actuellement, les volumes ont disparu, et les bonnes
vieilles sont les livres oiu sceurs et agr6gees lisent et
reconnaissent Jesus-Christ.
A c6t6, dans un b$timent neuf construit entre les
deux ailes da chiteau, logent les orphelines. Au rezde-chauss6e, r6fectoire; au premier, ouvroir; au second,
dortoir. Tout est grand, bien a6r6, bien 6clair€; le
m6decin n'entre pas souvent ici, car le soleil et le bon
air y sont a poste fixe. La salle da repassage 6tait
autrefois tendue de tapisseries des Gobelins. Actuellement, le luxe a disparu et, sur les murs des dortoirs
et autres salles, se voient de nombreux cartons contenant des sentences bibliques, patristiques, ascitiques,
Jiturgiques. L'abb6 Pivert, comme saint Vincent et tous
les fondateurs d'ordre, connaissait bien l'influence
que pent produire une bonne parole, et ii avait semb
ces petits tableaux dans tous les coins de la maison.
On a un peu rdduit cette profusion, onl'aramen&eaC de
justes limites : les enfants se lRvent et se couchent avec
de belles penskes sous les regards, elles travaillent
ayant devant elles un magnifique horizon (la Mayenne,
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les collines escarpees, La Haye-Traversein, les bois et

fermes de la propri&it,

et plus pris la belle statue de

Manri dans Ie jardia potager et le petit cimetibre avec
ses croix, ses ifs ct ses sapias). Dans l'ouvroir, le por-

trait de lear aacienae directrice, serer Vincent, qui a
travaill6 Ii depuis le debut, lear rappelle ses vertus,
ses exhortations, ses encouragemeats. On n'a pas
attendu les lois r6centes pour r6munirer travail des
enfants : tout est bien rxgl0, tout est conforme aux
lois de la justice et de la charit6; assi les enfants trataillent-elles avec ardear, et, pendant que je leur dis
quelques roots, je vois la phlpart conthiner i travailler
tout e &coutant; j'en vois mame une qui se live pas
les yeux. C'est bien, voila uae formation serieuse la
vie r&elle, et ea n~me temps wme sauvegarde de moralit:, car le travail est la mere des vertas. 11 y a eu de
petites saintes parmi les orphelines de Saint-Georges:
l'nne d'ente elles est morte meve&e d'ua cilice qu'ele
portait continuellement en esprit d'expiatioa pour la
France; ane antre se rejonissait deia maladie et de la
mort qui venait parce q'dele avait une pear terrible
da minde; anc troisikme avait v&c comme an petit
angie, toajours patiente, humble, douce,- bone,
devonue, obissante; on attendit plasieurs jous poor
'ensevelir parce que son corps resta merveillen;semnt
souple et aon visage venneil, etc. C'est nne piease

pratique qui devrait se gi•&raliser de garder Ie soavenir des vertus de ceux et de cetes qui ont vicu avec
nos et ciomm nous; xien de pins efficace pour noas
exciter;a bien. Qaod isti e ister-gw son eag? Nous
verrm s tout I'beure lasalide piet6 qu'oan leninculqae
A la chapeile; disons pour le moment qu'eUles ont aon
sealement lear retraite aunaele, mais Lear retraite di
mois et surtout leur instructioa religie.se tris d6veloppie, ce qui est Ie second grand facteur de la for-

-

io55 -

mation serieuse : travail et instruction religieuse.
SNous vears de mentionner les hotes ou plutbt les
h6tesses du chateau : ne qnittons pas Le vieux maaoir
sans admirer les mars d'une ipaisseur remarquable,
'ancien salon avec ses belies boiseries, des cheminees
monumentales, les fauteuilss ds d'Heliaad dans
lesquels on n'oserait pas s'asseoir s'ils a'itaient recoverts de bousses qui cachent leur beaat4; arr&tonsnous un pen plus longtemps au musie qui reaferme
les souvenirs de famille : il y a li des objets profanes

ayant appartenu A Ia comtesse, a Mile d'Heliand, des
objets religieux rappelant les grandes dates de I'his-

toire de Ja maison; signalons, en particulier, un petit
ciboire en argent dont le pied, se ditachant, pouvait
renfermer les saintes Huiles, trois ampoules en -tain
ayant serdi i contenir La matiire de 1'extrkmie-oaction,
un petit vase destine au ianme usage; ces pricieau
souwenizs de l'ancienne chapelle avaient &6t enfouis
pendant ia Revolutioa pour les soustraire A la profanation; ils oat fti retrouv6s en 1876 dans le jardin de
P'amninier, non loin de la ferme de Ia. Lavanderie oi
I'on disait la messe en cachette pendant les jours
sinistres de la Terreur; il y a dans ce m&me musee an
grand nombre d'objets d'Italie rappelant les souvenirs
de Georges d'Heliand, de sa mort glorieuse et du
sijour de sa sour a Rome.
Descnadons maintenant aux caves du ch.teau; ·'est
la partie la plus ancienne, on y voit les fondations de
l'edifice qui sont biaties pour I'&ternit; on y admire
des foudres de cidre qui contiennent trente et quarante barriques; on y a plac6 La Laiterie; il y a des
caveaux secrets oi4 aboutissent des escaliers secrets;
on dit m&me que des souterrains partaient de IA et
alfaient aboutir i des distances eloignees; nous ne
nous sommes pas aventur6s dans ces catacombes, et
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par consequent, nous n'en garantissoos m6me pas 1'existence; ii y avait encore ici autrefois la boulangerie; le
four a it~ transport&ailleurs.
Remontons de la cave, saloons la statue de Jeanne
d'Arc qui a 6t&donne par les soldats blessis soignes
a l'ambulance de Saint-Georges et continuons notre
visite de 1'0euvre.
Nous voici arrives a la chapelle qui sipare le vieux
bAtiment des nouvelles constructions; c'est le centre,
le foyer de l'hospice.
La chapelle actuelle remonte a i 8 79;ellea fait place
a ane chapelle plus petite qui existait dija en i5o6 et
qui Ctait dedie A la sainte Trinit6, A la Passion de
Notre-Seigneur, i la bienheureuse vierge Marie et i
Benoiste sainte Genevieve; on I'appelait dans le pays
Sainte-Genevieve-Ldeisle. Elle avait de belles boiseres et des vitraux qui se voient encore a la chapelle
actuelle du Sacr-Cceur. Nous avons la liste de tous les
chapelains qni ont desservi l'eglise; ils ctaient prisents par les seigneurs de Lisle, m4me protestants, i
l' 6 4que dn lieu. Mentionnons seulement le nom du dernier chapelain avant la R6volution, Augustin S&nichal,
qui refusa le serment et qui fat emprisonn6 de ce chef.
En 1875, P'autorith dioc6saine nomma comme chapelain de Saint-Georges M. 'abb- Edouard Pivert : il
fast le mettre & c6t6 de la saeur d'Hjliand;elle fat la
fondatrice et la bienfaitrice; iifut l'organisateur; elle
fat la mere, il fut le phre; on ne le connatt que sons
cette denomination de Pare Abbe.
Sa notice a 6t6 6crite; on .prepare une biographie
plus volumineuse et on songe a imprimer ses &crits.
Disons quelques mots de cette belle Agure qui
fat
le saint Vincent de Paul de Saint-Georges.
II avait fait ses 6tudes au siminaire francais
Rome,
il tait bien dou4 as point de vue musical,
il aimait
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passionniment la liturgie; il tenait a la bonne ex6cu3-~~?!

Abb6 PIvait

tion des chants; il n'a pas rejetC comme tant d'autres,
tout ce que nos anciennes liturgies gallicanes avaient
de beau et de bon, et l'on entend encore avec plaisir Ie
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chant des psaumes sur l'ancien mode manceau, particulibrement aux complies qui se chantent tous les
dimanches.
II avait un grand esprit surnaturel; il avait toujours
desire la vie religieuse; n'ayant pas pu r6aliser set
projets, il allait souvent a la trappe du Port-de-Salut
et il vivait a Saint-Georges avec l'aust6riti d'un Trappiste; il se levait de tres bonne heure, il faisait de
longues oraisons, il avait un grand amour du silence
et du recueillement; il craignait beaucoup les jugements de Dieu. 11 6tait d'une pi&it angelique, et un
zouave alg6rien soigne & l'ambulance traduisait ainsi
ses impressions : a Ce qui m'a le plus frappe, c'est la
sainteti de M. l'aum6nier; je n'ai jamais vu un pretre
aussi bien prier. »
II joignait a cette grande pift6 un d6vouement sans
bornes pour les nmes. 1 passait de longues heures au
confessionnal; c'itait un directear claire, d6licat, un
homme de bon conseil, un 4ducateur judicieux; il avait
ule grande amenitm dans son accueil; beaucoup de
pr&tres s'adressaient a lui pour la confession; il cnltivait d'une facon particulibre Ia petite communaut6 des
agr6g6es qu'il avait fond6e; il leur parlait souvent; il
avait un grand ascendant sur les jeunes files : beaucoup d'entre elles sont devenues religieuses : un
tableau affichi a la chapelle mentionne treize Filles de
la Charit6, dix-huit agrgtegs, des Cisterciennest des
Franciscaines, des soeurs de Saint-Paul-de-Chartres,
des sceurs du Bon Pasteur, des Ursulines, des Ben6dictines, des sceurs de 1'Assomption, etc.
Malgr6 ses cat6chismes, pr6dications, confessions, il
trouvait le temps, par un rgglement tres pr6cis, d'&tudier, outre la th6ologie et les auteurs ascetiques, I'histoire locale et les archives de Lisle qu'il a eu la
patience de d6pouiller.
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Cependant ce n'etait rien A c6te du travail manuel
qu'il estimait comme un bon Trappiste, et de la surveillance et direction des constructions et ameliorations
de l'ceuvre qui lui prenaient une bonne partie de la
journ6e.
Tel fut l'aum6nier qui, pendant plus de quarante
ans, aida la seur d'HEliand et exerca une influence
bienfaisante particulierement dans la chapelle.
11 avait dit la messe pour la premiere fois le 13 octobre 1875, jour de sa fete, dans la vieille chapelle;
l'annde suivante, il b&nissait solennellement les statues
de saint Vincent, sainte Catherine et saint Georges.
Mais les hospitalises augmentaient en nombre et la
chapelle ne pouvait plus les contenir.
On songea d&s loIs & en construire une nouvelle.
D'un style s6vre, roman primitif, sans ornements, elle
est agr6able dans son ensemble. L'autel est en pierre
blanche et prisente un magnifique bas-relief de saint
Georges a cheval, terrassant le dragon infernal; aux
statues qui se trouvaient dans 1'ancienne chapelle, on
ajouta d'abord celles de Marie Immaculee et de saint

Joseph; on didia la chapelle a l'Immacul&e Conception; on avait mis dans les fondations un parchemin sur
lequel ces mots 6taient Ecrits : a Plaise a Dieu que la
sainte Victime n'y soit jamais profanke par des sacrileges. ) Ce fut le P. du Reau, jesuite, parent de la comtesse d'Heliand qui b&nit la nouvelle chapelle en 1879.
En 1883, on y construisit un oratoire en I'honneur du
Sacrb-Cceur.
Mais le personnel augmentait toujours. Alors, en
1896, grice a la genirositA d'une seur, cousine germaine
de seur d'Hiliand, on agrandit la chapelle d'une
trav6e, on disposa, dans les bras du transept, deux
tribunes.
L'interieur de la chapelle offre an coup d'ceil
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-agr-able avec ses multiples statues, ses bancs.artistement sculptes, ses nombreux reliquaires, et aux jours
de f&te, il suffit de quelques fougeres ou feuilles d'automne habilement dispos6es pour en faire une petite
J&rusalem c6leste.
Ce qu'il y a de remarquable cependant en cette chapelle, ce sont les offices. Matin et soir, toute la maison
se r6unit autour de Jesus, pour I'adorer,le remercier,implorer son pardon, demander ses graces. A certains
jours, deux fois la semaine, les enfants et les grandes
personnes recitent tout haut une m&thode de saivre la
messe qui est en usage dans la Mayenne et qui est
vraiment touchante. Donnons une id6e g6nerale de
cette methode qui a l'avantage d'etre courte et tres
suggestive.
Pendant que le pr&tre est aux pieds de l'autel, on
offre la messe aux intentions gen&rales et particulibres
et on recite & haute voix le Confiueor. A chacune des
parties de la messe (Introit, Kyie, Gloria, etc.), on
r&cite deux ou trois lignes qui expriment fort heureusement les sentiments qu'on doit avoir; tout cela est
dit posiment, d'un ton de voix modr6 ; le texte
rappelle tant6t le sacrifice de la .croix, tant6t les
quatre fins du sacrifice; il se rapproche le plus possible des prieres memes du pr&tre, mais d'une facon
tres abr6g6e. Pendant que le pr&tre commnunie, on
r6cite
les actes avant la communion; pendant les
ablutions,
on rcite les actes apres la communion et on reprend
ensuite avec le pr&tre. Non seulement les
enfants,
mais m&me les grandes personnes aiment beaucoupcette
m6thode. En entendant tout ce peuple prendre
une
part si active a la messe, on comprend mieux la
nature
de ce grand sacrifice, on s'y interesse davantage t
.
-. Si quelqu'un desirait 4tudies cette mthode,
de donner Padrse de Ia petite brochure ob elle nout nous permettons
se troue : Resrii de
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A certains autres jours, particulierement aux fetes
(nous 'avons entendu pour la Toussaint), on chante,
comme preparation et action de graces, les actes habituels sur an ton pieux, simple, facile I retenir et que
tout le monde reprend avec entrain et ferveur.
Le soir, toute ia famille est encore autour du
Pire celeste pour la pribre du soir, le chapelet et la
benediction du saint Sacrement. Le vendredi, on
ajoute m6me une petite adoration un pen plus prolong6e. Certainement le bon Dieu doit etre bien content de
ces pienses reunions du matin et du soir.
Des inscriptions a l'extirieur et a l'interieur de la
chapelle rappellent les faveurs spirituelles qui ont 6th
accordies scientia terta et motu proprio par les Souverains Pontifes : a En souvenir et en recompense des
services rendus a l'fglise et an Souverain Pontife par
le comte de Quatrebarbes, gouverneur d'Anc6ne, par
Georges d'Heliand, tu6 & Castelfidardo, par Bernard
de Quatrebarbes, mort des suites de ses blessures et
par MM. de Rean, officiers pontificaux.
En sortant de la chapelle, visitons la sacristie qui
est la partie la plus ancienne de la maison et qui faisait
partie de 1'ancien ch&teau du moyen Age. Elle est logie
dans ce qu'on nomme le Porche. L'aspect exterieur de
ce batiment est curieux & cause de ses deux portails
lateraux en ogive et de ses petites fenetres de style
antique. En 1875, on y voyait encore les meurtriires
par lesquelles on repoussait les assauts; elles ont
disparu iorsqu'on abattit les bitiments qui etaient
adoss6s au porche; le clocher, qui domine actuellement
fridres, chants litrgiues ea

w~Ctigues folaires 4 Prsage des farmiss,
pour catickiases, retraites t missions, par lfabb LorieUax, cari de Powmeriex (Mayesme). En veute ches V. A. GouPil imptiserie-4irairie do
prtckd, 4 Laval (Mayame).

Ie Porche, est relatnement ricent; il a

th construit

<depuis la fondatio de 'hospice.
L'intiriter a &t plus modifix qae I'eFciieat

; L'aatel

de l'aacieuse chapelle 6tai autrefeis adoss& k la porte
actuelle de la sacriskie; malgre cs changements, elle
est encore int&ressante pour Les archbologues, avec ses
dewx portes qui .dounett atcs dans deux ariares
sacristies. Le tr6sor de la. sacristie renferme, entre
antres objets pricieux, on cadice et a• ciboite doanis
par le pape Leon XIII. Le calice est en argent dofk;
it est oraB de pierres pacieases.; aatour de son pied
on lit cette inscription : Purlla Sandi Viecetii Catdainte d'Hbiand ex .kesawsi sui jubiae donavit Leo

Pae* Deimur Tergas. Orrst fw eis sae~ libtaxes.
Quelques-uns des o•nements de cette saeristie oat 6t
cofectioais-pas les agrxgges et les orpheliaes.

Aa-dess.s de la sacrstie se tromve ue chambre qui
a eti sanctifiie par te P1re Abbe; c'est la qu'il a v&ca
depuis 1890 et qa'it est mort le 15 octobCe 1916
Passous maistenant an qartier des heomues et des
garcons. Voyous d'abord le vieux, les infames.:/il y
en a de teutes sortes : les ns n.'y voiet pas, les
antres na'at plus. de jambes: c'est un problame de
savoir qui sntk les p~us makeuzea: celui qui B'y vait
pas circule danm ha maison commes'il amait des yeux et

il plaint le pauvre qui ne peat maracher , celtu iqti'a
pas de jambes compatit ai miskiable- tat de celni qui
ae voit pas les beautis de Saint-Georges : tout est
relatif en ce amode et le bonhber peut existes chez
ceai qui sait presae toutes cbdses dii boa c6t. Ces
boas ietflards sent ifiants : oan a. recuilli avec sain
dans les Annales de la maison leurs paroles 6difiantes
et on les cite k Vooasiam &acaux qgu satn. anouveax
pouA leuE incidquer resprit de rItat; rapportons-en
quelques-unes:

'un d'entre eux : qui on demandait
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s'il 6tait heureux, ripondit ainsi : a Comment ne le
serais-je pas? Dieu m'a donn6, poor finir mes jours, un
chateau au lieu d'une cabane, des servantes que je ne
paye point; je me demande si je pourrai quitter ce
paradis pour aller habiter celui do ciel. - Un autre
qui avait meni une vie de disordre, se fit d6vot en ses
vieux jours; on le plaignait beaucoup de ses souffrances : a Le bon Dieu m'a tir6 de l'enfer, en
m'amenant dans cette maison; maintenant il me tire
du purgatoire par mes maladies, laissons-le faire. a
Un autre encore priait beaucoup et justifiait ainsi sa
devotion : c Je n'ai pas toujours bien soigne mon
Ame pendant ma vie; je veux du moins qu'elle soit
propre et bien soignee pour mourir v, et il ajoutait :
K Pour faire le grand voyage, j'ai besoin d'un ami qui
me conduise. a Un autre qui avait les deux jambes
dess4ch6es, ne-cessait de redire: a C'est bien fait, j'ai
trop dans6; le bon Dieu m'a puni par od j'ai peche. )
Ces vies et ces morts 6difiantes sont le fruit de la
patience et de la bont6 des soeurs et des agrig6es.
Allons-voir les petits orphelins dont on entend les
cris joyeux dans la cour. Ils sont une quarantaine.
Quel bonheur de vivre a Saint-Georges quand on eat
comme eux! Ils peuvent aller pecher et prendre des
bains dans la Mayenne; ils ont de grands bois, de
belles chitaigneraies, des collines, des vallies ou ils
peuvent courir, sauter, faire la chasse aux 6cureuils,
ramasser les feuilles, rapporter les fougires, cueillir
les fruits sauvages, respirer le bon air, 0 fortunatos
ximium. Le nombre de ces privil6gibs va probablement
s'augmenter par des orphelins de la guerre, des
pupilles de la nation. C'est un lieu ideal pour ces
chers petits. Ils out bien marit6 de la patrie, eux
aussi, car au commencement de la guerre ils sont alls
aider a la moisson.
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Apres l'orphelinat, viennent la ferme et les ateliers.
On y applique les grands orphelins qui veulent rester
dans la maison. L'&tendue de la propriktk permet de
constituer une vaste 6cole agricole: c'est une ceuvre
qui est encourag~e actuellement par les pouvoirs civils
et religieux, et 1'on ne peut que souhaiter le diveloppement de cette institution. C'est un plaisir de voir
ces bons jeunes gens conduire la charrue, faire les
travaux des champs si sains pour le corps et pour
1'ame, et s'approcher souvent de la sainte communion.
Un excellent refugie du Nord, pere d'une famille
nombreuse, lear donne a la fois l'enseignement
pratique et l'exemple des vertus chr6tiennes.
On nous dispense de d6crire en detail '&curie, la
porcherie, l'itable, la remise, le poulailler, le pressoir,
les granges, les ateliers, I'imprimerie, la reliure, la

boulangerie avec tous les perfectionnements modernes,
la forge, la photographie, la cordonnerie, la scierie
micanique plac6e sons la protection des saints rois
mages, patrons des scieurs de bois, etc. Le moulin
merite cependant quelques lignes: les archives parlent
de deux moulins qui existaient dans la propri6t6 de
Lisle-du-Gast: un qui a disparu en I5oo et qui se
trouvait pres de l'ile actuelle de la Mayenne, 1k oi6 les
jeunes filles vont se baigner; I'autre dont on constate
1'existence des 1533 k la place de l'actuel; nous avons
tons les baux qui ont etC pass6s entre les meuniers et
les chAtelains; il serait intiressant de retracer les
redevances curieuses, pricises, qui 6taient alors
impos6es aux tenanciers du moulin ; parmi ces meaiers, il faut citer la famille Pacory qui, de pre en fi s,
a sejourn6 deux cents ans dans le moulin de Lisle et
dont un membre a 6tC massacrb par les r6volutionnaires, an lieu dit t echalier du has de M6zerai ,, 1t ot
se trouve la croix de Mezerai; pendant longtemps, on
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orna cette croix de fleurs et de feuillages, le dimanche
des Rameaux, en souvenir du meunier Pacory qui eut
la t&te bris6e A coups de crosse en ce lieu, -en i793.
Le vieux moulin, avec ses trois meules, ne suffisait plus
aux besoins de la communauth; aussi la scaur d'H6liand
et I'abbe Pivert r6solurent-ils d'en faire construire un
autre possidant tous les perfectionnements modernes.
.Cette entreprise necessita de grands travaux dans le
lit de la Mayenne; on fut aide par les conseils des
PNres Trappistes qui avaient un moulin, eux aussi;
1'exicution fut commenc4e en 18go et les grandes
vannes, la machine a vapeur, les turbines, les bitiments, tout fut achev6 en 1892; le 15 aofit, on b6nit
solennellement le nouveau moulin et on lui donna le
nom de Moulin-Sainte-Catherine-de-Lisle. Le premier
sac de farine, qui sortit des nouvelles machines, fut
envoyd aux soeurs de Saint-Servan pour servir a la confection des hostics; Notre-Seigneur avait les pr6mices
de l'ceuvre. Actuellement, le moulin sert aussi A fournir
a la maison l'6clairage electrique et a actionner la
scierie mcanique. Mentionnons, en passant, lagrande
barque qui sert a traverser la Mayenne et que chacun
peut faire mouvoir sans peine et sans danger par le
moyen d'un mecanisme simple et ingenieux.
II nous resterait a faire l'histoire des metairies, des
fiefs, d6pendant du chateau, mais cela nous entrainerait trop loin; terminons cette relation par une visite
au cimetiere de Lisle. C'est le bon Pare Fiat qui
encouragea la salur d'H6liand a -faire les d&marcbes
n6cessaires pour avoir a Lisle le champ des morts;
l'autorisation fut vite accord&e et l'on xrigea en 1888
an petit cimetiere, a proximit6 de la chapelle. Les
morts ont la consolation de reposer pros de la maison
du bon Dieu, et il est facile aux vivants d'aller prier
pour eux. Le cimetiere a Rtk beni par M. l'abbe
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Joseph de Quatrebarbes, cousin germain de la sceur
Catherine d'H61iand.
Parmi les nombreuses tombes qu'on y voit dija,
deux attirent les regards.
La premiere est celle de la sceur Catherine
d'Heliand. On aurait pu transporter ses restes vinerks
au caveau de famille du cimetiere de Saint-Fraimbault,
mais la famille spirituelle a eu les preferences et elle
repose la au milieu de ses wceurs, de ses agrigies, de
ses vieillards, de ses orphelins pour lesquels elle a

quitt6 sa famille naturelle. On a grave sur sa tombe :
Spes anica. Ici repose ma Scur Marie-Catherined'Hiliand, Fille de la Charitl de Saiat-Vincent-de-Paul,ne
le 31 juillet 1844, retourere i Dieu le 24 janvier 1917,
dg~e de soixante-douseans, daxs la zinquantitme anane
de sa vocation religieuse, fondatrice et sup4rieure de
'~ospiceSaint-Georges-de-Lisle. Elle a ouvert sa main
a
Iirndigent, elle a itendu ses deux bras vers le pauvre.
(Prov., XXXI).
Derriere cette tombe, se trouve celle du collaborateur de la sceur d'Hiliand. Une belle croix la domine.
Les lettres grecques alpha et omiga rappellent que
l'enseignement de l'abb6 Pivert a totjours converg6
vers ce but : montrer que Dieu est le principe et la fin

de tout et qu'en dehors de lui tout est vanit6. Ur ciboire
et ine hostie redisent la grande devotion de ce saint
pretre pour 1'Eucharistie. Les mots Lex Dei font
souvenir de son zle pour le catechisme. Une lampe,
comme celle des catacombes, signifie qu'il a 6t6 vraiment la lumiere de Saint-Georges. On lit sur sa
tombe : Ci-git M. I'abbl
bAdouard Pivert, xd Il18 septembre 1841, ordone fretre le 17 dicembre 1870,
premier aumtxier de Saint-Georges-de-Lisle (1875-1916),
dicidi le S5 octobre 1916. Vivas cum Christo. Apdtre
austere, szli et bor, i se fit tout & tous en vue de Dieu.
$
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Seigneur, il aima votre maison et y fit louer dignement
votre xom : In te Dominx speravit et credidit.

ITALIE
ROME
La Vita fraterna a rendu compte de la nuit memorable du 28 au 29 juin, passie en adoration devant le
saint Sacrement par le Souverain Pontife, les pretres
adorateurs et d'autres personnes.
La c&r6monie a commenc6 a vingt-deux heures.
B6nediction des palliums. Veni Creator Spiritus.
Lecture d'une visite au saint Sacrement de saint
Alphonse. Office votif du saint Sacrement. Acte de
reparation an Sacri-Cceur. Visite I la sainte Vierge.
Pribre a saint Joseph et aux ap6tres Pierre et Paul,
Litanies des Saints. Sermon eucharistique par
Mgr Serafini.
A minuit, le Souverain Pontife a commenc6 la messe,
Huit cents personnes ont communi6 a cette messe. On
a chanti, pendant le sacrifice, la prose Lauda Siox et
les autres hymnes eucharistiques sous la direction de
Perosi. Apres la messe du Pape, Mgr Cerretti a dit la
messe d'actions de grAces pendant laquelle on a r6cit4
le chapelet, la priere pour la paix. B6nidiction
du saint Sacrement. Psaume Laudate. Benidiction
apostolique. La c6rimonie s'est termin6e a trois heures
un quart. Plusieurs de nos confreres on freres y assistaient.
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LA GUERRE'

M. Salvatore Russo
.crit

le

23

juillet 1918:

Au debut de ce mois, ma division 6tait encore pres
du Piave, sur les lieux de ses combats et de ses
prouesses. Mais plus de vingt jours de surexcitations
et de travaux continuels nous avaient a pen pres extinuhs tous. On commencait a parler de repos. L'ordre
de partir pour notre poste sanitaire avanch, vint le
matin du 9, pendant qu'on itait encore au lit (lit: c'est
une facon de dire, on avait des brancards on rien du
tout pour dormir); de suite, sans m&me perdre une
minute, il fallait aller rejoindre le gros de la section,
ia ne dizaine de kilometres en arriere. Pas meme le
temps de dire la messe, comme tous les autres matins.
Heureusement pour moi, je fus compris, aprbs instances
faites aupris du commandant, dans le petit nombre
de ceux qui devaient rester pour donner la consigne
a ceux qui venaient nous remplacer, et je pus ainsi
satisfaire commod6ment A ma d6votion.
Pen apres, je partais avec l'aum6nier distribuer, A
travers les champs, semis de tombes, des croix et des
plaques de cuivre, sur lesquelles onne lisait malheureusement, d'ordinaire, que ces mots : cDeux Autrichiens
inconnus .; a Un major et trois soldats autrichiens
inconnus »; a Bersagliere inconna
u; etc. Presque tous
inconnus!
Et il ne pouvait en etre autrement. Lorsqu'on
revint, dans la contre-offensive, sur ces lieux, les
cadavres y 6taient djia en putrefaction la plupart, et il
devenait impossible de les reconnaitre tous. II nous
fallut plus d'une semaine pour en dibarrasser le terrain
completement, et dire que les trous d'obus nous dispen-
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saient, presque toujours, de creuser des tombes.
II itait deji midi lorsque nous avons fini, a la bite,
notre pieuse distribution.
Un soleil tropical nous grillait. Nqgus sautons sur
une automobile americaine qui nous accompagnait, et
en vingt minutes, nous avions dijk rejoint la section,
composke i peu pros de trois cents hommes. La fievre
des priparatifs les mettait dans une agitation et
une confusion inimaginables, d'autant plus qu'une
section a tout un interminable materiel sanitaire a
transporter avec elle. Le vrai repos commenca dans
I'apres-midi, lorsque la plupart d'entre nous, montis
sur une longue file de camions d'ambulance, chantant et riant a qui mieux mieux, on longea la lagune,
on salua Venise de loin, et une heure apris, on atteignait Carpenedo, pros de Mestre : c'itait une premiere
etape et elle dura plusieurs jours. Carpenedo, Mestre I
pensai-je, on ne pouvait mie~x choisir pour moi. 11 y
a 14 deux grands h6pitaux tenus par nos seurs. Elles
se montrerent d'une grande bont6 pour moi; peut- tre
aussi parce que je leur offris I'occasion de pratiquer i
mon 6gard plusieurs aeuvres de misericorde & la fois;
donner a manger a ceux qui ont faim, donner a boire
A ceux qui ont soif et surtout revatir ceux qui sont nus.
Ce n'6tait pas tout A fait mon cas, mais elles agirent
comme si...; surtout elles s'apitoyerent aussit6t sur
mes pauvres habits, tremp6s de sueur, et couverts d'une
poussiite tres dense et de taches de sang, le sang de
nos blesses.
Elles les riclambrent A tout prix, et ce fut accoutr6
d'une casaque blanche de m6decin que j'attendis
patiemment la fin de leur cuvre charitable. II en sortit
une belle petite 1lvite toute neuve, un peu trop 616gante pour moi, la vieille n'etant meme plus en 6tat
d'etre convenablement r6parie en, pen de temps.
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Apris cela, on m'offrit da tinge, do hnge en abondance, tant que j'en volus, de ce beau iinge blanc et
frais, comme scales les bonnes soars savent en tenir;
et j'cn avais biea besoin.
Depuis plus de quarante joars, je gardais le Mame
linge sur moi, ayant perdu, dis le dibat de Faction,

sac et musette, et n'ayant pa samver, dans le pgIle-le
de cesjours de combat, que mon br-viaire et mes livres.
J'avais pa sealement me laver plasiears fois les bas,
et pour ne pas marcher les pieds nus dans mes gros
soaliers de soldat, je me faisais an bandage comme un
blesse.
Ce qui me it le plus plaisir dans mon passage par
Mestre. ce fat d'avoir commence, chez sar Cardone,
I'octave de saint Vincent, et de I'avoir continue en y
pr&chant pendant tout le temps que j'y restai, c'esti-dire jusqu'an 14 jiillet. Le matin de ce jour, on
se mit en route 'poor Magliano. Ce fat plut6t une
promenade potique & travers ces belles routes ombrag~es, comme il y en a tant en Venitie, le long desquelles on apergoit, de temps en temps, de ces riches
villas patriciennes d'autrefois, dont la traditionnelle
chapelle a c6te t6moigne de la foi de nos peres.
Vers dix heures, on itait a destination. Etendus sons
des peupliers et de hantes vignes, qui rappelaient
presque celles de laTerre promise, on attendit jnsqu'i
trois heures de l'apres-midi la formation de notre
train. Quelques heures apres, nous itionsA VicenceEncore une etape a pied, bien extknuante, et ruisselants de sueur, essouffs, nons arrivons aCapitello,
petit pays au deli de Vicence.
Les camions anglais et frangais, que nous croisions
a chaque instant, nous rappelaient que les Allies ne
devaient pas tre loin, et que nous avions dfunitivement
quitti la 3" arme, la gloriease arm&e du duc d'Aoste,
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pour la 6' armie, I'arme internationale. Le logement
fat difficile a trouverA Capitello, mais la Providence
se moptra encore cette fois bien bonne a mon 6gard.
J'6tais destine avec une trentaine d'autres soldats &
dormir dans un grenier. Les proprietaires en etaient
deux bons vieux, de ces braves gens a la foi ancienoe
encore bien vive. Des qu'ils apprirent que j'etais
pr&tre, ils voulurent A tout prix me faire dormir dans
une chambre A part, toute tapissie d'images sacr-es.
C'6tait une chambre qu'ils venaient de refuser a un de
nos of fciers sous pretexte qu'ilsn'avaient pasdelinge
pour le lit: pour le pretre tout fat trouv6. Je vous
laisse imaginer les egards dont ils m'entourbreBt pendant tout le temps que je restai chez eux. Chaque fois
que la bonne vieille me rencontrait, elle me saluait
par ces mots : laudear Jesus Chistus : je l'aurais
presque prise pour un_s6minariste, car ce salut me
rappelait precis6ment le s6minaire.
Quand je partis pour aller avec les autres coucher
sous la tente, elle ne voulut d'autre recompense que
la promesse d'un souvenir au saint sacrifice de la
messe. Je ne dormis sous la tente qu'une seule nuit,
assez pour n'en goater que le charme pobtique et
aussi la fraicheur pendant la nuit, en ces jours d'une
chaleur accablante.
Le paysage est enchanteur. De l'eau glace A chaque
pas, de la verdure partout, sur les collines, lesplaines
et les vallkes; partout aussi se d6tachent de ce beau
manteau des villas et des villages, dominks d'une
eglise et d'un clocher; au loin, les cimes neigeuses des
Alpes, de ces Alpes qui touchent presque l'azur du
ciel et qui semblent indiffirentes aux contentions
humaines.
Mais le paysage est encore plus beau sur ces hauteurs oi vient d'etre envoy6 mon poste. Nous avons
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chang6 la plaine pour la montagne et le nom du petit
pays d'o6i je vous 6cris vous le dit assez: il s'appelle:
Altavilla. De fait, nous sommes log6s dans la plus
belle villa qu'il y a dans le pays. Le soir de notre
arrivie, on nous fit dormir dans I'ancienne 6curie, et
elle etait si belle, que plusieurs d'entre nous la prirent
pour une eglise.
Dans cette mime villa, il y a an h6pital da campo.
Je viens d'y faire la fortuite, mais tris heureuse rencontre d'un de nos confreres de Turin, M. Braida,
qui vient d'y etre envoye comme temnele-cappelaXo.
Comme travail d'office, j'ai bien peu de chose A faire.
II se aeduit simplement a 6crire tons les soirs le
nom des malades qui nous viennent des diff6rents
regiments et que nous distribuons en trois on quatre
h6pitaux. Le reste du temps, on est libre: je lemploie
un pen comme un itudiant en vacances, comme je
faisais autrefois moi-meme a Gentily'ou A Pontchevron. J'ai meme appeli saint Thomas, que j'ai
trouv6 chez M. le Cur6, A venir me tenir compagnie
pendant quelques heures de la journ6e. Je me sentais
un peu las de ces lectures frivoles, qui donnent tous
leurs soins A la forme et lassent Pintelligence inassouvie. Le soir, vers huit heures, on grimpe sur la jolie
colline A c6t6, sur laquelle s'eleve l'6glise paroissiale.
On y recite le chapelet avec un bon petit nombre de
pieux soldats, on y chante et on y donne le salut.
C'est 14 aussi que je viens dire ma messe le matin. J'ai
d6ja &tA frapp6 par la ponctualit6 et la pi6t6 avec
laquelle un oficier francais vient assister, toujours A la
m6me place, A la premiere messe, et y faire la communion chaque matin. Il y en a pas mal ici de ces vrais
poilus, qui me rappellent bien des choses et des personnes.
La premibre fois que j'en abordai quelques-uns, ce

-

1o73 -

fut devant le u Caf6 ,, pour les filiciter de la belle
victoire que venaient de remporter les Frangais, et leur
traduire le communique qui annonqait I'heureuse
nouvelle : a Bravo, les Francais! - On les aura, me
r6pondit quelqu'un, Ca ce n'est rien ,; pendant qu'un
autre se livrait a des reflexions sur l'unit4 de commandement qui aurait du 6tre faite, disait-il, des le debut:
t Et s'il y avait eu un seu commandement, concluait-il,
la Russie n'aurait pas pu nous quitter. ,
Apres les Frangais, j'aborde aussi volontiers, a
1'occasion, quelque Anglais, ne serait-ce que pour ne
pas oublier les quelques mots d'anglais que m'avaient
appris, pros du Piave, nos automobilistes ambricains.
L'autre soir, je rencontrai un catholique, qui fut tout
heureux de savoir que j'6tais pr&tre. II me montra
aussit6t son crucifix, son Sacr6-Coeur, et tout un tas
d'autres objets de pikti dont il itait charg6. II me les
offrit pour les baiser, et en fit autant, avec une simplicit6 enfantine, devant tout le groupe de curieux qui
s'6tait form6 autour de nous.
Que j'aime ces catholiques tout d'une piece qui ne
savent pas ce que c'est que le respect hunmain.
VoilA, Monsieur, quelque chose de ma nouvelle vie.
On attend maintenant qu'on nous envoie de nouveau
en ligne. 11 parait que le lac de Garde nous attend: ce

serait bien beau. Mais pour moi j'avoue que ce sera
beau quand meme, partout oi je pourrai servir Dieu et
ma patrie.
Russo:
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PROVINCE DE CONSTANTINOPLE

Lettre de M. BoHIN, Pritre de la Mission,
A M. VERDIER, Vicaire giniral,
Prilep, le 6 octobre gLg.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre bixndiction, s'il vous plait!
J'ai quitt il y a cinq jours le vilayet de Vahufhoj,
gentil petit village de Mackdoine, joyeusement assis

sur les bords de ]a Sahuleva. Grice au zele diligent
de M. I'Aum6nier de Florina, un ancien 61lve des
Lazaristes du grand s6minaire d'Oran, j'6tais chargi
de surveiller la construction d'une chapelle que
j'allais, avec.son assentiment, d6dier au Christ Prince
de la Paix. Mais I'avance des troupes alli6es a tout
bouleversk et notre chapelle, qui cependant avait vu
plusieurs baptemes et premieres communions, est restie inachevee.
Je suis a Prilep. Le trajet a &t6 p6nible avec le sac

sur le dos. Je suis pass6 par Monastir que j'ai visit6.
Quelle poussiere le long de la route!
J'ai traverse les lignes ennemies. Beaucoup de materiel abandonn6. - Ici on a trouv6 des medicaments
en masse. - La ville est intacte. Les Allemands ont
essayi de couper les poteaux t6legraphiques, mais le
central posshde tant de fils qua les poteaux coupes A
la base sont rest6s debout, et les communications n'ont
point et6 bris&es. I1s n'ont rbussi qu'a faire sauter lear
usine 6lectrique.
Quand les troupes sont entrees, toutes les maisons
6taient ferm6es, personne dans les rues; mais aujour-
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d'hui"la ville a repris son aspect d'antan, les boutiques s'ouvrent, et le Francais, comme en Grace, se
laisse m estampiller ).
Je suis secr6taire de M. le midecin major de la
place: i'h6pital a vu passer en une nuit plus de deux
cents malades.
Chaque jour, notre salle de visite voit des militaires
qui ont la dysenterie ou la fi~vre, des civils que les
Bulgares ont martyris6s : h6las ! beaucoup souffrent
de la faim, et nous r6clament du pain. Chez eux,
beaucoup d'enfants qui ont la tuberculose: pauvres
petits, c'est triste A voir.
Apres les civils, ce sont les prisonniers: Allemands
et Bulgares.
Nous possedons en ville le Quartier general de la
A. F. 0. et la cour de Serbie, aussi les rues pullulent de soldats serbes et franqais: 1'effet des costumes
diffrents est tres curieax A voir.
La sant6 est bonne et le courage ne manque pas.
Uskub, le a6 octobre 19r8.

J'ai quitt6 Prilep le g1; j'ai dit adieu A la ville
sainte des Serbes; il y a une promenade que je n'ai pa
m'emp&cber de faire : celle du a Grad du Prilep n,
vieux reste des remparts situis A plus de I ooo matres
de la cit6. Le drapeau national, seule parure de ce
mont abrupt, flotte firement au vent. La cit6 est en
joie. On a triomphh. On les a eis, les Bulgares!
Cette cit6 vous laisse un agr6able souvenir. Le
pays-des alentours (on a eu le temps de I'admirer!)
est plut6t sauvage, ce qui faisait dire aux soldats :
u C'est bien la peine de se battre pour de tels cailloux n,
et chacun r&vait A son blW, et A son mais de chez
lui.
Ne croyez pas que pour aller de Prilep i Uskub,
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nous avons pris le train. Loin de 1 : sept jours de
marche par monts et par vaux ! avec e sacsur le dos!
an jour an moins, n'ayant pour nourritureque la poussiere et pour boisson la sueur. - C'tait dur! Je vous
assure, les poetes peuvent nous bercer du parfam
d'Orient; qu'ils y viennent maintenant : le parfum
des animaux en putrefaction, voilk ce qui, fort disagriablement, vient caresser nos narines. - L'air est
infecti.
En route, tris pea de tombes de soldats, ce n'est
qa'aux portes d'Uskub qu'on en apercoit a pea pres
une vingtaine. - C'est le 25 de ce mois que nous, les
poilus du C. 1. D. de la i* division toloniale, avons
fait notreentree triomphale danscette grandecit serbe:
beaucoop de minarets, ily a une 6glise catholique. Demain, j'espire aller y dire la sainte messe.
11 y a plus de huit jours que j'en suis prive J'esperais la dire a Vilis : mais q'a etk chose impossible.
Uskub, comme V6e4s et Prilep, n'a pas iti abimke:
quelques ponts de sautes, c'est presque tons les digats. Aujourd'hui 26, c'est fete; le roi Pierre a passe
dans la ville, en compagnie du general vainqueur,
Franchet d'Esperey. De nombreux drapeaux flottent
aux fentres : les couleurs frangaises se malent aux
couleurs serbes et anglaises : c'est sur tons les visages
le sourire de la Victoire.
Daigne le Christ toucher le coeur de nos vaillants
allies, pour les unir tons dans l'amour da Souverain
Pontife ! Demain, d'apres les bruits, nous partons pour
Sofia, - c'est le tour de rEurope comme les vieux
grognards du premier Empire... a pied.
G. BouIs.
M. Lobry. visiteur, crit an sujet de la mort de M. Critico.
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Les autorites militaires, civiles et religieuses de tous
les cultes, y ont assistS. Douze marins franqais ont
escort- la d6pouille mortelle de M. Critico jusqu'at
cimetiere.
Cette mortest un sacrifice pour nous et une perte fort
sensible pour la province.
M. Critico avait la sympathie de tout Ie monde par

suite de son heureux caractere et de son empressement
a rendre service. - II 6tait toujours pr&t a remplir les.
missions fatigantes que parfois on lui confiait. Que de
fois, avant la guerre, n'est-il pas all de Cavalla a
Drama et a Serrfs, pour y visiter les catholiques de
ces regions; et cela, dans des conditions que d'autres
auraient pu trouver trop p6nibles! A Thassos, il s'est
d6vou6 pour nos marins francais, allant les trouver jusqu'aux extremit&s de I'ile, ne reculant pas devant des
voyages 6prouvants, voire m6me dangereux a cause des
sous-marins; il est retourn6 a Thassos pour les principales f&tes, afinde procurer aux escouades de la Marine
le bienfait de son ministere.
Connaissant les langues du pays, il savait se faire
tout a tous; il se montrait bien accueillant avec les
pauvres gens et leur rendait tous les offices de charith
en son pouvoir. Aupres des autorites militaires et
civiles, son savoir-faire attirait leur bienveillance et.
faisait agr6er es demandes que lui dictait sa charit6.
En 'communautt, on aimait sa bonne humeur, sa
jovialit6, le bon caractere aver lequel il prenait les
taquineries. Use montrait humble et modeste et n'aimait
point les contestations irritantes.
Anim6 d'une foi vive, il disait bien la sainte messe.
Tout dans sa vie marquait son esprit de pi&t6 et le
respect qu'il avait pour tout ce qui 6manait de saint
Vincent.

-

1078 -

Dieu nous a enlev6 ce bon ouvrier, que sa volonti
soit faite!
J'ai la confiance qu'en son 6terniti, M. Gritico prie
poor les missions qu'il aimait et dans lesquelles il a
travaill6.
LOBRY.
- M. Bergerot, qui vient d'etre dlivre par la signature de
I'armistice avec la Bulgarie, Acrit de Salonique le 5 novembre

1918, ia M. Verdier, Vicaire gna6ral. .

MONSIEUR ET TRIS HONORs PtRE,
Votre binediction, s'il vous pla•t
Dieu s'est montri tr&s bon.
Nous avons 6prouve et touch6 du doigt leseffets de
sa providence, aux voyages d'aller et retour et pendant
notre captivit&. Le retour a &t la grande revanche de
I'aller.
Nous n'6tions plus entre deux soldats, la baionnette
au canon du fusil. La France est victorieuse : nous
pouvionsmaintenant lever la tete et parler librement.
.Par privilege, nous sommes partis avec le premier
convoi des prisonniers. Nous itions avec les officiers.
A lagare de Sophia, nous fumes lobjet d'une attention bien marquee de la part d'un dl66guC francais.

uOh sont les Lazaristes?n s'criait-il. Nous nous prisentons. a Peres, voici une auto, veuillez montgr. nLes
oficiers vinrent a pied &I'h6pital autrichien mis a la
disposition de nos malades. Nous y passames la nuit.
Je ne fs rien pour rompre 1'incognito de notre
Raphael. En se siparant de nous, il fat amene & me
dire qu'il connaissait M. Lobry.
Je crus comprendre sa mission et je lui parlai de
quelqu'un en qui il pourrait avoir confiance. 11 me
remercia.
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Voici notre itinkraire avec les moyens de locomotion depuis le depart jusqu'a Salonique : voie ferrie
ordinaire depuis Philippopoli par Sophia jusqu'! Radoiir; a Radomir, nous prenons les Decauville, jusqu'a Pitrich, 24 kilomitres.
Ici expire la mission des Bulgares: ce n'est pastrop
t6t. Is n'ont rien fait pour hater le voyage.
A partir de ce moment, nous devenons les h6tes des
Anglais jusqu'a Salonique.
Le logement, la nourriture et les vihicules sont i
leur charge.
De l'aves de tous, il se sontmontres bons, gne6reux
et pratiques.
Nous avons passe trois nuits avec eux, logts sons
des tentes; les autos-camions ont At6 nos voitures
jusqu'a Doiran. Arr&ts i Strumitza, Delia et Doiran.
A Delia, grand quartier de Mackensen et de l'6tat-major bulgare, nous avons dine au rifectoire des officiers
allemands.

A Doiran, nons avons pris la grande voie ferrei
jusqu'a Salonique. Le voyage a 6t6 fatigant, mais
joyeux. 1 a durk sept jours,
Les officiers francais et autres n'ont eu que des
egards et des attentions pour nous.
Enfn nous voici & Salonique, au milieu de nos confreres et de nos paroissiens.
Je surabonde de joie, je comprime. mes sentiments
et je vousles laisse deviner.
Ma lettre ne serait pas complete, si je ne vous disais
un mot de notre captivit6.
Dieu nous a donn6 une telle confiance et une telle
risignation, que les deuxans et sept moisd'exil ne nous
ont pas parutrop longs.
A certains moments, je savourais diji par anticipation les joies du retour.
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Les Pares Assomptionnistes out kt6 les instruments
dont Dieu s'est servi pour adoucir toute amertume.
Leur charitt ne s'est pas d6mentie un instant.
Cependant elle a 6trmise i 1'6preuve: la misere itait
grande et les bouches de moins italent une grande
benidiction pour les maisons.
Nous devons de la reconnaissance a tons les Peres,
mais principalement an R. P. Hermann Gisler, leur
supirieur et sujet suisse.
Tout ce qu'il a fait pour nous au moral et au physique est au-dessus de tout 61oge.
Ce Pereest grand, non seulement par le coeur, mais
aussi par l'esprit. Ii est appriciiau dedans etaudehors
et il se sert de l'influence qu'il exerce pour le bien de
tous.
BERGEROT.

ASIE
PROVINCE DE SYIIE.
Nous avons resu les

nouvelles

suivantes 6crites par une

Fille de la Chariti de Damas, le i3 juin 1918 :

Quoique nous habitions la a perle d'Orient, et que
Damas soit en vkrit6 une perle, en comparaison des
autres villes, on y voft des choses terribles. Un de ces
messieurs Lazaristes me disait qu'il avait vu, de ses
propres yeux, unepauvre femme manger ce qu'un chien
vomissait. Vous voyez ou cette guerre nous mkne, et
dire que la moisson de cette ann6e est quinze fois plus
abondante que l'annie derniere!
Notre petite chapelle est le centre de la maison; on
s'y retrouve souvent pendant la journ6e; nous ne
sommes que troissoeurs, done it ne s'agit pas de ch6mer
et de faire de trMs grandes adorations.
Comme vous savez, j'ai 6t6 A Beyrouth, et j'ai 6tt
6merveillke des belles oeuvres qui sont la-bas, hl6as!
dans les mains des Tarcs.
Une de nos soewrs franýaises avait fait bitir, A ses

frais, un magnifique h6pital poor tuberculeux; au lieu
de l'inaugurer, on inaugura la guerre, et on ne s'enest
jamais servi. Le linge, les meubles, les portes, les fenEtres, tout a et6 pris, mAme les cornettes non amidonnees ont servi pour des choses impossibles A &crire.
A Antoura, une magnifique propri•t des Lazaristes
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a c6te de Beyrouth, est 6galement occupee par quinze
cents enfants chr6tiens qui ont 6tC circoncis. Deraiirement, on promenait, par les plus belles rues de Damas,
cinq cents enfants qui,eux aussi, 6taient devenus mu-

sulmans. On ne peut rien faire que de prier pour ces
aveugles; ils ont commenc6 leur jeftne de trente jours,
un-quart y participent, trois quarts s'en moquent.
Lettre de ma saur BOULANGER, File de Ia Chariti,
& M. VERDIER, Vicaire gairal.
H6pital de la Sainte-Famille, Bethlicm, 7 juillet 918.

MON TRts HONORt PkRE,
Votre btendiction, s'il vous plait!
Notre h6pital a une moyenne de quarante a cin-

quante malades, sons l'habile direction du bon docteur
Henry, aimant toujours son h6pital et s*y d6vouant sans
compter, trbs habile chirurgien; les malades viennent
a lui,de 5 lieues a la ronde; ilfait des cures merveilleuses; les malades sont tous des indigenes des deux
sexes; nous recevons aussi beaucoup d'enfants en
piteux 6tat de sant6, et dont la croissance a et& arr&t~e
par les miseres et privations de la guerre. Je viens de
signer un contrat, par lequel I'h6pital pent recevoir
une vingtaine de soldats francais convalescents; plusieurs offciers superieurs ayant pass6 quelque temps
ici,en repos de convalescence, ont 6prouv6les bienfaits
du bon air si frais et si pur de aos chires montagnes,
ainsi que les bons soins que nos sceurs ont t&theureuses
de leur prodiguer; ils ont voulu en faire bn6ficier leurs
hommes.
Le docteur est assiste de deux infirmiers-pritresdont
il n'a qu'i se louer sous tons rapports; vous comprenez
facilement, mon Tres Respectable Pere, que vos filles
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en sont les plus heureases, binaficiant de leurs bons
offices, de leur pieuse messe matinale et de la bonne
edification qu'ils ripandent autour d'eux. Vingt-deux
petites orphelines de cini & dix-huit ans, dont plusieurs sont anciennes et ont pass, les mauvaises annies
avec nos soeurs, compltent la maison; une seur leur
fait la classe quelques heures dans la journ6e; le reste
du temps, elles sont occupies A la lingerie desmalades
et de la maison et les plus jeunes au triage du blt et la
mignonnette de cinq ans n'y est pas la moins habile;
voila ce qui concerne l'hdpital; quant ala question
financibre, vous devez savoir, mon Tres Honor6 Pere,
que, jusqu'd prtsent, c'est la Mission franAaise qui en
a pris toute la charge; je suis heureuse de pouvoir
vous dire, mon Phre, avec la plus entiere vkrit6 et la
plus profonde reconnaissance, que nous n'avons rencontre de la part de ces messieurs et sur toute la ligne,
que la plus parfaite bienveillance, surtout pour lh6pital.
A I'hospice de jerusalem, je ne dirai pas que la
maison est pleine, vu qu'il y aurait place encore pour
autant; cependant, tant que nos soeurs ne sont pas arrivwes, il me semble imprudent de surcharger, car il y a
dijk 2oo pauvres deshbritbs; ils se d&composent, comme
suit : 22 b6b6s de deux a cinq ans, 58 orphelins, 54 orphelines, 3o vieillardsdes deux sexeset 35 aveugles et
infrmes; il n'y a que 6 soeurs pour s'occuper de tout ce
monde; ajoutez le dispensaire oh plus de ioo malheureux passent tous les matins. Si vous me demandez
comment tout ce monde vit, je n'aurai pas d'autre
r6ponse & vous donner, mon Pere, que a par les soins
de la bonne Providence ,; ma seur 6conome pourra
vous donner quelques d6tails; je suis moi-m&me 6tonnae
qu'avec un si nombreux personnel, ia cherti des vivres
et de tout, nous ayons pu, jusqu'i present, donner i

-

1084 -

chacun Ie nicessaire. ce dont je n'ai que des actions
de graces a rendre au bon Dieu, et, sans trop *me pr6occuper du lendemain, nous vivons au jour le jour.
Sour BOULANGER.
Lettre de M. HEUDRE, Pritre de la Mission,
& M. VERDIER, Vicaire gitrat.
Alexandrie, le 19 aout Ias9

MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Votre .bbddiction, s'il vous plait!
Ainsi que je vous Iai fait savoir par M. Cazot, j'ai
pu aller jusqu'a Jerusalem, oit jesuis rest4 du 31 juin
au 26 juillet. J'ai pu quitter la Palestine, grice a mon
titre d'aum6nier militaire qui a &et reconnu par l'autoriti militaire anglaise.
Avant de conter ce que j'ai vu et fait i Jerusalem
et a Bethl6em, je vais vous donner succinctement mon
impression sur la situation g&nerale.
i* A ]rusalem. - Jerusalem est en traA de perdre
de plus en plus son cachet special.
.s Anglais
viennent de faire aboutir jusque-l~ le chemin de fer a
voie normale; ils construisent des lignes plus itroites
allant de Jerusalem aux diffirents centres principaux
du pays; l'une de celles-ci est A la veille d'etre exploitee. Les routes de la ville et des environs ont itt ameliorees; d'autres sont cre6es sur lesquelles on voit circuler continuellement les autos militaires, les camions,

soulevant des nuages de poussibre blanche. Les sources
d'eau du voisinage ont et6 captses, et 1'eau amenie en
ville par des conduitessouterraines. Les quartiers europ6ens de la p&ripherie (allemands et russes) sont
occupis par des officiers et des soldats de l'administra-

tion anglaise et vous devinez ce que cela comporte
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chez nos allies de personnel! Vous devinez aussi le
changement d'aspect de tout le pays.
Quant i la skcutit6, la situation me semble assez
,consolidie. Le pays environnant, facile a la defensive,
a 6te mis en 6tat beaucoup mieux que par les prd&6cesseurs. Une attaque a eu lieu pendant mon s6jour; on
n'avait pas I'air de s'en preoccuper plus que si clle
avait eu lieu sur le front occidental, et un bean soir
(le 17 juillet), on a vu defiler dans les rues de la ville
4oo a 5oo prisonniers allemands et 200 turcs. Ce fut

tout le resultat.
Le moral de la population semble bon, mais le
peuple est trop habitu6 h dissimuler ses dispositions
intimes pour que lon puisse s'y fier. - Parmi les
chr6tiens, il faut s'attendre a une recrudescence du
protestantisme, c'est inevitable; cependant, j'ai pa
constater qu'officiellement nos allies ne le favorisent
pas. Lesjuifs levent la tete, ce qui a le don d'exasp6rer,
surtout les musulmans.
Qu'en sera-t-il du sionisme pratiquement? Je ne
sais. Us s'etablissent partout oh ils n'etaient pas aupaBethleem et aux environs, ii n'y avait
ravant :
pas de juif avant la guerre; actuellement, ils s'y installent et on les favorise. C'est I'element musulman
qui parait devoir les supporter le plus difficilement;
aussi, je le sais, nos allies en sont tres ennuyes.
Les tribunaux civils viennent d'etre constitu6s : les
magistrats de race semite y sont en majorit6 : a Jaffa,
le pr6sident; a J6rusalem, le procureur g6n6ral, sont
isra6lites.
Pendant mon s6jour, on a-pose la premiere pierre
de l'Universit6 juive an mont des Oliviers; beaucoup
de monde officiel, l'affluence populaire 6tait nulle.
Le ravitaillement, qui a 6et p&nible les premiers mois
d'occupation, se fait plus r6gulier et plus abondant
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surtout depuis 1'tablissement de la voie ferree. Le
pain, les fruits, les legumes sont en quantit6 suffisante.
La viande, qui ktait introuvable aux debuts de l'occupation allibe, se montre aux devantures des boucheries,
mais elle est encore tres chore. Nos confreres se sont
content6s pendant longtemps et se contentent encore
parfois du morceau de bif on de singe, accordi par le
ravitaillement militaire a M. Gendre.
Les ecoles allemandes viennent d'&tre fermies; les
6coles catholiques seront remplaces par une nouvelle
ecole franwaise dirig6e par les Franciscaines de Marie.
Les sujets civils (Allemands et Autrichiens) ont du
quitter la Palestine, le 29 juillet; les religieux et religieuses de ces memes nationalit6s ont pu rester, mais
a des conditions de surveillance sp6ciales.
L'hospice Saint-Paul est devenu le siege du gouvernement militaire anglais; I'hospice autrichien est
devenu un orphelinat on plut6t un d6potoir d'enfants,
ramass6s parles Anglais un pen partout, des leur arriv6e
au pays. Ils les remettent aux families on aux communaut6s dbs qu'on les r6clame.
Les Americains (venus sous 1'6gide de la CroixRouge) se sont 6tablis dans un immense hospice russe.
Is semblent vouloir faire grand et en meme temps
favoriser les ceuvres existantes de n'importe quelle
confession. - Je n'ai pu aboutir avant mon d6part &
me rencontrer avec le docteur Filney, directeur de
I'ruvre ambricaine; ma sceur Boulanger -a dfi le voir
depuis.
2* Ches es confrares. - En arrivant, j'ai trouv6 la
maison presque en bon etat; le haut commissariat francais y a fait faire pour plus de 70ooo francs de travaux.
On a nettoyC, peint, blanchi murailles et boisement,
raccommodi on remplac6 des portes et des persiennes
qui avaient disparu. On a refait trois planchers, les
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cabinets d'aisances, etc. II n'y a de meubles que ce
qui avait ite cachE chez de braves gens du voisinage;
ils sont suffisants & peu pras pour les quelques confreres qui s'y trouvent, mais il n'y a rien de reste;
M. Gendre s'est occupi de tout cela, avec intelligence
et savoir faire.
Avec lui, j'y ai trouve M. Chiniara, M. V. Rutten et
le frire Adrien Verharen.
3' Ches nos sewrs. - En arrivant a Jerusalem, j'ai
trouv6 les sceurs bien en train, beaucoup moins fatigu6esqueje ne m'yattendais; une des premieres paroles
que j'ai entendues sur leur compte, a it cet iloge de
Mgr Fellinger (Autrichien), vicaire patriarcal. a Je
suis heureux de pouvoir vous le dire, et 6crivez-le A
votre Supirieur g6neral, Ccrivez-le a la Mere gn&6rale,
cela lear fera plaisir : les Lazaristes et les Filles de
la Chariti se sont conduits admirablement pendant les
trois ann6es d'occupation, ils ne nous ont donni que
des consolations. n
Je n'ai pas ici & rappeler leurs souffrances pendant
ces trois ans, surtout leurs souffrances morales, ni
l'6nergie qu'elles ont d6ploy&e pour maintenir le plus
possible leurs droits sur leur maison (oi elles sont
rest6es envers et contre tous), sur leurs oeuvres et sur les
enfants. Celles de Bethliem surtout ont eu beaucoup
a lutter. 11 fallait ma smur Jeanne Ajauri, avec sa
tinacite, sa comprehension parfaite de la langue, des
meurs et des roueries de l'esprit oriental, pour tenir
tete comme elle 'a fait toutes les autorit6s, plus tracassiares les unes que les autres. - Aussi elle est
fatigu6e.
L'6tat actuel des deux maisons est r6confortant, les
ocuvres s'annoncent comme devant etre prosperes, il
n'y a que les ouvrieres qui manquent le plus. On les
attend.
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L'h6pital de Bethl6em se reconstitue petit a petit,
car tout.y avait disparu. Le gouvernement franqais
fait presque tons les frais. En ce moment, il regorge
<de malades attires par la reputation du docteur Henry;
il y a quarante lits pour soldats francais convalescents.
A J6rusalem, nos sceurs ont un personnel de cent
quatre-vingts personnes environ, elles comptent sur la
Providence pour vivre, je n'ai pas du reste a entrer
dans ces details.
9 octobre g198. - Depuis ma derniire lettre, les
6vinements se sont precipites dans nos parages : Caiffa,
Nazareth, Damas, Beyrouth, et bient6t toute la Syrie,
seront dblivres.
Je me suis mis immediatement en relation avec les
confreres; je leur ai demand6 ce qui peut en ce moment leur etre utile ou necessaire.
J'ai offert & M. Cesar Coury,-devena completement
aveugle, de le prendre AAlexandrie, pourlui permettre
l'operation de la cataracte.
J'ai promis d'aller les voir aussit6t que je pourrai.
J'ai reCu des nouvelles des smurs de Nazareth. Elles
soignaient les blesses turcs dont leur hbpital 6tait
rempli, au moment oi les soldats francais se prisentirent; jugez de leur surprise et de leurs larmes de
j&ie. Elles vant bien, disent-elles, malgre que les
Turcs les aient d6valisees.
Comme vous devez le savoir, c'est la cavalerie fran;aise qui a pris Naplouse et Nazareth.
HEUDRE.
BEYROUTH

h4. Alloua 6crit, le 8 octobre 1918 :
Deo gratias! Le i" octobre, l'ancien gouvernement
a 6t6 renvers6, les Turcs sont partis, et le gouvernement arabe a et6 proclami avec l'aide des Anglais.

L'escadre francaise est arriv6e dans les eaux de Beyrouth, le 6 octobre, dimanche du tres saint Rosaire. Que
Marie en 0oit mille fois remercie !
MM. Rustom et Bahri sont encore detenus & Alep.
Dieu seul sait ce que nous avons souffert pendant cette
guerre.
DAMAS
M. Aowm Ccrit, le 8 octobre 1918 :

Depuis bient6t quatre ans, c'est la premiere fois
qu'il m'est donnt d'icrire i notre chbre Maison-MEre.
Durant ces quatre ans, nous sommes rest6s quatre confrbres i Damas : M. Ackaoui, M. Couri, M. Azouri et
votre servitear. Nous avons lou6 une maison A
144o francs par an et nous nous sommes mis a vivre
pauvrement, empruntantau commencement, et puisvendant tout ce que nous avions pu sauver et qui pouvait
tre vendu: linge, draps, fournitures classiques, soutanes. Tons Bous avons ete malades, plus on moins, car
en ville i y avait des fitvres, le typhus, le cholera.
Maintenant nous allons tous bien. Nous comptons rentrer bient6t dans nos maisons, mais dans quel 6tat les
trouverons aous? tous les meubles, armoires, tables,
banes, bibliotheque, cabinet de physique, tout a e't
enlev,'il ne reste plus que les quatre murs; et m~me les
quatre murs, dans quel etat se trouvent-ils ?
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PROVINCE DE PERSE

Letre. de M. FRANssEN, Prtire de la Mission,
r

M. VERDIER, Vicaire gantsdl.
Tauris, Ie a3 mni x18.

MONSIEUR LE VICAIRE GtENRAL
La grdce de Notre-Seigeuw soil avec oss pfour jamais!
TRas HONORn

Voici une lettre qui ne vous parviendra peut-&tre
que dans trois on quatre mois, &tantdonn6 que nous
sommes presque compilttement s6parbs du monde civilis6.
Depuis le commencement de la guerre, nous nous
trouvons ici dans une situation tout a fait pricaire.
Tant que rarmne russe se trouvait dans ces parages,
nous jouissions d'unecertaine s6curit6, quoique mtme
alors nous ayons eu a subir une invasion turco-kurde.
Depuis la r6volution russe, la presence de l'arm6~
russe-6tait devenue un v6ritable danger, et tout le
monde aspirait a la voir partir; elle est partie depuis
deux mois, mais a partir de ce, moment 11, I'etat des
choses est devenu presque intolerable. La ville elleme~ae se trouve dans une agitation continuelle et tris
dangereuse. Elle est infest&e en outre de toutes sortes
de maladies contagieuses. Nous avons eu le cholera,
la typhoide,et actuellement nous avons le typhus qui
fait des victimes nombreuses. Pour comble de malheur,
nous avons la famine qui fauche par jour des centaines
de personnes, etles vivres sont a des prix inabordables;
il faut vivre pourtant. Enfin nous sommes dansl'appr6hension continuelle de voir arriver les Turcs qui ont
franchi la frontibre et ne sont pas loin d'ici. Si cela
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arrive, Dieu sait ce que nous deviendrons. C'est bien
le moment de ne compter que sur la divine Providence,
car tout secours humain est pratiquement impossible
en ce moment. Cela ne nous emppche pas d'avoir une
grande confiance en Dieu et la Vierge puissante, qui
jusqu'ici nous ont visiblement proteg6s. Aussi nous
attendons patiemment la suite des 6venements, tout
en continuant A vaquer a nos oeuvres qui ont bien un
peu souffert de tous ces evenements.
D'Ourmiah et de Salmas nous n'avons aucune nonvelle, car depuis qu'il y a la guerre entre les musulmans et les chretiens de la-bas, toute communication
a &t6 interrompue. 1 semble n6anmoins que Mgr Sontag, les missionnaires ainsi que les missions, n'ont pas
ith inquittis jusqu'& pr6sent. Cependant, lt-bas, Ie
danger est plus grand que partout ailleurs. C'est pourquoi, M. Ie Consul de France a enjoint aux soeurs
d'Ourmiah de quitter la ville. E7Ies sont done
venues & Tauris et nous aurions ite tres heureux de
les garder; mais le danger allant toujours croissant,
M. le Consul les a-obliges d'aller i Th6rhan en mime
temps que plusieurs families europ~ennes qui ont
quittk Tauris, et que la formation militaire francaise
d'Ourmiah, qui a pass6e Tauris pour aller rejoindre
la France i travers la Perse.
FRANSSEN.
*

*

Ajoutons que notre confrere a 6t6 nomm6 depuis
vice-consul de Hollande et d'Espagne.
M. Decrooa 4t6 oblig6 de quitter la Perse pourvenir
en France, appeli par I'ordre de mobilisation. II a
quitt6 Tauris, le g mai 1918; il a fait 5oo kilomitres a
pied pour rejoindre les Anglais qui approchaient. Ce
voyage a travers un pays hostile, disole par les Russes,
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la famine et le typhus, lui a occasionn6 de grandes
souffrances.. En route, I Kasbine, il a rencontre
M. Galaup qui venait en France pour le mrme motif.
Ensemble ils sont passes par Bagdad, Bassorah, Bombay, Port-Said, Alexandrie oh ils arriverent dans le
mois de septembre, Marseille oi ils abordbrent en
octobre.
Quand M. Decroo est parti de Tauris, on n'avait pas
de iouvelles de Mgr Sontag, depuis avril 1918. t Apres
le d6part des Russes, les musulmans des provinces
d'Ourmiah et de Salmas avaient attaqu6 les chr6tiens de
ces deux rtgions. Le patriarche nestorien Mar Schouminous avait etc attire dans une embuscade et massacr6 avec son escorte, par un chef kurde de Salmas.
Les chretiens assyriens prirent les armes, vainquirent
les musulmans qui furent massacr6s i leur tour. A
l'approche des .Turcs, fin avril g918, Mgr Sontag et
M. Dinkha sont rest6s a leur poste A Ourmiah.
MM. L'Hotellier et Miraziz 6taient encore A Salmas
aux premiers jours de mai; mais & I'approche des
Kurdes et des Turcs venus par Van, ils ont dfi se retirer avec leurs cbretiens vers Ourmiah. Par deux fois,
trois on quatre mille Turcs ont essay6 de p6netrer dans
la province d'Ourmiah, ils ont WtC battus et disperses
par les chr6tiens assyriens. n
Telles sont les nouvelles ecrites par M. Decroo, i la
date du 20 juillet, de Bassorah. Or, en septembre, le
ministire des Affaires. .trangeres nous a communique
une d6p&che dans laquelle on disait que Mgr Sontag
et un autre missionnaire avaient 6et massacres par les
Kurdes, le 27 juillet 1918. Nous avons requ nous-mesme

un tkltgramme de Teh6ran ainsi conca : a Confirme
avec douleur mort Mgr Sontag et Dinkha i Ourmiah.
Tris probablement L'Hotellier et Miraziz sont morts
&Kbosrova. Chatelet.
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Quelques jours apres, une gpuvelle d6p&che disait r
a Milliers chr6tiens en fuite, prijre demander Rome et
Propagation de la foi secours extraordinaire. Chatelet. ,
Mgr Sontag, qui vient d'etre victime de son devoir,
naquit en 1869 A Dinsheim, diocese de Strasbourg,
alors d6partement du Bas-Rhin. II fit ses etudes a
l'&cole apostolique de Prime Combe; il fat requ dans
la Congr6gation, le 24 septembre X887; ordonn6 prAtre
le 8 juin i895, il fut destin6 aux missions de Perse od
Mgr Montity itait alors archeveque et dbltgu6 apostolique. M. Jacques Sontag fut plac6 i Ourmiah oiu it
ne resta que deux ans ; en 1897, on Ie jugeait apte A
prendre la direction de la maison de Teheran;
Mgr Sontag fit le bien sans bruit; il n'apas parle beaucoup, mais il a beaucoup agi, et en 19o7 son superieur,
Mgr Lesn6, 6crivait : cEn 1897, j'avais trouve ATeh6ran dix-sept enfants en tout; cette ann6e (1907), j'y
trouve plus de quatre-vingt-dix garcons. Leur nombre
doublerait facilement si on pouvait en recevoir davantage. Les euvres des missionnaires sont le ministere
paroissial de la colonie et des indigenes, les soins religieux a la communaute des Filles de la Charit6, 'instructionreligieuse pour leurs enfants, avec les confessions assez fr6quentes. En outre, ils s'occupent A faire
la classe, matin et soir, a quatre-vingt-dix garcons qui
etudient le persan, l'anglais, 1'arm6nien, le chaldben,
Ie franqais. S'il y avait an missionnaire de plus, on
pourrait recevoir des musulmansqui prient etsupplient
pour 6tre admis. * En 1go9, M. Sontag faillit etre massacre, lors de la Revolution qui d6posa le schah de
Perse. II 6crivait a la date du 21 juillet de cette annie:
,« Nous avons certainement des actions de grices A
rendre a Dieu et a la sainte Vierge, pour nous avoir si
bien protegks pendant l'6preuve que nous venons de
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traverser. Notre maisonse trouvaitsituie entre les partisans do chah et les rivolutionnaires. n En igio, le
college dirige par M. Sontag avait trois cents 6elves.
Mgr Lesn6 itant mort a cette 6poque, le Saint-Siege
nomma M. Sontag, ddligui apostolique et archeveque
auf ut sacri a Paris, dans la chad'Ispahan. Le-nouvel
pelle de la maison-mbre, par Mgr Amette, archeveque
de Paris, assist6 de Mgr Montety et de Mgr d'Oran.
L'6piscopatde Mgr Soitag a te trouble par les menaces
du dehors et les dissensions du dedans. En 191o, I'Angleterre intervint dans le Sud, all6guant l'insicuritC
des routes; en 1911, la famine causa des troubles;
les Russes intervinrent dans le Nord et occuperent
Tauris; malgr6 cela, Mgr Sontag poursuivit son euvre.
Voici le bilan de 1911 : conversions d'hertiques, 23;
baptemes d'enfants is articulo morris, 231; chapelles
on 6glises, 63; &coles, 65; klves, 215o; h6pitaux et
hospices, 3 ; colleges et ecoles normales, 3 (58o ~I~ves);
orphelinats, 5 (go enfants); dispensaires, 5 (56 363 assistis). La mission comptait alors 22 missionnaires Lazaristes, 52 pretres indigenes, 2 siminaires, 40 6tudiants
ecclisiastiques, i Tfrre coadjuteur, 38 Filles de la
Charit&.
Mgr Sontag vint en France, en 1914, pour I'assemble generale; il revint en Perse, le 3o septembre de
la meme annee. u A peine 6tais-je rentr6, 6crit-il le
23 octobre 1914, que les Kurdes, sons la pouss6e des
Turcs,se sont jet6s sur la contrie. Ils ont tue les chretiens qui n'avaient pas pris la-fuite, ils ont pillk et
incendie cinq villages. Nous h6bergeons six cent vingt
personnes. Les Kurdes voulaient s'emparer d'Ourmiah et massacrer les chritiens. Nous n'etions pas
sans inquietude; le renfort russe est arrive juste a
temps. , En 1915, une depeche, communiqu&e par le
ministere des Affaires 6trangeres, disait qu'il y.avait
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des massacres dans le district d'Ourmiah et que
Mgr Sontag et les chr6tiens 6taient en danger. , A la
date du 21 mai, Mgr Sontag 6crivait que ce danger

avait 6te occasionne par le retrait de l'arm6e russe; les
chr6tiens 6taient toujours log6s chez eux; l'6pidimie
regnait dans la maison. Monseigneur terminait sa
lettre par ces mots:: Plus tard, je vous adresserai un
rapport complet sur des jours que je ne voudrais plus
revivre! L'epreuve a ett longue. , Mgr Sentag contracta la fievre typhoide ainsi que M: Dinkha; ils s'en
remirent tout doucement. a La main de Dien s'est
appesantie sur nous. Puisse ce chitiment etre pour le
plus grand bien de notre mission! )
Nous avons donne, dans les Axnales, la suite des evenements malheureux par lesquels est passbe la mission
de Perse; nous ne reviendrons pas sur ces faits. Rappelons seulement les d6corations que Mgr Sontag
obtint du gouvernement persan et du gouvernement
francais, et disons que ce dernier voulait le faire nom-

mer consul. Nous avons recu des lettres fort 6logieuses
sur ce digne confrere : on vante sa charit, son dovouement, sa mortification, sa patience, son visage tou-

jours gai, malgre les malheurs et les dangers.
II sera peut-Atre difficile d'avoir des d6tails sur le
massacre dans lequel a etC enveloppi Mgr Sontag.
Prions pour le repos de son ame et pour cette pauvre
mission de Perse si kprounve.
L'autre victime des massacres, M. Dinkha Nathanadi, naquit le 17 mai 1846, a Khosrova (diocese de

Salmas). II ktait fils de Dinkha Auda (serviteur de
Dieu) et de Banocha Audichou (servante de Dieu).
Apres trois ans de thbologie an seminaire de sa ville
natale, il fat rein dans la Congregation, a Paris, le
29 septembre i869; il fit les vaeux, le 14 avril 1872,

devant le PNre Jtienne. II fut place an petit siminaire
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n'atant encore que diacre; il fat

ordonn6 pretre, & Jrnusalem, en 1875; il fut successivement plac6 &Akbes, Tripoli, Alexandrie, Constantinople, Zeitenlik, Cavalla; de I9oi & 1911, ii travailla
dans l'ile de Madagascar; en 191i, ii fut appel a&
exercer le ministare dans son pays natal; Mgr Sontag
disait de lui qu'il etait plein de vigueur et de zele, qu'il
se dCpensait sans compter, an soulagement de ses compatriotesfetir6s a la mission d'Ourmiah;ce fut Ikqu'il
cueiilit la palme du martyre.

CHINE
Lettre de M. L&MERS, Pritre de la Mission,
d M. VERDIER, Vicaire ginaral.

SingapQur, 8 avril 1918.

MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,
Votre bi~idiction, s'i vous plait!
Excusez-moi de vous ecrire sans encre; mon stylographe ne marche plus, il est rempli d'eau de aer. II
a surv6cu comme moi, comie les autres confreres et
passagers, au naufrage. Oui, nous avons fait naufrage,
et c'est un rescap6 qui vous kcrit.
Le samedi de. Quasimodo, nous 6tions an bout du
detroit de Malaca. Tout allait bien jusque-la. Nous

avons eu, tout le temps, ne mer d'huile. Aussi, samedi
soir, a six heures et demie, on jetait lancre en face
de Singapour, en plein d6troit, car les Anglais interdisent I'entr6e du port, aprcs six heures do soir. A
huit heures et demie, un orage s'annonce. Mais personne
ne pensait au danger, car jusqu'ici nous avions joui de
l'orage tous les soirs, et ils n'avaient jamais -t6 vio-
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lents. Aussi, comme d'habitude, tous 6taient couches
A dix heures. Une demi-heure apres, je vois l'eau a
niveau du hublot. Je me lRve, et je roule de toutes mes
forces, contre le lit qui se trouvait a tribord. Je me
relive, pour retomber ensuite. Alors je remarque que
le bateau avait une inclinaison d'au moins 45 degr6s.
En meone temps j'entends des cris et des pas precipit6s dans les couloirs. Curieux, et ne croyant pas as
danger, je mets ma soutane pour monter sur le pontAh ! vraiment quelle ascension! It fallait se cramponner, pour ne pas se casser les bras et les jambes.
Arrive en haut, quelle misere! Les dames et les messieurs, tous en petite tenue, se demandant ce qu'il y a.
Tout k coup, un ordre du commandant arrive : , Que
chacun prenne saceinture de sauvetage! ,Les hublots
des calles sont ouverts. La porte da postium est
ouverte et l'eau s'y engouffre avec violence.
I1 s'agit de se sauver. Je monte sur le pont, laissant
a la cabine tout mon bagage, mes souliers, et n'ayant
rien sur moi que masoutane et mon gilet de sauvetage.
Pendant que je monte, une dame avec un enfant sur le
bras me demandait en pleurant : i Mon Pire, ouf dois-je
aller? n J? la console de mon mieux et la conduis non
sans dificult6 sur le pont.
A minuit, on donne le signal d'alarme, on lance des
fus6es pour demander du secours; c'tait lugubre.
De fait, si on restait dans le meme endroit, le
bateau et probablement beancoup de passagers auraient
kt6 perdus. L'eau n'avait pas encore gagnd les
machines. II ktait done encore possible de manoeuvrer
et de se faire &chouer sur un bane de sable. C'est ce
qu'on faisait. Aussi vingt minutes aprss, le bateau 6tait
assis sur le sable. et les passagers sauves. II devenait
temps, car, & ce moment, I'eau entrait dans la salle des
machines.
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Le feo s'kteint et peu apr6s les lumimres. On donnait
de nouveau le signal de detresse. Vite on met les
radeaux a l'eau; les Chinois sautent a la mer et s'en
emparent. Viennent les embarcations pour les femmes
et les enfants. Ceux-ltsont sauv.s. Restent les hommes.
1 n'y a rien pour les sauver, car les embarcations de
babord ne sont pas utilisables a cause de I'inclinaison
'du bateau. Reste done ! attendre du secours de terre.
Vers trois heures et demie, je prends l'audace de
pn6itrer dans le bateau pour voir l'itat de la cabine
et de mes bagages. Je m'y laisse glisser le long d'une
corde, assis sur une planche. C'6tait dangereux, car
je pouvais me cogner fortement contre 1'escalier, ou
encore aller trop loin et me perdre dans r'eau. Heureusement, arrive au milieu, un matelot me prend au
colleet t m'arrete. La cabine 6tait vite trouvte, mais
.dans quel 6tat? Les lits de M. Olivers et de M. Mommers avaient 6te sous l'eau. A ce moment, nous avions
au fond de la cabine 75 centimetres d'eau. La-dessous
se trouvaient nos bagages, notre autel portatif et mes
souliers. Mes valises n'avaient pas. trop souffert, une
valise de livres avait requ quelques vagues. La valise
de linge est en bon tat. Pour les antres confreres tout
est gate. Je remonte, et voill du secours qui arrive.
Quelques-uns demandent I'absolution que j'ai donnee
volontiers.
.Le secours etait un remorqueur anglais. On nous
ordonne de descendre. Chacun 6tait soutenu par un
matelot pour ne pas tomber a la mer. La descente se
fait en ordre, et nous voila a terre apres deux heures
de traverste.
A terre, les autres rifugi6s nous attendent, qui
cherchant sa femme, qui son mari, qui ses enfants.
On voyait des visages heureux et des visages tristes
baignes de larmes. Un petit beb6 arrive dont on ne
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trouve pas la mere. Telle mere ne trouve pas ses quatre
enfants, partis de nuit dans une petite chaloupe.
C'itait navrant de voir tout cela. De fait, on se
demandait o4 etait restie la chaloupe, partie a minuit
avec des femmes et desenfants. Avait-elle p6ri? Nescio.
En tout cas, je ne parvenais pas a consoler les
enfants et les meres. II fallait done attendre. Et, en
effet, d'aprbs ce qu'on m'a dit, la chaloupe est arriv6e
i midi.
Nous dibarquions a trois heures. Un Pere des
Missions etrang6res nous attendait et nous a amenss a
la procure, oh nous nous reposons de nos fatigues.
Pour combien de temps? Dieu le salt. Probablement il
faudra attendre que notre batean soit dispose a
reprendre la mer. A la grace de Dieu ! Nous tichons
de faire sa volonte.

J.-J.

LAMERS.

VICARIAT DU TCH]-LY MERIDIOOCCIDENTAL
Mgr de Vienne dcrit, le 8 mai t918, qu'une €pid6mie de

typhus sivit actuellement. MM. Fiandin et Lemoine, le frire
Penen, une sceur ont succomb6 ainsi qu'un confrere chiaois.

Cinq confrrers europ6ens, deux frbres, deux seurs, quinze
sCminaristes, dix religieux et religieuses chinoises, une trentaine de collCgiens, autant d'orphelins et boa nombre de
chr6tiens soet malades. Monseigneur arecu, k cette occasion,
le til1gramme suivant de Sion-Si-ling, intendant des secours

aux inon•ds:

J'ai appris qu'a Tchengtinfou-rkgne la fivre
typhoide, que plusieurs de vos missionnaires, de vos
religieuses, plus de trente personnes de votre mission
en sont atteints, et qu'un missionnaire a succombi.
J'en6prouve une extreme douleur.
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Les membres de votre mission, qui se devouent tons
dans 1'exercice de la chariti pour soulager les inondks
du Tch6-ly, se sont 6puis6s et se perdent pour sauver
les autres.
Le Gouvernement central m'a charge de vous
adresser ce tilgramme pour vous consoler et vous
saluer, et prie Dieu de vous benir tous.
Le Gouvernement espere que vos santis se ritabliront, car nous avons besoin de monde pour soulagertant de malbeureux.
Comment pouvons-nous aider votre mission ? Nous
voulons vous aider dans la mesure de nos forces.
Veuillez donner r6ponse par t6lgramme.
SIoNG-SI-LING,
InteIuanL des secours aux inondis.
Le meme intendant a ecrit Apropos de la mort de M. Fiandin.
J'ai la douleur de vous informer que le R. P.
Constant Fiandin est mort de la fatale maladie du
typhus, qu'il a contractie en sauvant la vie aux pauvres

r6fugibs, qui ont souffert de l'inondation disastreuse
de 1'annee passee, dans la province du Tch&-ly (Chine
septentrionale).
Permettez de saisir cette occasion pour vous exprimer, an nom de notre gouvernement et de notre peuple,
notre admiration pour son noble et h6roique sacriice,
et notre fierti de le voir mourir fermement attache a
sa foi.
Je vous prie, vous et votre respectable famille,
d'accepter notre tris profonde sympathie et nos sinceres condoliances.

SIONG-SI-LNGc,

Intendant ginral four les secowrs aux inondis
et Petrelien des riviires.
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Une lettre semblable a 4ti envoyie h 1'occasion de la mort

de M. Lemoine et du frtre Penen.

VICARIAT

DU

KIANG-SI

SEPTENTRIONAL

Lettre de M. THERON, Pritre de la Mission,
A M. VERDIER, Vicaire gI±eral.
Juichowsu (Chine), le 17 octobre 1917.

MONSIEUR ET TRts HONORE PERE,

Votre bixndiction, s'il vous plait!

Monseigneur me demande de vous adresser quelques
renseignements sur le bon M. Tsai qui s'en est all1
vers Dieu, le 29 aoiit 1917. La Mission se doit a ellememe de saluer ce modeste et saint pretre, une des

plus belles figures de notre clerg6 indigene.
Mathias Tsai 6tait originaire de Song-Kiang-fu, de
la province de Kian-Sou. 1I naquit en 1865, Ie 27 janvier, de parents catholiques qui lui firent donner une
education religieuse tres serieuse. A Shanghai, il fut
remarqui des R. P. J6suites qui voulaient en faire
un directeur d'une congr6gation de catechistes.
A une science littiraire assez itendue, M. Tsai joignait une grande vertu, un caractere de velours, une
noble simplicit6 qui s'alliait avec une amabilit6
exquise. 11 avait les qualit6s du catechiste, mais Dieu
voulait en faire an pr6tre.
II m'a toujours dit a1reconnaissance qu'il devait &
Mgr Reynaud, a qui il s'ktait ouvert sur sa vocation
sacerdotale; Sa Grandeur lui facilita les d6marches
pour 6tre admis dans son vicariat, a titre de maitre
d'6cole, car &Shangai, vu sa difficult6 pour prononcer
le latin, il n'avait pu etre admis au skminaire.
A Ning-Po, Mgr Ferrant, de si douce memoire, lui
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donna les premieres lemons de latin. C'6tait difficile,
penible, mais la bonne volont6 du maitre et du latiniste
fut couronn6e de succis.
Nous sommes en 1898, le nouvel evque va rejoindre
Kiukiang, quand M. Tsai lui demanda de le suivre. II
suivit, en effet, Mgr Ferrantqui voulut bien continuer
les cours de son pieux litve. Apres trois ans d'6tudes,
M. Tsai Mathias, en 9goI, recevait l'onction sacerdotale de son grand bienfaiteur.
Vu les rares qualitCs de M. Tsai, Sa Grandeur lui
confia la maison de San-Kiao, le berceau des oenvres
du Kiang-Si. La pi&tA, I'amabilit6, la digniti sacerdotale, le d6vouement aux oeuvres gagnerent an nouveau pasteur l'estime des catholiques de San Kiao et
des environs. J'arrivais en Chine et dans Ie district de
Juichow,lau moment o~ M. Tsai donnait la pl6nitude
de son d6vouement couronni de succis.
Pendant deux autres ann6es, je pus appricier les
qualit.s et les vertus de ce bon et saint pretre qui
savait, par son humilit6, voiler 1'6clat de sa saintet6
connue de Dieu seul et aussi par les fruits de b6nediction de son ministere. 1I excellait dans 1'enseignement de la doctrine religieuse, c'6tait un parfait cat&chiste, s'attachant a donner et a former de. bons
maitres pour nos 6coles. 11 avait anim6 la paroisse
d'un nouvel esprit, d'une plus ardente ferveur, quand,
au mois de mai 19o5, il nous quitta pour rentrer dans
Sla Congregation, a Kiashing.
Les s6minaristes d'alors, devenus nos missionnaires,
ont fait ressortir les vertus dut bon M. Tsai. II ktait
l'homme aimable par excellence, parce qu'il pratiquait
a un haut degre l'humilit6. L'amabilitk ktait la fleur
de la chariti qui remplissait son ame. Jamais il ne se
permit une appreciation sur ses superieurs ou confrdres. II appr6ciait tout ce qu'il voyait avec la plus
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grande prudence, interpritant tout en bien et ne
voyantrnulle part le mal. Aussi il ne compta que des
amis, et personne, pendant son sejour de dix-sept ans
parmi nous, n'a formul6 la moindre plainte au sujet de
cc saint confrere.
En 19o6, M. Tsai rentraa Nantchang, pour seconder
Monseigneur dans la direction des Vierges du Bon
Conseil. Le nouveau directeur exerga 1• un ministere
different de celui auquel il se devouait anterieurement.
II se depensa sans compter la nouvelle oeuvre, forma
d'excellentes religieuses. Quand en 191j , it fut appele
de nouveau a San Kiao, ce fut un coup de foudre dans
un ciel serein. II lui en coita de quitter son oeuvre,
mais il avait une vertu tres grande pour s'incliner
devant le d6sir du nouveau vicaire apostolique. Depuis,
je v6cus avec M. Tsai qui reprit son ancien ministare,
s'y devoua avec la meme ardeur, quand tout a coup les
forces le trahirent et sa sant6 fut soudainement tres
ebranl&e.
En tiai, ii dut aller & Kiukiang, mine par la phtisie.

Tout espoir de gu&rison itait perdu. C'est Ia que
Notre-Seignear vint le prendre apris avoir sanctifi,
l'ame de notre cher confrere par I'epreuve, le sacrifice
et la souffrance.
C'est un saint confrere qui nous a quitt6s.
Gustave THERON.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. Pi6tros GABER, Prire de la Mission,
a M. VERDIER, Vicaire gi•nral.
Alitiina, le 4 octobec 1918.

MONSIEUR ET TRts HONORt PeRE,
Votre binediction, s'iL vous lait !
Notre mission a eth menacee encore cette annie de
subir la persecution de la part de nos implacables ennemis, les pretres schismatiques, comme il y a deux ans.
Ces pretres, encourages par le prefet du Tigr&, qui
nous est peu sympathique, susciterent de fausses accusations contre nos bons chritiens, au tribunal dudit
pr6fet. L'acte d'accusation est ainsi concu : < Les
catholiques, ayant 6t6 deshbrites par I'arr&t do roi
Jean en i88o, n'ont aucun droit de possider ni des
champs, ni des terrains, ni des maisons. »
Les catholiques devaient done prouver quecet arr&t
a Rt6 ensuite r6voqu6 par ledit souverain lui-mbme. En
rialiti, nos catholiques pourraient diret lers accusateurs, que si le roi Jean les avait expulses de leurs
foyers, son successeur, I'empereur MonMlik, les a autoris6s de vivre en paix dans I'empire, comme tous les
citoyens; mais voulant confondre leurs adversaires de
fausset6, ils ont soutenu le proces. De cinq thmoins
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appels pour cette querelle, trois timoignerent en faveur des catholiques, c'est-a-dire, que l'arrath d'expulsion porte par le roi Jean a 6ti r6voqu6. Les deux
autres temoins dkclarerent ne rien en savoir. Vous
croyez, mon Tris Honor6 Pere, que nos catholiques ont
gagn4 le procis? il n'en f ut pas ainsi. Malgr6 ce temoignage, clair et net pour la cause de nos chretiens, le
jugement fut prononce en faveur des schismatiques. Et
les catboliques furent condamn6s par les juges iniques
du Tigre, A quitter leurs maisons et leurs champs, et
forces a s'exiler hors de 1'empire, d'apris l'arret du
fameux roi. C'est I'histoire du loup et de 1'agneau. Du
reste nous nous attendions bien a cette sentence.
Notre v6n6rk supirieur, M. Gruson, n'a pas perdu
son temps A parlementer, sachant bien qu'il ne gagnerait rien avec 'la iauvaise foi de nos juges partiaux.
II se-dicida a prendre le parti le plus sir, c'est-A-dire
s'en aller au plus t6t A la cour d'Addis-Abeba, pour y
porter ses plaintes. La, il ne manquerait pas d'obtenir
gain de cause. Or il est coateux et fatigant d'entreprendre un tel voyage; cependant il est indispensable, le salut de la mission le demande. En effet, il y
est all• d6fendre la vie de sa mission aupresde la cour.
Le regent, qui n'est pas hostile aux Missionnaires, a
fait un bon accueil inotre superieur et il a recu avec
bienveillance sa requite. Puis il lui remit une lettre
destin6e a notre persicuteur, le pr6fet du Tigre, pour
que celui-ci laisse tranquille les catholiques sujets de
1'empire. Enfmn le bon Dieu a bini visiblement I'entreprise de M. le Superieur. 11 est maintenant de retour
de son long voyage, apres quatre mois d'absence, en
nous apportant la paix et la libert6 pour le present, et
i'espoirdu progres de lareligion en Ethiopie pourl'avenir. Or, le prefet ayant recu la lettre de son souverain, a
promis qu'il ne tracasserait plus les chr6tiens. Nous

en rendons &Dien des graces infinies et t6moignons
notre reconnaissance envers la Vierge Immaculie, protectrice de notre chetive mission.
Pietros GABER.

MADAGASCAR

Lettre de M. BENEZET, Pritte de la Mission,
a M. ROBERT, secrdtaire de la Coxgr7gation.
CHER MONSIEUR ROBERT,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec xous pour jamais!
2 mai. - Depuis cinq ou six jours que je suis &
Midongy, le temps est tout simplemeut affreux. I1 m'est
bien difficile de me rendre fr6quemment -l'6g!ise et
les braves gens d'ici n'osent mettre les pieds hors de
leurs cases. Mon travail sera done un pen retard&. Je
profite de ce loisir forc6, pour vous donner quelques
details sur cette nouvelle mission, et, par la suite, si
Dieu le veut, je vous renseignerai sur ce que j'aurai pu
faire pendant mon skjour dans la vallke de I'Itomampy.
Depuis 'an dernier, 1'6glise a &teallong6e; elle a
aujourd'hui quatorze metres de longueur. Nos gens
peuvent s'y mouvoir sans trop se bousculer. Comme
ameublement, elle a un autel bien rustique, on tabernacle qui m'a 6tC donnr
et qui attend qu'une dame
d'ici lui revete 1'intbrieur de sole blanche. Elle posstdera bient6t une statue de saint Joseph et une petite
cloche. La premiere a &tC donnae par un monsieur de
Paris qui n'a pas crm devoir r6v6ler son nom; la
seconde est offerte par un commerant de Vangaindrano aux chr-tiens de Midongy.
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Presses, nos chretiens se disposent a envoyer deux
hommes a Vangaindrano, ain de poss6der au plus t6t
leur patron et la cloche qui, pour appeler les gens a
l'6glise, remplacera la conque marine.
J'ai diji fait la lessive des chritiens, baptises et
mariks Fan dernier: eh! mon Dieu! je n'ai pas c• trop
de mal pour reblanchirces ames.
Ils sont venus volontiers et semblent tout heureux de
pouvoir se remettre a communier. J'espere que beaucoupse nourriront du pain des forts tous les jours. Ils
sont un pea plus de vingt.
D6sormais, je vais m'occuper i faire les reparations
nicessaires, et a regulariser les unions .ui peuvent
'&tre. Ici ce sont deux paiens qui, avec le bapteme,
veulent.recevoir lagrtce du mariage;, , c'est un catholique avec une paienne et riciproquement, on bien une
protestante avec un catholique et vice versa.
Pour agir avec prudence, il faut demander des renseignements A ces braves gens, 6crire A leur pays
d'origine, car tous sont venus de loin, pour contr6ler
ce qu'il disent. Tout cela demandera do temps. Je dois
dire A leur louange que, parmi ceux qui m'ont donn6
des renseignements I'an passe, seule une femme a
essay- de me tromper.
Mais qui sait si, me montrant plus facile, I'espritde
mensonge ne se manifesterait pas. plus an grand jour?
Combien de m6nages pourrai-je regulariser? C'est encore le secret de Dieu. J'ai eu beau donner des conseils, presque des ordres, au catichiste, je n'ai pu le
decider a faire le ncessaire pour obtenir les certificats de bapteme et d'etat libre avant mon arrive.Pour
bien des menages, il faudra done attendre une r6ponse
A la demande de renseignements que je vais enwyer, et
j'en enverrai bienune douzaine.
Entre temps, je fais le cat6cbisme aux grands et aux
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petits; je vois qui peut et doit 6tre baptisk ; je note
les ondoyis is exremis qui, entre deux visites do
missionnaire, ont pam devant Dieu; je supplie les
cerimonies do bapteme a ceux qui ont voulu vivre.
Dans quelques jours, aura lieu le bapteme des nouveaunis. Ils soot biendouze a quinze; puis la premierecommunion privee des enfants qui commencent a savoir le
catechisme. Comme vous le voyez, je vais et irai lentement, faisant une chose apres I'autre, sans me
presser. .
Je ne vous parlerai pas da c6t6 materiel. C'est la
demi-brousse, sanstons les inconvinients de la pleine
brousse, mais c'est la brousse tout de meme. Si le
changement distrait, les c6tes se plaignent asses souvent. On n'a plus vingt ans.
6 mai. - Le travail, j'allais dire la corve la plus
penible dans mes tournies, c'est I'administration do
bapt6me aun nombre considerable d'enfants i la fois.
Mon Die ! quelle musique! II faudrait avoir ni oreilles
ni nerfs, pour subir sans fatigue la protestation des
nouveau-n6s admis A gotter le sel de la sagesse.
Bon grr mal gre, quinze bambins I'ont avalk, ce sel
binit. Les voili d'emblie recus dans la grande famille
chrbtienne. Cinq autres, baptis6s is extremis, avaient
dija paru devant Dieu.
Apres la cir6monie, les fillettes, baptis-es et admises
a faire la premiere communion Ian passe, ont voulu me
montrer qu'elles sanront, comme leurs mamans, soigner
le missionnaire qui vient blanchir leurs Ames. Elles
sont donc, an nombre de sept, venues me voir dans la
soiree. Les voila done assises en demi cercle autour
de moi. Chuchotements a l'oreille de la voisine,
hochements de tete, monvements des cils et des Mlvres,
en disent plus long que je ne saurais comprendre.
Enin, aprbs plus d'un quart d'heure pasas &se dire
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r6ciproquement: u Parle done... que crains-tu?...
deux on trois essayent de balbutier quelques mots
itouffes aussit6t, derriere leur chale, dans un sourire
qui leur fait mettre la tate entre les 6paules. Enfin,
enveloppi ou plutbt presque etouff6 dans un morceau
de toile, un pauvre poulet peut sortir la t&te et pousser
un cri. Alors, gravement, le chef de la bande se 1lve
et deposant A mes pieds le mysterieux poulet : ,, Pre,
dit-elle, voilA pout ton repas d'aujourd'hui. - Mais,
je vais vous le payer. - Non, nous ne voulons rien. II
faut bien que les enfants te donnent quelque chose. a
Sur ces paroles, les graves visiteuses se levent et
partent en courant,joyeuses comme des oiseaux.
II pleut, il pleat toujours Depuishuit jours que j'ai
mis les pieds dans les montagaes, la pluie, qui a commence par un orage n'a cess4 de tomber. Pluie fine,
presque brouillard, qui a elevi Ie niveau de l'Itomanpy
de 5 on 6 metres. Quelques gaillards, dout la pluie
a renda le baste couleur brun noir, aussi luisant que la
meilleure toile ciree, viennent me trouver pour me
dire: APere, c'est un beau temps pour planter du
caf6. - Et bien! leur dis-je, si le cceur vous en dit,
allez planter dr cafe. n Et ils sont partis planter du
cafr. C'est le caf& dela mission, qui, s'il riussit,leur
fournira plus tard, dans trois ans, de quoi payer les
porteurs pour avoir le missionnaire.
Tout le monde ici plante du cafe. L'administrateur
du district en a fait planter pris de 3oooo pieds par
les enfants des 6coles. 11 a eu la bont6 de nous en donner quelques-uns, et ces braves gens sont partis les
planter sur la petite concession queje vais demander.
8 mai, veille de tAscension. - Ce soir, grande liesse.
Pendant le catichisme, les enfants sont longuement
distraits par leson lointain d'unecloche. Je commence
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a m'enerver et prends mes precautions pour dominer
mes nerfs, car je suis fievreux. Voili-t-il pas qu'un
grand diable de Betsileo arrive et depose A I'entree de
I'6glise la clochette que nos chritiens out envoyC
prendre A Vangaindrano. Quelques minutes apris,
deux porteurs d6posent an meme endroit la caisse
qui contient la statue de saint Joseph.
Force m'est bien de laisser les enfants et meme les
grandes personnes examiner la cloche. On demande a
voir saint Joseph... Saint Joseph est aussit6ttire de sa
caisse, dibarrass6 de son maillot de copeaux et... tout
le monde le regarde. Silence gaenral qui me produit
une impression plut6t facheuwe. Je me demande si les
chretiens de Midongy ne sent pas dgcus. Les enfants
auraient du me rassurer : car, eux, sont visiblement
fascines. Beaucoup n'ont pas encore vu de statues, et,
sfrement, demain, plus d'une main indiscrite ira
toucher la barbe i saint Joseph pour savoir si les polls
. sont cripus on soyeux.
La cloche, elle, a attir6 beaucoup moins de curiosit. Elle fera son office. Mais, dans l'esprit de plusieurs, elle servira aussi i faire bisquer la mission
d'en face. Que voulez-vous? toote medaille. a son
revers. u Apres tout, disent certains, les protestants
qui sont si hers d'avoir un harmonium, n'ont pas encore
de cloche. o
9 mai, fie de FAscetsion. - La pluie a enin cessi
de tomber. Le brouillard s'est dissipe. Les montagnes
n'ont plus leur epais manteau de nuages.Le soleil,qui
ne s'est pas montrD
depuis huit jours et plus, va enfm
luire aujourd'hni et mettre un pen de gaiet6 dans la
nature. C'eat laf4te de 1'Ascension. L'introit de la
messe me sert de s$jet de meditation. C'est ce passage
4es Actes que je me propose de commenter an pr6ne

-

I111

-

de la messe. Je me reads A l'eglise : j'entre et...
0 sainte liturgie! comme les gens de Midongy te
foulent aux pieds! Hier soir, tres tard, apres avoir
plac6 la cloche dans son petit clocher, quelques
chrl6iens ont enlevi, de dessus l'autel, la croix et le
tabernacle et mis la statue de saint Joseph ý leur
place. Force m'est bien, le matin d'un beau jour de
fete, de contrarier un peu mes ouailles et de mettre
saint Joseph ailleurs que sur l'autel. Avant mon depart,
s'il plait & Dieu, tout s'arrangera, et le bon patron de
Midongy, plac6 en haut et en arriire de I'autel, pourra
recevoir les hommages de ses protegs.
Trente communions ce matin. C'est pen sans doute:
mais comme c'est consolant pour ce petit Midongy!
C'est le fruit de deux missions donnkes, l'une avant la
guerre, l'autre 'an pass&. Quatre communiants en
mai 1914; vingt-sept en mai 191x; le chiffre de quararite sera surement dbpass6 cette annde, quand les
cat&chumrnes auront t6 baptisis.
Deji, Bara et Antaisaka de la region s'approchent
sans trop de m6fiance, du missionnaire. Quelques personnes de ces tribus, peu nombreuses il est vrai,
assistent tous les dimanches a la messe. Cinq on six
suivent meme l'explication du cat6chisme. II faudra du
temps a la grace, pour percer la couche 6paisse de
paganisme qui recouvre ces ames.
Ces primitifs pratiquent ici leur religion, ouvertement et sans ia moindre contradiction: polygamie,
culte des ancetres, paresse g&Inrale, et, avec eux, tous
les vices qu'ils entrainent a leur suite, tels semblent
ktre les principauxobstacles &la vie surnaturelle dans
ces r6gions.
Ces vices, un peupartout enhonneur dans la grande
ile, sont-ils plus accentues ici qu'ailleurs? Je ne
saurais le dire. Toujours est-il que les fetes des morts,
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chez les Bara surtout, sQnt c~I6bries avee un luxe de
46bauche et de gloutonnerie qu'cm aurait peine icroire

si on nele voyait, Meme dans la rbgiondeVangaindraao.,
du moins en fait de glottonnerie, je n'ai jamais rin
Yu de pareil; 3Q, 40, 5o et jusqu'a 8o boeuf sont tu6s
ct manges dans ces fetes qui, c4Uebrzes a l'6cart, ea
pleiU air, dacret de quinze jours A deux mis. I1y x
quatre aA, ii ae fut doawm de voir une de ces fetes:
ellc dura eut
mois , et plus de 6o botffs fureat
imwolds.
Cette anautl, Ie vieCL Tsilepja a commencd, depuis
quinze jours, a f6ter ses morts, et dedj 40 bceis oat
pass 44e ice
tr4Was. t la !ite cqtiogera tact que
des parFts, a)Ae trs 6kigrns, apporteroat du riz.
994• gaven; les conies et armoaerant des bhufs qui

swrot mangs uase woyenqe de deun par jour. EA
ces journ, sous des testes die cbaumne oi l'on ne
p4tptre que courbi eo deux, C'es le triomphe d.u
diable, triomphe aussi, du gich6 le plus digradant :
celui quik 'origine, a fait repe•tir DieC d'avoir cur
I'hom9sa, t aM~4it6 Sodcwa et Gomorahe Ie sort que
on.con.uat.
Damix.
ia dgo

.
e reqaimg Aifsi Wprle le cr6tiec

qui

recmainde 4. la miFtAricQs;de divine ses cher~ dispari•s. et pour leur .tre.~raimeln secourable, il commence par purifier sa, copscieWe. Ici nous
~iomMesIia, bieia ,ois. de la croyance et dela pratique chb.ticnnes. Dieu, pour ces pauvZes gens, existe saos

dote. C'est lIui Ie ~ete;ur dt cri et de laterre, C'et
lui qui les: a Ct:64s,qui les fra moutrir. Maia cat
de4her de ces dgcws acte. QU s rkv~ei la toute-puis'
sance et le souverain domaine de la diviaith, Disu.
s.emlne intervenir iipeg que rien, daps, 'existence du
Bara-Antaisaka,
Ce dernier, diarestc, a tQut intdrt: a.c que Dieui
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pense Iloi le moins possible. Car Dieu qui le jalouse
pent lui enlever, . chaque instant, ce qu'll aime le plus
ici bas: sa vie, ses baufs, ses parents, ses enfants, sa
femme. Ne dites pas i une maman que son beb eat
joli et bien portant; Dieu, qui vous entend, pourrait
venir voir le beau bebe, et s'il le trouvait a son gout,
ii le ferait mourir. ( Ne dis pas mon nom & Dieu, me
disait une bonne femme, par un temps d'orage ; il sac-

rait ot je suis et pourrait me frapper de la foudre. o Et.
en amme temps ete faisait briler sous la cendre un
morceau de corne. u Pourquoi cela,lui dis-je? - Diea

n'aime pas cette odeur nausiabonde, rkpond-elle. S'?i
vient pars l pour frapper quelqu'un, il 6vitera ma case
et I'orage passera sans que je meure. ,
Les noms grossiers que portent de si nombreox
enfants ne leur ont 6t4 imposes que pour provoquer le
dkgo"t de la divinitY, et, en l'tloignant des enfants,

assurer lear fragile existence contre ane mort primaturee.
Ce Dieu, dont I'occupation principale est de donner
la vie et de 'enalver, doat factioa sur la conduite
morale de I'iadividu parait nulle, s'occupe-t-il de l'ame
aprs la mort ? Cette question, le Bara Antaisaka ne
parait pas s la poser. De mume que, depuis lear naissance jusqu'i leur mort, les vivants se dibrouillent
entre eux et avec lenrs anctres, en 6vitant autant que
possible de ia61er Dieu i lears affaires, ainsi
s'arrangent-ils entre eux, poor procurer avoc leurs
seuls moyans, le repos (eterael?) a ceux qui viennent
deaourir.
Ea clb6ant leaiftes

ne pease pas 4 Die.

des morts, It Bara-Antaisaka

_

L.e _padis des anc6tres est une grande citb

oi

abondent les. baufs et le riz. Les habitants de ce
s6jour, hienheareuX n'admettent en lear compagae
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que ceux qui donnent du riz et des bceufs a manger.
L'me du d6funt errera donec miserable, repousse
des morts, taut que les vivants, en lui offrant des
boeufs et du riz, ne lui auront pas donn6 le moyen de
se faire admettre dans la socijt6 des ancetres. Si les
vivants l'oublient ou refusent de lui venir en aide, elle
se vengera en leur envoyant toutes sortes de calamitis,
y compris la maladie et la mort.
Ainsi, tout le monde a int6ert a ce que ces fetes

soient c61lbrees: les morts de jadis, moyennant le
cadeau d'usage, boeufs et riz, reooivent, en leur cite, les
morts d'hier et ont ainsi l'occasion de faire bombance
avec eux; les morts d'hier, admis, grace aux vivants,
dans la soci~ti des ancetres, n'useront disormais de
lear pouvoir que pour proteger les vivants; les vivants,
sans attendre beaucoup de bien de leurs morts, n'auront
plus a redouter leur vengeance. En tout cela, que
devient Dieu ? Je I'ai dit: 1 ne parait pas du tout.
Si vous demandez ce que deviennent les vauriens
dans l'autre monde, on vous r6pond sans sourciller:
a Chez les anc&tres, c'est comme chez les vivants; ii y
a les vauriens et les braves gens, des riches et des
pauvres. Chacun est l1-bas, comme il 6tait ici, avec ses
vices et ses qualitis, il a simplement change de place
etil est heureux. a
_ Guides par de telles croyances, ces primitifs auraient
hien tort de se gener dans leur conduite. Les anciens
ent vol6;.ils sont aujourd'hui admis i festoyer dans le
paradis des ancetres; pourquoi eux, les vivants, ne
voleraient-ils pas, s'ils peuvent le faire sans risque?
Leurs morts-. oat en -beau commettre toutes sortes
d'impudicitis, leur immoralit6 d'antan ne les emp&che
pas d'etre.heureux aujourd'hui;les vivants n'ont done
pas . se -g ner. et is ne se genent pas. Pendant que
durent ces fates, .c'est une debauche de luxure. -
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Leur morale, car ils en ont une, consiste surtout 1
iviter tout ce qui va contre les usages, les traditions
de la famille et de la tribu. Nombreuses sont les
sanctions qui punissent les delinquants. Mais ces

sanctions, depuis la plus l6gEre r6primande jusqu'a
la malediction des parents, comportant I'exclusion da
tombean familial et, comme consequence, 1'isolement
apres la mort, isolement tel qu'il enleve A I'amejusqu'i
la possibilit6 denuireauxvivants, ces sanctions, dis-je,
c'est la famille on la tribu qui se chargent de les appliquer. Dieu, sans doute, est toujours A l'arriere-plan,
invisible.et voyant tout ou du moins pouvant tout
voir, appel6 quelquefois A la rescousse contre les trop
grands scilerats ou pretendus tels ; mais il ne parait
pas s'occuper autrement de punir. les manquements
aux usages et aux traditions de la famille ou de la
tribu. Aux hommesjmorts et surtout vivants, de s'occuper de ces vetilles. Lui est trop grand et plane trop
haut. Aussi bien sait-on jamais si, le menant trop
souvent aux choses de la famille on de la tribu, il n'en
profitera pas pour faire un choix parmi les vivants et,
dans I'annee, faire mourir ceux qu'il aura choisis ?
Bara et Antaisaka de 1'Itomanpy sont privilgies. Ils
ont au milieu d'eux un bon noyau de cbr6tiens venus
d'ailleurs. En les voyant, ils les imiteront peu a pen,
et prendront, tout doucement, I'habitude d'aller A
I'6glise et de prier Dieu comme il convient. Plus tard,
sans doute, viendra 1e moment oi les deux croyances
chretiennes et paiennes se heurteront violemment
dans ces Ames primitives.
Inevitable r6action, crise redoutable, qui, en quelques semaines, semble parfois d6molir le dur travail
de longues annres, crise necessaire pourtant, qui
separe les vrais chr6tiens de ceux qui ne le sont que
de surface.

-

1116 -

Dien veuille qu'en ce moment, un missionnaire, connaissant bien hommes et choses, sache parler a tous
le langage qui leur convient. Les chretiens, les wrais,
se sentant compris et bien tenus en main, passeront
l'6preuve sans subir trop de mal. Un bo nombre
d'autres, reconnaissant bient6t lears erreurs, reviendront a la foi qu'ils n'ont abandonnee que par crainte
on par entrainement. Et parmi ceux qui ont vraiment
apostasie, combien qui, t6t on tard, a ler fanon, reconnaitront qu'ils out mal fait en reniant la foi, et diront
an missionnaire qui, malgr6 leurs
egarements, n'a
cesse de les aimer et de leur prouver qu'il les aime:
e Oni, j'ai p6ch6, je I'avoue, je suis anjourd'hui trop
vieux pour me debarrasser des liens qui m'enserrent.
Mais, prends mes enfants, je te les donne. Enseigneleur la religion. Puissent-ils I'Ccouter et se conduire
mieax que leur pere! n
C'estlarevanche de l'id6e chr6tienne qui, un moment
comme 6touffe par le paganisme et les passions, reparaft dams ces Ames deja vieilles, s'impose a elles et se
ait reconnaitre pour la v6rit6. Le baptnme on une
absolution snivant le cas, donnei j extremis, sera, pour
an bon nombre de ces igar6s, la recompense surnaturelie de la bonne volont6 qu'ils anront montrfe en
des
eirconstances le plus souvent connues de Dieu
seul.
lowu de la Pentec6te. - Mes espoirs sont-d6passes.
DeO gratias! C'est cinquante-qyatre communions que
'ai distribues ce matin. Hier, j'ai fait quinze
nouveaux chritiens, presque tons adultes, dont
trois Antifasy, deux Antaisaka et un Bara. Ces dernierssont
les
prnmices de la gentilit akMidongy. Combien d'autres
qui auraient voulu s'approcher des sacrements,
mais
qu'une liaison irrguli&re, por ne pas dire coupable,
m'a obligi delaisser as rang des catCchumines!
Pendant ces dix jours, personne n'a
chaumi : cat&-
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cbumenes au catichisme ; chr6tiens en bonne voie aux
travaux nEcessits par la construction de la case
d'habitation; tout le monde a donn6 un bon coup de
collier. Je regrette vivement de ne pas savoir faire un
pen de photographie, car ii m'eft ht6 d6licieux de
conserver onevue des chritiensde Midongy, construisant an pied-a-terre pour le missionnaire. Le pile
tableau qui suit vons donnera une idee de ce que mes
yeux ont contempl, bien des fois.
Les charpentiers ont fini leurs gros travaux et
ajustent maintenant portes et fenbtres. Cinq ou six
femmes, majestueusement, portent sur lear tate des
gerbes de chaume dess-ch6 que les couvreurs disposent
ef petites bottes et attachent sur le toit.
Un peu plus loin, une autre 6quipe de dames, tout
aussi dignement, fournit de l'eau auxiommes charges
de priparer le .torchis. Ces derniers ont vite fait de
malanger eau, argile sbche et herbes haches, et les
voilA qui avee les pieds p6trissent fren6tiquement;
tant6t, ils gesticulent avec leurs bras nus; tant6t les
bras entrelac6s, is s'arc-boutent t6te contre t6te, deux
a deux, et pi6tinent I'argile en cadence, chantant des
refrains que le plus dibrouillard improvise, et que les
autres rtpetent en chcuru. Puis, I'argile rendue bien
gluante, leurs bras vigoureux la laacent, par poign6es,
entre les montants verticaux de la charpente et les
gattlettes dispostes horizontalement. Ainsi, me dit-on,
fut, il y a vingt mois, construite l'iglise. Ainsi, en ce
pays, chaque famille construit la case de ses vieux
parents.
Mars et cloisons ainsi faits, pendant quinze jours a
trois semaines, et plus longtemps s'il le faut, on laisse

ce melange d'argile et d'berbes se dess6cher et durcir
A I'ombre.
Pais vient le moment de cr6pir I'int6rieuret 1'exte-

-

1118 -

rieur de ces mursde boiset de terre. Lachaux n'existe
pas ici, le ciment non plus. AussI bien, comment faire
prendre ciment et chaux sur des murs de terre et de

bois ?
La nicessitt a rendu les gens industrieux: argile,
bouse fraiche, herbe fine hachee, bois melangts avec
de l'eau additionn6e de jus de bananier, forment un
enduit qui, pour n'avoir pas la dureth du ciment ou
celle de la chaux, a I'avantage d'&tre trs iconomique
et de s'adapter parfaitement a ces sortes de constructions. C'est avec cet enduit que les chr6tiens crepiront
la case oi descendra, pendant son sijour A Midongy,
celui qu'ils aiment a appeler leur p<
pere et mere ).

Mais, n'anticipons pas; ce dernier travail ne se fera
qu'apr-s mon depart.
DEtIDONGY A RANOMENA

Mon depart de Midongy n'a pas eti favorisk par le
temps: brouillard 6pais a couper an couteau, pluie
tres fine, mais tres dense qui, en un instant, a readu
ces chemins argileux,aussi glissantsque s'il y avait du
verglas; 1o I 12 degr6s au-dessus de z&ro. C'6tait

peu attrayant.
Malgri le mauvais tempset I'heure matinale, un bon
nombre de chretiens sont venus me dire au revoir et
me recommandent de ne pas etre malade, afin que je
puisse venir les confesser & Noel. Enfin, me voilk sur
le filanjana.
Quelques enfants suivent de loin pendant au moins
3 & 4 kilomitres. Un (< bonsoir, mon Pere n, qu'ils
lancent en choeur, A tue-tete, i cette heure matinale,
m'avertit qu'ils en ont assez de courir, sous la plnie, sur
un chemin.glissant. Me voilk seul avec mes porteurs,
an milieu du brouillard et bient6t des nuages.
La route qui, pendant une heure, descend le cours
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de 1'Itomampy, traverse ensuite le Menandroy, pour
obliquer vers le nard-est et, en serpentant, s'6lever a
I ooo mitres d'altitude pour atteindre lecol qui s6pare
les deux valles de 1'Itomampy et de la Manambondro.

Vers dix heures du matin, le temps se lkve et le
soleil apparalt.
Au col, vue panoramique de la falaise et des pics
nombreux qui en font la curiosite. Le pic Nonob• ou
Grande Mamelle, s'ilkve au loin a l'est et indique,

bien qu'un peu trop an sud, la direction de Ranomena
oi j'espire coucher ce soir.
La route, bien mauvaise depuis plusieurs kilometres,
devient, i partir du col, tout simplement affreuse et
terriblement fatigante.
D'abord, long escalier de 25o h 3oo marches; puis,
sentier rocailleux, ravin6, coup4 par cent torrents qui
ont creus, de profondes vallees des deux c6tes du lit
de la Manambondro, elle aussi profondement encaissee; la route va par monts et par vaux, suivant la
configuration du sol et tous les caprices du terrain,
tant6t monte I pic -le flanc des montagnes et descend
ensuite en forme de cascades successives, plus souvent, surtout pour atteindre les sommets, prend la
forme d'un escalier et redescend en zigzag le versant
oppose, quelquefois passe ou plut6t glisse, large de
moins de I metre, aux flancs d'enormes rochers qai
surplombent la rivire i la hauteur de 6oet Ioo metres.
Une route si accident6e abonde en sites pittoresques.
Les nombreuses cascades, dont les unes modestement
murmurent sous bois, les autres plus grandes grondent
et miroitent au grand soleil, captiveraient, de longs
moments, la curiosit6 et les regards d'un artiste. Que de
vues & prendre! et qui feraient si bien dans un album!
Le prosaique voyageur que je suis, quand il n'est pas
entierement occup6 & se maintenir en iquilibre sur le
4
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filanjana, ne songe qa'h sortir au plus t6t de ces gorges
o& le soltil maintenant le brle et, ao pas de ses porteurs, se hAte lentement de gagner Ranomena.
La travers&e de la falaise dare sept longues heures.
DE RANOMENA A VANGAINDRANO

A Ranomena, j'ai la consolation d'apprendre que les
quelques catholiques du lieu ont obtenu, grAce au concourn de quelques paiens influents, les autorisations
ntcessaires. D6sormais, ils pourront se t6unir tous
les dimanches et prier ensemble. Lear ,glise sera une
case abandonnie, plus que miserable; elle leur a
co&tt, je crois, o1francs. tIs se proposent de I'arranger un peu. Dieu leur vienne en aide, et surtout le'ir
donne la persv&rance!
Quelques personnes profitent de mon passage pour
se confesser. Une jetne maman, toute fire, m'apporte
son b6b•
&baptiser. A midi, quelquesmots d'adieux a
cette petite chretient6 encore dans let langes et...
en route, direction Vangaindrano.
Le soir, coucher a Onkarefo. Et, suivant lu'sage,
l'institutear oficiel, un protestant, vient te parler de
ses dbopires et de ses malheurs de famille. Le pauvre!
la semaine deruiere, ii a perdu an enfant et en a un
autre bien malade. Je l'&coute et le console de aon
mieux. A deux, nous d6cidons techef du village a lui
fournir tna pen de lait pour son petit et, a la nuit tombante, je me couche et m'endors comme et quand je
puis.
Le lendemain, de I'accs de fiivre il ne me reste que
quelques courbatures. Encore cinq heures de marche
et, vert midi, j'arrive a Vangaindrano oit j'ai la consolation d'embrasser le brave M. Gracia, demetur seul
depuis plus de six semaines.

.BEN±ZET.

AMERIQUE
SAN SALVADOR
Letire de M. VANDERMEERSCH, Pritre de la Mission,
a M. VERDIER, Vicairegenral de la Congrigation.
Alegria, 3 juiilet 19s&.

MONSIEUR LE VICAIRE G•NERAL,

Votre bi6ediction, s'il vos pflat!
Nous sommes cinq missionnaires, tous bien portants, grace & Dieu. Chaque annie, vers le commencement de novembre, nous partons a la moisson dans
le champ du P&re de famille, laissant, comme du temps
de notre saint Fondateur, la clef de la maison a un
bon voisin, ami de la mission. Ordinairement, nous
marchons endeux groupes shparis, nous r6unissant tous
ensemble quand I'importance des travaux le demande.
Inutile de vous parler de nos voyages. Vous en avez
fait d'identiques, il y a peu de temps, lors de votre
tourn6e par 1'Amerique: nous parcourons la Ripublique
du Salvador A dos de mules, passant des rivibres profondes et sans ponts, cheminant par des valles exposees aux ardeurs du soleil tropical, gravissant des
montagnes escarples. Avec le temps, nous sommes

devenus de bons equilibristes sur nos mules et nous
nous sommes aguerris: les profonds ravins, les vol-cans menacants,les tremblements de terre, si frequents
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depuis quelque temps, ne nous effrayent guire.
Les privations, an sujet de la nourriture et du logement, sont a l'ordre du jour. L'eau du ruisseau, les
excelilents haricots noirs, le fromage et la a tortilla »
de mais, font-notre ordinaire. Nous logeons quelquefois dans des presbyteres assez confortables et, plus
souvent, dans le
I
rancho ,de l'Indien, nous d6fendant
contre les moustiques et_ tout especes d'insectes
nuisibles.
Votre serviteur en salt quelque chose. Depuis plus
d'un mois, il se trouve impotent de la jambe, a cause
de la piqfire d'un de ces intrus.
Et, avec tout cela, notre maison d'Aleg7ia porte bien
son nom : nous sommes tous a allegres : nous aimons
la vie de mission, pour laquelle ii semble que Dieu
nous a cr6is. Cest aussi que le. Seigneur benit nos
travaux et nos privations, acceptis pour 1'extension de
son rggne dans l'ime des pauvres et des ignorants.
Depuis novembre 1917, jusqu'a juin igi8,-voici. les
r6sultats de nos travaux : missions, 22; personnes
confessies, 22 205 ; mariages legitimes, go8.
Comment voulez-vous que nous ne soyons pas heureux ?
Depuis i pea pros un mois, nous sommes rentris au
logis, pour nous retremper dans I'esprit de notre
sainte vocation et faire provision nouvelle de zeie.
C'est bien necessaire apres notre longue absence.
D'ailleurs, les missions sont impossibles pendant Ia
saison des pluies, c'est-a-dire de juin a fin octobre.
Mais nous sommes tellement habitues au mouvement
que le repos nous fatigue bien vite. Et voici que notre
maison commence djia a se vider de nouveau,pour des
travaux de seconde importance, a notre point de vue.
M. Thaureaud vient de partir pour Nicaragua, oh il
prechera trois retraites successives chez nos sceurs de
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Leon de Nicaragua. Le voyage du Salvador au Nicaragua se fait aujourd'hui en vingt-quatre heures. Du
port de a la Union i (Salvador) a(Tempisque) (Honduras), en gazoline; - de Tempisque a Chinandegua, trois heures de chemin, a cheval; - et de Chinandegua a Leon-de-Nicaragua, en chemin de fer.
M. Conte aussi s'est mis en route pour c6lebrer la
neuvaine du Carmel A Ahuachapan. 11 est parti en amateur, i dos de mule; il va c6lebrer la fete de saint
Pierre et de saint Paul, a Mercedes; entendrela confession denos sceurs, en passant par la ville qui porte
le nom de Saint-Vincent; saluer ensuite nos confreres
de San-Salvador, et jouir quelques heures de leur compagnie dans leur nouvelle maison, reconstruite i la
suite du dernier tremblement de terre; le jour suivant,
il servira de confesseur extraordinaire chez nos seurs
de Santa-Ana; et enfin, vers la fin de la semaine, il
arrivera aii but de son voyage, a Ahuachapin, oh nous
sommes toujours d6sir6s et bien requs, depuis la dernitre mission, qui y a laiss6 des souvenirs bien precieux.
Notre bon M. H6tuin, assistant de la maison, se dispose aussi pour un voyage du meme genre, mais plus
court. 11 s'agitde pr&cher laneuvaine de Notre-Damedu-Carmel, au port de a La Union ,. On y arrive en un
jour de chemin de fer.
Pendant ce temps, je garde la maison avec M. Beckmann, nous occupant, en dehors des exercices de communaut6 et de quelques distractions bien 16gitimes, de
lapreparation de nos prochaines missions du mois de
novembre.
Depuis que nos superieurs m'ont confi6 la direction

de notre petite barque, j'ai eu soin de prendre note de
tous cestravaux secondaires dont je viens de vous parler, et qui nous occupent pendant la saison des pluies.
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Voyez le rdsultat de trois annies :
Depuis janvier 1914 jusqu'l dcembre 1917, il y a
eu 67 retraites aux sceurs, enfants de Marie, premieres
communions, prisonniers, etc.); 23 retours de missions;
13 triduaums; 3o sermons isol.s (dans descirconstances
particulikres).
VoilA, Monsieur le Vicaire general, une gerbe de
fleurs qui, je I'espire, vors donnera an instant de joie
et consolera votre ccear pateinel, parmi tant de soupis
et de peines que vous ldonne ancessairement la conduite de la famille dans des temps si difficiles.
Eugene VANDERMEERSCH.

COLOMBIE
frifet apostolique d'Araca,
a M. ROBERT, secritaire de la Congrigatwix

Lettre de Mgr LARQvURE,

MONSIEUR ET TR. S CHER CONFRERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec ous pour jamais!
Connaissant tout l'int6crt que vous portez a notre
Mission de Arauca. je viens vous donner une relation
de ron voyage, dans le sud du territoire conai ai nos
soins. L'annee derniere, lors de ma.visite . Arauca,
j'avais mis dans mes plans, de connaitre cette region
qui nous rcrlamait . grands cris; mais, rhommne propose et Dieu dispose; d'un c&tA, la r6volution m'avait
passablement retard6, et del 'autre, un acces de Biv&e
bilieuse m'arrkta en chemin, des le premier jour de ma
sortie de Arauca. A mon. grand regret, je dus prendre
laroute la pluscourtepourrevenir &Tameet laisser mon
confrexe,
.MVillanea,, entreprendre seau cette visite
d6jA annoncee.
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Je me suis ratttapi pette annee, et ai mis a proft la
belle saisou pur rEaliser mon projet. De Chita a
Arauca, avec uee hake de quarante-huit heures 4 Tame,
il me faliut dix jours a cheval. A peine arrive' Arauca,
avec L. ViUlane, nous organiswmes uQtre exp.dition
afin de pouviir partir le mercredi des Cendres. Par
mesure de prudence, et pour eviter de nous egarer
daas ces plaines immenses, nous demandAmes au conmmaudant de la place de. nous adjoindre deux soldats,
et la precaution n'6tait pas inutile !. En cheumi, nous
visitimes plusieurs haciendas, pour administrer les
sacrements aix personnes qui nous atteudaient, et
noQu emtoes I'occasion de faire deux mariages.
La premiire pojplatina que nous devious rencontrer
atait Cravo Narte, petit village assez coquet, situ6 au
coofluent des flteUes Casanare et Cravo; les habitants
avaient 4tM avetis de notre arrivie, et nous requrent
avec les upariqps d'une reelle sympathie. La encore,
des le prepsier jour, j'ai pu adpirer comment Ie boa
Dieu rhcomrpense la foi de ceux qui mettent en lui
toute leru confiance. A peine descendu de cheval, je
fusappeMl aupres d'un moriboad dja .i 1'agonie; c'6tait
un cQloael.vdonzuelien, r~tugik politique; il ne sayait
comment me remercier, et j tous disait son bonheur
de s'ktre r6coacili6 avec le bon Dieu. Le lendemain,
de honne heuw, je lui portai lasainte communion et il
mourut vers midi. Les gens, qui, soit dit en passant, ne
p&cheat pas par exces.de religion, disaient: I1 n'attendait que la, visite du Phre pour paxtir! , Arriv6s A
CravoJ.t jeudi 21 f6vrier, nao" y restames jusqu'au
mardi suivant, afiA de psparex notre expedition, daut
la iongueur devait d6passer toutes nos previsions. Au
6
point do vue, de. Ia prcisino,pour appr cier le temps
et les distance, it ae faut g~~E se fier auxgensde la
plaine. Le psooerhe par ici4est: u Deux et trois ne sont
wmeie
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pas cinq ,, et ii se v6rifie k la lettre !. On avait dit,
I'annie derni're, a M. Villanea, que en deux... ou trois
jours, on pouvait aller de Cravo A Matadeguanabano!
Pour me donner une idee a peu pros exacte du temps
qu'il nous faudrait pour cette visite, je demandai des
renseignements aux gens qui connaisaient bien la rgioin et la conclusion fut que, par terre, il nous faudrait au moins cinq jours, mais qu'il n'y avait pas de
chemin trac6 a travers la plaine, qu'il nous faudrait
voyager au milieu des hautes herbes, et que 1'eau etait
trss rare a cette 6poque de l'annee, a cause de la grande
s6cheresse. Les renseignements n'ptaient guere enconrageants. II nous restait la ressource de descendre le
fleuveen barque, bien que le voyage dit etre plus long;
en somme, c'6tait plus pratique. Nous nous mimes
imm6diatement en quete d'une embarcation, et un ami
nous proposa la sienne, qui 6tait suffisamment grande
pour contenir r.euf personnes. Restait a chercher
I'quipage et tous les vivres nicessaires pour le voyage
qui devait durer au plus trois semaines. Un pilote
s'offrit a nous, et nous acceptimes ses services, vu les
recommandations dont il 6tait muni; lui-emme se chargea de trouver les trois rameurs qui devaient 1'aider
dans son travail, et il les prit d'une tribu k demi civilit
see, qui habite non loin de Cravo. Ces Indieqs sont
d'excellents marins, mais aussi d'intr6pides buveurs !
Nous en efmes la preuve le jour oia nous fimes le contrat. Mais, avant d'alleI plus loin, il faut que je vous
pr6sente les membre-s de l'exp6dition : M. Villanea,
votreserviteur, un domestique qui m'accompagnait depuis Chita, les deux soldats de police nationale, et nos
quatre marins.
i Le pilote a nom Antonio, rivolutionnaire vindzublien, r6fugi6 en Colombie. Nous profitimes de l'occasion, pour lui rappeler sa promesse faite i M. Villa-
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nea, de faire binir son mariage; il fut convenu que la
crremonie se ferait . notre retour de Matadegua=abano, et son mariage est un fait accompli maintenant.
Ce meme jour, nous fimes notre contrat avec le chef
de la tribu qui devait nous accompagner comme premier marin; it s'appelle Lemos, ou plut6t Capitan
Lemos, le titre doit toujours accompagner le nom, mal
heur a celui qui s'oublie ! Lemos nous avait &t6recommandi d'une maniere spgciale; il rectt comme
acompte 25 francs, et il fut convenu que nous embarquerions le lundi. Mais, bhlas! ce jour-la, ses libations
furent si nombreuses, qu'i ne put rentrer chez lui, ce
qui nous valut un jour de retard. II faut ii rendre cette
justice, qu'il fut trbs sobre dans eIvoyage, et pour
cause; il nous rendit d'immenses services; a son sangfroid, j'allais dire a son audace, nous dimes dene pas
nous perdre dans la passe dangereuse; it connait le
fleuve par cceur, I'ayant descendu et remonte, qui salt
-combien de fois. Les gens de sa tribu ont en lui toute

confance; on dit bien qu'il doit plus d'ane mort,
mais ce sont li des secrets qu'il n'est pas permis de
scruter!
Le second marin s'appelle Simon; il a une mmneassez

sympathique, est. douk d'une force peu ordinaire et
pent manier la rame pendant cinq ou six heures de
suite sans se fatiguer.
Le troisieme a. nom Teodoro; j'avoue que sa per-

soone me parut pen engageante, mais faute de mieux,
nous dfimes I'accepter. On pretend queson casierjudiciaire n'est pas des plus blancs, et je serais porte a le
croire, si j'en juge par les renseignements que j'eus
durant le voyage. L'avant veille de notre arrive
Matadeguanabano, noes convinmes avec notre pilote,
d'aborder en face de la premiere maison que nous
devions rencontrer; M. Villanea avait toute Bne corres-
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pondance a remettre au propri6taire de 1'hacienda. A
peine dibarqui, il partit accompagne des soldats et de
Lemos qui devait leur montrer le chemin. Je restai
seul avec Simon et Teodoro, qui se mirent en devoir
de faire bouillir leur marmite, pour la pr6paration du
diner. Je profitai de l'occasion, pour suspendre mon
hamac et reparer le sommeil de la nuit precedente qui
avait 6et un peu -courti. Vers midi, je fus riveill par
des voix qui partaient de la fort, et quelques instants
apris, apparurent une dizaine d'Indiens, suivis du
maitre de l'hacienda qui venait me saluer. Pendant
notre conversation, je remarquai qu'il regardait fr6quemment du c6te oi notre Teodoro, sans se prioccuper le moins du monde de la visite, 6tait en train d'attiser son feu. II s'approcha un peu plus de moi, et me
dit a voix basse : t Monseigneur, vous voyagez avec
une b&te feroce, n et il me montrait du doigt Teodoro:
( Tenez, ajouta-t-il, si vous n'&tiez pas la, je fendrais
imm6diatement la tete a cet Indien. ) Je ne demandai
pas d'explications! Sans doute que le brave homme
avait eu maille a partir avec la tribu de Teodoro, et
que Teodoro a sur la conscience plus d'une mort et
d'Indiens et de Blancs! En tout cas, nous n'avons qu'i
nous louer de nos marins, leur conduite fut irriprochable. II est vrai qu'il y a diverses manieres de les
traiter! -Nous fimes notre possible pour les bien nourrir, et plus d'une fois, ils nous temoignarent leur
satisfaction, en termes expressifs bien qu'un pen crus
, Quand Indien a le ventre plein, il travaille bien, a
et tous trois travaillerent bien. L. marmite qu'ils
vidaient i chaque repasaurait suffi pour dix personnes
et au deli; a trois ils en avaient raisoh. Je n'ai pas 6t&
f&che de connaitre de pros ces specimens de la race
indienne, et leur 6tude est interessante.
Les Indiens qui habitent sur les rives du Casanare
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et du Meta, se composent de trois grandes families:
les Guacotrias, les Amorhuas, et les Guahivos. Ce
sont des tribus entiirement nomades, et il est bien
difficile de preciser a quelle mission ils appartiennent
Les fleuves sont la seule division; pendant la saison
seche, ils parcourent les plages. A la recherche des
ceufs detortue et de caiman; c'est leur nourriture pendant plus de six mois de l'annie, et ils la trouvent facilement et en abondance, car une seule tortue pond.
jusqu'k cent cinquante oeufs, et la caimane pond dans
les memes proportions. Frais ou dija habitis, pen
leur importe A ces braves Indiens. II parait m&me qu'ils
les priferent dans ce dernier 6tat, car ils ont un fumet
tout particulier! La chair de la tortue fait aussi leurs
delices, et ils proitent de la nuit pour la surprendre.
Voici cequem'ont raconti nos Indiens : <Quand la Croix
du Sud est A la position verticale, la tortue sort da
fleuve pour faire sa promenade sur la plage, et elle
ne rentre que lorsqae la Croix prend la position horizontale, I'espace de minuit A quatre heures du matin.
Quand I'animal est a 30 ou 40 metres du fleuve, les
Indiens courent, la renversent et la laissent dans
cette position, jusqu'au moment de l'embarquer dans
leur pirogue, non sans lui avoir attache solidement
les pattes. , J'ai vu des tortues, dont la carapace avait
au moins 8o centimetres de circonference; nous ea
avons mange une pendant notre voyage, et la chair a
trbs bon gout. A la chasse de la tortue, les Indiens
ajoutent celle du caiman, celle-ci plus difficile et plus
dangereuse. La capture d'un caiman est une grande
fete pour la tribu, tout le monde est invit6 au festia
qui est infailliblement suivi d'un bal qui dure toute la
nuit; affaire sans doute de digestion I
Vous devinez bien qu'avec cette facilitA & trouver
dans le fleuve-ce qu'il leur faut pour vivre, les Indiens
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se preoccupent fort pen de cultiver la terre. Si la
p&che lear fait d6faut, ils ont dans la foret des fruits
et des racines en abondance; ajoutez i cela des animaux de toute espkce qu'ils tuent avec la plus grande
facilitY. Rarement lear fl~che manque son but, car le
tir de Fare est lenr grande distraction des leur eniance.
Ils sont d'une habilet6 qui depasse toute imagination;
i: connaissent ce qu'est la parabole quand te but est
'trop 6loign6 pour etre vis6 directement, ils savent
mettre & profit la direction et la force du vent.
Malheureusement cette habilet6 ne se borne pas aux
caimans et aux animaux de la foret ! Ces tribes sont
en guerre continuelle les unes avec les autres, et c'est
une guerre a mort. De 11, je crois, le nombre assez
reduit des Indiens qui habitent cette region du Casanare et du Meta. 11 arrive aussi, frequeanmmet, qa'ils
ont des rencontres sanglantes avec les Blancs, pour
lesquels its professent une haine profonde, les acca-

sant d'occuper les territoires qui lear appartiennent.
Je m'abstiens de rechercher ce qu'il y a de juridique
dans leurs revendications: toujours est-il qu'ils profitent de toutes les occasions pour attaquer les

haciendas, tuant tout ce qui lear tombe sons la main!
En somme, its sont un peril s-tieux, et sur terre, et
aussi pour ceux qui naviguent sur les fieuves. En
octobre dernier, une tribu a surpris la barque da
courrier qui fait le service de Bogota i Arauca, et tue
tous les hommes de 1'quipage. Ce meme courrier
devait porter I o6o dollars que j'envoyais & M. Villnea, pour payer les maitres d',cole de la region
d'Arauca; par une heureuse coincidence, Tadministration centrale des postes de Bogota se mit en retard
pour faire 'exp6dition, et ainsi neus pfmes ivitercette
perte. Ce nouvel exploit des Indiens, dans les parages
que nous devious traverser, nous avait fait demander
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les deux soldats pour nous accompagner, et bien nous
en prit. En remontant de Matadeguanabano i Cravo,
dans la nuit du 12 au 13 mars, nous faillimes etre
surpris a notre tour. Jusqu'a onze heares du soir,
j'6tais restC i converser avec !e soldat qui montait la
garde a c6t6 de notre barque, pendant qae tout Ie
monde dormait sur le sable de la plage. Vainca par Ie
sommeil, je me retirais sous ma moustiquaire, quand,
vers une heure du matin, je me sens appeli: « M4onseigneur, les, Indiens s'approchent! n Je me levai
vivement, et vis en effet, i ane centaine de mietres,
deux pirogaes avec chacune six Indiens, qui filaient de
notre c6te. Les dormeurs reveill6s furent rite sur
charpied et mirent la main aux armes qui avaient &tC
grillaient
soldats
deux
gies en cas d'alerte. Les
d'envie de prouver leur adresse, mais je leur disde me
pas faire feu avant d'en avoir recu l'ordre. En cas de
danger, ils devaient d'abord couler les pirogues,et les
caimans auraient eu vite raison de la cargaison. Nos
marins connaissaient la langue des visiteers et nous
leur fimes crier que, si Its pirogues continuaient i
avancer, nous allions faire parler le ( Grand Sorcier »,
c'est le nomque les Indiens donnent aux armes a feu.
Nous ne voulons pas
Des pirogues, on repondit:
venus uniquement
sommes
nous
blanc,
an
mal
faire de
bien les
voulfimes
pour chasser la tortue ,! Nous
croire sur parole, mais quand ils firent mine de vooloir ddbarquer, nous lear fimes dire de s'l6oigner
immidiatement; ils ne se farent pas prier et nous
n'entendimes plus parler d'cux!
Une autre alerte nous 6tait r6servee pour le lendemain, mais celle-ci d'un autre genre. Comme la brise
etait forte et favorable, noas avions hissi la voile de
notre embarcation et,depuis six heures du matin,nous
filions A totte vitesse lorsque, vers midi, noes aper-
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csmes sur la plage un mouvement assez insolite. Au
bout de quelques minutes, nous primes distinguer,
attachees & la plage, neuf pirogues et, A c6t6, une
troupe de soixante & soixante-dix Indiens qui nous
faisaient signe denous approcher. Le pilote fit amener
la voile et avanca lentement, tout en recommandant
aux soldats d'avoir I'ceil ouvert Tout a coup, nos
rameurs poussirent un cri de joie; ils avaient reconnu
les gens de leur tribu et nous dirent que nous pouvions
approcher en toute confiance. C'etait en effet toute
latribu quivenait notrerencontre, envoye, disait-elle,
par la mere du Capitan Lemos, pour nous avertir que
les Amorhuas avaient de mauvaises intentions contre
nous et que meme ils nous attendaient pour nous
tuer! C'6tait un tumulte indescriptible, tout le monde
parlait et gesticulait a la fois! Quand le
calme fut un
pen retabli, nous eimes l'explication de la presence de
la tribu dans ces parages. Deux jours auparavant, elle
avait eu une rencontre avec les fameux Amorhuas;
le
combat avait ite long et meurtrier, elle avait laisse
deux morts sur le terrain dont l'un prkcisement
atait
beau-frere de notre Simon i elle avait eu aussi deux
blesses. Je sautai a terre pour les voir, les blessures
etaient horribles! L'un avait le bras traverse par
une
.Ache, et l'autre la poitrine ouverte par un
coup de
lance, une blessure d'au moins Io centimetres. Les
commentaires allaient leur train; ce qui attira
surtout
ma curiosit6, ce furent les details donnis sur
la mort
glorieuse du beau-frere de Simon. Les femmes surtout
faisaient son 6loge ; il avait 6et le h6ros de
la bataille;
bien que bless6 amort, il cut encore le
courage de
combattre et de tuer quatre de ses ennemis. Simon
icoutait la narration d'un air farouche, c'est
A peine
s'il salua sa femme qui etait venue au-devant
de lui,
avec ses deux bib6s. Je vis deux larmes
perler A ses
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yeux! 9itait-ce la douleur ou la rage qui les avajent
provoqunes ? facilement je me rangerais a la seconde
opinion, car je sus que. le soir meme, il avait parlement6 avec les deux soldats pour voir si je pourrais lui
preter mon revolver; probablement que son intention
6tait d'aller saluer les Amorhuas. Qu'y avait-il de vrai
sur les intentions de ces derniers anotre 6gard, c'est
ce que je n'ai pas pu iclaircir. Je crois que, pour nos
Indiens, c'itait surtout la crainte de les rencontrer une
seconde fois, seuls et presque sans fliches, car leur
provision s'6tait 6puise pendant le combat. Is nous
savaient armis, aussi nous demanderent-ils de venir a
notre suite, cequi leur fut accord6. Par mesure de
precaution, et dans 1'attente d'une surprise fort problematique, nous passames la revue de nos armes, et
de nouveau.hissames la voile pour profiter de la brise.
Avec cette flottille de neuf pirogues, le fleuve offrait
un aspect assez pittoresque; notre barque, devenue
pour l'occasion, le vaisseau amiral, tenait la tte, toute
fiere de proteger ses compagnes de circonstance.
Nous voguames ainsi accompagnis, jusqu'au samedi
vers deux heures; sans doute que la vue de notre
escadre intimidales Amorhuas, car nous ne les rencontrimes nulle part, et ils firent bien de ne pas se montrer!
A propos des Indiens, d'aucuns s'imaginent qu'il
aune tribu pour pouvoir multiplier les
suffit d'arriver
bapt&mes; c'6tait autrefois mon illusion, mais j'en suis
revenu. Durant notre excursion, nous n'avons fait.que
trois baptemes d'Indiens, diji adultes. Meme avec les
demi-civilises,. il faut user d'une grande prudence:
beaucoup demandent le bapteme, mais uniquement
pour le cadeau qui doit n&cessairement l'accompagner,
et leledemain, ils reprennent leur vie nomade et leurs
superstitions. Vouloir'baptiser les Indiens, sans les
rdduire i vivre dans une region ditermin6e, et les obli-
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ger Atravailler la terre, &quivaudrait, selon I'energique
expression de M. Villanea, a baptiser un tigre et A le
lJcher ensuite dans la foret. C'est une ceuvre qui
demande du temps, de la patience, et de grandes ressources; ensuite, il est indispensable que le gouvernement coopire a cette reduction, pour assurer le
resultat de l'oeuvre des missionnaires, conditions qui
seraient longues a se raaliser.
Cette longue incidente, pour vous faire connaitre
les us et coutumes des habitants de la plaine, m'a fait
presque oublier la suite de notre voyage, de Cravo L
Matadeguanabano et vice versa; voyant que les trop
copieuses libations du Capitan Lemos.avaient retardi
l'organisation de notre barque, nous resoliumes d'aller
a cheval jusqu'I la dernisre hacienda situie sur les
bords du fleuve; nous 6vitions ainsi wme dizaine
d'heures de navigation. (En partant de Arauca, le
io avril,j'aisu que cette hacienda avait 6t attaqu•e par
les Indiens.) Le propri6taire de F'hacienda nous requt
tres aimablement et fit tuer, en notre honneur, une
magnifque ginisse. L'installation est tout a faitsommaire; la maison se compose d'un unique hangar,
ouvert a tous les vents et recouvert de feuilles de palmier; c'est aique nous passimes une partie de la nuit,
car 1'embarquement eut lieu vers une heure da matin;
des ce moment, nous entrions dans le d6sert et allions
naviguer pendant sept joirs, sans rencontrer nne maison. Quand la brise n'etait pas tris forte, nous pouvions
marcher jusque vers dix heures; des ce moment il
fallait chercher un abri sur la plage, la barque etait
'incapable de resister au vent; le voyage recommencait
vers deux beures du soir. Pour deux motifs, nous
devions choisir la plage la plus grande et la plus
ouverte, pour passer la nuit. lDabord, pour avoir moins
de moustiques, et ensuite pour kviter les Indiens q~i,
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sans t re vus de nous, nous suivaient i travers la for&t
situee de l'autre c6t6 du fleuve. Quand les feux etaient
eteints, pour leur prouver que nous veillions, nous
faisions deux on trois dicharges. Plus d'une fois, les
oiseaux de la rive opposie, troubles dans leur sommeil, nous avertissaient par leurs cris que les Indiens
etaient 1i. Mais comme pour parvenir jusqu'i nous, ils
avaient a traverser le fleuve, les surprises 6taient mcins
faciles. Comme dortoir, ce n'6tait pas bien luxueux,

mais nous pimes dormir sur le sable de la plage et
itendre nos membres, quelque pea engourdis par la
position forcee au fond de notre barque.
Je m',tais imagine que Matadeguanabano 6tait un
centre important, mais grande fut ma disillusion
quand, en abordant le mardi vers neuf heures, je ne
vis que quelques miserables cabanes, diss6minies le
long du Beavre sur an espace de 3 ou 4 kilometres. Je
ne tardai pas i me rendre compte que l'Ntat moral des
habitants etait en rapport avec l'aspect physique de
leurs maisons. Tous sont Vknizubliens, sauf on de
nationaliti colombienne. La plupart soet des rfvolutionnaires rifugiis en Colombie, A la suite de lear
dbroute par les troupes do gindral Gomez. Parmi eux,
le concubinage est A I'ordre du joar; impossible de
rigulariser ces situations, vu que nous ne ponvons

connaitre I'6tat civil de ces individus. Pous vous
donner one id&e de la situation, je n'ai qu'i vous dire
que nous n'avons pas pucEiebrer la sainte messe, faute
de trouver une maison d&cente. Nous restime la cinq
jours, et-tout notre ministere s'est borne A quelques

baptAmes et a quelques confirmations. Le dimanche
matin, nous mimes ie cap surCravo, ou nousarrivAmes
le samedi saivant, dans la nuit, apres une navigation
aassi intiressante que celle que nous avions en la
semaine pricidente.

E. LARQUfRE.
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D'une autre lettre du meme, nous extrayons les details suivants:
25 mai 1918.

Je crois vous faire plaisir, en vous donnant un resume
des travaux entrepris par les Missionnaires de la prefecture de Arauca, durant la periode qui va de mai
1917 a mai 1918.
Dans la partie nord, grace a Dieu, les choses
marchent un pen mieux, an point de vue religieux ; a
Arauca, lors de ma visite, j'ai constat6 un progres
sensible; la vie chritienne se d'veloppe i vue d'iil,
et j'ai &t6 grandement console par les nombreuses
communions du Jeudi saint. Les ceremonies de la
Semaine sainte se sont effectuees an milieu d'un grand
concours de peuple et avec recueilement. A la presence des sceurs, nous devons ces risultats ; des le
premier jour de leur arrivee, elles ont su gagner )a
sympathie de la population, et leur influence va grandissant, t6moin le grand nombre d'enfants qui fr&quentent leurs 6coles. Le conseil municipal est en train
de leur construire une maison commode et spacieuse
qui leur permettra de developper leurs oeuvres.
A Tame, j'ai constat6 le m6me progres ; les offices
du dimanche sont mieux fr6quentis, et la paroisse
compte idiji un bon noyau de personnes pieuses. A
I'heure ou je vous 6cris, M. Calas a commenc6 la construction d'une maison destinee aux sceurs, et si rien
ne vient y mettre obstacle, nous comptons les installer
dans le courant de l'annie prochaine. Nons avons le
mame projet pour Chita; la maison qui doitrecevoir les
sceurs est djih bien avancee ; partout les populations
manifestent d'excellentes dispositions et aident dana
la mesure de leurs ressources. 1 va sans dire, que la
pr6fecture apostolique doit faire la majeure partie des
frais de ces fondations.
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Cette annee, les bapt&mes ont atteint le cbifre
de 790, les confirmations i 278, et les mariages 200.

Le concubinage est la grande plaie de la region, et
pour amener ces braves gens a s'unir par un lien 1lgitime, il faut faire appel a toute la diplomatie et leur
aplanir toutes les difficultis. Heureusement que la
Propagande et le nonce apostolique nous ont donni
pour cela d'amples facultis. Je ne sais par quelle
perversion du sens moral, le mariage chritien est
regarde comme un signe de malheur, de l, la r6sistance
que nous rencontrons, quand it s'agit de lIgitimer une
de ces unions scandaleuses.
Je compte, cette annie, mettre A profit les mois de
novembre et de decembre, pour aller faire ma visite

aux Indiens qui vivent dans la Cordillere. M. le
Visiteur m'a promis deux autres confreres; peut-etre
pourrons-nous etablir une residence dans cette partie
de la prefecture encore inconnue pour moi. LA vivent
pros de ,trois mille Indiens plus accessibles, dit-on,
que ceux de la plaine. II me faut aussi, pour, cette
visite, attendre la belle saison, car en ce moment, les
chemins sont impraticables; il faut franchir plusieurs
chaines de la CordillUre qui mesurent plus de 4000
mitres d'altitude.

E. LARQUkRE.

Lettre de M. FouRoANS, pritre de la Mission

a M. ROBERT, secr4taire de la Congrggation
Call, le 3 jain g198.

MoNSlEUR ET TRES CHER CONFRERE,
La grdce de Notre-Seigxeur soil avec nous Pour jamais!
Voila dija pris de six mois que je me trouve de
nouveau dans cette belle Colombie que tout le monde
aime, meme quand on ne la connait pas... Quelques-uns
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croyaient bien que mon retour serait probitmatique ..
mais ils comptaient sans t l'emprise " de la chbre province colombienne.
Pendant ces six mois, M. le Visiteur a bien voulu,
en attendant mon placement dfinitif, me laisser i Call,
oi, en compagnie du bon confrere espagnol M. Cid,
je devais m'occuper aux missions dans le diocese;
missions qu'on a pu recommencer, grice an renfort
imprevu des trois missionnaires revenus de France,
MM. Merle, PNhau, et votre serviteur. Mon sejour i
Cali fut de courte duree, car tout de suite Mgr I'výTque
nous invita & nous rendre a la commune de Huasano
poor y prcher une mission. Nous partimes le i2janvier, mais noas etions loin de penser que nous n'en
reviendrions quele 4juin.
Comment vous raconter toutes les p6ripeties de nos
cinq mois de mission ? Comment vows dire surtout les
douces satisfactions qu'6prouvele missionnaire,quand
il sent que la grace d'en haut descend dans des milliers
de coeurs et les #elve-bienhaut, vers les sublimes regions
du sacrifice et du devoir oublibs jusque-la ? Nous ae
pouvons pas dire que nous avons obtenu de magnifiques
r6sultats, mais il nous est permis de dire que Ie bon
Dieu s'est servi de nous, pour ramener a lui des milliers d'&mes ; it a ecoati les prieres de nos bons confreres de Cali, de nos bonnes soeurs de la maison
centrale, de l'h6pital cte cette ville et de plusieurs
autres maisons des e virons,; j'ai su que ces bonnes
Fillesdela Charit aval eut fait une veritable croisade de
communions, de sacrifices et de prieres avec leurs
orphelines et leves; pour obtenirdu bon Dieu, pendant
notre mission, une belle moisson de confessions, de
communions et de mariages Le bon Dieu a exaoce les
priires de toutes ces ferventes imes ; vous allez ea
3uger par leschiffres.
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Nous avons missionni presque tout un canton, dont
la superficie peut s'ivaluer i 3 ooo kilometres carr6s et
le nombre d'habitants & 35000
oo
es; cependant,
comme ii nous a fallu laisser deux paroisses sans mission, nous pouvons dire que le nombre des chritiens, a
qui la grace de la mission a &t6 offerte, a atteint le
chiffre de 20000 plus ou moins, car beaucoup ont diu
renoncer a la mission, a cause des distances qui les
sdparaient de nous.
Nous avons obtenu plus de 6 ooo communions, i
peu prs 12 ooo confessions et pros de o7mariages ;
le risultat a d•passh toutesnos esperances ; nous avans
trouve partout le mnme enthousiasmela memegenrosite et le mime esprit de sacriice; que de fois n'ai-je
pas eti edifi de voir non seulement des hommes, mais

des enfants, des femmes, des vieillards, faire 5, 6 kilometres, tos les soirs, pour entendre le sermon, assister
la messe Ie lendemain et revenir an plus tot a la
maison, pour reprendre Ie travail. Des families entieres
qui sortent du fond de leurs montagnes, par des

chemins impossibles, parcourentdes distances de 12 i
LS kilometres, pour ne pas perdre la grace de la
Ossion.

Comme le bon Dieu doit r6compenser de pareils
sacrifices! Car c'est bien pour lui que l'on fait de
pareilles choses. Des ames, Iloignies du boa Dieu

depuis vingt-cinq, trente, trente-cinq ans, enfouies
dans les ahimes du piche, soot revenues a lui, vaincues
par les douces impressions de la grce ; on voyaitbien
qu'au devant de nous, marchaient les grosses et meil-

leures unites d'assaut, je veux dire,, les prikres et les
sacrifices de tous ceux et celles dont le souvenir nous

accompagnait; comment Ie ban Dieu pourrait-il rester
sourd anx ferveates priees du bon et venerable
M. Stappers, que notre maison de Cali garde comme

-

1140 -

une relique? Et nous, avec la petite methode pour
tactique, nous allions de l'avant, irriductibles pourfendeurs des erreurs et des coutumes perverses, mais
6pris d'amoar, comme le divin module, pour toutes
ces ames, surtout pour les plus l1oign&es do bon
Dieu.
La r6gion, 'dans laquelle nous avons donne nos
missions, se trouve, en majeure partie, dans la
fameuse vall6e du Cauca, situee entre deux majes'
tueuses chaines de montagnes, la Cordillere centrale
et la Cordillere occidentale qui longe le Pacifque, oi
Toule ses puissantes et superbes eaux le fieuve do
Cauca, tributairedu Magdalena. Le Cauca est aujourd'h~i relativement pacifique, maisparfois il ad'effrayantes offensives qui siment partout la d6solation et la
ruine ; en 19 5, par exemple, dans une terrible inondation, ce fleuve avait, en:certains endroits, 2 lieues
de large ; depuis lors, ilest rest6 sur les rives du fieuve
et quelquefois bien avant dans les terres, des lacs
immenses dont les eaux n'ont pas pu se cher.
Si vous avez on jour l'occasion de voyager sur un
des cinq jolis bateaux qui font le service sur ce fieuve,
vous pourrez contempler les innombrables panoramas
de ces rivages enchanteurs, la luxuriante fertilit6 de
ces terres encore vierges, la variit6 infinie des plantes
6quatoriales, et, si vous ates tant soit pea divot de
saint Hubert, il est probable que vous sentirez un
fourmillement au bout des doigts, avant-coureur des
instincts destructeurs, a la vue de ces magnifiques
oiseaux dont les couleurs admirables dipassent en
beautitout ce que vous pouvez imaginer de plus magnifique.
Ici le fleuve court, majestueue
et tranquille, au milieu
d'immenses prairies destinies
l'klevage du b6tail ;
lU, vous le verrez s'engouffrer entre les contreforts des
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deux chaines de montagnes et fouetter les rochers
avec rage sans pouvoir les &branler;tout d'un coup, a
un tournant, vous voilk en face d'une plantation de
cacao, decafe on canne a sucre; par-ci par-la, quelques
maisons d'oi s'6chappent un essain de v petits bruns n,
qui, a la vue d'un bon petit Pere comme vous, vient
s'agenouiller sur le rivage pour recevoir votre ben&diction; plus loin une immense forkt, des arbres seculaires, des lianes qui descendent d'une hauteur de
15 a 20 metres, peut-etre y verrez-vous de beaux singes
qui feront devant vous de formidables pirouettes, qui
laisseront 6bahis les plus fameux acrobates de votre
Paris.
Mais je n'en finirais pas... venez done voir plutbt, et
je vous promets que vous comprendrez pourquoi tout
pratre colombien doit chanter lar belleas de la ierra
Caucana pour monter an Parnasse. Si les scrutateurs
des choses inconnues 6mettent des hypotheses sur I'emplacement du Paradis terrestre, qu'ilsveuillent compter
avec une opinion de plus qui place le Paridis terrestre,
dans la a Valle du Cauca w. C'est tout dire.
Et c'est la que nous avons travaill pendant cioq
mois ; dans ce beau pays oh le gai soleil est si prodigue
de ses rayons accablants, on sue, on s'eponge, et
puis on continue a suer et a s'eponger, c'est tres
simple.
C'est done le 12 janvier au soir, par un beau clair
de lune, que nous arrivons an village de Ruasaao,
d'environ 3ooo habitants avec tons ses hameaux; le
lendemain, nous commenCons la mission; il y a bien
quelques esprits forts qui pretendent se dresser devant
le bon Dieu; mais ca n'a pas 6te long ; les voila maintenant qui assistent aux sermons; en quinze jours, nous
avons eu I Soo communions, I ooo confessions, io mariages; quel dommage de ne pouvoir rester plus
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longtemps, mais nous espirons bien que M. le cure
achkvera la rcolte. Vivement a cheval, et nous voila a
Bolivar,paroisse de 5 ooo ames disskminies un peu par-

tout, le bourg ne compte que 20ooo0
3ooo habitants.
Nos sceurs sont chargees de la direction de l'icole des
illes ; Ii nous prechames une retraite aux enfants des
coles, ce qui nous permit d'offrir au bon Dieu un joli
bouquet de 600 communions et confessions.
Le lendemain, 6 fevrier, nous voila en route, pour la
paroisse appele La Canada; grice a une chaleur itouffante et au mouvement peu suave du cheval, la bile du
bon M. Cid entre en r6volution, ce qui produit chez
lui, et fivre, et maux de t&te, et indigestion, et tout ce
qui s'ensuit; c'iait un beau commencement. Heureusement que tout se retablit en boa itat, et nous voila a
'oeuvre avec le meilleur et le plus g6n~reux enthousiasme. Retraites des enfants des ecoles, caints, premiere communion, conf6rences, sermons, confessions,
c'est un feu roulant de douze jours dans une magaifique oglise dont la construction peut rivaliser avec
les 6glises des communes de France. A cause de la
proximitt deselections prisidentielles, quelques beaux
esprits crurent que nous 6tions des a missionnaires
pitiques n, le d6mon se sert de tout pour emppcher le rrgne de J6sus-Christ! Mais sa vieille Vexperience fut bel et bien roul6e, car ceux-memes qui nous
regardaient d'abord avec defiance, durent reconnaitre
publiquement que nous ne venioque pour leur ame,
et le bien se fit;et nous avonstout liea de croire que,
grace au zble du jeune et fervent cure, formi par nos
confreres de Popayan, la bonne semence continuera
de croitre et de grandir. Comme la commune de La
Canada comprend plusieurs hameaux, tous les habitants de ceux-ci desiraient nous voir au lmilieu d'eux ;
comment faire? II valait mieux choisir les plus eloi-
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gnes : le 18 fivrier, par un temps 6pouvantable, sous
une pluie battante qui emp&chait nos chevaux d'avancer, nous partons pour El Guamito, petit hameau de
quatre cents habitants sur les bords du fleuve Cauca,
sans presbythre, sans 6glise; mais des coeurs simples
et gi6nreux qui ne savent comment manifester leur
joie A la pensie que les Missionnaires vontrester avec
eux pendant huit jours. L'cole nous servira d'eglise,
figurez-vous une grange en plein air; le bon Dieu est
vraiment condescendant! Mais tous ces gens-ld se
mettent en quatre pour orner notre nouvelle 6glise: du
papier aux couleurs Aclatantes, des banderoles, par-ci
par-1i, quelques draps de lit, cinq ou six lanternes
v6nitiennes on peu jaunies par I'usage; on y ajoutera,
les jours de grande fete, des multitudes de chandelles
de suif, et ces braves gens font quatre pas en arriere
pour admirer la cathbdrale; et les chants? Soyons
indulgents et supposons que ce soit un beau desordre;
tout le monde hurle a peu pres PAve Mariade Lourdes;
les vieux en pleuraient de joie; le bon Dieu, qui
voit les coeurs et les intentions, devait etre tout aussi
content qu'au fameux Laudate Dominum de Cesar
Franck & la cathedrale de Paris; c'est nous les difftciles. Quels beaux jours dans cette immense campagne de Guamito, qui parait plut6t un desert, tant les
huttes sont eloignies; il est si doux de se trouver au
milieu des pauvres et des simples Le demon avait bien
mobilisrtoutes ses hordes et une legion de moustiques, de punaises de plusieurs categories, de petits
animalcules imperceptibles qui p6netrent dans la peau
et vous brilent littiralement les jambes, mais tout fut
inutile, et le vieil ennemi de tout bien dut lire dans
notre communiqui officiel: a Paroisse de la Canadacommunions, 2 5oo confessions,
Guamit6, 3 oo
8 mariages i.
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Le z61e et fervent cure de La Union, paroisse de
4 5oo -habitants, situke & 25 kilometres, vint nous
chercher i Guamito, pour que nous allions commencer
la mission dans sa paroisse. Quels regrets et quelle
tristesse pour ces chers a Guamitefiosb, si seuls dans
leur immense plaine mar6cageuse, en nous voyant
partir!Nous arrivons a La Union, le 27 f6vrier, accompagnes par une cinquantaine d'enfants k cheval; c'est
toujours une entree sensationnelle. Cette paroisse, oiu
nous allions rester presque cinq semaines, en comptant
la Semaine sainte et deux petites missions dans
deux hameaux qui lui appartiennent, est une des meilleures du diocese; nous y trouvons une bonne association d'enfants de Marie Immaculie, une nombreuse
et pieuse association d'adoratrices du saint Sacrement,
et beaucoup de tertiaires de saint Francois.
C'est vous dire quele terrain Ctait pr&t pour y jeter
la bonne semence, qui, 11 aussi, produisit une magnifique moissonde 3200 communions, 2 3oo confessions,
4 manages.
Nous eemes la bonne fortune d'accompagner M. le
Cur6 pendant toute la Semaine sainte ; nous vimes.
representer an vif presque toutes les scenes de la Passion de Notre-Seigneur, depuis la procession do
dimanche des Rameaux, oa Jesus apparatt monot sur
une &nesse, faute d'anon, accompagn6 d'une fanfare
qui joue t A tour de bras P son repertoire de valses et
de pas redoubles, jusqu'au chemin de croix du Vendredi saint qui se fait dans les rues de la commune
avec tout l'appareil extkrieur: le dhclouement de
Notre-Seigneur par les Santos Varones fut particuli6rement impressionnant; le dimanche de P&ques, vous
auriez pu voir circuler a, travers les rues du village, des
statues porttes par des hommes; c'est Madeleine qui
va ua tombeau et revient en courant avertir les ap6tres

-

1145 -

que Notre-Seigneur est ressuscit6; saint Jean court t
son tour, saint Pierre suit aussi de loin, 4 les ans
en sont la cause ,), puis tout le cortege des saintes
Femmes; je crois m&me avoir vu la statue de saint Paul,
revatue de sa chape, qui vient c6lebrer le triomphe de
la resurrection. Tout cela rejouit ce bon peuple; il
chante i sa fagon 1'Alleluia de la resurrection, qui
rayonne dans son ame croyante et simple. Car ii faut
vous dire que la foi est ici puissante; ce qui manque,
c'est un pen d'elivation du niveau moral; le climat
toujours chaud et 6nervant, la richesse du sol, qui,
sans beaucoup de peine, fournit le n6cessaire pour la
subsistance, et les difficult6s oi se trouvent les cures
pour aller jusqu'! leurs ouailles, cause des immenses
distances, tout cela relache un peu les meurs du pays
et explique pourquoi les missions sont indispensables
dans ces regions tropicales oi I'immoralitCest une
des plus terrible plaies.
Je vous ai dit que nous avions visiti deux hameaux
de La Union; 'un des deux appel6 Quebrada Grande
se trouve dans un petit plateau, sur les pentes de la
CordillUre qui longe le Pacifique: IA,pour la premiere
fois, le bon Dieu daigna, a la voix de son pr&tre, descendre au milieu de ces villageois, en general pauvres,
mais boas et sains; jamais on n'avait dit la sainte
messe daas les imposantes solitudes de ces forts
immenses; quelle joie pour nous et pour ces braves
gens! Aussi ripondirent-ils avec ferveur l'appel des
Missionnaires; comme il n'y avait pas de maison assez
grande pour servir de chapelle, nous dames dire la
sainte messe dans un corridor, pr&cher en plein air;
mais comme cela 6tait beau! iLa, oi pen d'ann6es auparavant, il n'y avait que des arbres immenses, deslianes,
des broussailles 6paisses oi se cachaient les serpents
et les tigres, apparait notre divin Sauveur tout rayon-

-

1146 -

nant d'amour dans la fr&le et invipcible hostie I Au
lieu du chant monotone des serpents qui se cachent
dans la brousse, descris des singes etdes rugissements
du tigre, on entendit, pendant huit jours, les chants
sacres, la parole divine, et les priires liturgiques I...
Dites-moi, mon cher et v6ner6 confrre, s'il existe des
joies dans ce monde, ce que je vous dis n'en est-ce pas
ane incomparable?
Je vous ai parl des serpents; la rgion oui nous nous
trouvions est la cc terre * classique de ces terribles
monstres; pendant la journ6e, vous entendez parfois
dans la foret un chant continu, comme celui d'une
poule, ce sont ces serpents qui sortent A demi de leur
antre, et chassent les oiseaux, les rats et les insectes ;
te soir mime de notre arriv&e, on en prit deux formidables, gros comme le bras et longs de 2 matres, tres
venimeux.
De Quebrada Grande, nous montons toujours plus
haut dans la a Cordillre ,, et nous arrivons, a
200ooo metres d'altitude, dans la fameuse commune
de..... (je vous le donne en cent) de Versailles.....
mais oui, lisez bien..... Versailles, une jolie commune
avec ses maisons blanches, ses portes et fenetres aux.
voyantes couleurs, inclin6e doucement sur une imperceptible pente de la montagne; et ces a Versaillais »
ont plut6t l'inconcevable appitit de vouloir etre des
a Berlinois n, les pauvres! ils ne savent pas ce qu'ils
font ! Cependant, il y a des exceptions; un des organistes me joua la Marseillaise pendant l'offertoire de
la messe; ca me transporta un pen loin de Versailles;
ici tout le monde raffole de la Marseilaise, on vent
1'entendre, l'apprendre et la jouer; voyez-vous, on
aime ce qui est frangais et on admire ce qui est
kolossal.
Les habitants de Versailles sont d'une race tout i
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fait diffErente de celle des habitants de la vall6e; ici
nous avons en face les t Antioquerios ), la-bas, nous
avions les t Caucanos u, deux races qui se completent
admirablement par l'ensemble de leurs qualitis et de
leurs difauts. La commune, qui compte a peine une
vingtaine d'annees d'existence, a dej 5 ooo habitants,
a peu prs 2 ooo dans Ie bourg et le reste diss6mink
dans les montagnes; l'6glise laisse beaucoup a desirer;
mais tout Ie monde est pr6t a faire tous les sacrifices
possibles pour en construire une qui fera honneur i
44Versailles u. Pendant les quinze jours de la mission,
nous avons distriba 2 800 communions, entends
2 400 confessions et beni 6 mariages.
De Versailles, nous redescendons la pente de la Cordillbre par des chemins impossibles; nous voila de
nouveau dans la fameuse vallee du Cauca et nous
entrons, bien escortis, le I • mai, A Toro, commune de
6ooo habitants, A 25 kilometres de Versailles. C'est nn
vieux village de trois cents ans d'existence, qui en est
encore a ses toits de chaume; mais les habitants sont
6veill6s, enthousiastes; il y a un a parc D, ce qui est ici
un thermometre dela civilisation; ony voit, par-ci par-lI
quelques plans de laitues et des choux de Bruxelles.
mais enfin..... cela nempeche pas que, tous les
dimanches, la fanfare de douze instruments yjoue son
meilleur repertoire, puisk dans quelques vieux bouquins de u Tristant ,, et r6piti A satite6. Demandez A
un des habitants quel est son lieu de naissance, et it
vous r6pondra: a Je suis n6 dans la ville de Toro. u La
mission de Toro a &t6superbe, 1'enthousiasme incomparable, et si nous avions pu rester encore buit oa
quinze jours, nous aurions pu 16galiser, par le sacrement de mariage, beaucoup d'unions criminelles; car
c'est bien 14 la plaie de cette pauvre et sympathique
c citi u de Toro; Ie travail a &tC constant, il y a eu
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des jours oi nous avons di confesser pendant
onze heares; kvidemment, il fallait bien faire une
brdche au sommeil de neuf heures i quatre heures du
matin. Comment ne pas ccouter ces pauvres igaris
qui venaient par foule nous demander de les confesser? C'est li que nous avons en l'incomparable bonheur de ramener au boa Dien c beaucoup P d'imes,
bloign&es de lui depuis vingt, trente et quarante ans;
un incridule qui n'eut pas Ie courage de se confesser
nous demandait une mbdaille miraculeuse, (la Vierge
des rayons u, comme on I'appelle ici, pour que la
sainte Vierge lai donnit la foi; an autre, en recevant
la medaille, nous disait:a Je ne peux pas mettre cette
md;aille sur ma poitrne, parce qu'une Vierge si pure
ne peat pas reposer sur un coeur si souill6 , et tout de
suite il se confessait, mettait sa chire mtdaille et la
baisait avec amour. Nous avons pu distribuer, pendant
tottes les missions, a pen pres 800o m&dailles; c'ktait
tout ce que nous avions; nous aurions d4 en avoir
15oooou 2000o, pour pouvoir contenter tout Ie moade;
car la chbre petite medaille est le grand souvenir de
la mission. A Toro, nous avons eu 3ooo confessions,
4700 communions et I3 mariages.
Enfi, pour couronner notre tournke 6vangilique,
M. le Cure de Toro nous a pries d'aller donaer ane
petite mission de huit jours, a la vice-paroisse de
V'Atilo, petit hamean de 8oo habitants, d6licieusement sita&u sur use petite e61vation qai domine la
plaine et regoit la suave brise de l'ocean Pacifique. L
aussi, le bon Dieu a envoy la grace a bien des Ames;
6oo communions et confessions et ji mnariages: tout
le monde s'est confess6 et a communie, sauf quelques
enfants trop jeunes et plusieurs concubinaires imp&nitents.
Dans nne maison, il y avait une nichee de trois
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couples; A la vue du missionnaire, les voila qui diguerpissent; les femmes s'enfuient dans la brousse et les
hommes se cachent sous les tables; mais devant
I'insistance du malencontreux visiteur, ils recouvrent
leurs esprits et reviennent tout honteux: pauvres
igar6s! la grace du bon Dieu ne put pas imouvoir
leurs cceurs endurcis.
La principale paroisse du canton nous attendait,
elle aussi, pour lui apporter la grace de la sainte
mission; mais i'obeissance nous rappelait I Cali oa
nous dames nous rendre tout de suite.
J'ai done goat- aux missions, et j'ai vu que c'6tait
la plus belle euavre, la premiere de notre vocation: je

puis dire aujourd'hui, aa moins pour les missions de
la vallie da Cauca, que pour y faire l'ceuvre du bon
Dieu il faut avoir un grand esprit de foi, une ame
bien trempe et un tempirament de a poilu ).
E. FOURrANS.

PEROU
FtTE DE L'INSTALLATION DE M" LISSON,
ARCHEV:iQUE DE LIMA

Nous empruntons a divers joumnaux de Lima (la
Cronica, la Pressa, Variedades) le ricit de la belle

manifestation, qui cut lieu a Lima (Prou) pour la
rzceptionde Mgr Lisson, notre confrre, nomm6 archeveque de cette ville.
Parti de son ancienne ville 6piscopale, de Chachapoyas. le 5 juillet, Mgr Lisson arrivait au port do
Callao, sur le vapeur Ucayali, le 20 juillet A midi.
Les cloches du Callao sonnaient joyeusement, ansi
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que celles de la capitale, car on avait averti aussitot
de I'arrivie du vapeur les membres du chapitre m6tropolitain. A peine le vapeur avait-il stoppe, que le fort
du Callao tirait une salve de quinze coups de canon en l'honneur du pr6lat. Un canot a vapeur du cuirass6
Grau se dirigeait imm6diatement aupres dai vapeur,
conduisant le chef d'etat-major dela marine pruvienne,
qui devait saluer le premier Mgr Lisson.
Sur le m6le attendaient les autorit6s : le pr6fet et le
sous-prifet de la province, le maire de Callao, les
representants du chapitre metropolitain, des chefs de
l'armbe et de la marine et des d61lguks de diverses
associations pieuses. Apres les salutations, le prlat se
dirigeavers l'6glise principale du Callao, oiu le cure,
Dr. Tousat, lui adressa un tres beau discours, que tout
le monde kcouta emu, car on connaissait les m6rites
de celui qui venait an nom du Seigneur pour r6gir les
intkrets de l'P-glise p&ruvienne.
Imm6diatement apr.s cette ceremonie, on se dirigea
a la gare, oi un train de luxe sp6cial etait prepar6
pour conduire 1'archevique et sa suite ; la capitale.
II faut renoncer a d6crire 1'enthousiasme qui 6clata,
quand le train arriva a Lima. Plusieursmusiques 6taient
1• pour saluer-le pri6at, mais on les entendait a peine,
tant les cris de joie, pouss6s parla multitude des fiddles,
etaient assourdissants.
Les principauxpersonnages de laR4publique 6taient
venus pour saluer & la gare le nouvel archeveque. Le
president s'6tait fait repr6senter par le chef de sa maison militaire, le colonel Diaz. Le ministre de la Justice
et des Cultes avait tenu a y tre personnellement, ainsi
que le directeur des cultes. On notait encore, parmi
les assistants, le maire de Lima, avec une representation du conseil provincial, le chef de Patat-major de
l'arm6e, le directeur des postes et t~elgraphes, le
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directeur de la bienfaisance, le secr6taire de la nonciature, les 6evques Costamagna et Castro, tous les
membres du chapitre en chape, les superieurs des
communaut6s religieuses, le clerge, les associations
catholiques si nombreuses & Lima, etc. Aussi il fallut
un long temps pour que s'organisAt le cortege,qui devait parcourir les rues de Lima pour aller de la gare a
la cathedrale. Pendant que se pr6parait cette magnifique et imposante procession, Mgr Lisson, apres avoir
6tC salau par le representant de Son Excellence le
president de la R6publique, le maire et le ministre de
la Justice, se revetait de ses ornements pontificaux et
prenait place sous un magnifique dais, porti par les
citoyens les plus honorables de la ville.
Impossible de decrire le caractere imposant de ce

cortege et dela belle manifestation que Lima a voulu
faire Ason nouveau pasteur. Les fetes religieuses sent
au Pbrou de vritables fetes nationales, et l'entree d'nn

archeveque est la plus belle des fetes. Toute la capitale 6tait sur pied, les maisons orn6es et pavoisbes,
car il est de rigneur que toutes les maisons arborent
le drapeau national pour les fetes civiles et religieuses. Que c'est beau de voir, les jours de fete,
tons les drapeaux flottant au vent! LeVendredi saint,
ils sont tons en berne; pas une maison ne manque a
cette regle.
Arrive . la cath6drale, l'archeveque fut requ par le
Vicaire capitulaire, conduit a la chapelle du SaintSacrement, puis a son trone. Alors, on chanta le Te
Deum, et aussitbt apres le prelat donna sa bkendiction.
La c&rhmonie 6tait terminee. lOne voiture de gala, envoy6e par le gouvernement, attendait l'archeveque pour
le conduire a son domicile particulier, ou l'attendaient
Son Excellence le nonce apostolique, Mgr Lorenzo
Lauri, etle prisidentde' Unioncatholique, Dr. Cyague,
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qui prononaa un superbe discours pour souhaiter la
bienvenue a Mg: Lisson.
Quelques minutes apres, le pr6lat reprenait la voitare de gala, qui le conduisait chez le president de la
Ripublique et le nonce apostolique, puis revenait a son
palais poor recevoir les salutations de tons les personnages de Lima, de tous les membres do clerge et de
tons les superieurs des communaut6s 6tablies l Lima.
A tous, il faisait une grande impression par sa bonte et
sa simplicit6. Dieu veuille lui accorder un episcopat
ficond! Nous faisons les meileurs voeux pour notre
confrere. Le Perou, trois fois grand comme la France,
comprend sept 6v&ch6s. L'archev^que de Lima est le
mitropolitain et le chef 6cout6 de cette 9glise tres
florissante, ou les ceuvres catholiques sont en grand
honneur. Que Mgr Lisson soit un digne successeur de
saint Turibe sur ce siege of ont brillU de si grands
6veques!
E. NEVEUT.

NOTICE SUR M. LION FORESTIER
PRtTAE DE LA MISSION (1828-1918)

(Suite)
CHAPITrr

VI. -

EviBUX

(i846-i85o).

L'ann6eou M. Forestier fut ordonnC prktre, Mgr Olivier, 6veque d'rvreux, offrait la direction de son
grand s6minaire A la Congr6gation de la Mission.
Le P. Etienne r6sista quelque temps, et il faUut que
le roi Louis-Philippe usit de son autoriti pour triompher de ses h6sitations. C'tait en 1846.. M. Chossat fat
envoyb pour prendre en main la direction do grand
siminaire. On lui adjoignit, entre autres confreres,
M. Forestier, comme professeur de philosophie. Los
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debuts furent diffciles : nous le voyons par la correspondance de M. Forestier a cette ipoque; aussi son
directeur de Paris, M. Martin,lui 6crit-il:nJe compaus
biensinchrement a la peine occasionnie aux confreres
d'Evreux par les siminaristes. Oui nous prierons poar
vous. Nous avons tous des peines ici-bas. Les empiois
sont et deviennent difficiles de plus en plus panoues
Vive la croix. o Bient6t cependant, grice i la fermei
du supirieur, les oppositions furent brisees, la ldscpline fut retablie; ce qui contribua a ramener Ie boa
esprit, ce fut surtout I'union des confreres etre ex ;
quand les s6minaristes virent qu'il y avait unite ie

direction, que le supirieur itait d'accord avec les
directeurs et que ceux-ci le dCfendaient ea toot, i5s
comprirent que la nouvelle administration formai ma
bloc indivisible et ils se mirent a lobservaace de
riglement.
M. Martin donnait i M. Forestier les coaseiis ies
plus sages, il le mettait en garde contre le dicouragement; il I'engageait a ne pas s'4tonaer de la leaear
des progris. a L'esprit s'ambliorera pen a pea, il fast
se risoudre a laisser passer la g&nkration trouie dams
le s6eqinaire; si, a la in de I'annee, vous pouvez die qae
ca va asses bien, c'estdiji un grand succes. La pciMe,
1'6dification, la douceut, I'humilit6, la simplicit de
notre 6tat, jointe a un travail soutena, ant toujoursee
des principes de reussite dans les cearres. T6t oa tard
les vertus qui sont dans les chefs passent daas ies
inferieurs et les saintes dispositions devienaeat camunes un jour ou l'autre; n'allons pas trop vice, sacbams

modirer nos d6sirs; une tentation tres ordinaie daas
les jeunes ouvriers est de s'affliger, si le saccs a'est
pas complet. i Mh.Forestier rialisaparfaitement i programme trac6 par M. Martin et il riussit.
Le premier moyen qu'il mit a proit fut la prisre.
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Les siminaristes ont la premiire part dans ses exercices de pi6t6, surtout i I'approche des retraites
et des ordinations; il fait m6me, a leur intention,
une visite au saint Sacrement d'une demi-heure, le
lundi; il prie particulierement pour tous ceux qui
lui manquent d'igards, il recite pour eux le chapelet
quelquefois; deux s6minaristes s'obstinirent & se
montrer rebelles; il s'obstina i prier pour eux et il
surmonta leur opposition.
L'6dification vint ajouter son poids a celui de la
priere. Comment ne pas estimer un pretre toujours a
la rigle, toujours exact, toujours fidle aux moindres
pratiques, faisant ce qu'il enseignait aux autres?
L'estime produit le respect, la soumission.
La charite vint adoucir les rigueurs de la regulariti : on voit par les lettres et par les cabiers de
M. Forestier qu'il aime ses l6-ves; on ne peut lire sans
pleurer les rflexions qu'il &crit,le jour oii il a eu la
douleur de perdre un de ses p6nitents, M. Duroy, le
25 fevrier 1849; vraiment cet homme avaitdu coeur; il
passe fiddlement avec les s6minaristes, an moins une
recreation par jour; il revient sanscesse sur l'affabilith,
l'ouverturequ'il doit avoir avec eux; il passe 1'Fponge
sur bien des proced6s qui pourraient deplaire, en se
rappelant que les hommes ne sont pas des anges; il ne
se tient pas a distance. ct Je me d6fierai de cette idle
qu'il faut savoir conserver son autorit6, son rang, sa
dignit6. Je conserverai ma dignitE, en imitant JesusChrist, le grand pr&tre de la nouvelle loi; mon rang, en
marchant sur les traces de Marie, la plus elev6e des
creatures; et mon autorit&sur mes inf6rieurs, en suivant les maximes de saint Vincent, le modele des
hommes de Dieu. n
L'humiliti vient an secours de la douceur et de la
simplicit6. 4 Je reconnais que je suis un ignorant
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et de plus que je suis depourvu de talents. II
est temps d'etre an homme de Dieu; jusqu'ici j'ai
eti un homme du petit monde qui est en moi. Un
seal souffle de l'Esprit divin fera plus que dix mille
coups de rame de ma part. . 11 se redit sans cesse a
lui-m6me sesdefauts naturels pour s'en bien convaincre.
On lit cent fois dans ses notes, qu'il lit mal, qu'il parle
mal; it confesse son amour-propre, son inexperience,
sa trop grande sensibilitY, lorsque les choses ne vont
pas bien; iln'est jamais assez uni & Dieu, dit-il; il ne
privoit pas sufisamment le sujet de la meditation; il
ne fait pas d'actes assez frequents de mortification, pas
de preparation suffsante et actuelle auxexercices religieux; il se calomaiie en se d6clarant tiede; il faut que
son directeur de Paris le rassure, en lui affimant qu'il
n'est pas tiede, que les imperfections qu'il trouve en
lui-meme sont des effets naturels de son temperament
physique et moral, des preoccupations de l'emploi, des
d6rangements extirieurs, etc.
La derniire vertu que recommandait M. Martin
pour riussir, c'etait un travail soutenu; M. Forestier
a WtC fdele a cet avis. II travaille beaucoup, il ne
perd pas de temps en lectures inutiles; il est vrai
qu'il se reproche, a une retraite, d'avoir lu les journaux; mais nous sommes en 1848, lors de la revolution de fevrier, et il y avait alors a Paris, dans
les rangs de la garde nationale, ses deux freres
Charles et Jules. En dehors de cette 6poque troubl6e, M. Forestier vit au grand s6minaire, comme
dans une chartreuse; il travaille, meme pendant les
vacances, s'imposant deux heures d'itude le matin et
autant le soir; ii travaille i se corriger de la difficulte
qu'il a pour parler, en lisant, tous lesjours, aux quarts
d'heure d'indiff.rence, quelques bons discours et en
les ripttant ensuite A haute voix; it travaille malgr6
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les obstacles : lever de quatre heures qui lui cofite
beaucoup, etudes du soir qui lui sont pinibles, froid
qui le g&ne, operations de son esprit trop lentes,
apathie qu'il fant secouer, etc., etc; malgrk cela, et
c'est ce qui fait son m&rite, il prepare soigueusement
sa classe de maniere a parler facilement, a expliquer
clairement les difficults; ilexcede m6me un pen dans
cette pr6paration, puisque, k la visite de 85o, M. Redon
1'engage a moderer son travail et a se livrer de temps
en temps A quelque occupation qui puisse ddtendre
1'esprit.

II professait la philosophic, il-s'entoure de toutes
les lumieres possibles; il consulte son vieux professeur de philosophie du collge d'Albi, 'abbi
Roques ; nous avons garde une reponse de ce dernier;
elle est interessante; M. Forestier I'a interrog6 sur
deux auteurs de philosophie; M. Roquesn'est pas tendre sur l'un d'eux, et it dit franchement a son ancien

kleve que le livre est plein des nuages allemands, qu'il
a une psychologie fort difectueuse, que certains philosophes y sont 1'objet de fausset6s insignes et malveillantes, il le met en garde contre cette besogne allemande et il conclut: a Ce livre joint a quelques autres
dont les noms ont de la c6librit6 m'a prouv6 que Dieu
se plaisait i confondre l'orgueil de notre sikcle, en ne
permettant pas qu'il sortit un livre satisfaisant, en
matiere philosophique, meme des rangs de ceux qui
font profession de lui appartenir. , M. Forestier est
docile a cette lecon, et sur une lettre de cette 6poque
dans laquelle il fait une commande de livresde philosophie, la rue du Petit-Bourbon, au quai des Augustins et a la rue Git-le-Ceur, n*4, il a barr4 ces rnots:
Faire venir de Fribourg vingt-cinq exemplaires de X...
(l'auteur attaqu6 par 1'abbi Roques). On voit par les
lectures de M. Forestier et par les notes qu'il pread
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quelles sont ses pr6efrences en philosophie; il n'est
pas plus pour la philosophie anglaise que pour laphilosophie allemande : il note soigneusement cette
phrase qui eat, je crois, dans de Maistre: ccDans l'etude
de la philosophie, le mipris de Locke est le commencement de la sagesse. » Et ctee autre qui doit &tredu
meme 6crivain: a Bacon fut-un barometre qui annonqa
le beau temps et, parce qu'il I'annoncait, on crut qu'il
I'avait fait..p
En meme temps que la philosophie, il fait un peu
d'histoire; ici, comme en philosophie, on voit par ses
notes, qu'il aime a citerles phrases a effet,et surtouton
le voit deja prioccup6 de faire remarquer, dans
l'histoire ecclsiastique, ce qu'un auteur a dfini t je
ne sais quelle presence r6elle du Souverain Pontife sur
tous les points du monde chritien n; il a soin d'btudier
I'histoire locale, les biographies des anciens 6veques;
il a meme copik de sa main, in eztenso, 1'oraison
funebre de Mgr du Chatellier, qui fut 6veque d'Evreux,
de 1822 1 1841, et, dans cette oraison il note deux on
trois passages: s Le mieux est I'ennemi du bien -,
l'ancienne liturgie fut conservie avec respect -, les
ann6es d'4tudes furent augmentCes an grand et au
petit s6minaire. n
Nous avens encore de cette 6poque un certain
nombre de sermons: a part le sermon sur la sanctification de nos actions, qui est franchement bon
a jeter au panier, et que, du reste, il a completement
modifi6 plus tard (ce n'etait qu'une thbse theologique
rapportant les opinions des docteurs sur l'intention
virtuelle on actuelle), les autres sermons denotent un
ensemble de qualites remarquables: le sermon sur les
qualit6s de la priere est substantiel, pratique; les
transitions sont bien m6nag6es; il y a sans doute la
fameuse conjonction: a et d'abord», que l'on retrouvera
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un pen partout, mais qui n'a pas ses mots favoris qui
reviennent un peu souvent ? Les meilleurs sermons de
cette epoque sont celui sur le p6ch6 mortel et une
ouverture de retraite d'ordination. Dans le premier, il
a tire un excellent parti du Cogita Deum, Cogita
Patrem, Cogita Dominu, et il montre, avec force et
chaleur, combien le pech6 mortel est oppos6 aux
principaux attributs de Dieu, ainsi qu'aux trois personnes de lasainte Trinit6; le second n'a qu'und6faut,
celui d'avoir trop d'id6es; mais, comme cette accumulation est bien propre a faire sortir les s6minaristes et
les pr&tres du sommeil spirituel, de la torpeur surnaturelle! convaincu de l'importance de son minist&re
(former des pr&tres, des successeurs de J6sus-Christ,
d'autres Jesus-Christ), il pr6pare ses instructions aux
pieds de Jesus-Christ. uOh ! que I'on devient un grand
apotre quand on a un tel maitre ,, disait M. Forestier,
ne se doutant pas qu'il parlait pour lui-m&me. Nous
ne serons plus etonnes apres cela, que M. Forestier
ait reussi a fvreux: nous avons sur ce point les t6moignages formels de ses confreres, en particulier de
M. Maurat; de son superieur, M. Chossat; de son
directeur, M. Martin, et enfin du Superieur g6enral,
M. Etienne. Nous pourrions aussi ajouter I'humble
aveu de M. Forestier lui-meme qui dit dans ses
M6moires: a J'ai 6t6 plac6 tout d'abord A Evreux pour
professer la philosophic; je n'6tais pas du tout prepare, et, cependant, Dieu a b6ni ma bonne volont6.
Oui, il y'a des graces d'6tat. k
II semble, d'apres ce que nous venons de dire, que
M. Forestier est desormais attache A 1'oenure des
grands s6minaires et qu'il a renonc6 aux Missions
ktrangeres; il n'en est rien; il continue i entretenir
des relations 6pistolaires avec ses anciens condisciples
de Saint-Lazare, qui sont en Orient, en Chine, en
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Am6rique, particulirrement avec M. Najean ; il lit
avec interat les Arnales de la Mission et celles de la
Propagation de la foi; ditail 6difiant: il demande a
son directeur la permission de lire ces Annales comme
lecture spirituelle; nous avons, de cette 6poque, une
lettre adress6e a M. Martin, son ancien directeur; elle
nous fera connaltre sur ce point les sentiments de
notre excellent confrere.
a Dcembre, 1847.

a Je ne -Veux pas decider une question aussi grave
que celle qui me prioccupe depuis quelques mois, sans
demander votre conseil; votre experience dans la
direction des Ames, laconnaissance profonde que vous
avez acquise de moi, pendant les quatre ans que vous
m'avez dirig6, me font espCrer que vos lumieres seront
pour moi de la plus grande importance.
it Je me suis demand6 serieusement, si Dieu ne
demandait pas de moi que j'allasse dans les Missions
itrangeres, par exemple en Chine. II m'a sembl6:
f lt Que ce serait un moyen beaucoup plus assure de
procurer la gloire de Dieu; Ie bien, que I'on fait aux
Ames, surpasse de beaucoup cefui que l'on procure, par
le faible concours A la direction d'un s6minaire en
France.
a 2* Je suis convaincu que le bien spirituel de mon
Ame en r6sulterait. En effet, je suis naturellement
sujet a line certaine apathie, qui ne va pas jusqu'A me
faire nagliger le travail, lorsqu'il me presse, mais qui
m'endort, lorsque je n'ai rien qui me secoue, comme la
vie uniforme du seminaire; la vie active du missionnaire serait Ie meilleur rembde A ce vice de caractere.
Ce n'est pas que je sois d6goi~t6 de l'emploi de directeur de seminaire, ni mecontent dans le poste que
j'occupp; bien loin de la. C'est prkcis6ment ce bien-6tre
naturel, dans lequel je me trouve, qui me ferait dbsirer
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d'aller dans les missions etrangeres, parce qu'il est
pour moi, vu mon caractire, un des plus grands
obstacles i la vertu. C'est par les ipreuves,je le sens,
que je ferai du progres dans la vertu; et ces ipreuves
me manquent sous tons les rapports.
SA ces deux raisons je joins une troisieme qui m'a
determine; c'est le manque de sujets pour les missions
etrangeres. Je vous avoue que mes yeux se sont
baignis de larmes, lorsque j'ai lu les lettres de ces
chers confreres de la Mongolie. Peut-4tre, me suis-je
dit en moi-meme, pourras-tu etre utile a cette mission
on & quelque autre ? qu'est-ce qui te retient donc? Des
confreres demandent, mais leurs talents les rendent
trop utiles en France pour qu'on les laisse partir;
mais pour toi? Ta sant6 est tres bonne. Je jeine et
fais la classe le matin sans &tretrop fatigu6. Qu'est-ce
qui pourrait te retenir? Je me suis mis alors B prier
plus que jamais, j'ai fait deux neuvaines, et il m'a
sembl que, si les supwrieurs daignaient jeter les yeux
sur moi pour m'envoyer en Chine, mon bonheur serait
grand. Mais ce gout que j'6prouve est tout raisonniet
calculi; je ne crois pas qu'il viennede l'imagination;
je sens mrme que la nature n'y trouve pas son compte;
mais j'espere que, vaincue par le sacrifice, elle serait
soumise & la grace que-Dieu m'accorderait comme
fruit de lobeissance a mes supirieurs.
u J'ai djiA communique toutes ces pensbes a mon
directeur, M. Chossat; il approuve mes intentions;
mais, pensant qu'il etait plus prudent de mirir le projet, de voir si ces inclinationsn'6taient pas passagires,
il m'a conseillk: I* de prier dans cette intention;
2* de vous consulter selon le d6sir que je Iui en ai
t6moigni; 3o de n'adresser ma demande & M. le Superieur geniral qu'i la fin de l'annee, afn de n'etre pas
expose & quitter le poste avant cette 6poque.
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a Mais M. Gabet partira peut-6tre avant le mois de
juillet, on du moins, on choisira, avant ce temps, les
confreres.qui doivent l'accompagner; si les marques
de la vocation vous paraissent certaines, ne pourrais-je
pas en parler & M. le general, qui, dans sa sagesse,
diciderait ce qui serait le plus utile a la gloire de
Dieu.
( Je n'attache pas sans doute ma vocation au depart
de M. Gabet; mais ne pas profiter de cette belle occasion, c'est m'exposer a ne jamais partir. Un nouveau
depart n'auralieu peut-etre que dans quelques annees,
alors que les nombreux emplois de la Congregation
demanderont un plus grand nombre de sujets et il me
sera impossible de partir.
( Veuillez, mon cher Monsieur Martin, examiner devant Dieu quelle est sa volont6 et me la faire connaitre;
car il me semble que c'est la seulement ce que je
dbsire faire. Si c'est une illusion, je tacherai de la dissiper; cependant les raisons me paraissent bien fortes.
c On ne peut y opposer, ce me semble, que ces
trois difficults :
i* Je puis riussir dans les s6minaires en France:
soyez convaincu que je ne ferai jamais beaucoup de
bien dans an siminaire; je n'ai rien d'assez attrayant,
on me supporte, voila tout;
?2* La difficult, d'etudier le chinois, vu mon peu

de memoire; je pourrai me rendre utile pendant
quelque temps dans la maison et peu a peu me former;
je consentirai meme volontiers I rester toujours dans
l'intbrieurde la maison, occup6 i soigner les jeunes
confreres chinois;
a 3* Mon pen de vertu. Mais la grace de Dieu viendrait a mon aide.
a Je profite de cette circonstance pour vous exprimer mes voeux de bonne annee. La longueur de la
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lettre ne me permet pas de vows en dire davantage
mais vous savez I'affectioe filiale que 'ai pour vous, et
ce seul souvenir vomt en dira davantage qfe tes compliments les mieex tourniS.
c FOREStIER. o
M. Martin lui repond, le 26 decembre 1847:

a Jour de Saint-ftienne,

AS47.

u MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE
(sLa grne de Notte-Seigneu soit oujowas avec aou.!
Y C'•st apres avoir r6flichi et prii durant eas fetes
que je-reponds a votre lettre: je vais reduire ceque
j'ai l'intention de vous dire a ces points-cit: men sentiment sur vous pour les Missions ktrangires, qaelques
renaeignements surcelles de Chine en particulier.
« i' Mona sentimnent sur vous : les prieres que vous
aVez d6ji faites, lei motifs qae vous me donnez, Ie
besoid de nos missions de Chine, surtout la connai*sance que j'ai de fous, me portent a vous dire de ne
pas renoncer a cette idee. Dieu pourrait voas b6nir
dans ces contr6es lointaines; mais camme jepense, en
effet, quevous pourreZ fairele bien dans nossemiaaires
et que la chose est trqs importaute, je partage Favis du
bon M. Chossat qui vous a dit de prier encore et de ne
rien pr&cipiter aupres des sap6rieurs majeurs.
u Je lisais dernitrement, dans an excellent anteur,
tout juste surla vocation aux Missions ktrangEres, que
tous les mouvements de Dieu ne sent pas des volontes
de Diew. Sa sagesse a des raisons indirectes pour

inspirer telle chose. Servez-voas de la pens6e des
Missions 6traiagres pour 6tre toujours plus fervent,
la ferveur devant avoir lieu et servant partoat.
a(2~Qoelques instructionssur nos missions de Chine
pour que vous puissiezvous d6cider plus prudemment.
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Le bitsxs'y fait petiteument et tLes difficilement. -Les
peines morales y sont plus abotdantes que lesi physiques. Les:premikres arrivent de toute part.: or, vous

savez qu'oeles sont les plus difficiles a supporter. Je
viens de recevoir one lettre de M. Daguier,.une:autre
de M. Jandard, une troisieme de M. Combelles qui,
jnsqu'ici, se sont montres excellents missionnPires. Ils
.taient tuistes, je leur ai r~pondu pour les encourager.
« Ces missions ent besoin d'^tre organismes, les
Xconfreies ifotifiis moralement. Leur vritable vie ne
peat Menir, apres Dieu, que de la maison de Paris, de
Macao et des aanfr6res qui sont. aec eux sur Leslieux.
La maison de Paris a rssolo de s'en occuper. Notre
,tE~s honors Pire pense aux.moyens A prendre. Vailk
pourquoi A
il ne eut pas envoyer de missionaises
avant d'avoir amiliori les choses; et, sans:le depart
de M.,Guillct et des scears, il est probable que les
trois autres confreses ne seraient pas encore partis.
L'organisation on peu mieux faite, il faudra, .par les
correspondances. ,animer ces thers et panvres ron.frres; mais l'intieanr de la Chine est bienloin de.la
France! iMacao mne sera gaere 4dsormais, je .pese,
.qu'une maison de procure. Ce sera aux wicaires apstoliques,. a conduirc et .;animeriles choses et,les per.sonnes. Je<d6sire que chacun d'eux soit un.bon calorifete pour porter la chalear dans toat son vicariat.
Pour que les •onfrtres s'animent mutuellement dans
chaque mission, il faut les moins isoler:et faire du
-compact en toute manikre. Autxefois, pour~prouver
les vocations.pour la Chine, on disait: Vans aumz le
mal de mer, le requio vons:mangera dans laitavershe,
vous anrez heaucoup.de peine;. apprendie a langue,
lesv mandaris mas -itrangleront.

I Aajourd'hui, je dis des choses plustr6ells; e rdis
aux prudentscomme ouns: vous antez de&dificultis
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tres grandes, plus grandes qu'en France dans l'exercice
du ministre; car, outre les memes cas qui arrivent ici,
les missionnaires craignent de ne pas comprendre ou
de ne pas se faire comprendre, tres peu savent bien la
langue. C'est une source d'ennuis pour eux.
t Vous aurez des difficultis aupres des missionnaires 6trangers, vous serez mal venus ici et la. Vous
recueillerez une petite quantiti de consolations ; vous
serez oblige d'apprendre la th6ologie a cinq on six
etudiants, ou de diriger tout autant de s6minaristes
avec bien de la peine, ou peut-etre d'apprendre le Latin
& quelques kcoliers, et de mener comme en France la
vie solitaire; oblige surtout de divorer des difficultes
et de supporter des miseres domestiques. Et tout cela,
sans les secours et les consolations qui sont en France
et dans les autres missions.
« Alors, je dis du vrai, ce que l'on trouve viritablement. Ajoutez-y les privations et souffrances physiques
de toute espece. Le pauvre M. Faivre ea est une
preuve. Cependant, cherami, il faut des missionnaires
dans ce pays-li; ilfaut des missionnaires apostoliques,
non dans la lettre envoyee de Rome seulement, mais
dans le coeur; des missionnaires, hommes de Dien,
organisateurs, administrateurs, mortifies, humbles; des
hommes qui sjounment pour operer, non pas des tetes

faibles, mais des hommes a vue et extr&mement solides
sous tons les rapports, des transmetteurs fideles de
la vraie vie du corps et de 1'esprit de saint Vincent.
a Je pense done que, si on veut v6ritablement organiser les missions de Chine, il faudra faire le sacrifice
de quelques hommes de cette espece.
i Si vous 6tes digne de prendre place parmi eux,
formez-vous de plus en plus, cher enfant. Vous auriez
une mission difficile et importante a remplir et il fandrait bien y executer les desseins de Dieu.
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, Vous paraissez croire que M. Gabet va partir et
qu'on s'occupe a lui nommer des compagnons; on ne
pense & rien de tout cela. Je sais, au contraire, qu'autant M. Gabet desire repartir, autant les supirieurs
cherchent A le retenir en- France pour toujours; ii est
difficile de voir comment cela se terminera. Puis,
comme je vous ai dit plus haut, M. le genaral n'est pas
porti a envoyer encore en Chine.
( Si vons deviez aller aux Missions etrangbres, je
vous voudrais en Chine. Ailleurs, vous seriez moins
utile qu'en France.
u Adieu, cher et bien cher confrere.
i Votre tres affectionn6 confrere.
a MARTIN. »

On aurait pu croire que ce tableau, peu flatteur et
plus propre A dicourager, aurait A jamais d6tourne
M. Forestier de son d6sir; il n'en fut rien et, quelques
annees plus tard, alors qu'il 6tait a Tours, il revient A
la charge, s'adressant cette fois au Superieur gen6ral,
M. Etienne.
STours,

le 29 septembre 852.

( MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
a Votre bixudiction, s'il vous plait!
a Je viens vous ouvrir entiirement mon cceur, afin
que vous puissiez me manifester ce que Dieu demande
de moi. En entrant dans la petite Compagnie, je ne
songeais nullement aux Missions 6trangeres; je ne
pensais pas que je pusse jamais y etre envoye. Plus
tard, j'ai skrieusement r6flechi sur les mirites plus
grands qu'on acquiert en se devouant a ce pinible
6
ministtre, et j'ai pens au petit nombre d'ouvriers qui6
se prbsentent pour faire ce travail important. Frapp
de ces deux penskes, j'ai pri6 avec ferveur pour con-

naitre la volonti de Dieu et j'ai senti an grand d&sir
d'aller en Chine. J'ai communiqui ce d6sir i M. Chossat qui 6tait alors man directeur, et il a approuv6 mes
intentions, m'engageat toutefois i attendre jusqu'a
la fin de l'annie scolaire que nous venions de commencer, avant de vous adresser ma demande. Pendant
ce temps, del'avis de M. Chossat, j'ai consult& M. Martin, qui m'avait dirig6 i Paris pendant quatre ans, et
sa r6ponse a eti la meme que celle de mon directeur.
Cependant, j'ai omis de vous adresser, cette ann6e-li,
ma demande: i1 parce que M. Chossat craignait que
je n'eusse pas assez de disposition naturelle pour
parler facilement le chinois avec tous les idiomes;
2" parce que M. Martin, dans une entrevue que j'avais
eue avec lui pendant les vacances, m'avait dit que je
r6ussirais mieux dans les seminaires qu'en Chine, et
que je pouvais regarder ce desir que Dieu m'avait
envoy6, plut6t comme n moyen de me sanctifier, que
comme une manifestation de sa volont6. J'ai done
renonc6 ce projet pendant trois on quatre ans; mais
j'ai toujours conserve la conviction intime que, si
l'ob6issance on le petit nombre de sujets demandait
que j'allasse en Chine, toutes mes difficult6s tomberaient et que je serais tres heureux d'avoir une si belle
vocation. J'en 6tais 1•, lorsque, des le commencement
de cette retraite que nous venons de finir, j'ai 6tW
port6 & reprendre mon projet; aprbs de longues meditations et de nombreuses prieres faites A ce sujet, j'ai
communique mes impressions a mon directeur, M- Pereymond, et il a cru que le moment etait venn de vous
les communiquer, afin qu'appliquant la connaissance
que vous avez des sujets et des fonctions de la Compagnie & ce que j'tprouve, vous puissiez reconnaitre,
d'apres ce qui se passe en moi, quelle est la volont& de
Dieu. Voici done la conclusion i laquelle m'ont con-

duit mes meditations

1167 -

et mes prieres: Faire une
demande pure et simple d'aller en Chine, je ne crois
pas que je Ie doive; le pen de facilit6 que j'ai pour
apprendre les langues, mon peu de vertu, surtout en
fait de mortification, et un gout assez prononci pour le
s6minaire, doivent me faire estimer que d'autres confreres r-ussiront mieux que moi dans cette mission
difficile. Mais, comme des raisons graves me portent
a croire que les sujets manquent pour cette destination
et que vous etes souvent gene pour choisir les missionnaires qu'il faut y employer, je sens un ardent d6sir
d'aller travailler a cette portion de la vigne du Seigneur, qui, A cause de cela, pourrait &re negligee.
Ainsi, mon trbs honork Pere, s'il est vrai que vous
n'avez pas de sujets pour la Chine, oh! je vous en
prie, je vous en conjure, veuillez jeter les yeux sur
moi; je suis bien miserable sans doute, mais lorsque
I'ob6issance r'aura assignh ces fonctions & remplir, la
enlevera toutes les difficults qui pourgrace de Die•
dans ma vocation que j'appellerais,
trouver
se
raient
volontiers, conditionnelle.
, J'ai mmine la conviction intime, conviction qui se
fortifie, toutes les fois que j'y pense devant Dieu, que
si les sujets manquent, je dois demander et que
j'obtiendrai. Et si des besoins presents vous faisaient
peaser que je dusse partir dans pen de temps, il n'y
aurait aucune difficult, ce me semble, de la part des
fonctions queje remplis; M. le Supirieur m'a dit que,
vu l'importance de I'affaire, il ne pourrait pas s'opposer & un changement imm6diat. Mais, sur tout ceci,
je suis dans ane indifference complete; d'ailleurs, je
me trotve bien, tres bien, dans la position o? je suis, et
je suis convaincu que ce que vous d6ciderez sera pour
moi la manifestation de la volont6 de Dien.
" Je recevrai done votre d6cision, quelle qu'elle soit,
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avec une soumission aveugle, et, quoi qu'il r6sulte de
cette communication que je vous fais, j'aurai la consolation de pouvoir me dire que, si Dieu m'appelle a la
belle vocation de missionnaire en Chine, je n'ai pas
tenu cette vocation dans les t&nibres sons le boisseau,
faute de recourir a la v&ritable lumiire pour la d&couvrir. C'est encore pour mieux 6clairer votre d61ib6ration que je suis entri dans des d6tails peut-htre un pen
longs, mais qui m'ont paru utiles, et que, d'ailleurs,
votre bont6 paternelle me pardonnera facilement.
a Je suis, en Famour de Notre-Seigneur et de PImmacul6e Marie, Monsieur et tres honors PNre,
a Votre fils trbs soumis et trbs affectionni et votre
serviteur trWs humble et tres obeissant.
« Lion FORESTIER.
Nous avons tenu k citer en entier cette belle lettre
de notre cher confrere; elle nous fait p6n6trer dans
son ame et elle nous montre les sentiments purs et
humbles qui I'animaient.
Le 2 octobre x852, le phre Etienne r6pondit que
cc tout bien examine, vous faites et vous pouvez faire
plus de bien dans les s6minaires que vous ne pourriez
jamais en operer en Chine. Je suis done d'avis que
vous abandonniez cette penske. ,
Cette r6ponse fut accueilie avec esprit de foi, et
disormais, M. Forestier ne pensa plus aux Missions
ktrangeres.
M. Forestier ne passa que quatre ans a .vreux; ii y
a laiss6 un excellent souvenir; les skminaristes et les
pr&tres regrettirent longtemps ce jeune professeur
qui leur 6tait si devou6. a Vos anciens 6elves pensent
a vous, parlent souvent de vous n, lui 6crit M- Maurat;
ses confreres ne le virent pas partir sans regret, on le
voif par les lettres affectueuses que lui 6crit M. Chos-
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sat; le souvenir de M. Forestier itait si vivant, que,
en
90o3, loraque fut fermi le grand s6minaire,
Mgr 1'6veque, dans sa lettre pastorale, mentionne
M. Forestier comme un pretre de mirite et de rare
piet&.
CHAPITRE VII
Tovut.

-

LE PROlrssEuR (1850-1867)

M. Forestier fut nomm6 professeur de dogme, a
Tours, en i85o. La Congregation de la Mission rentrait
alors dans la Touraine. Elle y avait iti appelke, en
168o, par Mgr Amelot, sous le g6niralat de M. Jolly.
Le contrat, passe le 9 avril de cette annee, concerne a
la fois le grand s6minaire et les missions. Plus tard,
en 1713, un nouveau contrat fut sign6 par Mgr Dhervault et M. Bonnet, pour itablir trois pretres charg6s
de doner des missions a perpetuit6, dans le diocese
de Tours. Enfin, deux ans apres, le m&me Mgr Dhervault confa aux Lazaristes la direction perpituelle de
son petit s6minaire de Saint-Charles, etabli alors &
Cinq-Mars-la:Pile, ez transf&ri depuis dans la paroisse
Saint-Symphorien des-Ponts. L'histoire de la Congregation nousmontre que les ouvriers qui furent envoyis
ne faillirent pas a leur noble tiche. Signalons parmi
les supirieurs du grand seminaire: M. Nicolas Pierron
et M. Louis Debras qui devinrent plus tard superieurs
g6neraux. En 1791, la tourmente r6volutionnaire
chassa nos confreres de leurs etablissements a dirig6s
avec zele et sagesse v. Le superieur du grand s6minaire, M. Cossart, qui avait refuse le serment, fut
charge de ladministration du diocese par I'archeveque
emigr6 (1791-1795). A la mort de Monseigneur,
par Rome, administrateur
M. Cossart fut nommi,
apostolique; il mourut dans cette charge, i Tours, en
1797. Sous 1'Empire, en 18o5, Mgr du Barral essaya
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de ramener les Lazaristes; la chose me put abouti.Remarquons cependant que M. Salhorgne, futur
Superieur genmral, exerca les charges de professeur de
morale, de supirieur du grand s6minaire etde vicaire
general du diocese,jusqu'au moment oh ilfut appelk i
la Maison-Mire. Mgr Morlot, aprbs des instances
pressantes et renouveltes, obtint enfia que les Lazaristes rentrassent officiellement dans le grand s6minaire de Tours, en 185o. Le personnel tait ainsi com-

pose : M. Antoine Preymond,sup&rieur; M. Baudier,
professeur de morale; M. Forestier, dogme; M. Bernard, histoire et criture sainte; M. Bouillier, conome; an pretre du diocese, M. Gourdon, restait
charg, du cours de philosophie.
M. Forestier a risuam toute sa carri&e a Tours
(18So-i88i) par cette seule phrase: a Les bons Toorangeaux m'ont 6t6 sympathiques. n Nous alloas voir

comment il a mirite cette sympathie dans ses Adifftrentes charges de professeur, directear, pr~dicatear,
superieur, vicaire gn&ral, et nous verrons en m. ne
temps comment il a.mritA les sympathies de ses caa-

freres et de ses sap&rieurs majers par les vertus qp'il
a pratiqukes, soit lorsqu'il 6tait simple confire, soit
6tant assistant, consulteur, admoniteur, superieur.
visiteur.
M. Forestier fut professeur de ddogme, de i85o a
i853, professeur de morale, de 1853 a 1867; ileaseigna
4galement la litusgie et exerca les fonctions de maitre

des c&rmonies ; nous n'avons vu nulle part qu'il fit
6conome, et cependant, nous avons retrouvcdans ses
papiers uae lettre a lui adressee par le tailleur de la
maison, pour Ini exprimer ses dolkances au sajet de
certaines questions financires, c'est peut-ere en sa
qualitk d'assistant.
Professeur de dogme,il debutecetteannee i85o-1851
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par les traitks de la Religion, de Aghlise, de la Foi et
des SWcrements e gxenral. 1I est inutile de dire que
noas avons tout le cours qu'il proiessa au grand siminaire. Chaque trait& forme an cahier i part qu'il
revoyait, corrigeait augmentait,lorsqu'il enseignalt la
matiere pour la secoade fois; on saisit ssr le vif la

manikre du professear, le soin qu'il apporte a ses
classes, on se rend coapte des idees qui le dirigent.
Peur le trait de la Reigiaa, ii a r6esam le Dictinxaiw ds religions de Migne et les ouvrages de Wiseman; ses notes timoiguent d'ane assez grande 6rudition et ce n'est pas ne petite satisfaction de voir
qu'ena 85o on connaissait diji et on rifutait assez
bite les dif&cakt6s soi-disant aoevelles de nos mrodernistes de g1ao; Its objections contre les miracles, les
proph6ties, le Pentateuque, les Avangiles, sont la ou
pea pres toutes, et autant que ma faiblesse permet
d'ea jager, elles soat supirietrement combattues; il
a'y a qae cette paaticulariti digne de remarque, que
toutes lea notes sont en latin et en un tris bon
latin.
Le trait deli'gise n'est pas inferieur an prec&dent;
4'est un v6ritable plaisir devoir, en i85o, M. Forestier
soatenir, avec une grande s~iet6 de coup d'ceil et une
ardente conviction, Its theses qui itaient alors si combattues par quelques-aas; it a itudii avec soin la
th6ologie de Billuart et il a lu les conciles de Labbe;
i y a de longs developpements sur I'infaillibilit~ du
Pape; it soutient avec vigueur que les decisions du
Souverain Pontife sont irreformables, meme avant le
consentement de Y-glise; les arguments soot tres bien
expossa, les textes amplenent et vigoureusement dis-

cut6s, la these est magnifiquement menie; la question
du domaiae temporel du Pape n'est pas mons bien
Fopr~seate, et panni les preaves que fait valoir M.
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restier, nous nous permettrons d'en signaler une qui
ne manque pas de sel en 1918, a savoir les inconvinients qui r6sulteraient de l'absence de domaine pour
le Pape, si une guerre se d6clarait entre les diff6rentes
puissances de l'Europe. 1 ne veut pas qut Ie Pape soit
dans ses 9itats un president Je ripublique, il le veut
roi, non praeses reipublicaesed monarcha ; il admet que
le Souverain Pontife a la puissance indirecte sur les
rois; il faut voir comme il raille les pretendues libertbs
gallicanes, les quatre articles; il crit en gros caracthres sur ces questions: Auctor errat; ici encore,
comme toujours, le latin est soignu; tout est minutieusement prepar6; les paragraphes ou chapitres de
l'auteur qui lui semblent bien, sont seulement indiqubs,
les autres sont pr6cis6s, 6claires, expliqu~s.
Ce que M. Forestier appelle le traiti de la Foi correspond un peu a notre traite actuel de locis theologicis; il y est question, en effet, surtout de l'inspiration.
II suit beaucoup plus l'auteur, mais il le corrige, 1'explique, le complete; il signale que telle preuve ne lui
parait pas bonne ou bien qu'elle est manifestement
fausse; sa doctrine est toujours sure, soit qu'il parle
de l'6tendue de l'inspiration quoad res, quoad verba,
soit qa'il specifie I'assistance donnie aux kcrivains
sacr-s. It ne se lance pas dans des opinions tem6raires, hasardees; ii a du jugement, du bon sens, il al'instinct catholique; il connait plus. la tradition et les
livres anciens que les ouvrages des hir6tiques et les
livres modernes, ce qui ne l'empeche nullement d'etre
complet.
Le cours de cette annbe scolaire se termina par le
trait, des sacrements ex ginhral: ce trait6 6tant aussi
pratique que theorique, il semble que M. Forestier y
mette plus de vie; il 6gaye sa classe par de petits cas
de conscience; il se sert des occasions pour faire des
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remarques pratiques et sages sur I'application des lois
de l'Iglise par rapport aux sacrements.
M. Forestier a bien travaill6 cette ann6e 185o-185 ,
nous en avons pour garant deux timoignages non suspects: le premier est de son ancien superieur d'Evreux
qui lui icrit : u Notre tres honore Pere me dit que
vous allez magnifiquement a Tours, que Monseigneur
est enchanti "; le second est de M. Martin, directeur
da seminaire interne a Paris : a Dieu soit lou6, Ajamais
bini, mille fois remerciA des succes de toute espce
obtenus cette annae. Je vous en felicite dans le Seigneur et j'en rends mille actions de graces a l'auteur
de tout bien..
Les annies qui suivirent (1852-1853), M. Forestier

professa le Bapt6me, la Confirmation, I'Eucharistie,
I'Ordre et la Grice.
Dans le trait6 du Baptlme, les arguments sont plus
encore en forme que pric6demment; ii y a des distinctions, des sons-distinctions, des contre-distinctions.
Mentionnons incidemment, puisque noun: sommes en
guerre, la petite these par laquelle i proos du baptame de sang on martyre, il rpond A la question : Eston martyr quand on defend la patrie? Au moyen de
quelques pr&cisions et explications, ii soutient que
quelquefois, dans quelques guerres, on peut rencontrer tons les elments voulus pour constituer le veritable martyre.
Une autre remarque qu'on nous dispensera de faire
dans les autres traiths, c'est qu'il examine toujours le
Rituel de Tours en fonction de la theologie, et qu'il
ne craint pas de faire remarquer, chaque fois que l'occasion s'en presente,ce qui ne lui parait pas tout a
fait d'accord avec les principes admis communbment;
hitons-nous de dire que ces remarques sont faites
avec prudence, respect, et que chaque fois qu'il le
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peut, il explique dans on bon sens ce qui pourrait &tre
susceptible d'un sens moins bon, ou bien ilse contente
de dire que telle chose n'est pas obligatoire parce
qu'elle est contraire a I'enseignement comman de
I'lglise.
Rituale prohibet... sed evidenter jwue commar illud
ieri potesl.- Rituae dicit : De Ais iil Episcopo icossulto defniatur... sed miki videtar esse restjingendum
ad casum dubti; si enim ndium dabiumn, =laest obligatio Episcopum consuledi, etc., etc.
On sent dans le traiti de I'Odre que M. Forestier a

mis tout son coeur a l'enseigner; il est aussi preoccupi
de faire du bien aux s 6 minaristes que de leur ensei-

gner la doctrine; les considerations asctiques qu'il
fait sur la vocation sont de v6ritables sermons; 'insistance qu'il met a combattre I'attrait pour la vie
molle et oisive, pour les plaisirs et la vanite, pour
I'amoar exag&r6 de la littrature et des etudes profanes, etc., tout cela denote le directeur autant que le
professeur. Signalons une dissertation sur les ordinations anglicanes oi il rejette formellement leur vali-

dit6 en s'appuyant sur deux raisons : il et douteux

que Parker et Barlow, i qui remontent toutes les ordinations, aient et consacr6s riellement kveques; on
n'a pas observ6 dans la suite des temps ce qui est
essentiel pour la validite du sacrement.
M. Forestier ne s'interdit pas, en classe, quelque
petit relAchement; nous n'en donnerons, pour preuve,
que le petit calcul auquel il se livre quand il traite
de
la restitution i laquelle sont tenus les Bene•ciati qui
ofAcium divimum won recitast. II part. du- principe
qu'un chanoine doit restitner tout son traitement : i Soo
francs, diviss par trois cent soixante-cinq jours, donnent 4 fr. o1par joar; matines est regarde par les
autears comme la moiti6 de L'ofice, les six autres heures
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I'autre nioiti,; doac un chanoine qui ne recite pas matines doit restituer 2 ft. o5 et pour chaque heure qu'il
omet o fr. 38. II est moins severe pour les cures, a qui
ii ne demande que le tiers de leur traitement, parce
qu'il tient compte de leurs autres obligations; il
arrive ainsi, par ses operations mathematiques,i obliger chaque cur~ restituer o fr.og, pour chaque heure
qu'il omet, et o fr. 55 pour matines. C'est M. Forestier
tout pur. A c6te de cela, nous lisons des conseils extremement pratiquesdedirectionpastorale, avec de bonnes
viritis que le petit calcul ktait destine a faire accepter.
M. Forestier met en tete de son traite de 1'Euchaiistie,ces mots qui peignent bien sa mentalitC: Dontime
xoi sum digrus; ce qui ne l'empeche pas, tant s'en

faut, d'avoir fort bien pr6senta ce sacrement A ses
Kleves, autant que la faiblesse humaine Ie permet. La
preuye tiree du chapitre vi de saint Jean est fort bien
expliquke et discut6e; il a deux 6tudes sur la transsubstantiation : la premiere est bie, elle ne le satisfait pas; il la barre compl&temeut et iten recommence
une autre. On ne pent pas s'attendre A trouver dans
un traite compos6 en x85x, en France, des thesestris
larges sur la communion frequente et quotidienne;
cepeadant nous avons Rte heureux de lui voir appliquer le pawem qualidiaxum au pain eucharistique, declarer qu'aucune profession ou etat de vie honante
n'est un obstacle a la communion friquente, et professer que, pour cette dernire, l'exemption detoute
affection au pechi viniel n'est pas requise; sur la question de savoir s'il vaut mieux s'abstenir parfois de la
communion, ara d'etre mieux dispose, M. Forestier
est en ;vance sr son temps, puisqu'il ne veut pas la

trancher, et qu'il laisse i chacun a liberte de faire ce
que la foi et la piet&li conseillercnt. Le traite de
is
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l'Eucharistie, envisag6e comme sacrifice, qui forme
un cahier a part, renferme des 6tades tres interessantes
sur les Liturgies anciennes, et, en particulier, sur le
Missel tourangeau.
L'anne se termine par le traite de la Grdce et par
les questions ardues qu'elle soulive. Ce traiti a ith
plus travaill que les autres;si l'on en juge par les ratures, interlignes, changements, d6veloppements qu'on
y remarque. Sur la these de I'efficacit6 de la grace, il
a peur que la toute-puissance de Dieu ne soit pas sauvegardie par les Molinistes et la volonti de Dieu de
sauver tous les hommes, par les Thomistes; cependant,
il semble incliner plat6t vers les Molinistes. Les d&tails historiques abondent et devaient tre tres goutes
par ses ilves.
Dans tous les cas, M. Forestier est trbs content d'eux;
il 1'6crit a ses parents, et M. Pereymond, supirieur du
grand s6minaire, envoyant son rapport an Supprieur
g6neral,dit au P. Etienne : c Quant au personnel des
directeurs, j'ai de grandes actions de graces A vous
rendre; je suis content, tres content de tous mes confreres. Les directeurs sent de dignes ouvriers, de la
collaboration desquels je suis satisfait. n
Le meme sup6rieur, dans une lettre du 25 mars
1853, resume ainsi les rcsultats obtenus : K Nous
sommes arrives & inspirer aux jeunes gens le goft des
etudes s6rieuses; ce n'est pas un petit r6sultat, vu le
caractere l6ger et un pen mou des Tourangeaux; ils
sont plus pieux, plus vertueux; ils sont ouverts, .confiants et en meme temps respectueux vis-a-vis de nous;
ils recoivent volontiers nos avis et avertissements. o
Aux vacances de 1853, M. Pereymohd fut envoy&comme sup&rieur a Saint-Flour; M. Baudier, professeur de morale, le remplaga comme superieur de Tours
et M. Forestier monta dans la chaire de morale.
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11 dibute par les trait6s difficiles de la Justice et des
Contrats.
On sent aux attaques dirigies contre Babeuf, Cabet,
Proud'hon, Contralsocial de Rousseau, que le professeur n'a pas oublie la Revolution de 1848; il insiste
fortement sur la 1lgitimit6 de la propri6it, et les annaes suivantes, quand il professera de nouveau ce
m&me cours, notamment en 1857 et en r865, il y ajoutera des suppl6ments contre les socialistes. M. Forestier est plus A l'aise dans les questions de morale que
dans celles de dogme; le Code civil ne semble pas
avoir de secrets pour lui; il etudie toujours de pr6ference les questions les plus utiles pour laconduite de
ses seminaristes; il a de longs d6veloppements sur ie
jugement t6miraire, la medisance, en tant que ces
p6ch6s sont contraires a la justice; on sent qu'il a
puis6 l1 ces fortes convictions qui faisaient dire A un
de ses 6lives : , M. Forestier 6tait d'une grande d6licatesse de conscience, par rapport a la justice; s'il
itait quelquefois reserv6 en r&creation, on sentait que
cela venait de ce qu'il craignait de p&cher par la
langue.
D'autres sujets aussi pratiques pour les s6minaristes
etaient I'obligation des clercs de donner leur superflu
aux pauvres et la question des bourses du s6minaire
quand on n'a pas l'intention de recevoir les ordres
sacres; cette derniere these est pr6sent6e avec inergie;
elle devait faire impression sur ceux qui auraient &t
tenth de continuer leurs 6tudes ecclisiastiques, au
d6triment du diocese, sans vocation bien nette.
M. Forestier a gard6 toute sa vie des connaissances
approfondies sur la justice et les contrats; on I'a
consult6 fort souvent A ce sujet; il nous reste un
brduillon d'une reponse qu'il fit a une consultation
extr6mement embarrassante, sur un cas de justice fort
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complexe; M. Forestier se meut a l'aise dans le
maquis de situations en apparence inextricables, et il
resout le cas avec une largeur d'idees qui nous a
itonne. A lire ce simple document de quatre pages.
on se sent en presence d'un homme superieur, qui
posside sa matiere et qui la domine. Plus nous avons
pris contact avec M. Forestier, plus la r6putation de
petit esprit, qu'on luia donnke quelquefois, nous a paru
une pure lgende. Notre impression a t6 confirmee
par la rtputatjon dont a joui notre confrere a Tours
et un de ses anciens 6leves nou's a crit que ce qui l'a
ie plus frapph dans M. Forestier, c'est la largeur de
vues.
Pendant I'annke 1854-1855, il 6tudie les traitis fon-

damentaux: les Acteskumains, la Cowsciece, les Pichks.
Une belle inscription Maria si~e labe coucepta, qui
d6core le commencement

de son chapitre Iv de la

conscience, nous apprend qu'au moment oh il professe
cette partie, le dogme de l'Immaculie-Conception est
proclamk; disormais tons ses cahiers porteront en
tete, non seulement le J. M. J. V. qui lui est traditionnel, mais en plus ces deux mots: " Marie ImmaculMe., Aussi avec quelle d6votion, quelques jours apres,
lorsqu'il traite du p6ch! originel, il atablit par toutes
sortes de preuves Ie dogme de 1'Immaculee-Concep-

tion. On dirait un opuscule de saint Bonaventure.
II a trois cahiers sur la Conscience; dans les deux
premiers, il est qui-probabiliste.; dans le troisieme, qui
est inachev6, il se contente d'exposer le probabiliorisme, l'iqui-probabilisme et le probabilisme, sans
conclure.
L'ann-e scolaire S854-i855 s'achbve par le traite du
Dicalogue. C'est toujours le m&me souci de parler
latin; toutes les questions qu'il doit poser sont pr6parees, toutes en latin; a ce souci s'en joint un autre
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moins archaique; il agrimente son traitk de d6veloppements empruntis aux sciences physiques et natu-

relles; ii profite heareusement des occasions qui se
presentent, poor justifier ou confirmer les theses de
morale par les lois scientifiques, c'est ainsi que nous
voyons dAiler devant nous le m6ridien magntique,
I'electroscope, les lois de M. Ampere sur les courants,
les poissons-torpilles, etc. Mentionnons que la simoni
a des d6veloppements qu'on serait tent6 de prendre
pour excessifs.
larentrie d'octobre, tout en conservant
En i855,
sa morale, il est charge du cours de Liturgie. II nous
reste ses notes de deux ann&s seulement. C'est on
petit traith qui ferait bonne figre c6t6 des Liitgies
imprimnes; mialheureasement it est incomplet, tr&s
incomplet, puisqu'il ne parle que des 6glises, autels,
vases sacres, ornements sacerdotaux. On sent que la
question liturgique est a I'ordre du jour. M. Forestier
ici, comme dans I'enseignement de la theologie, me
manque pas une occasion de parler contre les changedaas la
meuts qui out iti introduits par les &evques
liturgie de France; il le fait toujours discretement,
prudemment, de fagon a ne froisser personne; ii
recommaande pour les offices publics, pour l'exterieur,
de s'en tenir a ce que prescrivent les 6vaques; ii
permet de r&citer 'office, de dire la messe, en particulier, selon le Romain; ilacquiert bien vite sur ce
point une grande reputation et il exerce une grande
influence; en- 854, un de ses amis lui ecrivait:~ Je
solhaite que vos espbrances se realisent relativemeat
au rapprochement des idles romaines. Je ne suis pas
sans quelque crainte sur l'issue de votre synode; les
esprits ne me paraissent pas suffisaument disposes
pour que vous plissiez aboutir i quelques serieux
rksnltats; les Tourangeaux ne sont ni assez lancs
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dans le courant des id6es nouvelles, ni assez ilargis,
ni assez energiques. n Les faits allaient montrer que
ces craintes 6taient chimeriques; en 1856, M. Forestier
est appeli a faire partie d'une commission de liturgie
et le 15 fevrier 1859, Mgr Guibert rend obligatoire, a

partir du premier dimanche de 1'Avent de la mame
annee, le rit romain. Ce fut une grande joie et un grand
succes pour M. Forestier; il triompha modestement et
il sut si bien manceuvrer qu'il ne perdit les sympathies
d'iucun pr&tre de Tours.
Achevons I'6tude de son cours de morale. En 18551856, il professe les Vertus et la Pluiiace.A propos
de la vertu de foi, il est ameni i paxler-de I'Index et
de la coutume suivant lequelle les d6cisions de cette"
Congr6gation n'6taient pas recues en France; il'ne
craint pas d'appeler cet usage un abus r6prehensible;
mais, d'autre part, it donne les avis pratiques les plus
sages pour m6nager a la fois l'autorith du Souverain
Pontife et 'opinion courante. I1 semble qu'il devienne
de plus en plus precis sur chaque question; il ne se
contente pas de donner les differentes opinions et de
laisser les 61eves se debrouiller; apres chaque expos6,
il conclut invariablement, nos autem; quelquefois il a
une petite coquetterie d'impartialit6: Nos aulem ab
omni fartium studio aliemi.

Plustard, en i863, quand il professera ce traiti pour
la troisieme fois, il y ajoutera de curieux et int&ressants details sur le magnitisme, le spiritisme, lestables
tournantes; on le voit toujours soucieux de rajeunir ses
notes, de les tenir an courant et d'adapter les vieux
et immortels principes aux faits nouveaux et chaageants, nova et velera.
Le sacrement de Piitence montre en lui untheoricien
et un bomme du metier; on sent qu'il pratique ce qu'il
enseigne; aussi comme sa doctrine est exempte d'exa-
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gbration! cc n'est pas un outrancier, ce n'est pas
d'autre part un n'importequiste; ii a des convictions
basees sur les aateurs et sur l'expirience; elles
deviennent quelquefois de petits sermons, mais on
sent que ce n'est pas du temps perdu; ii est comme ces
fleuves qui semblent s'attarder un peu trop sur certaines rives, mais dont le sejour prolongi fertilise les
terres; que faut-il apres tout qu'on emporte de ses
classes de morale, sinon des idles nettes sur chaque
sojet et de fortes convictions sur deux on trois points?
Est-ce que. tous les professeurs qui ont marque leur
empreinte sur leurs 6leves n'ont pas enfonc6 ainsi
deux on trois clous? Un homme, qui connait bien la
Touraine et les pretres tourangeaux, me disait: t On
reconnait a premiere vue ceux qui ont ete form6s par
M. Forestier; il leur reste un caractere indkblbile. )
Mentionnons:comme theses, mieux r&ussies k notre avis,
celle sur la contrition parfaite et imparfaite et celle
sur la ncessit6 de la confession. En. 1863, il augmente
ses notes de d6tails historiques sur la penitence dans
les premiers temps de l'Iglise.
Les trois derniers traites que nous ayons conserves
concernent les lois, les censures et le mariage; ils
ont &t6professes pour la premiere fois en 1856-1857.
Evidemmnent, le traitA des Censuresest a refaire, depuis
la bulle Apostolicae Sedis et I'auteur l'aurait remanii;
mais, en 1369, il etait superieur; quant au trait6 des
Lois, comme on parle beaucoup actuellement d'une
Soci6ti des Nations, il nous semble que ceux qui
vont resoudre cette question ne perdraient pas leur
temps si, avant toute dkliberation, ils lisaient dans
M. Forestier le chapitre intitul6: las gentium.
Le traith du Mariage est peut-etre le trait6 que
ence
M. Forestier a 6tudik et possed6 le mieux, surtout
qui concerne les empechements; ilse sert de diff6rents
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tableaux pour apprendre & ses elkves a dicouvrir les
degr6s de consanguinite ; il corrige les tableaux existants; it dresse des arbres ginialogiques; it a la
science d'un official; il est le conseiller des pretres
embarrassxs; en mnme temps, il inculque &ses seminaristes, d'apres de Bonald, le P. Filix et autres conf6renciers, la n&cessite de defendre le mariage comme
le rempart de la famille et de la soci6et, de latter
contre le divorce comme la breche par oi nos ennemis
essayeront de d6truire I'glise. Remarquons en passaht
le souci qu'il a de tenir ses 61ives an courant des
choses actuelles, en leur faisant connaitre les conf6rences du grand orateur qui parlait alors a NotreDame.
Aprbs avoir analys6 les cahiers de M. Forestier, it
nous reste a extraire de ses risolutions celles qui
reviennent le plus souvent, au sujet de la classe et des
etudes; on verra parlui-:nme quelles 6taient ses proc-.
cupations. Nous citons au hasard, sans ordre:
4 Pr6senter les matieres d'une maniere plus int&ressante. Egayer les 4lves ea classe. Interroger plusicurs
6leves, a droite, a gauche. R6primer Ie d6sir de faire
des etudes curienses et peu utiles. Faire repasser
.chaque quinzaine et me minager assez de temps avant
les examens pour repasser dune maniere s&rieuse. Instruire. Ceci est si important et si difficile pour moi,
queje dois prendre tous les moyens naturels et surnaturels afin de bien r-ussir; je prtparerai bien ma
classe; j'approfondirai suffisamment les questions;
j'6claircirai bien mes ides sur Ie sujet A traiter en
classe; je riserverai assez de temps pour bien apprendre ce que je dois dire en classe; dans mes explications, je tacherai d'etre clair, int6ressant. Podr
tsieux
reussir dans tout ceci, j'invoquerai avec la plus grande
confiance les lumieres du Saint-Esprit, j'aurai recours
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a mon crucifix dans les difficultis, je consacrerai
toutes mes itudes a Marie, reine da clerg6. - Etre
moins severedans mes principes,et, dans I'application
de ces principes, tenir bien compte de toutes les circonstances; ne pas stre absolu. - Favoriser le mouvement vers les etudes sirieuses. a
Remarquons que ces preoccupations n'ont pas germn
une fois seulement dansle cerveau de M. Forestier;
on les retrouve a pea pros toutes, tons les ans, dans
sa retraite g6nerale et on remarque tant6t I'une, tant6t
I'autre, dans ses retraites du mois.
Nous ne pouvons mieux terminer ce chapitre qu'en
appliqaant i notre confrere la parole evangilique:
Omnis scribadoctus ix regno carlorum similis est Akoeii
patritamiiasqui profert de thesauro suo nova et vetera.
Oui, M. Forestier a kt6 an professeur instruit, an
savant, un docteur en ce qui touche le royaome des
cieux, en ce qui regarde-la th6ologie; il ne s'est pas
content& de bien connaitre les doctrines traditionnelles, il les a appropribes a son temps, i son auditoire; comme un bon plre de famille, il a tir6 de son
trisor, de ses r6serves intellectuelles, de quoi nourrir
solidement ses enfants; il lear a donn6 avec discernement, avec an grand bon sens, ce qui leur 6tait le plus
utile; il a &t6une lumiire au grand s6minaire de

Tours.

(A swxie.)

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
La. plupart des lecteurs des Amnalks savent qu'il est
impossible de se procurer depuis des annues les auvres
completes de notre bienheurela Pere. Str douze volumes que comprend la collection, le quatrinme, le
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huitieme, le neuvieme et le dixieme sont epuises; et
parmi les autres, il en est doot il ne reste que fort peu
d'exemplaires. Aussi le regrett6 P. Fiat avait-il confL6
ian de ses confreres le soin de preparer une nouvelle
edition. Le travail est aujourd'hui en bonne voie d'excution, et la fin de la guerre permet d'envisager la
publication prochaine du premier tome des, Lettes.
La nouvelle collection comprendra sept on huit volumes de correspondance, dans lesquels prendront
place les lettres envoyies et recues par saint Vincent;
trois volumes d'entretiens : entretiens aux Missionnaires, aux Filles de la Charite et autres; un on deux
volumes de documents; enfin, un volume de table.
Parmi les documents seront ins&res les icrits ou paroles
du saint qui ne rentrent pas dans la catigorie des
lettres et des entretiens, comme les reglements, les
actes notaries, les d6clarations, la d6position sur saint
Francois de Sales,. 6tude sur la grace, de m&me que
les documents contemporains qui l'int&ressent directement, lui et ses oeuvres : lettres d'ordination, actes de
nomination aux divers postes qu'il a occup6s, d6dicaces des livres que des 6crivains lui ont dedics, journal contemporain des derniers jours de sa vie, etc.
II a sembl6 utile d'l6argir le plan de la premiere collection pour pouvoir r6unir dans un m&me recueil l'ensemble des pi&ces qu'a int6ret i connaltre quiconque
itudie saint Vincent.
P. COSTE.
Nous avons fait imprimer comme supplement de ce

num&ro une Retraite de M. Axtoine Rougi aux Filles de
la Ckaritn; nous en envoyons un exemplaire k toutes
les maisons de langue francaise; si quelque confrire
d6sirait ce volume, il est pri6 de s'adresser a la Procure
gen6rale, rue de Sevres, 95.
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Si on nous demande pourquoi nous avons fait imprimer cette retraite, nous dirons pour notre justification, que nous y sommes formellement autorisis par
M. le Vicaire g6nbral et son conseil, et que nous avons
&t amenbs A cette d6termination par les demandes de
quelques confreres et par les exemples de nos Peres
dans la Congregation.

M. Almbras ecrit en 1673 (Circulaires des Sup. gix.,
tome I, p. 133) :
Plusieur prddications des missions ayant ete insensiblement changees
et alteics par la quantit6 des copies qui en ont t61 faites, l'Assemblie
propos que 'on en donnit un certain nombre de solides et
a jugoe
methodiques aux pretres nouvellement ordonnus sur lesquelles ils se
puissent former. U serait tres utile & la Compagnie d'aroir un cours
parfait de pridications pour les missions, et sit6t que Dieu nous aura
donnd quelqu'un qui ait le temps d'y vaquer, nous y ferons travailler
incessamment; mais ce travail 6tant pour alter loin, si vous avez chez
vous des prt&es encore jeunes et non experiment6s, je vous prie, Monsieur, de leur prter en attendant les meilleures pr6dications que vous
ayez, afin qu'il en tirent des copies et qu'ils les itudient.

M. Bonnet ecrit en
tome I, p. 275) :

1712

(Circulaires des Sup. gi•.,

Notre dernimre Assemblde generale s'etant plainte que nos jeunes
pritres prachaient quelquefois en mission des pitces peu proportionnees
i la capacite des pauvres gens des champs et fort eloignees de la simdart et de Ia m6thode introduite dansla Compagnie par
plicit, , de
M. Vincent, notre TIrtHonord Pire et nos premiers Missionnaires,
nous nos sommes appliques avec Messieurs les Assistants et MM. Duplein, Delanion, Capperou et Calos, durant prs de trois mois k revoir
et i corriger une cinquantaine de pieces de missions, suivant la m6thode
et Ie style propre de la Congrigation. Nous esperons les faire mettre
incessamment an net, les faire transcrire et en envoyer un on deux
exemplaires &_chacnne de nos maisons, afln que nos jeunes pr&tres y
poissent voir des modeles pour se former &la composition des sermons
de missions et que ceux qui ne sont pas en dtat de composer solidement
d'eux-dmmes puissent a moinsapprendre un nombre de pikces snffisant
pour travailier atilement dans les missions.

Nous avons done 1'intention de publier de temps en
temps comme supplement aux Annales, des missions,
des retraites aux eccltsiastiques, auxsceurs, aux enfants
de Marie. II est bien entendu que nous ne publierons
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que des seroons de confreres dicidcs. Une commission a C6tnominee par M. le Vicaire g&neral pour examiner ces sermons.
Rappelons i ce propos que, pour remplacer MM. Verdier et M-out, qui &taient autrefois censeurs des
Annales, M. le Vicaire general a nomm6 MM. Veneziani
et Delanghe.
CONGREGATION DES RrTES
Dicret d'Introdxction de la cause de biatifzatios et de

canonisation du servileur de Dieu, Filix de Andreis,
Pritre de la Missio et premier sup rieur de la Congrigatiox de la Mission dans PAmrique du Nord.
Demontii in oppido, dioecesis Coeensis, olim Taauincasi, die
sa decembrisanni 1778 e piis paretibus ortms eademque die baptiatus
est Felix De Andreis.
Octennis sacro chrismate conuirmatus, adhuc paer in profeunm
flumen lapsus, Deo adiuvante, mirifce servatur incolumis. In aetate
quindecim annorum collegium ingressus liberalibus studiis, praecipue
poeticis, incumbens, ad Sodalitatem Missionis amplectendam se incli.
natum ostendit. Mox eiusdem sodalitatis Visitatori saum pandit animum
ac desidesium, sed, ob versatile ingenium variosque studioram cams,
obstrusam sibi reperit viam ad optatum finem asceqaendum. Attamen,
nec deterritus nec deistems et ad omaia disposit
tandem reti compos
efficitur. Dilectis musis vledicens, prius ad probationem et poet amaum
ad tyrocinium in Noritiat Missionis Monti Regalis anno t797 admittitur. Tyrocinio laudabiliter absoluto, per aliquod tempmu Taurinitudiis
operam dedit, eaque in Collegio Placentino prc•equutusfeliciter absolvit,
Sacros subdiaconatas, diaconatus et presbyterats Ordines rite sucepit,
divinaegloriae ac maae suique proximi aternae saluti unice intentau
Sacerdotio insignitus, superiorum iussu, variis modeatori, ptancep
toris et concionatoris muneribas cum laude et fictu perfaactus est. In
linguis litterisque tatinis, graecis, hebraicis, gallicis et hispnis vade
ermditus, scientiarmm quoque naturalium, mathesis, geographiae, cimicae, pharmaceuticae, medicinae et musicae studioss exstitit ealter.
Theologicas tamen disciplinas cum iare canonico et sacram Scriptmhar
cam sanctorum Patrum et Doctorum commentaris singujari medlitate
ac pietate excoluit et docuit, turn in cathedra, turn n sacro ministerio,
maximeinseminariis, monasteriisalisque piisinstitutis. In exteraquoque
regionae et apud infideles Christi vehubm 4adicare eimque fidem propagare cupiens, liceutiam petiit atque obtinuit cun magna sai animi
laetitia, licet ad tempus magis opportanum eiusmodi licentiae easecati
proteacta sit. Interim tam Placentiae, tum Romae, alid opas eidem
demandatum est. Mense enim martio anne go06, Provinciae Romanae
Visitator Felicem De Andreis in UObem acciviteique concredidit pramer
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theologiae dogmaticae cahedramindomo Missionis, prope Curiam Innoentiana.i. varia ministeria praedicationis et confessionis intra et extra
domum in cleri et populi utilitatem, prasertim apud collegia, instituta
familiasque religiosas, et apud coctum sacerdotum S. Pauli, in .quem
fuit cooptatus et moderatorum consilio adscriptus.
Unde in magpam venit aestimationem tur Cardinalisde Somaglia,in
Urbe Vicarii generalis, tum ipsius Summi Poatificis, qui eum episcopali dignitate dignum iudicavit. Quantum vero Dei Famulus, theoligiae doctor ac pracceptor dates tam clericis Congregationis Missionis
quam alumnis Collegii de Propaganda Fide, itemque optimus conc.oaator, et missionariu, ad fidei morumque integritatem excitandam et
servandam Romae adlaboraverit, tum sub hostili dominatione et exsulante Pio VII s. me., tum restituta Ecclesiae ipsique Summo Pontifici
libertate et pace, probati~ani iriecclesiastici et laici privatis publicisque documentis tesati aunt.
Vetetee aanoe 185 Rmus Da Bourg, Novae Aureliae in America
us reauntiatus Romar venit, ut debitum-honorem
septeoatioliepcop
et obedientiam Apostaica Sedi et Romano Pontiici paestaret atque
etiam ideoncsac digan suae dmecesioperaios proideret, Insupradicta
domo Miuioai*s hpitio exceptus facile invenit ipsum Sodalitium Missionis in sua d cesi et nominatim in civitate S. Ludovici utiliter et
opportune imstitaenda. Difficullatibusexortis et, Deo anxiliante,devictis, de ampliaims aisrma saperiaor• licentia etSunmo Pontifie augusts sua praesentia auspicante et benedicente, Felix De Andreis cum
selectis sodalibus proafctus est in regiones longinquas, dum episcopus
Du Bourg pae gaudio gestiebat de thesauro sibi suaeque dioccesi comansit Burdigalae, ubi
parato. In itinere per sex menses substii t
aliquot muncra ab Awcliepiscopo dioccesao sibi commissa in carcenibus, waletudinarija et apud Viaceutianas Puellas Caritatis recte libenterque explevit Ab ipso episcopo Du Bourg suae Congregationis Visitator recognitus et Vicarii generalis dioecesis titulo et officio decoratus,
aa camsociis vaias Americacseptentrionalis regiones laboriosis itineribus sacrisque expeditionibus perlusmavit, bonum effundens semen
coangumque coligens fructum. Ipse Dei Famulus scripto retulit, se
suosque sodates, dum S. Thomae propte BadsiowAow urbem degerent,
sub egregiit vris Dnis Flaget, episcopo, ac David, Missionario, illius
missionistrocinium egise in docuina linguarun , in agnilione regionis,
in miniateii experimento, in functionum opportunitate et in vita publica et privata sacerdotis missionarii
Illic teologiae tLadesdae et ministerii operibus addictus, Felix cum
sociis repeatedcivitatem S. Ludovici mititur tbique paroeciam S. Genovefae regeadam siscepit
Ad exemplum Divini Pastoris, factus forms gregis ex anaio, fiae
sua missianiU, uem its exprimere solebat : Evaugeliza pauperibus
mist me ., recta incatione ardenti studio solertique opee assequutus
et. Quo aato Coogregatio Mimi"is in Aaicsie regioibus, ad normas legesqac statts, stabile domiciLinam poneet et sese difuandret,
te pracaule Du Borg, novitior"m colegium in
aaaeate at ceaseten
3 decemblis 8z7 instittLum fuit, sub titulo et
die
Ludoici
S.
ipe uabe
praesidioS. Fancisci Xaverii. Huic collegio adiectiaque schals praepositus ct maodereot, recto asc doctor Felix De Andreis, sb culus disciiugiter
plina novitii et alumni sapieaibas patenisque magistri curis

-

ii88 -

responderunt. Inito etiam consilio cum eodem Praesule, Dei Famulus
beneicia missioni extendere cogitabat ad gentes lingua, natura et
moribus barbaras atque sylrestre;et ad hoc ipsarum linguat vernaculam didicerat, eisque excipiendis et iuvandis totus eratet ad omaia
paratus.
Verum vir Dei, post tot exantlatos labores viibus debilitatus, horame
vita discesus ibi appiopinquare sentit et beatam retributioem, servo
bono et fdcli promissam a Domino Deo, placida quietaque conutantia
expectat.
Incarnationis et Passionis ,poini devotissimua, Deipatae Virginis
amantissmus filius, et sanctorum Francisci Xaverii, Francisci Salesii
suiquepatris legiferi-Vincentii a Pauloaddictissimus discipulusetfidelis
inutator, infirma valetudine iam affectus et insanabili morbo correptus
in dies ingravescente;extrema Ecclesiae sacramenta piissiue suscepit;
et posteaquam sodalibus adstantibus et moerore afflicti, fdei et caritatis suae testimonia et pignora cum paterna benedictione, effso animo,
praebuerit, placide e vita migravit, die 15 octobris anni z8ao. Solemnibus ezequiis a clero celebratis cum devotione et frequentia popoli et
optimatum, corpus Serri Dei in Seminariam Barreo delatum, prope
altare S. Vincentii coaf. et Corgregationis Miasiomi Faudatorishonorifice conditum est. Interim fama sanctitatis, quam Felix De Andreis in
vita sibi acquisierat, post eins obitam magis inclarescens, causam dedit
super cainquirendi, auctoritate Ordinaria tem Romae turn in ecclesiastica curia S. Ludovici.
Utroque Process informativo confecto et Sacrorm Rituum Congregationi exhibito, quum, iurisordineservato et scriptis eiusdem SerriDei
diligenter revisis, nihil obstet quominus ad ulteriora procedi poist; instante Rmo Dno Raphaele Ricciardelli, Congregationis Missionis postlatore generaii, ana cam universa Familia Vincentiana, attentisque litteris postulatoriis quorundam Emorum S. R. E. Cardinalium, plarium
Archiepiscoporum, necnon Praepositorum Generalium Ordinum seu
Congregationum aliorumque virorum ecclesiastica vel civili dignitate
praestantium, inrascriptus Cardinals Antonius Vico, Episcopus Portuensis et S. Ruinae, loco et vice Emi ac Rmi Dai Cardinalia Raphaelis
Merry del Val, haius Causae Pooentis, in Ordinariis Sacrorua Ritamu
Congregationis comitiis subsignata die ad Vaticanas aedes coacti,
sequens dubium discutiedaum proposuit : An sigmada sit CommisSr
IntroductionCaiseincarse ad edecftr
de guagitrir? Et Emi ac Rmi
Patres sacris tuendi Ritibus praepositi, post relationem einsdem Cardinalis Proponentis, audito voce et scripto R, P. D. Aqgto Mariani,
Eidei Promotore generali, omnibus seduloperpensis, escribendum ceasuerunt : Sigawdar e'se measnmusioeu
ilrouadtioni Caase, i Saudissino Plawcrit. Die 24 juli 1gS8.
Quibus omnibus Saactiusimo Domino Mostro Benedicto Paipe XV per
infrascriptum Cardinatem Sacrae Rituum Congregationis Fraefectua
relatis, SanctitasSua, Rescriptm eisdem Sacrae Congregatioaikratua
habeas, propria mani signare dignataest CommissioneM Inatoductionis
Causae beatificationis et canonizationis Serri Dei Felicis De Aadris
sacerdotis et primi superioris Congregationis Mssionis in America, die
25 eisdem mense et anno.
SAntonius Card. Vico, Ep. Portuen, et S. Rafinae, S. R. C. Praefcrtu
Alexander VauDx, Secretaris.
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(Traduutlio.)
Filix De And6is naquit de parents picux, leia decembre t778, dans
It petit village de m Demoote a, alors du diocese de Turin et aujour.
d'hui du diocese de Cuneo. 11 fut baptis6 le mE~ne jour et reMut I.

confirmation & I'age de huit ans. Tout enfant, ii tomba dans un fleuve
profond el t mtiraculeusement sauve, par le secours de Dieu. Entre
au college & l'&ge de quinze ans, il s'adonna aux etudes avec ardeur;
la posie surtout I'attirait. 11 antit aussi tout de suite une grande inclination pour la Congregation as la Mission et s'en ouvrit an visiteur de
la province. A cause de son esprit versatile et de la grande varieti de
ses itudes, on ne donna pas suite i son desir. Le serviteur de Dieu ne
se decouragea pas et, dispose & tout, i la fin il obtint satisfaction. 11
dit adieu aux muses taut aimees et, aprs un an d'epreuve, il fut admis,
en 1797, an noviciat de Ia Congregation de la Mission i Montrul. Le
aovciat termin6 avec fruit, il se livra aux etudes, pendant un certain
temps, a Turin, et les termina avec succes au collge de Plaisance.
Uniquement p•eoccupe de la gloire de Dieu, de son salut eternel et de
celui du prochain, il regut, selon les conditions canoniques voulues, les
ordres sacrs du sous-diaconat, du diaconat, et de la pretrise. Une fois
pxtre, it remplit sr I'ordre de ses superieurs, avec toute satisfaction et
plein succs, les diverses charges de directeur, de professeur et de predicateur. Trs verse dans l la ngues latine, grecque, hebraique,
frnauaise e eepagnole, il apprit aussi les sciences naturelles, les math&matiques, la geographie, la chimie, la phasmacie, la mtdecine et la
musique.
Avec un soin particulier et une grande pieti, Felix De Andr6is approfondit et enseigna les aciences thbologiques, le droit canon et la sainte
Ecriture, recherchant toujours les commentaires des saints Phres et des
docteur de 1'Eglise. Cet enseignement, ii le donna soit en chaire, soit
dans le sacrC anistlre, et surtout dans les s6minaires, les monastires
et les autres pieax instituts. Grand etait son desir de s'adonner & la
propagation de la foi et i la predication de 1'6vangile dans tls pays
trangers et infadLes; ii solicita cette autorisation de ses superieurs
et la regut avec une grande joie, quoi qu'il dat attendre un temps
plus opportun pour pouvoir a pofiter. En attendant, on lui conSa
divers trvaux, soit i Plaisance, soit & Rome. Au mois de mars 8o6,
le visiteur de la porvince e Rome appela dan cette ville Felix De
Andreis et lui confia, dans l maison de la Mission, k Monte Citorio,
la chaire de thiologie dogmatique. En ontre il P'appliqua asu divers
ministares de la predication et de la confession i la maison et an
dehors, pour Ie plus grand bien du clerge et du peuple. Caest ainsi que
Felix De Andruis precha dans les colIlges ecclsiastiques de Rome, dan
les communauta religieuses et dans les reunions des - prtres de SaintPaul *, ssociation pieuse dont il itait devenu membre et meme un des
directears. De ce fit il acquit It trzs grande estime non sculement du
cardinal de Somagia, Cardinal Vicaire; mais encore du Souverain
Pontife, qui le janga digne de Frpiscopat. Des ecct6siastiques et des
Itiques de marque, dan des documents prives et publics, out temoigad
hautemewt combie le servitcer de Dieu, docteur en theologie, profesfeseur des cerc de la Congrigation de la Mission et des hltves du
Coliege de la Propagande, excellent predicateur at mimionnaire, tra-
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vailla i Rome pour la conservation de l'integrite de 1a foi et des mrcurs,
soit sous le gouvernement hostile, qui avait exile Pie VII de sainte
memoire, soit dam la suite, loeque Is pain et la libestt furent zendues
i l'Iglise et au Sovetaia Pontife. Dan Ie courant de 1'annee i8i5,
de nl Nouvele-Orlans, dans I'AmeMgr Du Bourg, ivrque nommi
rique du.Nord, wint i Rome pour rendre au Souverain/Poatife ses
devoirs d'homnmage et d'obissaace et se procurer pour son diocese des
ouvriers capables et dignes. Ce pritat, reqa dans la maison de la Mission, Moante Citorio, juge utile et oppgFtun d'itablir la Congregation
ille episcopale de
de la Mission dans son dioceseet surtolt dans a
Saiat-Louis. Contre ce projet s'~leveant de graves difficultcs, qui.
grAces & Diea, farent aplanies. Avec la peraission la plus comploe
de ses superiurs et la ben-diction du Sourerain Poatife, qui dans une
ans missioanaires faiait les meilletu vwtux pour le
audience accoddi
succks de lear amiion, Filix De Andeis, avec des compagnos choisis,
partit pour ces rvgions lointaines, pendant que Mgr Du BoMrg se
grandement du tr6sor, qmpil venait d'acquiri poor lui et
Sejoissait
pour son dioose. Le serviteur de Dies demeura sic mois en route et
s'arrta a Bordeaux, oh ii fit charge par 1aschew4que de divers minisre anpres des prisonniers, des malades et des Filies de Is Cbarit,
dot ii 'occnup avec joie et avec aoin. Nommh Visiteu de la Congrf
gation de ha imsion, ii reut de Mgr Du Boutg le titre et Ia charge de
Vicaise gnizual de son diocese. Aveo son compagmna, it prcournt les
diverse regions de 'Amdrique du Nord et, dane sa couoes apostoliqaes saines et labodieues, it ripandit largemeat t aec fruit Il
bonne semence de la parole divine. Le Serviteur de Dieu li-ms6de
dame a ecrit, rapporte que lai et sea compagnoas, pendant quail demoeaareent i Saiat-Thoma, prk de la tille deBad4stowo, se ptiparent.
s coaduite d'omames imiments tels qua i'vbque Flaget et le
ms.u
misi"anaire David, an travail de oette mission par I'etaudedes angues,
la couaiance do pays, experience daismistire, appreaet ce q'il
easit oppotun de faire dam les diverse foactione et ce que d eait ktre
la vie publique et privie du petre misMionnaire dams ce rigions. 1
s'tait appliqui A I'eseignement de ta thologie et anx eutres da
umistre, quand, tout d'ua coup, on 'eavoya, avec ses compegfous,
Saint-Louis, oh ii fat chaag de gonverrar a paroisse de ainae-Gencvije. Devenu le modele e sn troupean, A l'exemple da Divia
Pasteur, il apporta ae intention droite, an grand zie et w tmvai
qu'it avait ains couinfatigable daW I'accompligeiment de s missui,
tame e dfinir E~wsgeUdire mauerikr aiit me. A&n que la Congregatio de la Mission pt, sealn ses rigles et statts, awoir an domicile
stable et se repandre dans les rigions d'Amerique, Mgr Du Bomrg
le 3 d6cembse sr87,
permitque dans a ville de Saint-Louis, fit instituj,
tn smiaire interne pourlesnovices de a Congsrgatioa, sous Ic te et
le patronagedSaint-FranFois-XaWicr. Feiix De Andreis fat place in a
tite de ce 6minair dent ii fat AI fois sparieur et profemear. Sou
a sage direction, les noices et ies Clres repoadirest tonjours a=x
sosi
patameis dma si bon Maite. De plua, ayant communique an
, le Serwiver de Diem
Petat un projet, qui fat aussitt appuuv•
risEMot d'tendre le bienfait des miusinn sax peuples de lague, matae
ers encore bada•es et sauages; par cela, it apprit lear tang
et
et se moeta pleinement et en tout.dispoa i les recevoir et lets aider.
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L'Homme de Dieu, Epuise par des traaux si consideiables, sentait
l'heure de s mnrt approcher, el, avec sne constance douce et tranquille,
attendait la recompense' bienbeureuse, promise par Dieu au serviteur
bon et gddle. I availt ne grande devotion i Pl'ncarnation et i la Passion de Notre-Seigaear, rvnerait la Vierge Mere de Dieu comme un
fils tris aimant, et ae conduisait comme un disciple et on fidble imita.
teat de saint Francois Xavier, de saint Francois de Sales et surtout de
son Pe·e et Foadateur saint Vincent de Paul. Affaibli dqjk consideiabhement et atteint d'une maladie incurable, qui s'aggravait de jour en
jour, il reut les derniers sacrements de P'Eglise avec one grande pit6 ;
et aprs avoir de tout cceur, arec sa bInidiction paternelle, donn i ses
tlves ct
e
ceux qui P'entouraient des temoignages de sa foi et de sa
chariti,
il quitta doacement cette vie, le x5 octobre de l'annte i82o. Ses
funerailles furent celebrees tr-s solennellement par le clerg4, avec le
pieux concouna du people et des grands; son corps, tranporti au srminaire a Barrens *, ft enseveli avec honneur, pes de 'autel de saint
Vincent, confessew, fondateur de Ia Congregation de la Mission.
L'odeur de aintet6 que Felix De Andreis avait repandue pendant
sa vie se repandit davantage encore aprfs sa mort. Pour ce motif, on
commena Ie precks informatif, tapt & Rome qu'i Saint-Louis.
L'an et 'autre proces informatifs ayant et terminei et montris i Il
Sacrie Congr6gation des Rites, suivant le droit itabli, lesacrits du
Servitear de Dieu syant btsoigneusemcnt examines, rien'e s'opposait
i ce qu'on proc6d&t'plus avant.
Sur les instances do tris Reftend M. Raphael Ricciadelli, procureur gineral de la Congregation de la Mission, et celles de toute la
famille de saint Vincent, -tant dounn les leUtes postulatoires de
quelques Eminentissimes Cardinaax de la Sainte Eglise, de plusieurs
Arheviques, de Sup6rieurs d'Ordres on de Congregations et aussi de
nemaquables pax letu dignitj ecclisiastique ou civile, le
personnages
Cardinal soussaga Antoine Vico, Ev6que de Porto et de Sainte-Rufine,
I la place-et aa lieu de PEminentisime et Reverendisnime Seigneor,
Raphal Merry del Val, Ponent de cette Cause, dana l'asemblie ordinaire de i Sacri Congregation des Rites, reAnie an jour ci-dessous
desigae danr le Palais da Vatican, a propose de discuter le doute sui
it
de la cae fwr le ras
vwat : Famrlil sige la csmmissior dintlrodutiu

otolt

LFett lest il s

it?

Pires prtporis i la difense
Les Eminetissimes et R6vBrendiiimes
des rites scri, apris avoir entendu et lu la relation du R. P. Angelo
Mariani, Promoteir geneal de la Foi, et avoir tout soigneasement
ia comUsdr
cosid•rd, oat pens~ qu'il falait ripondre: Os fet *er
d'istrAdwctiox dlt c ewe, i Sa SainieU k pfDrme. 24 juillet 1918.
Tout cei ayant et rapporte k Sa Saintet', Iepape Benoit XV, par
te soussignk Cardinal Prifet de la Sacrde Congrigation des Rites, Sa
Sainjet, ratifiat le Rescrit de cette meme Congregatioa, a daigne
Cause de
signer de sa propre main la Commission dIntroduction de la
b6tikfcation at de canonisation do Servitear de Dieu Fui De Andtii
de la Congregation de la Missio n en Amesapriar
prttre et prer
fiqae, viagtciqnikme jour du mime mois et de la mime sau e.
Aatoine Cardinal Vuco, Ev6que de Porto et de Sainte Rufine,
ds Rites,
Pritfd de l Secri CoagrEgtia
Alexandre VKnes, Secritire.
(Lieu do ce..) .--r
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

554. -

Melchior ALLOATTI. Cemai biograici di Carlo

Ciattini, iratell coadjutori della Cong. della Mission
morlo a Tobri

l 18 Maggio 1918.

Dans Pedition italienne des Annaes, on avait donne, dans le numnro93,
quelques d6tails de la vie de notre cher frbre coadjuteur, Charles Ciattini, mort I Turin leI8 mai g191. On vient de faire imprimeer & part
cette biographie si difiante.
Notre cher frre, Charles Ciattini, ni Ie 23 septembre r85, kPortaconnaro d'Aati, se destinait d'abord i atpr6trise.
Dans le coll&ge de Scarnsfigi, tous sea supirieurs voyaient en lui un
jeune honame de grandets .espances et le proposaient t ses camarades
comme un module exemplaire. I1etait fort intelliget, aimait passionnement les etades et faisait tleplus beaux r6ves d'avenir. Die- avait
d'autres desleins snr notre cher frere Charles Ciatini. Pendant qu'i
6tait, en 187o1871, presque i Is moiti6 de ses etudes, un mal d'yea
qui le faisaitsouffrir depuis longtemps,derint chronique et, malgri tous
les soins, ingadrimable. Les kddecins oculistes qui le soignaieat lui
delarhrent que, s'll ne laisiit pascompletemast let eades, il perdxait
prompteamet la vre. Charles Ciattini avait dix-huit ans. On drine sa
deulear.Les supesieuas du collge qui aiment beaucoupcet letve modele
ne penvent me resigner le renvoyer. Qai mit? peat-ttre,savfle aepas,
sa maladie guirira. Le jeune Clarles Ciattini rests as collige ave
Phabit clkrical (que P'oe eadese, ca ItaLie, au ceueacemant des.
6tudes secondaiis) et aemplit oeafc de portier.
I It remplit & Is perfection, mais me meal d'yeux, au lieu de dimiauer,
auente et, ena 1876, Ileadecias jugent necesaire de lai enlwrIteil droit, pour tener de wver eI'wil gawche. Ce fat apri cette opration que Charles Ciattini demands d'entIer daasla Congregation. 0 se
trouvait dejh an de ses frtres et un de ses maces. Le Visiteur, I. Damsand conmaismmat LIsassu qalies dn postulant, le rett le so ocsobrez876. Apas avoir pemi u an de emainaire LChinsi,Charls Ciatimi iat
& Turi, d•k ii a sostit jamais plu.
Pemndt plus de ingt mas,i fat refectoier ct infirmie itI mamIo
centralt employant ls quruts d'hcue qu'il srait libres, i life et &
appreadm des pages dein
mate Bible, de la Dimir Cmede, des
oeutwa de Saint-J*4me, ec. II pzdvoyait qu'il msat avewnga at it
voriait
hmeablcr a radmoio de ce qu pouvaitk i mersr pou Msr
iditaiestt.

E• s18%7, otre chat frbre Chales devit compltement veuagle. U
fat dec oblige de tiWser
leteres et -&me m offices, et de paer
ses jonaines ettite, aeut das s clbharmbr on I 'igime. I1me stit
pmq-Pe plu de a maison, si ce zaes poar aller, damn le vacances.
d'automne, i Ia masgi
de cmaps
g
t a a rill Cardinale , oh Ie
changeamet de &e•amwe chagesit peu sea occupations odinaiesc
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Malgre sa c6cite, son caractire ue s'aigrit point. Etant toujours didreax de fire, il etit tres reconnaissat aux clercs etudiants et aux pr&tes
qui allaient dans a chambre lui faire an pen de lecture; des confrere
de passage etaicat tris hereurx d'aller le saluer et

mnie de lui

demander conseil.
Les Filles de la Chariti, les ceurs de Nazareth et des personesido
monde venaient le trouver, pour lui demander quelques bonnes paroles
de consolation.
Dis 1897, ii prit comme office special celui d'adorateur du trks saint
Sacrement, cosacrant la matinee tout entiere et uae grande patie de
'aprks.midi
c
demeurer k la tribune, en prieres devant Ie tabrnacle.
Son aianence, Ie cardinal Richelmy, archev&lue de Turin, venait souvent & In tribune de notre chapelle pour entendre la sainte messe ou
faire la visite an saint Sacremuent et trouvait toujours, i sa place hlbituelle, notre cher frfre Charles Ciattini. Cela i'edifait si profondement
qu'il en parIs an jour longuement i ses pretres, dans une conference
I'eglise de ia a Piccola Casa a.
qu'il leur fi
Notrecher frkre Charles Ciatini aimait fort la r6citation des psaumes
et, devena aveugle, il demanda au superieur la favear d'assister au
briviaire qoe les pretres r&citent ca commun, dans le petit oratoire de
exearcice, et
Ia maison. A partir de 1907, il ae manqua jamais i ce pie
c'etait fort 6difiant de le voir, prýs de la porte, reciter ce saint office qu'il avait appris par ceeur.
Les souffrancesphbsiques et morales de notre cher frere CharlesCiattini furent toujours considerables. II souffrait de I'asthme et, en
novembre 19x7,les crises devinrent plus frequentes et plus douloureuses.
11 ne pourait rester seul. On faisait tout Ie possible pour Passister
mais, 6tant donia la longueur de la maladie et le personnel trus rldit
de ta maison, on ne pouvait pas le faire convenablement. On n'osa pas
lui proposer de le conduire & 'lh6pital,car cela lui aurait Wtctrop sensible de rester en dehors de la maison.
On peasaalons de le transporter dans une chambre situe au-dessus de
la sacristie, k laquelle on pouvait zcceder par 1'escalier du clocher. Les
seies de Nazareth, fond6es par M. Durando, ne quitt&rent pas un setu
instant notre cher malade qu'lles estimaient tant. Nuit etjour, eles se
templagaient aupris de lui. Les derniers jours de notre cher frmre

furcat des jours de pri&res. 1 entendait de son lit les chants du saint
l'eglise, et la clochette 'avertissait du
et les prires que Von ricitait
coOamacemeat des messes, du Saawus et de I'16vation.
Ilrestait toujours l'adorateu du saint Sacrement. Le 18 mai, samedi,
. trois heures du matin, il rendait s belle Ama
eille de la Pent6tet,
Dien. C'etait nue gzande perte pour a maison et la province de Turin
tout entibre dont il 6tait Pedification, et nul doute qu'au ciel il conatiuen
a obtenir, pour sea ches confrhrcs, le grAces qa'il sollicitait pour -x
lorsqu'il etat sur I terre, dans ses loogues visites au saint Sacrmenst.
E. N.

555. -

D. LAM.Aeasain

. (Sarzana, g•i8.)-LAna.

Pericoli del gioae (cause a remedi). (Sarzana, 1918.)
Note cofrnrer, M. D. Leadi, saperieur de notre maison de Sarnas,
vieat de noas rvoye ces de&s petiat oposeles destinei ans jeanes
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gens. Le but de i'auteur est, n eemployant un langage simple et populaire, de condenser en quclques pages ce que 'on pourait ire dans des
fivres plus volumineis. Le premier opuscule (Aleis•nu
qui n'a que
quarante-trois pages (petit format in-ia) traite des vritis que te jeane
homme doit savoir s'il est catholique. Ces veritis sont: Pexistence de
Dieu, l'existence de P'imnortalittde I'Ame, le but de notre creation, les
mysteres de la foi et de Itglise.
L'auteur termine son opuscule en disant quelques mots du Pape.
Le deuxiame fascicule WPerioei del Gioeua) est pr6seat par l'auteur
comme la suite du prrcedent. Les jeunes gens commettent beaucoup
de fautes, parce quils ignorent le mal auquel its soet expotss.
M. David Landi parle, ds lons, de la passion dominance qu'it faut
eombattre, des peches de Is langue,du respect humain, des compagnies,
des lectures et des reprisentations mauraises.
Que doit faire le jeune homme ? II doit exercer une grande vigilance
sur ses inclinations, prier et avoir one grande dcvotion i la sainte
Vierge.
.: N.

550. F. MARTINENGO, prete della Missione.
Esercisii spirituali a sacerdoti. (Palermo, Cav. Sofia,
editore, 1913.)
Dans is revue Poiiaeio Oratorie qui se public A Palerme, on avait
imprim4 quelques discours de notre confrere M. Martiengo, ceax qu'.l
donna a des pr&tres lore d'une retraite pastorale.
Pour Je plus grand bien des ames sacerdotales, on a reuai en brochure ces discours parus dansla Revue de Palerme. Mgr Carlie6rque
de Sarzane, a dcrit ue lettre de preface et d'approbstion, etie chanoine
Philippe Noberateo, quelques ditails biographiques.
On a joint anx seiw discours de la Retraite pastorale quelques
canevas de sermons aux odinands. .
E. N.

557. -

L'

Ara Pacis n.

On a imp•im, I I typographic Fracchia de Mondovi, le discours que
notre confrtre M. Jean Tonello avait prononce, le 3 ftvrier 1ag8, dans
I'dglise de Ia Mission & Turin, pour la pose de la premiere pierre dunn
autel nommi: Ara Pads, Autel de la Pair.
L'auteur cherche i ddmontrer que le dessein qui a guide dans
Ftrection d ece oavel atel, est un dessein artistique, religieux et
patriotique.
SUn dessein aritistique dabord, car it fallait remplacer an autel de
style empire qui deparait IPglise.
a2 Mais le dessein est religieux,puisquil s'agitd'uileer un autel dan
ane glise a oh Notre-Seigneor rivela son Caeur acrd i somr
Bnigne
Goyos,bien avat qu'il le fit la bienheurese Marguerite-MarieAlacoqe,
et ob se c ilbra,la premire fois en Italic, la fete du Sac-Cauru.
3* Enfi n dnssein paftiotique, car * y &-t-il un patriotisme
meilleur
que celui d'eriger, arec le secoua
de bienfaiteurs et d'ofrandes, an
autel, ou plutSt de r eproduire m autel anien, pour obtenir di Sacrd-
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Coeur: r* le triomphe du droit sur la force, Ie triomphe de la viritE
sur les measolges; a* une bonne mort pour les vaillants qui tombent
sur le champ de batailic sous les plis du drapeau italien. II o'y a pas de
meilleur patriotisme.
L'auteur teraine en disant: * Cette ctremonie devait avoir lieu . une
autre date. Ele aurait tt6 le souvenir de Pi'pisode le plus important, an
mains religieusement, de la guerre mondiale, isavoir L'entr-e triomphale
de notre drapean italien joint i ceux des nations alliees, dans Jirusalem
pour dilivrcr Is sepulture du Christ.
a L'talie eat, d'aileurs, une atre Palestine, choisie par Notre-Seigneur
et bientt viendra tejour oil Pon poussera des cris d'enthousiasme es
E. N.
I'bonneur du Christ, roi de Gloire et de la Pair.

551. -

Saint-Zouis calkolicalReview.

Noas venous de recevoir le premier numefo d'une revue dont notre
confr~re, M. Souray, est Ie rIdacteur en chef. Cete rerue est 'organe
de la socict&catholique des etudes historiques, 6tablie a Saint-Louis.
aux ktatrsUnis. L'archevque de cette ville dans une belle lettre, publiie
i Lt premiee page de la reune approuve complctement cette publication et se lejouit de Is voir en de bonnes mains.
La revue donnea surtouttes documents qui interessent 1'bistoire de la
vaste province ecclisiastique de Saint-Louis.
Dans son premier numsro, celui d'octobre i9g8, nous apprenons i
connaitre 1'origine, Porganisation, les travau de la societe catholique
des itudes historiques de Saint-Louis. De longues pages sontconsacrees
k nous donner une idee des trusors que contiennent les archives de
Plachidioc&se. Notre confrere, M. Martin O'Malley, retrace l'histoire
i occasion du centenaire dc.pa
da s6miaire lUocesain de Saint-Louis &
fondation (r" octobre g118).
Des notes intressantes et, dans la partie reservie aux documents, la
correspondance de Mgr du Bourg avec la Propagande, plairont aux
lecteurs qui s'inteýessent i Phistoire de l'Eglise aux tats-Unis.
La revue, qui paratra tous les quatre mois, est imprimie trEs elegamE. N.
meat.

559. - Same Irisk Vincentians inChina in ke eigteentk
and xiseteenth centuries, by Rev. Patrick BOYLE, C. M.
lepetit livre
La censuse anglaise nous a arrte pendant quelque temps
anglais, que vient d'crize M. Boyle sur quelques confrires irlandai,
le dix.neuvitme
qui ont 6vang•lis la Chine pendant le dix-huitieme et
Dowling,
Michel
Hanna,
Robert
MM.
sont
missionnairs
siicles. Ces
donn Ia vie
Thomas Fitzpatrick, Patrick Moloney. Aprks nous avoir
vie d'une seur
do se coanfr&re, M. Boyle retrace dans son livre la
irlandaise, swe Louise O'Sullivan, morte i Tien-Tsin, en 187o.
Dans use peface, M. Boyle nous indique ses sources. La biographic
de
de M. Hana eat toate tire des dCwires de la C•ngrigalion. Celle
M. Dowling est fite d'aprýs lea lettres publiees dans ls AnaJau
Pour
(Vol. 6, 7, 8,, as) et ense servant de certains documents officiels.
V'auteur a'est servi des
composer la vie de M. Thomas Fits Patrick,
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lettres de notre confrere, dont les originaux lui ont iti commaniqute
par le vicaire gen6ral de Dublin, frkre de notre missionnaire. Laaotice
de M. Moloney a et6 faite,en se servant des lettres de ce
imsionnaire
et;de celles de Mgr Bray, vicaire apostolique de Pkinm. Ces lettes
avaient etc publites dans les Amnales (vot. 43 et 44). Pour rendre plus
complete cette notice M. Boyle a utilis6 un travail du R6v .P. Browne,
S. J., paru dans la revue Tipferary Gift to Chima.
C'est en utilisant des articles parus dans des revues irlandaises : The
Irish IoItly; The Irish Eclesiastical Record, que M. Boyle a compoe
]a notice qu'il consnacr i asur Louise O*Sullivan. I s'est svi aussi
d'un line francais : Let Premiers Maryrs de la Sainle-Esj/ae.
La lecture du livre de M. Boyle est vraimeut int6resante et on jouit
grandement i la lecture des lettres de ces vaillants missionnaires. Nul
doute que le lire de M. Boyle contriboesa k les muliplie t suscitera
dans cette belle r6gion irlandaise, sicatholique et si d6voue aux Missios catholiques, des ap6tres z6lW et IveCt. Ce aer Is mei•letue
rxcotpese du travail de M. Boyle. D4jk na
cooafoe irlandais ont
une maison & Pkin, la maison de uait Joseph. c'es--dise a parose
de Toaug-Tang.
En termiant son line, M. Boyle fit awe reOeasoa
des soes quise
trouvent actuellementen Chiae. Eles deviendrout plus nuomhrees. U
ne fst pas omiier ce qe non lisons danms no A md.le (vol. 8a, p. 46).
* La Providence a suscite heureseaeat ea Eu ope et ea Amaique,
mais artiealuremgs em bla de, de gadnseea biesasitenrs qui compreuent .'importance et ta asblimit6 de Peuvar de l'postlat, et
foudent des bornes pour avoir le m6rit dee doser des Pt
&I
Chine. L'•glise d'Irlandedonners encore, ii fant 'espdrer, desonuaisr
qui sivront la trace des confrýres irllandai doat M. Boy
ne
a
0
retrac6 lI vie dam son charmant petit litne.
E. NvzTr,.

VARIETES
LETTE INEDITE DE SAINT VINCENT DE PAUL

Nous avons reiu de la maison centrale de Philadelphie copie d'une lettre inidite de saint Vincent de
Paul, que nous sommes. heureux de mettre sous les
yeux des lecteurs des Aruales.
De Paris, oe i3 d'eail r657.

La grAce de N. S. soit avec vous pou jam.ais.
La prisente est pour vous donner avis que fj'a icrit
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M. Jolly qu'il vous en'oie au plus tdt,ton M. de Martinis, mais M. Petelle o M. Baliano, quisont deux bons
ouvritrs. J'espre qu'il x'y maaquerapas, car, outre que

je lwi ai reprdsensi timportancede votre etablissement et
la xcessidt de voas secouwir, je fle ai fort pori. De plus,
Monsieur, soas vous avoas destin le frere Desmortiers,
que peut-htte vous vous souvitedres d'avoir vu ici au
slminaire.. Cesl us jeuue homme de 23 ans, qui a
resprit beau et bon et qui est pour bien reussir en toutes
nos foxctions. II apprendrala laxgue italienme facilement,
ct pour cela nous ravons choisi pluitt 'qu'ux autre plus
avanci. Tespkre que, dans peu de temps, il vous soulagera beaucoup ; et attendantqu'il soil fait prltre et en
etat de prcker, il fera trks utilement le calichisms. II

I'a ddja fait ici en quelques missions oi il a irt, avec
fruit et bin•diction. II y a deux jours qu'il est parti de
catms dass le cocke de Troyes, oii i est all prexdre
M. Dupuick, que noms exvoyots i Annecy, paos s'en aller
ensemblejusqu'iLyon. Je xe doutepasque vst mexcevies

cc frre coadialement et que vous u'es ayes bit soiw,
comme je vous en pie.
JIs 'ai foint refu de vos lettres depis que je vous en
ai donnd des mwuses; et *insijex'ai riest

voss dire de

patifli"r.
Je prie tojowrs Notre-Seigseur q'il

vous conserve el
famille et vos
votes
fortifas, qu'il bhlise de plus en p1s

travaux.
le suis, em son amou, votae Ires khuble serviteur.
Vincent Depad
i. t. d..

t.

Suscription: A Monsieur Martin, Sup#riew des Pritres
xt Turin.
de la Mission de Turin,
Saint Vincent fait allusion

cette lettre dans celle

n'en est
du 28 avril; on pouvait la supposer perdue; ii
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rien heureusement. Maisque de vides a combler encore:
Pendant dix ou douze ans, il 6crivit chaque semaine
a M. Martin; en ne regardant que sa correspondance
avec ce dernier, ce serait donc un total de cinq i
sept cents lettres que nous devrions avoir, si rien ne
s'6tait 6gar6, or, nous n'en connaissons que cent trente.
Esp&ronsque ce nombre grossira avec le temps.

P. COSTE.

NOS

DI•FUNTS

MISSIONNAIRES
49. Lynch (Jean), prtre,d6ckd le 22 juin 1918, A Germantown (Etats-Unis); 43 ans d'age, et 27 de
vocation.
50. Ligonie (Pierre), pr&tre, dicbd le 2o juillet 1918,
a Figueras (Espagne); 62, 40.
51. Rouillier (Henri), pretre, dic6d6 le 28 avril 1918,
& Ingelmunster (Belgique); 67, 45.
52. Hervaud (Eutrope), coadjuteur, dicedd en juillet
1918, a Santiago (Chili); 59, 41.
53. De la Garde (Pierre), pr&tre, dc6d6
,
e 25 juillet
1918, a Ariquipa (Prou); 63, 18.
54. Swictek Joseph), clerc, deced le 19 juin 1918, t
Cracovie (Pologne); 27, 8.
55. Bauer (Edouard), coadjuteur, d6ci6d le 6 aott
1918, a a Maison-Mere; 47i 27.
56. Nicola (Nicolas), coadjuteur, deced6
le 9 aoft
1918, a Figueras (Espagne); 39, 20.
57. Saunaj (Antoine), pretre, dec6d~ le 16 aoOt 1918,
a Rio de Janeiro (Brisil); 71, 15.
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58. Fabrits (Georges), pretre, d6cedd le 24 aout 1918,
i Mont-de-Marsan; 3o- I.
59. Janices (Saturnin), pretre, dicedi le 21 aout 1918,
& Murguia (Espagne); 49-33.
6o. Danthenay (Henri), clerc, dced6 le 25 septembre
1915, au Champ d'honneur; 20, 3.
61. Tauzia (Pierre), clerc, decodi le i5 mai g915, au
Champ d'honneur; 21, 2.
le 26 fevrier
62. Turcas (Jean-Marie), clerc, decdce
1916, an Champ d'honneur; 21, 3.
63. Dutrey (Bernard), clerc, decdde en g918, au Champ
d'honneur; 24, 7.
64. Mgr Sontag (Jacques), archeveque, deced6 le
27 juillet 1918, a Ourmiah (Perse); 49, 3o.
65. Cl6ment (Paul), pretre, d6ce&d le 5 septembre
1918, a Alexandrie (Egypte); 71, 51.
66. Cl6mente (Antoine), coadjuteur, d6cede le 26 aout
1918, t Rome (Italie); 69, 47.
67. Wurtz (Louis), clerc, dec6de le 28 mai 91iS, an
Champ d'honneur; 22, 468. Landry (Louis), pretre, d&cMd le to septembre
g198, a Saint-Louis (Etats-Unis); 76, 55.
69. Dinka (Nathanael), pretre, dicedd le 27 juillet
1918, A Ourmiab (Perse); 72,48.
70. Festa (Thomas), pr&tre, d&c6d enseptembre 1918,
Young-Sin (Chine); 56, 36.

71. Foschini (Marien), coadjuteur, deced6 1e 4 fevrier
1918, A Manthausen (Autriche); 39, 23.
72. Doucher (Jean), pretre, d6cede le I" jpin i915,

87, Sg.
73. Sosnowski (Jean), pretre, decedd

le 17 juillet

1918, a Cracovie (Pologne); 38, i9.

74. Bruno (Jean), clerc, d6ced

le 29 septembre 1918,

a Panningen (Hollande); 30, 5.
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75. Cresto (Andre), coadjuteur, dicid6 le 2 octobre
1918, a Casale (Italie); 88, 68.
76. Rey(Antonin), coadjuteur, d&c&d6 en septembre
198, a Montauban(France) ; 39, 21.
77. Di Mateo (Antoine), pritre, decide Ie 4 septembre
1918, 1 Rome (Italic); 38, 2o.
78. Pisleric (Jean), coadjuteur, d6cide le 16 fivrier
1918, a Constantinople; 38, 221.
79. Pentler (Sail), coadjuteur, d6cod Ie l2 septenmbre
1918, a Eggenberg (Autriche); 51, 29.
80. Critico (Franiois), pretre, d6c&d Ie 17 octobre
• 918, a Salonique (Grace); 46, i8.
S. ,Tchou (Martin), pretre, d6c6d le 18 octobre 1918,
a P6kin (Chine); 47, 8.
8a. Olesch (Joachim), coadjateur, 4&c6dc le 22 septembre 198, a Rio deJaneiro(Brsil); 71, 46.
83. Domoradski (Francois), pretre, d4c6de le 26 sep-

tembre 1918, A Cracovie (Pologne); 75, 21.
84. Elicegui (Joseph), prtre, dec6d6 le 27 Octobre
1918, a Lodosa (Espagne); 29, li.
85. Carman (Jean), pretre, d&6cde en octobre 1918, A
Brooklyn (Etats-Unia); 40. 20.
86. Carter (Joseph), pr&tre, decdkI en octobre 1918, a
Germantown (Etats-Unis); 26, 8.
87. Tierney (Joseph), pretre, d6c•&• en octobre 1918,
a Princeton (Etats-Unis); 36, 6,
88. O'Driscoll (Guillaume), clerc, dceide en octobre
I918, a Germatown (Etats-Unis); V7, 5.
89. Lacambre (Louis), pretre. dec&id le io octobre
1911, A Constantinople (Turquie); 86, 55.
90. Trullo (Joseph), pr&tre, d6c644 enoctobre 1918 a
Ibaguk (Colombie); 35, I9.
91. Dongherty (joseph), prttre, decede en octobre

1918, aux itats-Unis; 27, 8.
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92. Mac Gann (Jacques), clerc, dec6de en octobre
1918, A Germantown (]tats-Unis); 29, 4.
93. Fraszen (Henri), pr&tre, decid le 19 octobre
1918, a Bocholtz (Hollande); 73, 53.
94. Bartolini (Alexandre), prtre, d&c&d6 le 24 novembre 1918, a Chieri (Italie); 72, 54.
95. Perez (Filicien), coadjuteur, d6ced6 le 5 novembre
1918, a Tacabaya (Mexique); 92, 61.

96. Dias-Madeiras (Joseph), coadjutear, d6ced' le
3onovembre 1918, a Lisbonne (Portugal); 76, 37.
97. Sobocan (Jean), pretre, dic6dA le I5 novembre
1918, a Graz (Autriche); 3o, 8.

98. L'Hotellier (Mathurin), pretre, d6cid le 27 juillet 1918, i Ourmiah (Perse); 35, 14.
99. Miraziz (Francois), pr&tre, d-6cd6 le 27 juillet
1918, Ourmiah (Perse); 39, I8.
ioo. Valganon (Sauveur), pr&tre, decdd6 le 12 d2cembre i918, a Valdemoro (Espagne); 76, 53.
' d&cembre
I
loi. Missun (Joseph), prtre, d6cd6le
1918, i Pilis-Csaba (Autriche) ; 44, 26.

o12. Pierotti (Joseph), coadjuteur, d6c6d6 Ie 3o novembre i918, a Plaisance (Italie); 79, 44-

NOS CHERES S(EURS

la Maison de ChtiUllon-sur&
Franaoise Desthve, dic6de
Seine, 77 ans d'Age, 46 de vocation .
Thomasine Valente, H6pital de Voltaggio (Italie); S8, 58.
tmilie Georges, Maison Centrale de Turin (Italie); 66, 46.
Maria Cattaneo, Maison Centrale de Turin (Italie); 25, 4.

Adrienne Binet, Yport (des Blancs-Masteaux, A Paris); 3a, 5.
Maria Goya, Hospice d'Elizondo (Espagae); 87, 6t4
Claire Beaexech, Maison de Charit6 de ChAteau-l'~vque;
72, 49.

Yvonne Briapd, Maison Principale, h Paris; a6, 6.
Clotilde Genoud, Maison de Charit6 de Montoliea; 43, 22.
Anna Kuhn, Hapital de Washington (ktats-Unis); 56, 39.

-

1202 -

Hermogena Bastes, Bienfaisance de Teruel (Espagne); 36, 7.
Christine Schoemann, MaisonCentraled'Ans (Belgique) ;85,62.
Marie Hibrard, Providence du Puy; 65, 43.
Heuriette Lamentin, Maison Sainte-Binigne de Dijon; 83, 63.
Delphine Sacaille, Creche de Tunis; 56, 35.
Francoise Teil, Hospice de Guayaquil (Equateur); 75, Si.
Adrienne Gilson. Maison de Chariti de Coutances; 29, 6.
Dolores Ramirez, Infirmerie de Lujan (Conf. Arg.); 74, 52.
Maria Legendre, Maison de Charite de Montoliet; 67, 44.
Marthe Delanney, Maison de Charite d'Issoudun; 71, 45.
Maria Florido, College de Cebt (lies Philippines); 4 8, 26.
Petra Letamendi, H6pital de Badajoz (* spagne); 61, 4o.
Maria Geilni, Asile de Villada (Espagne); 48, 19.
Maria Ors, H6pital de Jativa (Espagne); 72, 51.
Dolores Useda, H6pital de Sansonate (Amerique Centrale);
29, 5.

Marie Savin, Maison Centrale de Rio de Janeiro; 77, 52.
Marie Lynch, Ecole de Baltimore (Etats-Unis); 61, 3o.
Alice Girard, Maison de Charite d'Aisey-sur-Seine; 38, 12.
Emma O'Neill, Orphelinat de Washington; 65, 40..
Scur Cottin, Bercean de Saiat-Vincent-l-e-Panl; 41, 19.
Anals Sojecka, H6tel-Dies de Clermont-Ferrand; 78, 49Marie Szczuvowska, Maison Centrale de Cracovie; 46, 23.
He16ne Toorkietti, Maison Centrale de Varsovie; 74, 44,
Victoire Ostrowska, Maison Centrale de Varsovie; 81, 63.
]lionore Malodobrycz, Maison Centrale de Varsovie; 90, 66.
Rose Carpio, H8pital de Santiago (Chili); 59, 35.
Petra Vasquez, H6pital de Curico (Chili); 76, St.
Marguerite Fird, Citi de Carcassonne; 29, 7.
Marie Mac Loughlin, H6pital de la Nouvelle-Orldaos; 59, 29.
Marie Reynard, H6pital civil de Versailles; 76, 5S.
Marie Lorin, Maison de Ciharitd de Clichy; 6a, 36.
Angtle Bruno, H6pitat de Sarzane (Italie); 95, 75.
Cilestine Bogligli, H6pital de Carignan (Italic); So, 61.
Elvira Perdoni, Asile de Santuario (Italie); 5S, 21.
Caroline Bechelli, H6pital de Spezik (Italic); 82, Sa.
Jeanne Poisson, H6pital de Condom; 81, 59.
Julie Eglime, H6pital d'Arequipa (Pirou); 48, 27.
Marie Simonet, Maison Sainte-Eulalie, a Bordeaux; 58, 39.
Florencia Minguez, Asile de Genova (Espagne); 21, a.
Vincenzu Marini, H6pital de Potenza (Italie); 48, 3o.
Marthe Expert, H6pital de Buenos-Ayres; 75, 47,

-
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Lucie Racineux, H6pital d'Angers; 40, 16.
Madeleine Tagliaferri, H6pital de Boves Italie); 36, i3.
Lucie Simon, Maison de Charit6 de ChAteau-l'Evque; 36, 14.
Marguerite Taillandier, Maison de C•a.;ti de Saint-Nicolasdu-Chardonnet, h Paris; 42, 23.
Marie Pescheux, Maison de Chariti du C.. re; 46, 26.
Marguerite Perrier, Maison de Charitd d'Aurillac; 44, 24.
Josephine Jausas, Maison de Charite de Portici (Italie); go,
67.
Anna Piano, H6pital de Carbonara (Italie); 67, 44.
Marie Moutet, Maison Saint-Mauront de Marseille; 5o, 28.
Manuela Ruiz, Maison de Charite de Barcelone; 78, 54.
Philomiae Bandrez, Orphelinat Saint-Joseph de Metz; 79. 58.
Sophie Kaciczak, Maison Centrale de Cracovie (Pologne);
3o, ii.
Pauline Tarnawska, Maison Centrale de Cracovie (Pologne);
3o, 11.
Ana Jimenez, H6pital du Salvador, B Santiago tChili); 34, Ii.
Germaine Bergen, H6pital d'Ambato (tquateur); 56, 33.
Eusebia de Lizarribar, H6pital de S.-Sebastien (Espagne);
40, 14.
Sabina Diez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 25, 6.
Henriette Lascols, Maison de Nimes; 83, 57.
Sarah O'Toole, Maison Centrale d'Emmitsburg (ltats-Unis);
84, 64.
Marie Doyle, Maison Centrale d'Emmitsburg jEtats-Unis);

80,60.
Marie Fabie, H6pital frangais du Caire (Egypte); 47, 2o.
Marie Parodi, Hopital de la Triniti de Naples (Italie);go, 72.
Gilberte Morel, Maison de Charit6 de Clichy ; 67, 43.
Elisabeth Lacombe. Maison de Charite de Montolieu; 74, 49.
Marie Tourbier, Maison Saint-Pierre de Troyes; 85, 63.
Ther•se Rovey, Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Italie);

69, 5i.
Catherine Cangioli, Asile de Parabiago (Italic); 36, i5.
Ida Pancani, H6pital civil de Sienne (Italic); 46, 26.
Eleonore Laurent, Maison Principale, I Paris; 81, 55.
Jeanne Maurel, Hopital General de Clermont-Ferrand;74, So.
Marie Conrteau a2, H6pital de Clermont-l'H6rault; 25,
1o mBis.
Philmbne Cossa, H6pital S. Gaetano de Benevento (Italie);
52, 29.

-
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FranSoise Prestigiacomo, H6pital San Saverio de Palerme;
48, 17.
Marie Martin, Hospice de Saint-Gilles du Gard: 4o, 2o.
Anne Garvey, Icole Saint-Joseph de Portsmouth (Etats-Unis);
60, 40.
Augustine Foubert, Orphelinat de Kiu-Kiang (Chine); 78, So.
Marie Yang, H6pital Saint-Michel, A Peking (Chine); 22, 3.
Marie Le Frapper, Maison de Charite de Montolieu; 55, 3o.
Marie Moulin, Maison du Gros-Caillou, i Paris; 63, 44.
Jeanne Fournel, Hospice desAlien&s de Lima; 72, 49.
Filicite Demurtas, H6pital de Cagliari (Italie); 24, 2.
Prudence Jonet, Maison de Charite de Chiteau-l'l.eque;
24, 3.

Octarie Castan, H6pital de la Grave, a Toulouse; 86, 66.
Elisa Biguin, H6pital de Samatan; 56, 34.
Marguerite Prieur, H6pital de Rochefort; 84, 63.
Marie Pouliquen, Maison de CharitE de Saint-Pol-de-Lion;
7o , 49-.
Maria Fantoli, H6pital de Todi (Italic); 43, 23.
Eug6nic Berger, Orphelinat des Saints-Anges. a Marseille;
46, 22.
Maria Desplat, Hospice de Pezenas; 35, it.
Palma Caporaletti, Institut de Testona (Italie); 72, Sr.
Angele Carozzi, H6pital d'Alghero (Italic); 29, 4.
Sophie Moncany, Maison de Chariti de Clichy; 78, 6i.
Marie Capdevielle, Hospice Bambino Gesu, A Rome; 36, 14.
Elenie Berthelot, H6pital de Bergues; o8,6o.
Angela Ssbato, Maison Centrale de Naples; 52, 32.
Laure Bourgubs, Maison de Chariti de Payrac; 75, 57.
Elisa Bray, Orphelinat de MontecaLvario (Italie); 3t, to.
Marie Lassarade, H6pital de Marmande; 78, 60.
Anne Meunier, Maison de Marie-Immaculte de Louvain; Si,
54.
Henriette Fontaine, Maison Centrale d'Ans; 78, 57.
Marie Maillibre, Maison Saint-Vincent de Peteghem (Belgique); 82, 57.
Marie Gillet, Maison Saint-Vincent de Peteghem (Belgique);
69, 41.

Narcisa nIla, Hospice de Gerona (Espagne); 68, 42.,
Cdriaca Arroniz. Hospice de Zamora (Espagne); 76, 5a.
Marie Gottran, Maison Saint-Merry, a Paris; 56, 32.
Rosaria Scordia, H6pital militaire de Catane; 33, 6.

-

1205

-

Blanche Seysen, Hospice de Pithivierd; 39. 2t.
Josephe Morino, Maison Saint-Joseph de Grugliasco Italie);
77, 58.

Louise Casarelli, Ambulance de Milan; 25, 2.
Euphrasie Brugoux, Hospice de Belleme; 39, 1;.
Celestine Durand, Hospice de Clermont-l'Herault; 24. 5 mois.
Stella Saromi, H6pital civil de Parme (Itaie); 27. 2.
Caroline Cogno, Ricovero de Genes; 44, 23.
Josephine Hostalot, Maison Saint-Vincent de 1'Haj; 83. 61.
Virginie Gaudion, H6pital d'Hiesdin; 80, 54.
Julie Sibour, Maison Principale, a Paris; 43, 19.
Camille Loir-Mongazon, Ambulance de Bueil, 42, 21.
GumersindaAyesta, H6pital de Guadalajara <Espagne) ; 53, 25.
Maria Peres, H6pital de Sueca; 23, 3.
Caroline Fornera, H6tel-Dieu de Coafort; 39, iS.
Elina Larrea, H6pital d'Ambato (tquateur); 53, 1g.
Marie Aupetit, Hopital Saint-Jacques d'Agen; 78, 5a.
Marie Coati, H6pital Bambino Gesu, a Rome; 24, 3.
Marie Cordier, H6tel-Dieu de Chartres; 67, 49.
Marguerite Girenton, H6pital de Bourbon-l'Archambault;
75, 52.
Marguerite Roux, Maison Principale, a Paris; 62, 4.
Marie Moatcriol, Maison Principale, A Paris; 67, 44.
Marie Biard, H6pital Notre-Dame de Boa Secours, k Rio de
Janeiro; 6a, 44.
Mathilde Apeateguia, Lcole de Burgos (Espagne); 31, 7Francisca Mayo, Ecole de Rabl (Espagne); 71, 49.
Francisca Elgarresta, Maison S. Diego de Valdemoro; 72, 46.
Amalia Lopez, H6pital d'Orease (Espagne); 32, Ii.
Marie Guyho, Maison Saint-Marcel, a Paris; 83, 63.
Claudine Mayeux, Maison Centrale d'Ans; 85, 6s.
Antoinette Burda, Asile e Kulparkow (Pologne), 58, 36.
Sophie Florer, Maison Centrale de Cracovie; 72, 48.
Marianne Navak, Maison Centrale de Cracovie; 23, to mois.
Marie Lamartiaie, Hopital d'Ale4op;; 44, 25.
Teresa Martia, Asile dAtarfe (Espagne); 22, t.
Madeleine Goblet, Maison Principale, A Paris; 5i, z6.
Marie Roque, Maison Principale, A Paris; 26, 5 mois.
Climence Dzamy, Maison de Saint-Deiskla'Chapelle, a
Paris; 3;•, .
Camille de Moetuchon, I6pital d4 Svtms; 27,21o mois.
Marie Peyrichon, Maison Principale, i Paris; 22,

-
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Maria Rabago, Orphelinat Saint-Vincent de Lima (Perou);
91, 64.

Rosa Ridolfi, Maison Centrale de Sienne; 60, 34.
Assunta de Magistris, Conservatoire de Fermo (Italie); 59, 22.
Judith Breen, Asile des Alienes de Baltimore (Otats-Unis);
82, 56.

Petra Lizarraga, Bienfaisance de Jativa (Espagne); 39, 13.
Carmen Garcia, Asile d'Yccla (Espagne); 48, 25.
Anna Mettei, Maison Centrale de Turin; 28, 3.
Rose Mire, H6pital thermal de Bagnbres-de-Luchon; 3z, 6.
de ChAteau-Pliveque; 83,
Eug6nie Verger, Maison de Chirita
58.

Jeanne Rogue, H6pital de Montauban; 67, 42.
Caroline Laussucq, Maison Principale, a Paris; 23, 9 mois.
Suzanne Saulnier, Maison Principale, I Paris; 22, 7 mois.
Virginie Titoulet, H6pital de Mont-de-Marsan; 86, 62.
Segunda Pernia, H6pital de Grenade (Espagne); 31, 10.
Melehora Mendez, Bienfaisance de Jatna (Espagne); 31, 7.
Fidela de Luizaga, College de Murguia (Espagne); 34, 4.
Maria Blandino, H6pital de Lurgo (Espagne); 26, 4.
Felisa Redin, Ecole de Sos (Espagne);26, 3.
Liontine Farines, Maison de Charit6 de Montolieu; 88, 65.
Jeanne Ville, H6pital de Laon; 69, 42.
Marguerite Scolcer, H6pital de Laon; 71, So.
Guillemine Palante, Maison Centrale, &Ans (Belgique);69, 32.
Marie Le Doussal, Hospice de Trevoux; 57, 35.
Marie Lavezzaro, Hospice de Castelvetro (Italie); 53, 2z.
Anna David, Maison de Charitt de Saint-Denis; 29, 5.
Blanche Cortil, Maison Principale, a Paris; 65, 43.
Agnes Olivieiro, H6pital militaire de Cava (Italic); 24, 5.Eug6nie Martel, Misfricorde d'Alais; 33, lo.
Maria Conde, H6pital d'Orense (Espagne); 53, 22.
Conception Lopez, College de Scutura (Porto-Rico); 57, 38.
Joaquina Duran, Prison de Barcelone (Espagne); 54, 35.
Nicolosa Lopez, H6pital d'Alba (Espagne); 29, 9o
Berthe V6rel, H6pital de Clermont-I'Hrault; 25. 5 mois.
Gentilima Tramandoni, H6pital de Castelbolognese (Italic);
23, 6.

Marie Gellet, Asile Saint-Vincent de La Teppe; 40, 03.
SMarie Hoffmann, H6pital do Stappaert, a Lille; 40, 20.
Bridget Sanmon, Maison de Charit6 de Belfast (Irlande);
3o, 8.

-
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Gendgonde Breitbach, Bertrich (Allemagne); 36, 14.
Josephine Boyer, Orphelinat d'Aversa (Italic); 78. 58.
Marie Baucher, H6pital de Talcalmano (Chili); Sx, 27.
Eugnant Charlet, H6tel-Dieu de Chartres; 36, 7.
Luisa Stefanini, H6pital militaire de Florence (Italic); 85,63.
Maria Monzoni, H6pital civil de Pdrouse; 26. 4.
Philombne Colotte, Maison Principale, a Paris; 71, 5o.
Adolphine Carmon, H6tel-Dieu de Tourcoing; 67, 47Anna Pichon, H6pital d'Annappes; 71, 53.
Juana Mendizabal, H6pital d'Oviedo (Espagne); 64, 38.
Inocencia Martines, H6pital de Salamanca (Espagne); 61, 35.
Philomlne Villa, Icole de Cadiz (Espagne); 3o, 9.
ThCese Carreras, Prison. de Barcelone (Espagne); 25, 7.
Thdodora Nenito, Ecole d'Ubeda (Espagne); 25, 6.
Stephanie Alzaga. H6pital de Santander (Espagne); 27, x.
Theophiia Ziemska, Ecole de Tenezynck (Pologne); 37, 14.
Stephanie Van Steenkiste, icole de H6verle (Belgique); 80,
62.
Marie Bourgedde, Maison de Charitd de Chiteau-l'Evque;

86,66.
Marie Dupuich, H6pital gwenral de Clermont; 33, .s.
Marie Heteau, H6pital d'Hesdin; 77, 55.
Helne Laforest, Maison Jeanne-d'Arc, k Paris; 64, 41.
Marie Fliniaux, Maison de Lille-Wazemmes; 80, 57.
Marie Cordier, Maison de Lille-Wazemmes; 58, 23.
Agnes Pierron, Orphelinat de Tourcoing; 31, 8.
Charlotte Fournier, Orphelinat de Tourcoing; St, 32.
Marie Dumas, Orphelinat de Tourcoing; 78, 53.
.Marie Ayral, Maison Saint-Louis-en-l'Ile, a Paris; 76, 55.
Marie Mortel, H6pital Saint-Joseph, a Paris; 26, 6.
Louise Bordet, Maison de Charitd de Stains; 74, 52.
Bellonie Villeneuve, H6pital Gendral de Douai; 73, 54.
Marthe Cainne, H6pital General de Douai; 73, 54.
Marie Van der Pol, H6pital de Bon-Secours, i Met; 3r, 4.
Madeleine Gundermana, Maison de Charit6, a Metz; 40, 16.
Gemma Stagnaro, Ricovero de Boves (Italie); 32, io.
Teresa Pedrini, H6pital de Fermo (Italic); 35, 9.
Manuela Eguibar, Enfants-Trouvds de Bilbao (Espagne); 72,
55.
Felipa Villarcal, H6pital de Pampiiaa (Espagne); 65, 39.
Therbse Gamurrini, Conservatoire Saint-Clement de Rome;
43, 22.
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Thirese Sanllehi, H6pital de'Torredembarra kEspagne); 38,
20.

Joaquina Mutilva, H6pital de Madrid (Espagne); 77, 55.
Maria Arrizabalaca, Mais , de Sqint-Germain Porto-Rico ;
41, 21.

Maria Maivraao, H6pital militaire de Chifti (Italic); 3o, 3.
Marie Perez, H6pital de Santander (Espagne); 38, 18.
Fernina Origosa, Bienfaisance de Motrico (Espagne); 59, 37.
Isabelle Echezarra, Collge de Gijon (Espagae); 3o, 1o.
Virginie Gasch, H6pital de Segovia (Espagne); 48, 27.
Estephanie de Mendivil, Hopital de Santander (Espagne);
34, 14.

Claudine Collomb, Maison de Charitd de Saint-Michel (Alg&rie); 66, 28.
Amelie Aubourg, H6pital de Campanha (Bresil); 73, 55.
Juliette Alves, Orphelinat de Bahia (Bresil); 24, i.
Marie Cabanne, Asile des Eniants-Trouves de Rio de Janeiro;
78,56.

Josephine de Sarro, Ecole de Baltimore (]tats-Unis); 23, 4.
Anna Gilson, H6pital de Montceau-les-Mines; 5t, 38.
Marie Blengino. Hopital de Carrara (Italie); 46, 26.
Catherine Lowry, Maison de Charitd de Bristol (Angleterre);
3t, 7.
Patrocinio Vives, H6pital de Orihuela (Espagne); 21, 3.
Basilica Perez, H6pital de Mallorca (lies Baliares); 41, 1S.
Solange Puech, Orphelinat Dehau, a Lille; 71, 52.
Marie Paterno, Orphelinat de Vi6tri (Italie); 29, 6.
Franfoise Depay, Maison de Charit6 de Montolieu; 85, 63.
Eugenic Demol, Maison de Charite de Saint-.tienne-duMont, a Paris; 33, i.
Marie de Verneuil, H6pital Saint-Joseph, a Paris; 42, 14.
Marie Coleman, Maison de Charite de Dublin, 29, 4.
Honora Mitchell, Maison Centrale d'Emmitsburg; 78, 49.
Balbara Inchausti, H6pital de Durango (Espagne); 74, So.
Francisca Torro, H6pital de Mallorca (lies Baldares); 48, 26.
Maria Fernandez, icole de Santaf6 (Espagne); 37, i5.
Florentina Areneibia, H6pital de Las Palmas(Iles Canaries);
25, 1.

Hilaria Salinas, College de Cibu (lies Philippines); 66, 38.
Carien Saanhez, Asile de Cadiz (Espagne); 55, 3o.
Maria Assilli, Ambulance de Florence (Italie); 45, 24,
Maria Bienzo, H6pital militaire de Caserta (Italie); 49, 22.
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Stanislas Graburezyk, H6pital de Liopol; 39, 17.
Anne Javouhey, Maison de Charit6 de Lille-Fives; 48, 2i.
Anna Pierce, H6tel-Dieu d'El-Paso (Etats-Unis); 32, 4.
Augusta Melcher, Cologne (Allemagne); 6o, 34.
Ida Pereling, Maison Centrale de Cologne (Allemagne);48,20.
Catherine Poensgen, Hoffraix (Allemagne); 35, 44.
Marie Vienne, Hospice Saint-Jacques, a Agen; 46, 19.
Flora Quillen, Hospice d'Ali6nds du Reuss (Espagne); 28, so.
Argentea Grande, Collge de I'Immaculde-Conception, I La
Havaae (Ile de Cuba); 40, 21.
Fabiana Perez, H6pital de Mallorca (lies Baleares); 28, 4.
Francoise Parran, Maison de Charit6 de Chiteau-1'Eveque;
93, 66.
Valentine Finello, Hospice de Genes (Italie); 25, i.
Julie Milanesi, Maison Centrale de Turin (Italie); 35, 7.
Rose Sconfienza, H6pital de San Remo (Italie); 42, 24.
Marie Gonzalez, Collbge de Grenade (Espagne); 80, 59.
Jeanne Perrotet, Saint-Michel-el-Biar (Algdrie); 86, 61.
Maria Hevia, Maison Centrale de Madrid; 23, 2 mois.
Anne Fluhrer, Maison de Charite de Montolieu; 83, 64
Marguerite Brennan, Ecole Sainte-Th6rbse, a la NouvelleOrl6ans (ftats-Unis); 3o, 4.
Anna Mullen, H6pital de Washington (Etats-Unis); 29, 5.
Marguerite Kennedy, H6pital Saint-Vincent, a Indianopolis
(ttats-Unis); 3t, 4.
Therese Smith, H6pital Saint-Jean, a Lowell (Etats-Unis);
41, 12.

Anna Bakos, Misericorde de Damas (Syrie); 70, 49.
MarieFeustle, H6pital militaire de Washington (ttats-Unis);
24, 1.

Marie Martella, Maison Centrale d'Emmitsburg (Etats-Unis);
33, x.

-

Eugenic Suin, Misericorde de Loos; 67, 44Louise Choppin, Maison de Charite de Givors; 44, 24Antoinette Tibl6ron, Maison de Saint-Genes de .ClermontFerrand; 34, 4.
Emilia Olarte, IEcole de Santander (Espagne); 39, 9Martina Erausquin, Maison Centrale de Madrid (Espagne);
21, 5 mois.

ilisa Pitois, Maison Saint-Jean-Baptiste de Belleville, A Paris;
74 51.
42Marguerite Magraine, Maison de Charit6 de Sheffield;i o70,

-
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Marie Delobre, Maison Marie-Iammaculde de Louvain (Belgique); 90, 64.
Marie There, MisEricorde de Loos; 76, 49.
Henriette Deschyvýre, Hpital Saint-Andr6 de Bordeaux;
3,

6.

Louise Servais, Maison de Charitide Hteimerecheim; 45, T7.
Stdphanie Stocka, Hopital de Cracovie; 24, z.
Marianne Cluaielewska, Maison Centrale.de Cracovie; 64,43.
Josepha Lac;aza, H6pital de Algorta (Espagne); 46, z8.
Toribia Ugaste, Maison Centrale de Madrid; 21, 4 mois.
Blanche Zanarini, Ambulance de Florence; 4o, 17.
Louise Chanvitre, Maison Principale de Paris; 6g, 48.
Jos6phine Cenni, Maison Centrale de Turin; 68, 48.
Marie Monsaereau, Orphelinat de Guise; 69,44Eug6nie Pouchain, Orphelinat de Guise; 46, 26.
Jeanne Leroy, H6pital de Saint-Amand-les-Eaux; 49, 24.
Faustine Loustalot, H6pital de Bldarieux; 40, 20.
Sarah King, Crtche de Londres; 67, 42.
Marie Baroin, H6pital de Guise; 81, 6z.
Rachel Ranvier, Hopital Saint-Francoi-de-Borgia, A Santiago;
46, 2a.
Felicie Petit, H6pital de Sedan; 59, 31.
Thirise Agnesone, H6pital de Revello (Italie); 78, 53.
.Margaret Gee, Orphelinat de Nottingham (Angleterre); 27, 4.
Marguerite Vander-Mersch, Ecole Saint-Vincent de Gand;
38, 8.
Maria Coli, Ouvroir de Pesaro (Italie); 45, 26.
Anna Bachetti, H6pital de San Severino (Italic); 45, 24.
Cecilia Schultheis, Asile des Enfants-Tronv6s de Milwaukee
(ttats-Unis); 24, 4.
Obdulia Paga, H6pital de Vivero (Espagne); 27, 5.
Eusebia Pinero, Bienfaisance d'Alicante (Espagne); 60, 35.
Andrea Arroyo, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 57, 36.
Edelmira Porteiro, H6pital de Betanzos; 22, I.
Augustine Milliat, Maison Notre-Dame de Clignancourt, i
Paris; 76, 54.
Anne Descazeaux, Maison de Charit6 de Montolieu; 83, 59.
Victorine Sadoc, Orphelinat d'Alger; 72, 42.
Agnbs Hunt, Maison Saint-Antoine de Birmingham (Angleterre); 59, 32.
Graciosa Bezunartea, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro;
35,

In.
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Primitiva Sarvide, Asile Sacr6-Coeur de Barcelone; 24, 4.
Leonor Gimenez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 68,48.
Maria Roche, Maiso Saint-Nicolas de Valdemoro; 29, 3.
Elisabeth Weingertner, Hospice d'Aubry; 40, 17.
Rose Escande, Hospice d'Amboise; 73, 51.
Berthe Dugae, Creche Sainte-Marie de Marseille; 82, 55.
Marie Owegasz, H6pital de Tavel (Suisse); 33, 9.
Alix Demazure, H6pital Ge6aral de Valenciennes; 70, 47.
Jeanne Dorignac, Misericorde de Nimes; 8o, 58.
Ignacia Molestina, Maison Centrale de Lima (Pdrou); 79, 49.
Mathilde Denis, Maison de Charitd d'Aniche; 72, 5o.
Charlotte Defaux. H6tel-Diez de Douai; 46, 24.
Jacinta de Imaz, H6pital de Bilbao (EspagMe); 44, Iz.
Marian Reeves, Misericorde de Manchester; 69, 21.
Madeleine Bellay, Maison Saint-Sdveria, a Paris; So, 23.
Marie Sonier, Maison de Charite de Chiteau-1'veque; 74, 56.
Ernesta Calcagne, Orphelinat de Novi (Italic); 28, 5.
Marie Passerano, Infirmerie de Treviglio (Italie); 75, 55.
SCraphine Stella, Institut Fiorito de Rivoli (Italie); 6o, 37.
Anna Trahot-Saintot, Maison de Charitd de Clichy; 48, iS.
Julienne Laberon, Hospice de Condom; 80, 55.
Marie Nicholas, H6pital de Sherman (itats-Unis); 32, 6.
Marguerite Rider, H6pital de Indianopolis (Etats-Unis)91,69.
Antonia Sena, Maison S. Diego de Valdemoro; 76, 55.
Albertine Baillet, H6pital civil de Coastantine; 71, 48.
Virginie Veran, Hopital de Rochefort; 40, 17.
Th6rese Julliot, Maison de Charite de Chitcau-il'tvque; 78,
58.
Marie Pichon, Hospice de Rochechouart; 45, ig.
Gemma Falcoae. Maison da Saint-SEpulcre, a Plaisance
(Italie); 25, 7.
Jeanne Boccardo, Maison Centrale de Turin; 32, 4.
Therese Falletti, Institnt Alfieri de Turin; 3o, 5.
Marguerite Reith, Maison de Charite de Douai; 70, 49Augustine Gudguen, Maison de Charitd de Douai; 52, 29.
Marie Charles, Maison de Charite de Dooai; 70, 5o.
Marie Bascoal, Maison dr Charitd de Douai; 72, 5o.
Rose Goode, de Chantilly, la Glacikre, A Paris; 35, 2.
Marguerite Jacot, Maison Priacipale, a Paris; 79, 6.
Jeanne Trullard, Maison Marie-Immaculde de Louvain; 88,67.
Uranie Demaisoa, Maison Marie-Immaculde de Lonvain;
82, 55.

-
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Marie Giraud, H8pital de Riobamba (fquateur);40, 15.
Marie B6olet, H6pital Saint-Joseph de Lyon; 35, x4.
Raquel Grijalba, H6pital de Guayaquil (Iquateur); 24, 6.
Sabina Falconi, H6pital de Guayaquil (1quateur); 45, 17.
Carmen Santos, fcole de Cadiz; 45, 2o.
Maria Irigoyen, Asile de Mayaguez (Porto-Rico); 48, a5.
Marguerite Rahon, Maison de Charit6 de Lille-Fives; 71, 48.
Lucie Melewezyk, Infirmerie de Byslawek (Pologne); So,
32.
Direca Massioni, Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Italie);
' 75, 5S.
Bambina Galbiati, Maison Centrale de Turin; 24, 5.
Edm6e Barthflemy, Maison de Charite de ChAteau PVlveque;
84, 57.
Maria Urives, H6pital Saint-Francois de Borgia de Santiago
(Chili); 67, 43.
Mathilde Boulenger, H6pital de Bapaume; 82, 52.
Marie Poete, Maison de Charitt Notre-Dame du Havre; 85,
63.
Antoinette Ferville, Maison de Charit6 de Monastir; 38, io.
Marie Celle, Santa Casa de Rio de Janeiro; 65, 41.
Lybia Andrade, Maison de-Charite de Saint-Jean del Rei
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